# V OYAGE <br> $$
D A N S
$$ <br> LHÉMISPHERE AUSTRAL, <br> $$
E T
$$ <br> AUTOUR DU MONDE. 

TOME SIXIEME.

20
voyace $D A N S$ LHÉMISPHERE AUSTRAL, ET AUTOUR DU MONDE,
Fait fur les vaiffeaux de Roi LAventure $\mathcal{E}$ :

É ryJS ; écrit par JACQUES COOK, Commandant de la Réfolution; dans lequel on a inféré la relation du CapitaineFURNEAUX , E celle de MM. Forster. TRADUIT DE L'ANGLOIS.
Ouvrage enrichi de plans, de cartes, de planches? de portraits, Ė de vues de pays, deffinés pendant lexpédition, par M. Hodges.

TOME SIXIEME.


30170 V - $2 x+0$
 T3 ICKOM UC HiOOTUA
 attes, ete ertis as cremulay. is. eroos rayput 5124 ders ectes 3

 -


 .AM1 $1 \times 12$ in 0 T
$\qquad$
C2 142 y

$\qquad$


## TABEE

## DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.
Surte du Livre IV. : Pag I
Chapitre I. Pafage de Sainte-- Hélene aux ifles de l'oueft. Defcription de lifle de $l$ Afcenfion $\mathcal{E}$ de Fernando-Noronha. . Ibid.
Chap. II. Arrivée de la Rêolution à tijle de Fay al. Defcription des - Açores. Retour de la Réfolution en Angleterre. 30
Tables de la route de la Réfolurion É de l'Aventure ; de la déclinaifon du compas; ©o des obfervations météoratogiques. . . 71
Table I. Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande. Ibid.
Table II. Route de $l$ 'Aventure, à la Terre de Van-Diemen. 81 Table III. Route de la Réfolution
v) TABLE E de l'Aventure, de la Nou-velle-Zélande à Taitt. . . . 83
Table IV. Route de la Réfolution $\mathcal{E}$ dé l'Aventure, d'UZiétéa aux ifles des Amis \&́ à la NouvelleZelande.
Table V. Route de la Réfolution, de la Nourvelle-Zélande a lille de Pâque.
Table VI. Route de la Réfolution, de lifle de Pâque aux Marquifes.
Table VII.Route de la Réfolution, d'Uliétéa aux Nouvelles-Hébrides. . 100
TableVIII. Route de la Réfolution, de la Nourelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande.
Table IX. Route de la Réfolution, de la Nouvelle-Zélande à la Terre-de-feu. .
Table X. Route de la Réfolution, de la Terre des États, au Cap de. de Bonne-Efpérance. . . . $108:$

## DES GHAPITRES. 罢

## Table XI. Route de l'Aventure

 de la Nouvelle-Zélande, au Cap de Bonne-E/pérance.. . . 114Vocabulaire de la langue des ifles de la Société.
Avertifement fur la prononciation du Vocabulaire.
Dif cours préliminaire de M. Wales, 184 De l'obfervatoire portatif: Des horloges.
Table, Éc. . . . . . . . 195
De Pinftrument des paffages. . . 211
Du quart de cercle aftronomique. 214
Duifextant d'Hadley. . . . . 216
Des compas azimutaux. . . . 264
Des aiguilles d'inclinaifon. . . 266
Des barometres \& des thermometres. 268 Difcours fur les moyens employés dans ces derniers tems, $\mathcal{E}$ furtout dans la feconde expédition du Capitaine Cook, pourconferver la fanté des gens de mer, prononcé à la fociété royale de Londres, le
viii) T A B L E, \&cc. 30 Novembre 1776 , parleche. valier Pringle, préfident.
Tablé générale des matieres contenues dans les quatre volumes.
..... . 323

Fin de la Table des Chapitres.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
VOYAGE


# VOYAGE 

 D) मी. $D A N S$H?HEMISPHERE AUSTRAL,
an ET AUTOUR DU MONDE.

## SUITE DU LIVRE QUATRIEME.



CHAPITREPREMIER. Paffage de Sainte-Hélene aux ijles de - l'Ouef. Defcription de lijle de l'Af. cenfon \& de Fernando-Noronha.
LEE 21, au foir, je pris congé du gouverneur, \& je me rendis a bord. A mon Ans. 1775 . départ de la côte, je fus falué de treize ${ }^{21}$ Mai. Tome VI. voile, de conferve avec le Dutton, on me falua encore de treize coups : je rendis les deux faluts.

Après avoir quitté Sainte - Hélene, le Dutton eut ordre de gotuverner N . O. $\frac{1}{4}$ O. ou N. O. du compas, afin de ne pas atterir à l'Afcenfion, où l'on difoit qu'il-fe faifoit un commerce interlope entre les officiers des vaiffeaux de la Compagnie des Indes, \& quelques bâtimens de l'Amérique feptentrionale, qui, les années dernieres, fréquentoient cettefle, fous prétexte de pêcher des baleines ou de prendre des tortues, mais réellement pour y attendre l'arrivée des vaiffeaux de la Compagnie. Je marchai de conferve avec le Dutton jufqu'au 2.4: je le chargeai d'un paquet pour l'Amirauté, \& nous nous féparâmes : ce vaiffeau continua fa route au N. O., \& je mis le Cap fur l'Afcenfion.
28. Le matin du 28 je découvris l'ille, \&x, le même foir, je mouillai dans Croff Bay, àu côté N. O., par dix braffes

## du capitaine Cook.

fond d'un beau fable, \& à un demi-: mille de la côte. La colline de la Croix, ainfi appellée à caufe d'une croix, ou d'un bâton de pavillon qu'on y a dreffé, nous reftoit aus. $38{ }^{\text {d }}$ E. du compas, \& les deux pointes de l'extrêmité de la baie, s'étendoient du N. E. aut S. O. Nous y relâchâmes jufquau foir du; 31 ; $\&$, quoique plufieurs détachemens allaffent toutes les nuits à la pêche des tortues, nous n'en primes que vingt-quatre; la faifon étoit un peu trop avancée; mais, comme elles pefojent entre quatre ou cinq cents livzes chacune, nous ne nous crûmes pas fort malheureux. Nous: aurions pu y prendre une grande quantité de poiffons, fur-tout de celui qu'on appelle vieilles femmes, car je n'en ai jamais vu autant; il y avoit auffi des cavaliers, des anguilles, \& différentes autres efpeces, mais nous ne cherchâ? mes point à en faire provifion, parce que nous ne voulions que des tortues; it y a beaucoup de chevres \& d'oifeaux A ij


## DU CAPITAINECOOK.

, lifle de Pâques \& la terre de Feu. Ce "n'elt qu'un amas de roches brifées, Anvi 1775. "entaffées les unes fur les autres; \& lla \# plupart, autant que nous pûmes en "juger du vaiffeau, fembloient avoir "été entiérement changées par le feu „ d'un yolcan. A-peu près au centre de " lifle, s'éleve une large montagne blan"che fort haute, fur laquelle nous ap-
$"$ perçûmes de la verdure, à l'aide de "nos lunettes.
"Lelendemain de notre arrivée; nous
"examinâmes le fol \& les terres de lifle: \#la greve eft un petit fable de coquil*) lages, prefque par-tout d'un blanc de \%neige très-profond, fec \& infuppor"table aux yeux quand le foleil brille. \%Nous gravimes fur des tas de pieries. "noires caverneufes, qui- reffemblent "parfaitement aux laves les plus commu. $\nu$ nes du Véfuve \& de l'Iflande, \& dont \#les morceaux paroiffoient avoir été "accumulés par lart; les courans de $r$ lave fe refroidiffant tout-d-coup, ont "puaifément produire cet arrangement.

A iii

## 6 <br> VOYAGE

"Après avoir monté envirorr dix ou Ans. $1775^{\circ}$. ${ }^{\text {Mai. }}$ douze verges de hauteur perpendicu\#laire, nous nous trouvâmes fur une "grande plaine unie, de fix à huit milin les de tour, dans les différens coins \# de laquelle nous obfervâmes une large " colline, d'une forme exactement coor nique, \& d'une couleur rougeâtre; r cette colline fe trouve détachée de ntoutes les autres : une partie de la "plaine, entre ces collines à cônes, vétoit couverte d'un grand nombre de "petits mondrains de la nême lave nbrute $\& x$ hériffée de pointes que celle "qui eft près de la mer; $\&$, lorfque "deux pieces fe choquoient, elles pro$\pi$ duifoient un fon pareila celaidu verre. $n$ Le fol entre les tas de lave étoitrevêtu "d'un terreau noirâtre, fur lequel lè ッ pied étoit très-ferme; mais, où il n'y "avoit aucun de ces amas, la campa"gne offroit une terre rouge, fi déliée „\& compofée de particules feches fi "petites, que le vent $y$ formoit des $n$ nuages de pouffiere. Les collines à cô-

## DU CAPITAINE COOK. T

 mes étoient d'une ofpece de lave très- Ans, 1775\% wdifférente; celle-ciétoit rouge, molle Mai. $\%$ \& très-friable. L'une de ces collines reft directement au front-de la baie ; wfes côtés font fort efcarpés, mais un $\%$ fentier de près de trois quarts de mille \%de long, conduit au fommet paf dest wdétours. L'examen de ce pays-remar\%quable, nous fit croire que la plaine \%fur laquelle nous étions, fut jadis le " cratere ou le fiege d'un volcan; quer mles collines à cônes ont été formées "peu-à-peu, par l'accumulation desr "cendres \& des pierres ponces; que les "courans de lave que nous voyons= $n$ divifés maintenant en plufieurs maf"fes brifées, ont peut-être été enterrés: "peu-à-peu fous la cendre, \& que lesa "eaux venant des montagnes intérieurres, dans la faifon de la pluie, ont "applani toute la route fur laquelle elles= "paffoient, \& rempli par degré la ca-* $n$ vité du cratere. Une quantité infinie "de frégates \& de boobies affis fur sleurs ceufs, rempliffoient le havre :-Aiv

## 8

 VOYAGE" ces oifeaux fe laifferent approcher : Anv. ${ }^{1775^{\circ}}$ " les frégates ont en général une peaus. " très-pendante, d'un rouge brillant, "qu'elles peuvent étendre jufqu’à la lara "geur de la main d'un homme, \& qui. "reffemble à la poche d'un pélican. "Tous ces rochers ne nous offrizent pas, \%plus de dix plantes feches, feulement " de deux fortes, une efpece d'efpurge, "\& un liferon (Euphorbia origazoides, "\& convolvulus per capra.)
$30:$ "Le 30, au matin, nous débarquâmes, » une feconde fois, \& traverfant la "plaine, nous parvinmes à un courant wde lave prodigieux, entrecoupé de v plufieurs canaux de fix à huit verges \% de profondeur, qui paroiffoient évi» demment avoir été formés par des vaf" tes torrens, mais qui éroient alors par"faitement fecs, parce que le foteil par"couroit lhémifpherefeptentrional: ces \%. fillons renfermoient une petite quan„tité de fol d'une terre noire volcani"que, mêlée de quelques particules "blanchâtres, graveleufes au toucher.

## DU CAPITAINE COOK.

* nous y remarquâmes de petites touffes "de pourpier, \& une efpece d'herbe Ann. 1775 : 2) (panicum fanguineum), qui croiffoit * dans ce fol fec.
"Durant ces petites excurfions fuF " lifle, le foleil brûlait $\& x$ couvroit de «) boutons notre vifage, \& échauffoit w tellement la terte, que nous eûmes wmal aux pieds."
"Lifle de l'Afcenfion a environ dix milles de longueur dans la direction du N. O, \& du S. E., \&a environ cing ou fix de large. Elle préfente une furface compofée de collines \& de vallées ftétiles, fur la plupart defquelles on ne voit pas un arbriffeau ou une plante dans. l'efpace de plufreurs milles, $\&$ où nous ne trouvâmes rien que des pierres $\&$ du fable, ou plutôt des fcories \& des cendres; figne indubitable que lifle a été jadis bouleverfée par un volcan qui a vomi des amas prodigieux de pierres, \& même de collines entieres, Entre ces: tas de pierres, j’aitemarqué une furface unie $\&$ plate, compofée de cendres $\&$

ANN. 1773 Mai.
de fable, fur laquelle le marcher ef Fa $_{\text {a }}$ très-bon; mais il n'eft pas plus dangereux de marcher fur des morceaux de bouteilles caffées que fur les pierres; fit le pied manque, vous êtes sûr de vous rendre boiteux, ce quieft arrivéà quelques perfonnes de notre équipage. Une montagne élevée au S. E. extrêmité de liffe, femble encore dans fon état primitif; je crois qu'elle a échappé au bouleverfement général. aC'eft du moins "ce que nous jugeâmes d’après les obfer"vations que nous $\mathbf{y}$ firmes. "Son fol eft: une efpece de marne blanche, qui conferve encore fa propriété végétative, $\&=$ qui produit une forte de pourpier, une épurge $\&$ un ou deux gramens. (Lonchitis, Afcenfionis E arifida Afcenfionis, ) »ainfi nommée par Linnée, parce "qu'elle eft particuliere à lifle." Les, chevres fe nourriffent de ces herbages, \& ceftà cette partie de liflequ'elles fe tiennent ainfi que les crabes de terre, qu'on dit être fort bons.
On m'a afluré que, dans ce cantor

## du capitaine Cook. ix

de liffle, il y a de bonnes terres, don ${ }^{t}$ on peut tirer des productions utiles, \& ANN. 1775: que quelques habitans y ont déjà femé de turneps \& d'autres végétaux utiles. J'aiappris auffi qu'il y a une belle fource dans une vallée qui fépare les deux collines au fommet de la montagne mentionnée ci-deffus, ourre une grande quantité d'eau douce qui remplit les trous des rochers: la perfonne qui m'a dit ceci, croyoit que les pluies y rafCembloient l'eau; mais ily en a trop peu pour en fournir les navigateurs; elle peut feulement être utile à ceux qui voyagent dans lintérieur du pays, ou qui ont le malheur de faire naufrage fur lifle, ce qui étoit arrivé depuis peu, car nous avons vu des débris d'un vaiffeau fur le côté N. F. : autant que nous avons pu en juger, il paroît que c'étoit un bâtiment d'environ cent cinquante tonneaux.
"Je fús perfuadé qu’avec un peu de "peine, on rendroit bientôt l'Afcenfion "propre à être habitée; lintroduction
 maitre, qui fe nommoit Gréves. Peutêtre difoit-ilune partie delavérité; mais

AN. 1775: Mai. fion, principalement afin d'attendre lă rencontre de quelques vaiffeaux de Hinde. Il étoit dans lifle depuis environ une femaine, $\&$ il avoit déja pris vingt tortués. Un floupe des Bermudes appareilla peu de jours avant notre arrivée, avec 155 tortues. Comme l'équipage ne pouvoit pas en emporter un plus grand notubre, aptés en avoir tourne beaucoup d’auttes fur les différentes greves fablonneufes, ils les avoient ouvertes pour en arracher les œufs, $\&$ vils avoient laiffé les carcaffes pourrir ; action inhumaine \& nuifible aux navigateurs. Une partie de ce que jaí dit de l'Âfcenfion, m'á été communiqué par le capitaine Grêves, qui paroiffoit être un homme defprit, \& qui avoit traverfe toute fifle. Il fit voife le même jour que nous. - की On ma appris que les tortuesfe trouvent fur cette flle depuis le mois de Janvier, jufquà celui de Jun. Voici
comment on la prend. On place difféAns. 1775 - rentes perfonnes fur les greves fablonMai. neufes, pour les guetter lorfqu'elles viennent fur la côte dépofer leurs œufs. ce qui leur arrive toujours pendant la nuit; alors on les tourne fur leur dos, $\&$ on va les chercher le lendemain.

On nous recommanda d'aller plu30. fieurs à la fois à chaque greve, de nous tenir tranquilles, jufqu'a ce que la tortue fût à terre, de nous lever enfuite \& de la tourner tout d'un coup. Cette mét thode eft peut-être la meilleure quand les tortues font en grand nombre, mais quand il y en a peu, trois ou quatre hommes fuffifent pout la greve la plus étendue, \&z sils font la patrouille la nuit près de la ligne où bat la houlle, ils verront toutes celles qui arrivent fur la côte, \& ils produiront moins de bruit que s'ils étoient plus de monde ; c'eft de cette maniere que nous avons pris la plupart de celles que nous embarquâmes, \& c'eft celle que fuivent les Améticains, Il eft très-sût que toutes les tot-

## DU CAPITAINE COOR IS

 tues qu'on trouve aux environs de cette file, $y$ viennent uniquement afin de dé-Ann. 1775.
Mai. pofer leurs œufs; car nous n'avons trouvé que des femelles, \& de toutes celles que nous avons prifes, aucune n'avoit l'eftomac un peu rempli; figne affuré, fuivant moi, que depuis long - tems elles n'avoient point pris de nourriture; voilà peut-être pourquoi leur chair ne fut pas auff bonne que celle de quelques-unes, que j’ai mangée fur la côte de la Nou-velle-Galles méridionale.
La montre indiquoit $8^{d} 45^{\prime}$ de différence de longitude entre Sainte-Hélene \& l'Afcenfion ; ce qui, joint'a $5{ }^{\text {d }} 45^{\text {'de }}$ longitude du fort James à Sainte. Hélene, donna $14^{d} 34^{\prime}$, pour la longitude de la rade de l'Alcenfion, ou $14^{d} 30^{\prime}$. pour le milieu de l'ifle qui git par $8^{d}$ de latitudeS. Les obfervations de lune faites par M. Wales, \&x réduites au même point de lifle, par la montre, donnerent $14^{\mathrm{d}} 28^{\prime} 30^{\prime \prime}$ de longitude ouert.

Le 31 de Mai, nous quittâmes l'Afcenfion, \& je gouvernai au nord avec

## 16 VO YAGE

$\Longrightarrow$ Ans. 1775. un bon vent duS.E. $\frac{x}{4}$ E. ; Javois grande Mai. enyie derelâcher à l'ille Saint-Mathieu, pour déterminer fa pofition, mais les tvents s'y oppofoient; je mis le Cap vers lifle de Fernando de Noronha, fur la côte du Bréfil, afin de déterminer fà longitude qui ne l'a pas encore éré. Jaut tois peut-être rendu un plus grand fetvice à la navigation, fi jétois allé rechercher lifle de Saint-Paul, \& ces bancs qu'on dit être près de l'équateur, \& à-peu-près par le vingtieme parallele oueft ; car on n'eft pas affuré de leur exiftence, ou du moins on ne connoit pas bien leur pofition; mais je ne voulois point prolonger le paffage, en chert chant ce que je n'étois pas sûr de rencontrer ; d'un autre côté cependant , pour atriver en Angleterre une femaine ou quinze jours plutôt, je ne voulois point négliger des objets qui pouvoient tendre au progrès de la navigation ou de la géographie : il eft rate que des occafions pareilles fe préfentent, \& quand

## dU CAPITAINE COOK.

on les trouve, on les néglige trop fouvent.

Durant la traverfée de l'Afcenfion à Fernando de Noronho, nous eûmes des vents très-frais, qui foufflerent entre le S. E. \& P'E. S. E., accompagnés d'un bon tems clair, \& comme la lune brilloit, nous ne paffions pas vingt-quatre heures, fans faire des obfervations de cette planete, pour déterminer notre longitude. Dans la route, la déclinaifon de l'aimant diminua peu-dे-peu du $11^{\text {d }}$ oueft (point de déclinaifon à l'ifle de $l^{\prime}$ Afcenfion, ) à $I^{d} O$. que marqua la bouffole, en travers de Fernando de Noronho; ce fut le réfultat-moyen de deux compas, dont l'un donna $I^{d} 37^{\prime} \&$ l'autre $23^{\prime}$ oueft.

Le 9 de Juin, à midi, nous découvrimes linfe de Fernando de Noronho, qui nous reftoit au S. O. $\frac{1}{4} \mathrm{O} \cdot \frac{\mathrm{I}}{2} \mathrm{O}$. à fix ou fept lieues, ainfi que nous le reconnûmes enfuite par le lok: elle fe montroit en collines détachées \& à pic, dont la plus grande reflembloit à la tour Tome VI. B

## 18

 $\forall \bigcirc Y A G E$ou au clocher d'une églife. En appro'Ann. 1775. chant de la partie S. E. de l'ifle, nous Juin. apperçumes plufieurs rochers couvetts, féparés les uns des autres; ils giffent a près d'une lieue de la côte; \& la mer, en fe brifant fur eux, forme une groffe houle. Après avoir porté près de ces rochers, nous arborâmes notre pavillon, \& jarrivai enfuite autour de l'extrêmité feptentrionale de l'ifle, ou plutôt autour d'un grouppe de petits illots; car nous remarquâmes que des chemins étroits divifoient la terre. Il y a une bonne forterefle fur l'un des iflots, près de la grande inle, qui contient plufieuts autres forts. Ces différens forts femblent jouir de tous les avantages poffibles, \& ils font placés de maniere qu'ils commandent à tous les mouillages \& à toutes les places de débarquement autour de lifle. Je continuai à marcher autour de la pointe feptentrionale, jufqu'à ce que nous vîmes les greves de fable (devant lefquelles il y a une rade pour les vaiffeaux ) \& les forts \& les collines à pic,

## DU CApITAINE COÓK: 19

 quif font à l'oueft de cette pointe. Comthe on tifa un coup de canon de l'un des forts, je pris un pavillon portugais, \& tous les autres forts fuivirent cet exem ${ }^{2}$ ple. L'objet pour lequel je cherchois cette ifle étant rempli, je ne, voulois point mouillert : après avoir tiré un coup de canon fous le vent, rious fimes de la toile, \& je mis le Cap au nord aved un bon vent frais de left S. E.; la colline à pic ou la tour de l'églife, nous reftoit au fud $27^{d} O$. à environ quatre ou cinq̆ milles : dè ce point de vue, tlle penche à l'eft; elle eft d̀-peti-près au milied de linfe, qui n'a nulle part plus de deux lieues d'étendue, \&x quí offre une furface montueufe $\&$ inégale, principalement couverte de bois $\& \Delta$ dherbages.Ulloa dit : "Cette ifle a deux havtes "capables de recevoir les waiffeaux du " plus grand port ; l'un au côté du nord; \$ \& l'autre fur le nord-oueft : le premier \#eft à tous égards le meillear, par l'abrí «qu’il préfente, par l'étendue \& la bonté Bij
20. VO Y AGE
"du fond; mais tous les deux font expoAnN. 1775. „fés au nord \& à l'oueft, quoique ces $n$ vents, \& en particulier ceux du nord, "foient périodiques, \& de peu de du"rée. "Il ajoute qu'on mouille dans le havre feptentrional (auquel je donnerois fimplement le nom de rade.) par treize braffes d'eau, à un tiers de lieue de la côte, fond de beau fable; la colline à pic, dont on a parlé plus haut, reftant au S. O. $3^{\text {d vers le fud (a). }}$
Cette rade femble être bien à l'abri des vents du fud $\& x$ de l'eft. L'un de nos matelots avoit été à bord d'un vaiffeau hollandois de l'Inde qui relâcha à cette ifle en 1770 , à fon retour en Europe: les gens de l'équipage furent très-malades, faute de rafraîchiffemens \& d'eau: ils acheterent des buffles $\& x$ quelques nolailles; $\&$ ils firent de l'eau derriere
$\qquad$
(a) Voyez lelivre de dom Antonin d'Ulloa, vol. II, chap. 3 , pag: 95 , \&c.; on y trouve une defcription fort détaillée de cette ifle.

## DU CAPITAINE COOK.

l'une des greves, dans un petit étang, qui avoit à peine aflez de profondeur, ANN $1775^{\circ}$ pour qu'on pût y plonger un feau. En rapportant à la colline à pic, la latitude obfervée à midi, elle eft par $3^{\text {d }} 53^{\prime}$ fud, \& fa longitude mefurée fuivant la montre, vérifiée à Sainte-Hélene, eft de $32^{\mathrm{d}} 34^{\prime}$ oueft, \& fuivant des obfervations de foleil \& de lune, faites avant \& aprés notre arrivée par le travers de cette ifle, rapportées à lifle, \& par la montre, de $32^{\mathrm{d}} 44^{\prime} 30^{\prime \prime}$ oueft. Ce fut le réfultat moyen de mes obfervations; le réfultat de celles de M. Wales, qui furent plus nombreufes, donna $32^{\text {d }} 23^{\prime}$. Le milieu de ces deux quantités approchera affez de cellé de la montre, \& probablement du point véritable. En connoiffant la longitude de l'ifle, nous pouvons déterminer celle de la côte Eft adjacente du Bréfil, que les cartes modérnes placentà environ 60 ou 70 lieues plus à l'oueft. Nous aurions pu, en sûreté, nous fier à ces cartes, fur-tout à celle des variations, pour $1774, \& \&$ B iij
 "en plaines étendues, entourées de Juiu. "plufieurs collines le long des côtes de "la mer (a).
"L'ille nous a paru bien boifée dans "toutees fes parties; quelques-unes de $n$ fes montagnes femblent volcaniques. "quoiqu'elles foient couvertes d'une " riche verdure, qui ne laiffe pas ap"percevoir la moindre trace de végé» tation."

Le 1 i, à trois heures de l'après-midi, nous paffâmes l'équateur par $3^{2 d} 14^{\prime}$ de longitude oueft. Nous avions des vents frais de l'E. S. E. ; ils fouflloient par rafales accompagnées d'ondées de pluie, qui tomba à certains intervalles, jufqu'à midi du lendemain : nous eûmes enfuite
(d) "On peut confulter le voyage à l'Amérique $"$ méridionale d'Ulloa; on y trouvera une defcription 2 de l'établiffement des Portugais."

Ann. 1775.
Juin. vent devint variable entre le nord-eft \&z le fud, \& nous avions de légers fouffles de vents, \& de tems en tems de räfaless accompagnées de grofles ondées' de pluie, \& le plus fouvent d'un tems fombre \& nébuleux, qui continua jufqu'au
15. foir du is : par $\varsigma^{d} 47$ de latitude nord, \& $31^{\text {d }}$ de longitude oueft, nous ev̂mes trois jours de calme, \& pendant ce tems, nous n'avançâmes pas de plus de dix ou douze lieues au nord. Nous avions tour-d̀-tour du beau tems \& de la pluie: quelquefois de gros \& épais nuages fe fondoient en pluie très-abondante.
18. A fept heures du foir, du 18 , le calme
19. fut fuivi d'une brife de l'eft. Le lendemain, après s'être accru, elle tourna \& fe fixa au nord-eft, \& nous forçâmes de voiles au nord-oueft. Nous crûmes avoir atteint le vent alifé nord-eft, parce qu'il éroit accompagné d'un beau ciel, quoiqu'il tombât, de tems en tems, un peu de pluie. En avançant au nord, le vent s'accrut \& foufla grand frais.
21. Le $2 \mathrm{I}_{2}$ je fis adapter l'alambic à la

## du capitaine Cook. 25

plus grande chaudiere, qui tenoit environ 64 gallons: on alluma le feu à

ANN. $1775^{\circ}$
Juin. quatre heures du matin, \& à fix, l'alambic commença à diftiller: la diftillation dura jufqu'd fix heures du foir; \& , dans cet efpace de tems, nous obtinmes 32 gallons d'eau douce, après avoir confommé un boiffeau \& demi de charbon, environ les trois quarts d'un boiffeau de plus qu'il n'en falloit pour cuire le dîner de l'équipage; mais je ne faifois pas attention à cette confommation. Les alimens s'apprêtoient dans la petite chaudiere.

Le mercure, dans le thermometre, fe tenoit à midi, à $84^{\mathrm{d} \frac{\mathrm{x}}{2}}$, \& en mer il eft rare de le voir au-deflus. S'il avoit été plus bảs, j’aurois fans doute obtenu une plus grande quantité d'eau; car, plus l'air eft froid, plus il eft aifé de réfroidir l'alambic, qui alors condenfe plus vîte la vapeur : en tout c'eft une invention utile; mais je ne confeillerois pas de s'y fier: quoiqu'avec des chaudieres \& beaucoup de charbon; on puiffe fe pro-
curer affez d'eau pour la fubfiftance d'un Ans. 1775 Ś équipage, tous les efforts poffibles n'en
Juin. donneront pas affez pour maintenir la fanté des matelots, fur-tout dans les climats chauds : je fuis convaincu que rien ne contribue plus à la fanté des matins, qu'une grande quantité d'eau.

Le vent reftoit invariablement fixé au N. E. \& à l'E. N. E., \& il foufloit par rafales accompagnées d'ondées de pluie, \& le ciel étoit communément nébuleux.

Le 25 , par $16^{\mathrm{d}} 12^{\prime}$ de latitude nord, \& $37^{d} 20^{\prime}$ de longitude oueft, voyant un vaiffeau au-deffus du vent, gouverner près de nous, nous diminuâmes de yoiles pour le héler ; mais reconnoiffant à fon pavillon, qu'il étoit Hollandois, nous refímes de la voile, \& nous le laifsâmes pourfuivre fa route : il alloit probablement à quelques-unes des colonies des Provinces-Unies, dans les jifles d'Amérique. Par $20^{d}$ de latitude nord, \& $35^{\text {d }} 45^{\prime}$ de longitude oueft, le vent tourna à l'E. $\frac{\pi}{4}$ N. E. \& à l'E.; mais le

## DU CApItaine Cook. 27

 piel refta le même, c'eft-à-dire, qu'il fut clair \& nébuleux par intervalles, Ans, 1775: avec de petites rafales \&z de la pluie. Notre soute fut entre le N. O. $\frac{\pi}{4} \mathrm{~N} . \&$ le N. N. O. jufquà midi du 28. Je marchaí enfuite N . $\frac{1}{4} \mathrm{~N}$. O. étant par $21^{\mathrm{d}} 21^{\prime}$ de latitude $\mathrm{N} ., \& 40^{\mathrm{d}} 6^{\prime}$ de longitude oueft. Le vent fe mit après aे fouffler avec un peu plus de force, \& fut accompagné d'un beau tems clair. A deux heures du matin du 30 , par $24^{\mathrm{d}} 20^{\prime}$ de latitude nord, \& $40^{\circ} 47^{\prime}$ de longitude oueft, un pâtiment qui cingloit à l'oueft, paffa près de nous. Nous jugeâmes qu'll étoit Anglois; car il nous répondit dans notre langue quand nous le hélâmes; mais nous ne pûmes pas entendre ce qu'il dit, \& dans le moment nous le perdimes de vue.Par $29^{\mathrm{d}} 30^{\prime}$ de latitude, \& $4 \mathrm{I}^{\mathrm{d}} 30^{\prime}$ de longitude, le vent mollit, $\&$ tourna plus au S. E. Nous commençâmes à voir quelques-unes des ces plantes de mer, qu'on appelle communément goëfmon du golfe, parce qu'on fuppofe qu'i!

$$
28 \quad \mathrm{VOYAGE}
$$

$\Longrightarrow$ vient du golfe de la floride, cela peut ANv. 1735 - être; mais il n'eft pas néceffaire d'aller Juin: fi loin pour expliquer fa formation, car il croit certainement en pleine met. Nous continuâmes à en voir, mais toujours en petits morceaux, jufquà $36^{d}$ de latitude, \& $39^{\text {d }}$ de longitude oueft, \& paffé ce point, nous n'en apperçûmes plus.
5 Juillet. Le, de Juillet, par $32^{\mathrm{d}} 31^{\prime} 30^{\prime \prime}$ de latitude, N., $\& 40^{\mathrm{d}} 29^{\prime}$ de longitude oueft, le vent tourna à l'eft, \& s'affoiblit. Le lendemain, il y eut calme : les deux jours fuivans, nous eûmes de petits fouffles de vents variables \& des calmes tour-à-tour.
„Les latitudes où regnent ces calmes, " font appellées Latitudes des chevaux, "par les marins qui traverfent fouvent " l'Océan d'Europe en Amérique, parce " qu'ils font funeftes aux chevaux \& aux "autres animaux qu'on tranfporte au "Nouveau-Monde."
7.

Enfin, le 7, après s'être fixé au S. S. O., le vent devint très-frais; j'en pro-

$$
\text { DU Capitaine Cook. } 29
$$

fitai pour gouverner d'abord au N.E.; \& enfuite à l'E. N. E. dans la vue de dé- Anv. r775: couvrir quelques-unes des Açores ou des ifles de l'oueft. Le 21 , par $3^{6 d} 45^{\prime}$ de latitude N., \& $3^{6 \mathrm{~d}} 45^{\prime}$ de longitude oueft, nous apperçûmes une voile qui portoit le Cap à l'oueft, \& le lendemain nous en vîmes trois autres.


## 30 O $\Psi$ A G E

## CHAPITRE1II.

Arrivée de la Refolution a l'ijle de Fayal. Defcription des Açores. Retotur de la Réfolution en Angleterre.
羔 ${ }^{\text {E }}$ i $_{13}$, à cinq heures du foir, hous déa couvrimes l'ifle de Fayal,une des $\mathrm{Açores}_{j}$ \& bientôt après celle du Pic, au-deffous de laquelle nous pafsâmes la nuit à fairé
14. de petits bords. Le lendemaini, à la pointe du jour, je gouvernai fur la baie Fayal ou de Horta, où, à huit heures, nous mouillames par vingt brafles, fond de fable propre, \& à à un peu plas d'urí demi-mille de la côte. On plaça les amarres N. E. \& S. O. sle maître dư port, qui vint a bord avant qu'on jetate l'ancre, nous donna cet avis. Quand nous fûmes amărrés, la pointe S. O. de la baie nous reftoit auS. $16^{4} 0 . \&$ la pointe N. E. au N. $33^{\text {d E. }}$; l'églife à l'extrêmité N. E. de la ville, au N. 3 .8d

## du Capitaine Cook. it

 O.; la pointe oueft del'ifle Saint-George, au N. $42^{\mathrm{d}} \mathrm{E}$. à la diftance de huit lieues, \& lifle du Pic s'étendoit du N. $47^{\mathrm{d}}$ E., au S. $46^{\mathrm{d}} \mathrm{E}$., à quatre ou cinq milles.Nous trouvâmes dans la baie la Pourvoyeufe, groffe frégate françoife, un floupe américain, \& un brigantin de lifle : ce brigantin étoit derniérement arrivé de la riviere des Amazones, où il avoit pris des provifions pour les inles du Cap Verd; mais ne pouvant pas retrouver ces ifles, il gouverna fur cette place où il mouilla une demi-heure avant nous.

Comme je relâchois ici uniquement pour donner à M. Wales une occafion de déterminer la marche de la montre, \& être en état de fixer, avec quelque degré de certitude, la longitude de ces ifles; au moment où nous mouillâmes, je chargeai un officier d'aller faire vifite au conful Anglois, \& d'informer enfuite le gouverneur de notre arrivée, en le priant de permettre à $M$. Wales de faire des obfervations à terre. M. Dent, qui

$$
\mathrm{V} O \mathrm{X} \text { A } G
$$

exerçait les fonctions de conful en l'ab-
Ann. 1775 fence de M. Gathorne, nous procura
\& Juillet. non-feulement cette permiffion, mais il donna, dans fon propre jardin, une endroit où on plaça les inftrumens d'une maniere commode; de forte que M. Wales put obferver des hauteurs égales, le même jour.
M. Dent eut d'ailleurs la bonté de nous rendre tous les fervices qui dépendoient de lui.
"L'officier qui fut d'abord envoyé à ") terre, ayant ordre de négocier la "grande affaire du falut, le comman" dant lui ayant répondu que le fort ren"doit toujours deux coups de moins "qu'iln'en recevoit, M. Cook ne jugea "pas à propos de lui faire de compli" ment.
"Immédiatement après notre dîné, " nous accompagnâmes $M$. Cook à "terre, mon pere \& moi : en débar"quant, nous reconnûmes pourquoi le "Portugais avoit refufé de rendre notre "falut en, entier. Les canons pofoient fut

## du capitaine Cook. 33

 3) des affuts pourris, qu'il n'étoit pas pru- $n$ charge, \& ta plupart embarraffoient n un rempart beaucoup trop petit, pour nqu'on pût les y tirer. On nous informa $n$ d'ailleurs que la dépenfe de la poudre, " en ces occafions, avoit été jugěe inuntile par le miniftre économe (a) qui "gouvernoit le Portugal.
$\rightarrow$ La ville eft pavée de grandes "pierres affez propres, parce qu'on y "marche peu. Les maifons font conf$n$ truites exactement, comme celles de "Madere, aveç des balcons avancés, $n$ couvertes d'un toit au fommet, \& gar" nies de jaloufies.
$n$ Les collines derriere la ville, nous $n$ parurent remplies de belles maifons, de $\eta$ jardins $;$ de bocages, \& de différens
" bâtimens qui annonçoient une grande "population, \& donnoient l'idée de l'a$n$ bondance.
n Nous rencontrâmes chez M. Dent
(a) M. de Pombal, Tome VI.

34 VOXAGE
" un prêtre Portugais, qui parloiz mieux
Ans. 1775. „latin que tous les moines des couvens, Iuillet.
\# \& qui paroifloit très-éclairé \& d'un " grand fens : il n'avoit aucun des pré"jugés qu*on reproche à fes compa$\#$ triotes; il nous communiqua un jour\# nal de littérature \& de politique, en „Efpagnol, qu'on lit maintenant dans "tous les domaines du Portugal ; car \#M. de Pombal a défendu d'imprimer, "en Portugal, aucune efpece degazette » ou de papier. Ce réglement eft fort \# bon pour tenir la nation dans une pro"fonde ignorance, \& y maintenir un " gouvernement tyranníque.
15. "Le lendemain, nous allâmes voir $\#$ les officiers de la frégate françoife : ils „logeoient chez une veuve Angloife, n qui fenommoit madame Milton; lorf"que cette bonne femme apprit que \#nous venions de faire le tour du " monde, elle verfa un torrent de larp.mes ; nous lui rappellions la mort n cruelle d'un de fes fils, qui étoit fur le v vaiffeau du capitaine Furneaux, \& qui

## du gabtatne COOK. 35

क) fut au nombre de's malheureux tués \& $n$ mangés par les Zélandois. Son afflic-

ANN. 177 S:
Juillet. ntion étoit fr profonde, fi pathétique \&x n fis intéreflante, qu'elle nous attendrit n tous : nous pensâmes quil y a en Eu\% fope \& dans les mers du fud, beauncoup de meres qui déplorent ainfi la "pette de leurs fils, \& qui maudiffent ¿la folle aetivité des humains. Cette ) refpectable femme vouloit du moins in dans fa douleur, affurer te bonheur \& 3la tranquillité d'une fille de quatorze "ans qui hui reftoit, \& elle ne trouvoit "pas d'autre moyen que de la faire ren) ligieufe.
„Nous fimes enfuite une promenade \#fur les collines: les champs nous pa" rurent bien cultivés \& en bon état: le n. bled que fement les Infulaires, eft fur" tout de l'épece barbu; près des mai"fons, nous apperçûmes des champs $\vartheta$ de concombres, de gourdes, de me"lons ordinaires, \& de melons d'eau: nles vergers fourniffent des citrons, des $u$ oranges, des prunes, des abricots, des

36
VOYAGE
$\ldots$ figues, des poires \& des pommes : il y Ann. 1775 : $\because$ a peu de choux $\& \&$ les carottes dégé-
Juilet. " nerent \& deviennentblanches, ce qui " obligeles habitans de faire venir, cha\# que année, des graines nouvelles d'E a\# rope. Ils plantent par ordre du gouver$\Rightarrow$ nement une grande quantité de pa$n$ tates, \& ils les vendent à bon marché, sp parce quils ne les aiment pas. Les "oignons \& l'ail, légumes dont les Pornt tugais fort un grand cas, font abon"dans fur cette ifle, ainfi que les fraifes $\#$ \& le folanum lycoperficon, dont ils "appellent le fruit tomatos.
"Les chevaux font petits \& paroif$\rightarrow$ fent mauvais, mais les ânes \& les $"$ mules font plus nombreux , \& peutn, être plus utiles dans cette ifle remplie \#de collines. Les chemins font meil„ leurs qu’a Madere, \& en général, tout $\eta$ annonce une plus grande induftrie: le \%) bruit affourdiffant que produifent leurs "chariots, eft cependant défagréable, "\&il provient de leur lourde conftruc$\eta$ tion;les roues font compofées de trois

$$
\text { DU CAPITAINE COOK. } \quad 37
$$

?.groffieres pieces de bois, garnies de „fer, \& attachées à un axe mal façonné Anv, i 177 s. "qui tourne avec les roues. "En général, les habitans font plus: \#blancs que ceux de Madere; leurs " traits ont quelque chofe de plus doux. "Le vêtement des hommes \& des .femmes eft auffi plus agréable: quand wcelles-ci vontà la ville, elles mettent pun manteau qui couvre leur tête, \& "fe rattache à la ceinture ; elles n'y. \% laiffent qu'une ouverture pour les "yeux.
"Par-tout, nous trouvions les Infu"laires occupés; ils travailloient aux "champs, ou dans leur maifon, ce qui "produit une autre différence frappante\#entre cette inle \& Madere.
"Nous rodâmes parmi des bocages "\& des arbriffeaux, au fommet des col"lines, \& nous y apperçûmes une "grande quantité de myrtes, au milien$n$ des trembles, des bouleaux, on des: "hêtres, quiétant appellés faya (fagus, )

38 VOFAGE
Asw. 1775 ". en langue portugaife, ont d̀ ce qu'ōn suillet. \% dit, donné a lifle le nom de Fayal. "Du haut de ces collines on jouit ) diun charmant coup - doeil : nous. ") voyions a nos pieds la ville \& la tade , »\& devant nous lifle du Pic, éloignéé ide deux ou trois lieaes. Nous enten
$\Rightarrow$ dions de toutes patts te chant des cas
3. hatis \& dauitres offeaux: Reaf més $\rightarrow$ lodie nous. enchantoit d'autant plus
\% qu'elle nous rappélloit des idées \& des 3) fenfations ataxquelles nous étious acs * coutumés. Dans la multitude d'ois i) feaux qui rempliffent $k$ pays, nous क, remarquâmes un nombre prodigieux $\Rightarrow$ de cailles ordinaires, de bécaffes dA* mérique, une petite efpece de fau$»$ cons appellés en portugais, Acores, "\& qui dela ont donné le nom a ces „ifles. L'extrême chateur dufoleil noüs \%obligea de retourner a la ville verts $\geqslant$ midi.
"L'après-dinnée joccompagnai M. , Wales, M. Patton, M. Hoages \& 2M. Gilbert dans une autre excurfion.

DU CAPITAINE COOK. $\quad 39$
"Après avoir paffé devant le couvent „ des capucins de St. Antoine, furla colAns. 1779. des Juillet. " line, defrrant d'examiner un ruiffeau, " qui, à quelque diftance de-là ; embel$n$ liffoit le payfage, nous engageâmes $\ddot{\eta}$ deux petits garçons à nous fervir de " conducteurs. Nous traversâmes enfuite $\geqslant$ des collines \& des bocages pittoref* ques, où M. Hodges prit plufiéurs in deffeins, \& nous découvrimes bientố $\$$ une belle plaine de champs de bled \&z , de pâturages, au milieu de laquelle fe "trouve le village de Notre-Dame de la „Luz,entouré de trembles \& de hêtres: „à cet endroit, notre troupe fe fépara; n nous nous rendimes, M. Hodges, \#M. Patton \& moi, auprès du ruiffeau: nenfin nous l'atteignìmes \& nous fûmes $n$ un peu étonnés de voir le lit large \& " profond d'un torrent prefqu'entiére"ment fec, excepté à un endroit où le n, ruiffeau, peu confidérable, fembloit „r rouler fes eaux parmi les rochers \& les. \# pierres. Nous longeâmes le lit du ruifin feau, qui, à ce qu'on nous dit, eff

## 40 VOTAGE

"plein jufqu'au bord en hiver, tens ANN 1775 - $n$ ordinaire des pluies dans cette iffer Juillet.
$\pi$ Les habitans attendoient une pluie, $\&$
" c'eff pour cela qu'ils avoient mis dans \#le lit à fec du torrent, de grandes „ quantités de lin, afin de le tremper. „, Ce lin paroiffoit long \& de bonne qua" lité, \& on en fait des toiles grofieres; „ la pluie furvint effectivement, dès que , nous fûmes de retour à la ville, \& on $n$ me dit qu'elle feroit infiniment utile, "qu'elle groffiroit les raifins, qui fans „cela n'excédent pas la groffeur des „grofeilles.
"Durant mon abferice, mon pere $\rightarrow$ avoit converfé avec plufieurs Portu"gais, \& fur-tout avec le prểtre donı n j’ai déjà parlé, \& il nous apprit les ${ }^{2}$ particularités fuivantes.
"Les Açores furent découvertes pour n la premiere fois, en 1439 , par des „ varffeaux flamands : plufieurs familles $n$ des Pays-Bas s’établirent à lille de „ Fayal, \& une des paroifles porte enscore le nom de Flamingos ; c'eft pous

## du capitaine Cook. <br> 41

n cela que quelques-uns des anciens "géographes les ont appellés ifles Fla-

ANN 1775 . Juillet. $n$ mandes. En 1447 , les Portugais dén couvrirent lifle de Sainte-Marie, qui neft la plus orientale de ce groupfe, nenfuite Saint-Michel \& Tercere. Ca$\because$ bral, commandant de l'Armuros, sé\# tablit à Tercere, en 1449 , \& fonda n la ville d'Angra. On reconnut fuccef„fivement les inles de Saint-George, de * Graciofa : du Pic \& de Fayal, \& on " y fit des établiffemens; \& enfin on dé" couvritles deux plus óccidentales du "grouppe, \& on les appella Flores \& „Corvo, à caufe de la grande quantité " de fleurs qu'il y a fur l'une, \& de cor* neilles qu'on trouve fur l'autre. Ie gou" verneur actuel, dom Almado, eft uni\# verfellement eftimé par fon caractere \# \& par le bien quil a fait à ces ifles:on "l'a continué fix ans dans fa place, "quoiqu'on ne la poffede communément "que trois années. On attendoit, cha" que jour, de Lisbonne, fon fucceffeur, "ainfíque l'évêque d'Angra. Le diocefe
$42 \quad \mathrm{~V} O Y A G E$
„ de cet évêque s"étend fur toutes les Ans. 1775 "Açores, \& il y a douze chanoines Juillet. "dans fa cathédrale. Il a pour revenu $\Rightarrow$ trente muys de bled: le muid qui eft "de vingt-quatre boiffeaux, vaut 4 liv. \#fterlings au plus bas prix, par confé"quent il a au moins 1200 liv. fterlings "par année. Chaque ifle eft comman"dée par un capitan-mor, qui eft une "efpece de député gouverneur, qui a " dinfpection de la police, de la milice, $\nu \&$ des revenus du roi. Il y a un juge $n$ dans chaque inle; mais on appelle de , , fes fentences, à un tribunal plus reol levé, quieftà Tercere; \& de celui-ci, „à la cour fuprême de Lisbonne. On dit " que les Naturels de ces iffes font très"chicaneurs, \& qu'ils ont toujours des $n$ procés.
"Liffe de Corvo eft laplus petite des "Açores, \& elle contient à peine fix ? cents habitans, qui cultivent fur-tout idu bled, \& qui nourriflent des cop chons; ils exportent annuellement une " petite quantité dé lard. L'ifle de Flotes

## du capitaine Cook.

Neft un peu plus grande, plus fentile \& ANs. 777 \&\% o plus peuplée; fes exportations mon- Juillet. "tent à fix cents muys de bled, outte whe lard; mais, comme on ne fait point * de vin dars ces deux ifles, les habitans * font obligés d'en tiver de Fayal pour n leur confommation. Un vaiffeau de $n$ guerre efpagnol, richement chargé, \% fe perdit fut la côte de Flores, il y a * plufieurs amées; mais onfauva l'équiv page \& ha catgaifon. Ces Efpagnols wintroduifirent la maladie vénérieñe v fur lifle, ou on me la connoiffoit pas, *) \&leurs richeffes caufant des tentations wirréfítibles à la plupart des femmés, ntous les habitans furent bientôt infeentés. Pour expier en quelque forte leur " crime, ils ont bâti à grands frais une néglife, lqui paffe pour le plus bel édi*fice de toutes les Açores. La maladie ヵ vénérienne a fait tant de progrès, que, » comme au Pérou \& en Sibérie, il n'y va pas un feul individu qui en foit * exempt.
„Fayal eft une des plus grandes iffes
$\qquad$
$»$ du grouppe : elle a neuf lieues de long Ans. $1775^{\circ}$, de l'eft à l'oueft, \& environ quatre Juiller. $\Rightarrow$ lieues de large.
32 On s'embarraffe peu des fciences à \#Fayal, ainfı qu'aux Açores \& en Por-
" tugal. M. de Fleurieu \& M. Pingré ,
" qui faifoient une campagne pour ef-
"fayer des garde-tems, ne purent ob-
$n$ tenir la permiffion de débarquer leuss
"inftrumens aे Tercere : on avoit peur
" qu'ils n'attiraffent quelque malheur fus "lifle (a).
"On mit, il y a environ deux ans; "un impôt de deux reys ( $b$ ) fur chaque. ncanary de vin qui fe fait à Fayal \& à \#Pico, ce qui Féquivaut à un peu plus $\geqslant$ d'un fchelin fur la pipe, \& produir " environ 1000 livres fterlings par an; $"$ ce revenu étoit deftiné à l'entretien
(a) „M. Wales, notre aftronome, ne s'expofa pas \# àunrefus: il érablit fon quart de cercle, \& il obferva " dans un jardin de la maifon du conful anglois, fans $\#$ que les Portugais en fuffent rien. $\#$
(b) " Un rey eft environ deux deniers, \& un catiary eft quelque chole de plus qu'un gallon, m

## DU CAPITAINE COOK. 45

कौde trois Profeffeurs qu'on vouloit éta-
mblir fi Fayal, aprés avoir fubi des exa- Anv. 1775 .
» mens à Lisbonne ; mais, dés qu'on eut
\% recueilli l'argent, on l'employa à un
" ufage très-différent, \& il fert main$\#$ tenant à payer la garnifon, qui eft "cenfée compofée de cent hommes; "mais il n'y en a pas plus de quarante , effectifs, fans difcipline \& fans armes. \#3 Par une fuite de cet abus, il n'y a " point d'écoles publiques pour Pédu" cation des enfans, \& l'on inftruit feule m ment ceux quionte moyen de payer $\eta$ leurs maitres : à la vérité, il y a un गProfefleurqui a pafféà l'examen; mais, $n$ commeil ne reçoit point d hhonoraires, ぃil gagne fa vie en enfeignant les élén mens du latin.

* $n$ Il faut avouer que limpôt furle vin, $\varpi$ n'eft pas le feul de mal adminiftré: il " $y$ en a un autre de deux pour cent fur $\Longrightarrow$ toutes les exportations, dont le produit „eft deftiné à l'entretien des fortifica$n$ tions; mais on laiffeles batteries tom\#ber en ruine, \& on envoie l'argent à

$$
V O X A G E
$$

"Tercere, ou il n'eft pas mieux ent Ans. i775." ployé. Juillet.
„Le dixieme de toutes les produc
n tions des Açores appartient au soi, \& 2
$\Rightarrow$ le tabac feul, dont la couronne fait le
4. monopole, rapporte une fomme con
ix fidérable. Quelques petites que foient

* ces ifles, la poffeffion ne peut pas en
wêtre indifférente au Portugal.
nL'illede Pico (ou du Pic) tire fon
$»$ nom du pic ou d'une haute montagne,
, fouvent couverte de nuages, qui, par
$\cdots$ leur direction \&eleur quantité, tien2. nent prefque lieu de barometre aux ,n Infulaires. Cette iffe, la plus grande „\& la plus peuplée des Açores, conptient 30000 habitans. II n'y a point de " champs de bled ; mais elle eft cou) verte de vignes, qui forment un coup* $\Rightarrow$ d'œeil enchanteur fur la pointe des n montagnes. Le bled \& les auttes den„rées de confommation fe tirent de $n$ Eayal: la plupart des principales fa$n$ milles de cette derniere ifle ont des * poffeffions confidérables fur la partie


## DU CAPITAINECOOK. <br> 47.

 noccidentale de Pico. La faifon des $\eta$ vendanges eft la faifon de la gaieté \& * de la joie: alors le quart ou le tiers des " habitans de Fayal, fe rendent avec " leurs ménages à Pico. On croit que le $\geqslant$ raifin qui fe mange alors, produifoit $n$ trois mille pipes de vin, quoiqu'il n'y $n$ ait pas de peuple plus fobre $\&$ plus * frugal que les Portugais. Jadis on fai"foit à chaque vendage trente mille, \# \& dans les bonnes années trente-fept $n$ mille pipes de vin; mais une erpece "de maladie attaqua la vigne, il y a "quelque tems: les feuilles tomboient "lorfque la grappe avoit befoin d'être " mifea couvert des rayons du foleil (a). $\rightarrow$ Les ceps reprennent peu - a -peu leur $n$ vigueur, \& ils rapportent à préfent $\geqslant$ dix-huit à vingt mille pipes. Le "meilleur vin fe fait fur la côte occi"dentale de lifle, dans les vignes qui $n$ appartiennent à Fayal. Celui de la[^0]$\qquad$ 48 VOYAGE "côte oppofée fe change en eau-deJuiller. $\#$ vie ; on tire une pipe d'eau-de-vie de ntrois ou quatre pipes de vin. Le meil$\#$ leur vin eft verd, mais agréable ; il "a du corps, \& il s'améliore quand on , l conferve. Chaque pipe fe vend 4 "ous s liv. Iterlings fur les lieux : on fait ,, une petite quantité de vin doux, que $\eta$ les Portugais appellent paffada; cha*que pipe de celui-ci fe vend 7 ou 8 „ liv. Aterlings.
"Saint-George eft une petite ifle „) étroite, très-efcarpée, \& d'une hauteur „ confidérable; elle eft habitée par cinq " mille perfonnes, qui cultivent beau" coup de bled \& très-peu de vin.
„Graciofa a une pente plus douce "que Saint-George; elle eft très-petite, "elle produit principalement du bled, " \& elle a trois mille habitans; on y fais $n$ auffi de mauvais vin ; il en faut cinq $v$ ou fix pipes pour une pipe d'eau-den vie. Graciofa \& Saint-George ont des vpâturages, \& elles exportent du fro$n$ mage \& du beurre.
" Tercere
du capitaine Gook. 49
„Tercere eft après Pico, la plus "gránde de toutes les Açores: il y a \# beaucoup de bled, \& elle produit un " peu de mauvais vin. Comme, c'eft ici \#que réfident le gouverneur général \& " la Cour'Supérieure de juftice, elle jouit $n$ de quelque importance par-deffus les "autres. On compte qu'il y a vingt mille $n$ habitans, \& fes exportations confif$n$ tent en bled, qu'on envoie à Lismbonne.
"Saint-Michel eft d'une étendue con* nfidérable, très-fertile \& très-peuplée ; \# elle contient environ vingt-cinq mille " habitans; ils ne cultivent point de vin, " mais beaucoup de bled \& de lin: avec \#le lin, on fabrique des toiles, dont on \# charge annuellement trois vaiffeaux " pour le Bréfil. La toile a environ deux " pieds de large, \& la vare de ces toiles $n$ communes fe vend environ un fchelin "fix pences. Le principal lieu de cette nille s'appelle Ponto de Gada.
"Santa-Maria, l'ifle la plus au fud. \#eft de toutes les Açores, produit une

Tome $V I_{4}$
D

## 50

__ "grande quantité de bled. Il y a cinq Anv, 1775 , 1 mille liabitans : on travaille une „nit les autifes ifles. On y a conftruit „ derniérement deux petits vaiffeaux \#d'un bois qui croit fur leur propre "月ीe.
( ${ }^{\text {n }}$ "Sije me fuis arrêté quelque tems fur „les Açores, j’efpere que le lecteur ne "m'en faura pas mauvais gré, car les "Européens y abordant rarement, elles "font peu comues, quoiquelles fe trou$n$ vent a pea de diftance de nous.
17. 3Le dimanche 17 , nous accompa"gnâmes le capitaine Cook aux diffé\#Fens couvens. La plapart des Autels „des églifes font de bois de cedre, qui "parfume agréablement l'intérieur de "'édifice. Le foir, nous vimes une lon"gue procefiron. Lorque la Sainte"Hoftie paffe, on n'infulte pas les "étrangers qui ne font point d'acte d'a"doration: le commerce des habitans "des Açores, avec les colons de l'Amé4 rique feptentrionale, femble avoir di- fourAtruit Teaux ropre

## du capitaine Cook. 9

 n minuié l'efprit de perfécution dont on $n$ accufe quelquefois l'églife de Rome. Juiller. - $n$ Le lendemain, nous fimes des pro18. "menades fur les collines au nord de la $n$ ville, \& nous trouvâmes de charmans \%points de vue: tous les chemins font $n$ bordés de grands arbres touffus, \& , „ des deux côtés, nous étions envin ronnés de champs de bled, de jardins $n$ \& de vergers. J'ai appris qu'au fommet "d'une des collines, à environ neuf $n$ milles de la ville, il y a une profonde nvallée circulaire. Cette cavité à en$\eta$ viron deux lieues de circonférence ; n la pente de fes flancs eft uniforme parotout \& couverte d'herbes abondantes; n on y voit paitre des moutons, qui font "prefque fauvages, quoiquils apparntiennent à des particuliers: il y a un $n$ lac d'eau douce rempli de canards: non dir que l'eau y a par-tout quatre ou "cinq pieds de profondeur. Cette exca"vation, appellée la Caldeira ou la „Chaudiere, à caufe de fa figure, fem„ble être le cratere d'un ancien volcan,Dij


DU CAPITAINE COOK. 93
"exactement de la même nature que les "autres volcans. Le fommet élevé du Ans. 1775
"Pico, vomit conftamment de la fu" mée, à ce que nous a dit un capitaine "Portugais, qui avoit pris la peine de " monter jufqu'au fommet, \& , quand "le ciel eft très-clair, on voit cette fu"mée le grand matin, depuis Fayal. „ Les tremblemens de terre font auffi " très-communs fur toutes les Açores, \&\& non en avoit éprouvé plufieurs fecouf"fes à Fayal, trois femaines avant notre "arrivée. Il paroit donc que prefque "toutes les ifles de l'Océan atlantique, \# comme celles de la mer du fud, con\#fervent des traces d'anciens volcans, \%ou contiennent encore à préfent des » montagnes brûlantes.
"En retournant à la ville, nous fû" mes très - affectés de la chaleur qui "nous parut grande à cette faifon de - l'année, quoique nous vinflions de la \# Zone-Torride. Cependant, en géné$n$ ral, le climat des Açores eft falubre * \&x tempéré ; on n'y éprouve jamais les

Ans: 1775." rigueurs de lhiver : à la vérité, les Juillet. "vents font quelquefois impétuexix, \&z $n$ les pluies fréquentes; mais il ne gêle, $\because$ il ne tombe de la neige que fur les "parties les plus havtes du pic. Le prinntems, l'automne \& la plus grande par$\rightarrow$ tie de l'été, font délicieux ; car une " jolie brife y rafraichit communóment „affez l'air, pour adoucir la chaleur du \#foleil.
"On envoie, de Fayal à Lisbonne, $n$ des vaiffeaux chargés de froment $\&<$ „ de bled d'Inde, dans les années abon"dantes. On compte quinze mille ames nà Fayal, \& douze paroiffes. "Le tiers des habitans demeurent au lieu principal, qui s'appelle Villa de Horra : la ville eft fituée au fond de la baie, près des bords de la mer, \& défendue par deux châteaux, l'unà chaque extrêmité, \& un rempart en pierre qui s'étend de lune des fortereffes à l'autre, le long de la côte de la mer; mais on laiffe tomber ces ouvrages en ruine, $\&$ ils font plus de parade que d'ufage. Ils agrandiffent la
perfpective de la ville, qui eft affez ANN 1775. belle de la rade; mais, finous en excep- Juiller. tons le college des Jéfuites, les monafteres $\&$ les églifes, il n'y a point de bâtimens dont le dedans ou le dehors foit remarquable. Il n'y a pas dans la place une feule fenêtre de verre, excepté les vitraux des églifes, \& ceux d'une maifon de campagne, qui appartenoit derniérement au conful Anglois. Toutes les autres font fermées avec une jaloufie, \& aux yeux d'un anglois, elles reffemblent à des prifons.
${ }_{-1}$ Cette petite ville, comme toutes celles de la dominatión portugaife, eft remplie de bâtimens confacrés à la religion; illn'y a pas moins de trois couvens d'hommes \& deux de femmes; huit églifes y compris celles des couvens, \& celle du college des Jéfuites. Ce college eft un bel édifice placé fur uneélévation, dans la partie la plus agréable de la ville. Depuis l'expulfion des: Jéfuites, on l'a laiffé tomber, \&z dans: Div
$\qquad$ 56 VOYAGE quelques années, ce ne fera probable:Juillet. ment qu'un monceau de ruines.
"Dans l'un des couvens nous trouva.\#mes vingt Peres Cordeliers, \& plu„, fieus Freres lays : ils nous dirent quils "enfeignent la réthorique, la philofo"phie \& la théologie aux jeunes gens , de lifle; le leeteur peut imaginer com" ment ils rempliffent ces fonctions: ces \#Moines, privés de toute efpece de " moyens d’acquérir des connoiffances, "tâchent de vivre en paix fans fe fati"guer à l'étude. Les deux couvens de $\rangle$ religieufes attirerent enfuite notre atis tention, l'un eft dédié à Saint Jean, \&z * contient cinquante religieufes de lor$x$ dre Sainte Claire, \& autant de domef intiques ou de fours converfes. Il y a, " dans l'autre, quatre-vingt ou quatre" vingt-dix hommes, de Noffa Senhora $»$ de Conceiçao, avec autant de fervan$p$ tes. Elles nous reçurent très-poliment "à la grille, mais nous ne pûmes pas " caufer avec elles, parce que nous "n'entendions pas leur langue. Leus

# dU CAPITAINECOOK. 

"prononciation étoit très-douce, $\&$ fur Ans. 1775 : wun ton chantant, qui nous parut d'a- Juillet. " bord affecté; mais quenous avons obnfervé enfuite parmi les Infulaires de "tous les rangs. Quelques-unes étoient: pjolies \&x d'un teint très-blanc. Sil faut $n$ en croire la centieme partie des hifptoires qu'on nous a contées à Fayal, *l'amour exerce un empire abfolu dans n ces cloitres. \#

Durant notre relâche, on fervit à l'équipage du bouf frais, \&z nous remplîmes environ quinze pieces d'eau, qu'on porta dans la Réfolution fur les bateaux du pays ; \& pour cela je payai environ trois fchelings la tonne. On permet aux vaiffeaux de faire de l'eau avec leurs propres chaloupes, mais des inconvéniens multipliés accompagnent cette opération, \& d'ailleurs je fuivis la coutume la plus générale.

On peut s'y procurer, en provifions fraîches; des yégétaux \& des fruits; des cochons, des moutons \& de la volaille, à un prix raifonnable; mais,


## du Capitaine Cook. 59

 qui joint les deux pointes de la baie, de AnN. 1775: avant au large. Le relevement mentionné plus hảut, \&r pris quand nous étions à l'ancre, conduira au meilleur fond; ce n'eft point du tout une mauvaife rade; mais les vents les plus ä craindre font ceux qui foufflent entre le fud fud-oueft \& le fud eft; le premier n'eft pas fi dangereux que le dernier, parce que, avec celui-là, vous pouvez toujours mettre en mer. Outre cefte rade, il y a une petite anfe autnur de la pointe fud-ouef, appellée PortoPierre, dans laquelle on m'a dit qu'un ou deux vaiffeaux font affez en sûreté; on y met quelquefois de petits bâtimens en carene.S'ai appris d'un capitaine Portugais , qu’à environ une demi-lieue de la rad au S. E., fur une même ligne, entre cette direction \& la côte fud du Pic , il y a un rocher fubmergé, couvert de vingt-deux pieds d'eau, \& fur lequel la mer briferidans les coups de vent

60 VOYAGE qui viennent du fud; il m'affura auffi que de tous les bancs qui font marqués dans nos cartes \& nos livres de pilore, autour de ces illes, il n'y en a pas un de réel, excepté un feul qui fe trouve entre les ifles Saint-Michel \& de SainteMarie, appellé Hormingan ; on peut croire ce rapport, fans négliger de prendre quelques précautions. Il me dit en outre qu'il y a quarante-cinq lieues de Fayal à lifle de Flores, que la marée eft forte entre Fayal \& Pico; que le flot porte au N. E., \& le juffant au S. O. ; mais qu'au large, la direction de la marée eft $E$. \& oueft. M. Wales ayant obfervé les tems du flat \& du juffant près de la côte, en conclut que la matée doit être haute dans les pleines $\&:$ les nouvelles lunes, à énviron 12, \& que l'eau s'éleve de quatre ou cinq pieds.
La diftance entre Fayal \& Flores, fut confirmée par M. Rébiérs, lieute, nant de là frégate françoife, qui me dit, qu'après avoir été, fuivantifon eftime.
auffi qués ote, $s$ un uve nte, reut de dit sde Irée flot

## du capitaine Cook. Gi

 a deux lieues au droit fud de Flores, fon bâtiment avoit fait quarante-quatreAnN. 177s: Juillet. lieues, dans la direction S. E. $\frac{x}{4}$ E. du compas, jufqu'à la pointe Sainte-Catherine, fur l'ifle de Fayal.

> J'ai trouvéla latitude du vaiffeau, tandis qu'il $\} 3^{8}{ }^{d} 31^{\prime} 53^{\prime \prime} \mathrm{N}$. mouilloitdans labaie.

Par un milieudedix-fept fuites d'obfervations de lune, faites avant - notre arrivée, \& cal- $28^{d} 24^{\prime} 30^{\prime \prime} \mathrm{O}$. culées pour la baie, par la montre, la longitude fut . . . . . . . .

Parun milieude fix fuites d'obfervations, faites après notre départ, \& \& $28^{\mathrm{d}} 53^{\prime} 22.0^{\circ}$ calculées pour Fayal par la montre . .... .
Longitude par obfer-
vations ........... ${28^{d} 3^{7} 5^{6^{\prime \prime}}}^{1}$

62 MOO YAGE
Longitude par la mon-
Ans: 1775. tre . $28^{\mathrm{d}} 55^{\prime} 45^{\prime \prime}$ Juillet.

Erreurs de la montre à notre arrivée à Portfmouth . $\quad 1626 \frac{1}{3}$
Vraie longitude fuivant la montre. $\quad 2839.18 \frac{x}{2}$

Je reconnus que la déclinaifon de l'aimant, par plufieurs azimuths, pris avec différens compas, à bord du vaiffeau, étoit très d'accord avec les mêmes obfervations que fit M. Wales à terre, \& cependant la dêclinaifon ainfi trouvée eft plus grande de $5^{\text {d }}$, que nous ne la trouvâmes en mer, car les azimuths, pris à bord, le foir avant notre arrivée dans la baie, n'indiquerent que $16^{\mathrm{d}} 18$ oueft de déclinaifon, \& le foir après notre départ $17^{\mathrm{d}} 33^{\prime}$ oueft.

Je donnerai quelques détails fur la déclinaifon, telle qu'elle a été obfervée dans notre traverfée de lifle de Fernando de Noronho d Fayal. La moindre déclinaifon fut de $37^{\prime}$ O. le lendemain

$$
\text { DU CAPITAINE COOK. } \quad 63
$$ de notre départ de Fernando de Noronho, par $33^{\prime}$ de latitude S., \&2 $32^{\mathrm{d}} 16^{\prime}$ Ann. 1775 . de longitude oueft. Le furlendemain, à peu-près par la même longitude, \&\& I ${ }^{\text {d }}$ $25^{\prime}$ de latitude nord, elle fut $1^{\mathrm{d}} 25^{\prime}$ oueft, \& elle n'augmenta que lorfque nous eûmes atteint le cinquieme parallele nord \& $3^{\text {d }}$ de longitude oueft : enfuite nos compas marquerent une différente déclinaifon: favoir, de $37^{d} 57^{\prime}$ à $5^{d} 11^{\prime}$ O., jufqu'à notre arrivée, par $2 \sigma^{\text {d }}$ de latitude nord, \& $41^{\text {d }}$ de longitude oueft, où elle fut de $6^{d} O$. : elle s'accrut alors peu-dे-peu, de forte que par $35^{\mathrm{d}}$ de latitude N., \& $40^{\circ}$ de longitude oueft, elle fut de $10^{d} 24^{\prime} O$; par $38^{\text {d }} 12^{\prime}$ de latitude N., $3^{2 \mathrm{~d}} \frac{\mathrm{I}}{2}$ de longitude O., elle fut de $14^{\text {d }} 47^{\prime}$; \& a à la vue de Fayal, de $16^{d} 18^{\prime} O$., comme on l'a dit plus haut.

Après avoir quitté la baie, à quatre heures du matin du 19 , je mis le cap fur l'extrêmité occidentale de l'ille SaintGeorge.Dès que nous l'eûmes dépaffée, je gouvernai E . $\frac{\pi}{2} \mathrm{~S}$. furl'ifle de Tercere; $\&$, après avoir fait treize lieues, nous
——nous trouvâmes à une lieue de l'extrê. Anv, 1775 mité oueft. J'attaquai alors la partie du Juillet. nord, afin de ranger la côte jufqưà la pointe orientale, \& de déterminer la longueur delifile; mais le tems devenant fombre \& brumeux, \& la nuit s'approchant, $\langle$ 'abandonnai ce projet, $\& j e$ marchai enhâte du côté de l'Anglêterre.
Le 29 , nous découvrìmes terre près de Plimouth. Le lendemain au matin, nous mouillàmes à Spithéad, \& le même jour je débarquai à Portfmouth, \& je partis pour Londres avec MM. Wales, Forfter \& Hodges.
Il s'étoit écoulé trois ans \& dix-huit jours depuis notre départ d'Angleterre ; $\&$ dansune navigation filongue par tous les climats, je ne perdis que quatre homme : un feul mourut de maladie (a).
(a) " D'aprés les bils de mortalité en Europe, on .et $n$ compte qu'il meurt par année, trois hommes fur ncent, fuivant ce calcul, nous aurions dû perdre, $\geqslant$ au moins, dix hommes; ainfi, les autres naviga$\#$ teurs qui prendront autant de foin \& de précau$n$ tion que nous, perdront peut-être plus de monde $n$ dans une pareille expédition, n.

## II

## ques-

mere
ladri
anti-
jufqu
\& fi
conr
fête
penf

cuire
dans
homs
fuiva relâa

## du Capitaine Cook. 65

Il ne fera pas inutile, en finiffant, d'expoferles différentes caufes aux quelles j’attribue la bonne fanté dont a joui l'équipage.

L'introduction de ce voyage traite des foins extraordinaires qu'avoit pris l'amirauté, pour faire mettre fur notre bord, tout ce que l'expérience $\&$ les conjectures indiquoient de favorable à la fanté des matelots.

J'ai déjà rapporté le réfultat de quel-ques-unes de nos expériences, \& il ne me refte plus qu'à dire un mot là-deffus: la drêche eft fans doute un des meilleurs anti-fcorbutiques qu'on ait découverts jufqu'à préfent; fi on l'emploie à tems, \& fi l'on obferve d'ailleurs le régime convenable, je fuis perfuadé qu'elle arrête 'es progrès du fcorbut; mais je ne penfe pas qu'elle leguérifferadicalement.

Trois jours de la femaine, je faifois cuire des tablettes de bouillon portatives, dans les pois, de maniere que chaque homme en avoit une once ou davantage, fuivant les circonftances, \& quandnous relâchions fur des ifles qui fourniffoient Tome VI.

E
$\ldots$ des végétaux, on en mettoit chaque
Ann. 1773. matin pour le déjeûner, avec les léguJuillet. mes, le froment $\&$ le gruau; \& avec les pois \& les légumes, pour le dìné : on fervoit ainfi un mets fain \& nourriflant, $\&$ les matelots confommoient plus de végétaux qu’ils n'auroient fait fans cela.

Nous étions fournis de fucre en place d'huile, \& le bled tenoit lieu d'une partie de notre gruau; nous gagnâmes à cet arrangement. Je crois que le fucre eft un très-bon anti-fcorbutique, \& l'huile ( celle du moins que donne la marine ) produit un effet contraire.

Mais les alimens les plus falubres feront inutiles, fí on n'a foin d'établir des regles fages fur le vaiffeau. D'après ce principe, d'après plufieurs années d'expérience, \& d'après quelques idées que m’avoient fuggéré fir Hugue Pallifer, les capitaines Cambell, Wallis, \& d'autres officiers éclairés, voici le plan que je me formai.

L'équipage ne fervoit que tous les trois quarts, excepté dans les occafions extraordinaires: par-là, les matelotsn'é:

## du capitaine Cook. 67

chaque es légu. avecles liné : on rriffant, plus de ans cela, en place une parles à cet ucre eft $z$ l'huile narine)
bres feblir des après ce es d'eslées que allifer, \& d'al. slan que
toient pas auffi expofés au mauvais tems ques'ils euffent eu feulement un quart de Anv. 1773. repos; \& ils avoient communément des habits fecs de rechange, quand ils étoient mouillés. J'avois foin auffi de les expofer à la pluie le moins poffible.

J'employois les précautions convenables pour que leur corps, leurs hamachs, leurs lits, leurs vêtemens, \&zc. fuffent toujours propres \& fecs; je n'avois pas moins d'attention à faire nettoyer le vaiffeau, \& à le faire fécher entre les ponts : une ou deux fois la femaine, on l'aéroit avec des feux; \& fi on ne pouvoit pas en allumer, on $y$ brûloit de la poudre à canon, mêlée avec du vinaigre ou de l'eau. Souvent d'ailleurs on defcendoit du feu dans un pot de fer au fond du puits, ce qui fervoit beaucoup à purifier l'air des parties baffes du bâtiment. On ne peut pas trop s'occuper de la propreté; la moindre négligence occafionne dans la calle une odeur putride \& défagréable, que le feu feul peut diffiper.

$$
E \text { ij }
$$

On écuroit fouventles chaudieres dur Ann. $1773 \cdot$ bâtiment. Juillet.

Je n'ai jamais permis que les matelots mangeaffent la graiffe que jetoient, en cuifant, le bœuf falé \& le porc; je crois. qu'elle hâte le fcorbut.

J'ai pris de l'eau par-tout où il s'en eft trouvé, lors même que je n'en avois pas befoin. L'eau fraîche qui vient de terre, eft beaucoup plus faine que celle qu'on garde depuis quelque tems à bord d'un vaiffeau. Sur cet article, nous n'avons jamais été réduits à la ration; nous en avons toujours en beaucoup. La nature de notre expédition nous a conduits dans de très-hautes latitudes; mais les fatigues \&les dangers inféparables de cette fituation, étoient un peu compenfés par l'eau douce qu'un océan jonché de glaces nous fourniffoit en abondance.

Sur prefque toutes les terres où nous avons relâché, linduftrie des hommes, ou la bonté de la nature, avoient répandu quelque chofe qui nous étoit utile dans le regne animal, ou dans le regne

D
vegéta depenc
ieres du ratelots ent, en je crois
s'en eft ois pas terre, qu'on d d'un 'avons ous en nature s dans $s$ faticette penfés hé de lance. nous mes, tréutile regne

## du capitaine Cook. 69

végétal. J'ai toujours fait les efforts qui Ans. 1773. dépendoient de moi, pour obtenir le Juillet plus de rafraîchiffemens poffibles, \& obliger, par mon exemple \& mon autorité, les gens de l'équipage d̀ en profiter.
Cen'eft pointà moi à dire jufqu'où j'ai rempli lobjet de cet expédition. Si ma relation n'offre pas beaucoup d'événemens remarquables, elle fera peut-être intéreffante d'ailleurs. J'ai décrit fort en détail la route du vaifleau, \& nos opérations en mer, \& c'eft une preuve que j’ai reconnu avec foin l'hémifphere auftral. Si nous avions découvert un continent, il m'eût été plus facile de fatiffaire la curiofité du lecteur ; mais, puifque nous n'en avons pas trouvé après des recherches infinies, les fpéculateurs s'occuperont moins, à l'avenir, des mondes inconnus.

Quel que foit le jugement du public fur nos travaux \&z fur leur fuccès, je finis cette relation, en obfervant avec une véritable fatisfaction, que lorfque les philofophes ne difputeront plus fur E iij fera remarquable aux yeux de tous les hommes fenfibles, parce que je fuis venu à bout de conferver la fanté d'un nombreux équipage, dans un auffi long efpace de tems, dans des climats fi divers, \& malgré une fuite continuelle de peines \& de fatigues. "C'eft au lecteur , à prononcer jufqu'où cette expédition „a reculé les bornes de la géographie, , de la navigation, de l'hiftoire natu„relle, \& même de la philofophie mo, rale. Nous avons fait des découver, tes dans tous les genres, il eft vrai; , mais qu'elles font peu confidérables, ,, en comparaifon de celles qu'opérera , l'efprit humain dans les fiecles à venir , lorfqu'une foule immenfe de nou, veaux objets attirera fon attention, , \& développera fes facultés avec en, core plus d'éclat!" Le ftelle Vaghe elor viaggio torto, E vedi, 1 veder noftro quanto e corto.

Petrarca.

$$
F \quad I \quad N .
$$

## du Capitaine Cook. 71

lu moins tous les je fuis nté d'un affi long ats fidiuelle de lecteur गédition raphie, e natu. hie mo. couverAt vrai; rables, opérera à venit nouention, vec en-
tro polo
corto. RCA,

T A B E
De la route de la Réfolution \& de $[$ Aventure ; de la déclinaifon du compas, des obfervations météologiques.
N. B. En général, on parle dans ces tables de la pofition des vaiffeaux à midi, la déclinaifon a été obfervée le matin ou le foir du même jour, ou le matin \& le foir. Ainfi, les tables ne donnent pas précifément le lieu où la déclinaifon a été obfervée; mais la différence eft fi petite qu'elle ne produit pas d'erreur fenfible.

## T A B L E I.

Du Cap de Bonne - Efpérance à la Nouvelle-Zélande.

$E$ iv.

## T A B L E I. Continuée.

Du Cap deBonne-Efpéranceà la Nouvelle.Zélande.


# DU CAPITAINECOOK. <br> <br> T A B LE I. Continuée. 

 <br> <br> T A B LE I. Continuée.}

Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande.

| Epoque. | $\begin{gathered} L_{\text {Lzitur d }} \\ \text { Sud. } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Longitud. } \\ \mathrm{Ef} . \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Decli- } \\ \text { ndifon } \\ \text { din } \\ \text { Compas. } \\ \text { Ouff. } \end{array}\right\|$ | - | \% | Vents, ciel \& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1772. Midi. |  | a |  | d |  |  |
|  | $493=$ | $18 \quad 20$ |  |  | 2860 | N. O. Vents trèsforts avec de la pluie. |
|  |  |  |  | . | $\begin{array}{ll} 28 & 90 \\ 29 & 30 \end{array}$ | Ditto. Brouilards. |
|  | 49 4t |  | 1630 | 36 |  |  |
|  | 17 4 | $20: 23$ | 1629 | $36 \frac{1}{2}$ | 29.40 | Ditto. Neige \& pluie neigeufe. Vue de la premiere Ife de glace. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Déc. | 5151 | $21 \quad 3$ | $17 \quad 9$ | 34 | 2925 | Ditto. |
|  | 5256 | $20 \quad 33$ |  | $34 \frac{1}{2}$ | $28 \quad 55$ | N. Brife fraiche \& de la pluie. |
|  | 54 | 2052 |  | 32 | 2870 | S. O. Ondées de Neige. |
|  | 5455 | 2144 |  | 33 | 29.15 | O. Jolie Brife. Une trés-gran- |
|  |  |  |  |  |  | de plaine de glaceau fud. |
|  | 5516 | 2314 | $20 \quad 50$ | $33 \div$ | 2930 | S.S. O. Vents frais \& brume. |
|  | 5417 | $25 \quad 19$ | 2126 | $3 \mathrm{I} \frac{1}{4}$ | 2910 | N. O. Tems brumeux $8:$ neige. |

VOYAGE

## T A B L E I. Continuée.

Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande:

| Efoque. | Latitud. | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / t . \end{gathered}$ | Décli- <br> naijon du <br> Compas <br> Oucft. | ? | \% | Vents, Ciel\& Remar- ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|r\|} \hline 1772 . \\ 20 \\ \text { A. M. } 21 \end{array}$ |  |  | d |  |  |  |
|  | 54 | $28 \quad 13$ |  |  | 29 | N. N. E. forts, brume \& neige. |
|  | 5350 | 2924 | 21-47 |  |  | O. Vents frais \& bons. |
| Midi 22 | 5454 | 3012 |  | 33 | 2920 | S. O. Bon vent fort. Ifles de glace continuellement en vue. |
|  | 5526 | 3133 | $23 \quad 56$ | 34 | 2965 | O. Ciel beau \& nébuleux. |
|  | 5631 | 3119 |  | 35 | 2940 | N. E. Jolie Brife \& beau tems. |
|  |  |  |  |  |  | S. Vent frais. |
|  | 5819 | $27 \quad 24$ |  |  | 2945 | Légers fouffles de vents qui approchoient du calme. |
| Déc. 12 | $58 \quad 44$ | 2155 | 1930 | 35 | 295 | E. Vents frais. |
| $29$ | 5912 | 191 |  |  | 2920 | Ditto. Ondées de neige. |
|  | 5923 | 17.1 |  | $36 \frac{1}{2}$ | 295 | N. Beau tems. |
| P. M. 3 I | 6021 | $13 \quad 32$ |  |  |  | S. E. Vent. forts, brume \& neige |

## DU CAPITAINE COOK.

## T A B L E I. Continnée.

ande.
Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande:


$$
\begin{gathered}
\text { VOYAGE } \\
\text { TABLE I. Continuée. }
\end{gathered}
$$

DuCap de Bonne-Efpéranceà la Nouvelle-Zélande:

| Epoove. | Latitud. | Longit. | $\begin{aligned} & \text { Decli } \\ & \text { naifon din } \\ & \text { compas } \\ & \text { oupft. } \end{aligned}$ |  | \% | Vents, cill $\mathcal{L}$ Remar- gues. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1773. |  | d | d |  | P. |  |
| $\left.\begin{array}{l} \text { Janv: } \\ \text { P.M. } \end{array}\right\}$ | $64 \quad 29$ | 4012 |  | 35 | 2910 | Ditto. Jolies brifes. |
|  | 6248 | 4124 | 3116 | $35 \div$ | 2835 | S. Brifes fraiches, \& ondées de Neige. |
| Midi 23 |  | 4645 | 33. 28 | $36 \frac{1}{2}$ | $29 \quad 0$ | Ditto. Vents fr. \& ondées de neige. |
|  | 58124 | 49.5 | 3352 | 34: | 2920 | O. Vents. frais \& beau ciel. |
| A. M. 25 | 5810 | 5125 |  |  |  | E. Vents forts, pluie neigeufe \& neige. |
| Midi | 5716 | 5054 |  | 35 | $28 \quad 25$ | Calme , brume \& tems fec. |
|  | ;628 | 50.47 | 32.23 | 35 | $28 \quad 90$ | S. Brifes fraiches \& brouillards. |
|  | 5428 | 5146 | 30. | $36 \frac{1}{3}$ | 2940 | N. O. Vents frais \& pluie neigeufe. |
|  | 5229 | $53 \quad 37$ |  |  | 2965 | Ditto. Vents forts \& beau ciel. |
|  | 5134 | 5555 |  |  | 2955 | N. Vents frais \& pluie. |
|  | O 50 | 4648 | 3049 | $38 \div$ | 2955 | O.N.O.Beautems. |

## DU CAPITAINE COOK.

## T A B L E I. Continuée.

Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande.

| EPoque, | $\left\|\begin{array}{c} \text { Latitud. } \\ \text { Sud. } \end{array}\right\|$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / f . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Décli- } \\ \text { naifon du } \\ \text { Compas. } \end{gathered}$ Ouff. |  |  | Vents, Ciel\& Remar ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | d | d 1 | $\mathrm{d}^{\prime}$ | P |  |
| $\begin{aligned} & \text { Fév. }\} \\ & \text { P.M. }\} \end{aligned}$ | $48 \quad 30$ | $58 \quad 7$ | 29 |  |  | Ditto. point de glace. |
| Midi | $48 \quad 36$ | 5935 | $27 \quad 50$ | 45 | 2990 | O. Brife fraiche \& brume. |
|  | $48 \quad 59$ | 60 11 |  | 46 | 2980 | N. Vents très forts \& pluie. |
|  | 49.16 | $58 \quad 54$ | $28 \quad 50$ | 45 | 2965 | N. O. Vents frais \& beau tems. |
|  |  | $\begin{array}{llll}58 & 18\end{array}$ | 3026 | 41 | 2960 | O. Ditto. |
|  | $\square_{\square}^{8} 8$ | 58 | $32 \quad 24$ | $53 \frac{3}{4}$ | 2945 | N. O. Ditto. |
|  | $48 \quad 51$ | 6148 | 3128 | 44 | 2970 | N. Ditto. |
|  | 46 | $63 \quad 57$ |  | $43:$ | 2925 | Ditto. Brume $\&$ bruine. |
|  | 50 | 6453 | 29 | $41 \frac{2}{2}$ | 2945 | O. Vents forts \& bons. |
|  | $5^{2} 48$ | 7035 |  | 38 | 2955 | S.O. - O. Joliefrais. |
|  | 5354 | $72 \quad 24$ |  | 36 | 2960 | O. Brife fraiche vu plufieurs pinguins. |
|  | 55.23 | $744^{8}$ | $\begin{array}{lll}34 & 18\end{array}$ | $35 \frac{1}{2}$ | 2935 | S. $0 . \div 0$ O Ondées |
|  | $56 \quad 5=$ | $78 \quad 48$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vued'un veaux |

## T A B L E I. Continuée.

Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande:


## DU CAPITAINECOOK.

## T A B L E I. Continuée.

Zélande
al \& Reme: ques.
es légere de glaces ue,
tems fon vert;glaces es à bord. e moderter elle. ife fraiche ondées d: e. be brife me.
nt frais lées denei

1 très-brth ux \& plus geufe. Brife legs \& bea 15 .
fe fraiche tu tems.

Du Cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande.

VOYAGE

## T A BLE I. Continuée.

DuCap de Bonne-Efpéranceà la Nouvelle-Zélande:


$$
\begin{aligned}
& \text { DUU CAPITAINE COOK. } \\
& \text { TABLEII. } \\
& \text { Route de l'Aventure, du }{ }_{13} \text { Février, à la terre } \\
& \text { Van-Diemen. }
\end{aligned}
$$

élande
el \& Remai les.
brife \& oux.
E. Vents \& ondées ile. es de neide grêle. frais \& prefque urs beau. eau tems
O. Vent

Vent fort fort \& tems.
ime.


## T A B L E II. Continuée.

Route de l'Aventure, du 13 Février, à laterfe Van-Diemen.


```
DU CAPITAINE COOK.
```

T A B L E III.

Route de la Résolution \& de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande à Taiti.

| Efoque. | $\begin{array}{\|c} \text { Latitud } \\ \text { Sudd. } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / f . \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c}\text { Declit } \\ \text { naijon du } \\ \text { Compas. } \\ \text { Outeft. }\end{array}\right\|$ | 第 | \% | Vents, Ciel $\&$ Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 773. | d | d | d |  |  |  |
| $\left.\begin{array}{l} \text { Juin } \\ \text { Midi }\} \end{array}\right\}$ | 4355 | ${ }_{179}{ }^{17} 8$ |  | 54 | 2970 | S. O.auN.O.Jolie brife \& favorable. |
| II | 4435 | 179 |  |  | 2975 | N. Vents frais \& pluie. |
| 12 | $45 \quad 26$ | 17641 |  | 513 |  | O. Brifes légeres \& pluie. |
| 13 | $46 \quad 2$ | $175 \quad 59$ |  | $5 \times 1$ | $300$ | E. Vents frais \& bons. |
| ${ }^{15}$ | $46 \quad 46$ | 174 | II $24 \frac{1}{3}$ | $48 \frac{1}{2}$ | 2978 | N. E. Brifelégere. |
| A. M. 16 | 47 | 173 0 |  |  |  | S. E. Vents forts \& pluie. |
| Midi 17 | $46 \quad 18$ | 17241 |  | $49 \frac{1}{2}$ | 2975 | Ditro. Tems de rafales variable. |
| 18 | $45 \quad 54$ | $170 \quad 38$ |  |  | 2990 | Ditto. Vents frais \& bons. |
| P. M. 20 | 4430 | 16545 |  | $4^{8 \frac{1}{3}}$ | 3015 | S. E. $\frac{1}{4}$ S. Jolie |
|  | $14426$ | $164 \quad 0$ |  |  |  | Ouef |
|  | 44 | 162 | 1019 |  | 3025 | Ditto. Brife haute |
| 23 | 4438 | 16127 | 1043 |  | 3025 | Souffles de Vents variables. |
| 24 | $43 \quad 36$ | 16138 |  |  | 2945 | E. Vents très- |

## VO YA GE

## T A B L E III. Continuée.

Route de la Résolution \& de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande à Taiti.

| Epoque, | $\left.\begin{gathered} \text { Latitud. } \\ \text { Sud. } \end{gathered} \right\rvert\,$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / \hbar \end{gathered}$ |  | - 音 B | \% | Vents, Ciel \& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1773. | d ${ }^{\prime}$ | d | d | d |  |  |
| $\text { Juin } 25$ | 42.53 | 16320 |  |  |  | N. E. $\div$ N. Vents frais. |
| Midi 26 | 43 II | 163 |  | 55 | 29.25 | E. N. E. |
| A. M. 28 | 4232 | 16115 |  |  |  | O. S. O. Soufles de vents. |
| Midi | 42.46 | $160 \quad 56$ |  | 52.3 | 2940 | E. N. E. Brifes |
|  | $43 \quad 7$ | 15925 | 759 | ${ }^{11 \frac{1}{7}}$ | 2965 | S. Vents frais; vu une poule du port Eg mont. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Juillet | 437 | 1574 | 655 | 49 | 2975 | S. vers l'EA, Jolie brife. |
|  | 43 | $\begin{array}{ccc}156 & 17 \\ 155 & 0\end{array}$ | 877 | 47 | 2980 | Sud. |
|  |  |  |  |  | 2960 | N. Jolie brife \& bon tems. |
|  | 4310 | $\begin{array}{\|cc\|}154 \\ 154 \\ 15 & 18\end{array}$ | 733 |  |  | S. S. E. Rafales \& pluie. |
|  | 4310 | 15215 |  | $148$ | ${ }_{2} 985$ |  |
|  |  | $150 \quad 12$ |  | 52 ! | 29 2945 |  |
|  | $43 \times 6$ | 14413 |  |  |  | O. Fortes ondées de pluie. |
|  | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 4334 | 14156 |  |  | 3030 |  |

Route de


## DU CAPITAINE COOK.

## T A B L E III. Continuée.

, de la
Route de la Résolution \& de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande à Taiti.

| Epoque. | $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|} \hline \text { Lud. } \\ \text { Sud. } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E \& \in t . \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Decli- } \\ \text { naifon dul } \\ \text { Compas } \\ \text { Ouff. } \end{array}\right\|$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { Vents, Cicl \& Remar- } \text { ques. } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 73. | d $\quad$ | d | d | $\mathrm{d}^{\prime}$ | P |  |
| Juillet 12 | 4316 | 140 | 518 | 49 | 3025 | S. S. O. |
| , |  | 139 | 537 | $49 \frac{1}{2}$ | 3025 | N.O. |
| 14 |  | $138 \quad 9$ |  | 50 | ${ }^{29} 80$ | N. E. Vents frais \& ciel trèsfombre. |
| 15 | 4239 | $137 \quad 58$ |  | 52 | 2945 | fombre. <br> Ditto. Brume épaiffe \& bruine. |
| 17 | 3944 | $133 \quad 32$ |  | $44 \frac{3}{4}$ | 2980 | S.O.Vents forts, \& ondées de grêle \& de |
| 18 | $37 \quad 56$ | 13318 | 529 | 50 | 3020 | S. Jolie brife \& favorable. |
| 19 | 3634 | 1337 | 533 | 54 | 3030 | S. O. $\frac{1}{4}$ S. |
| 21 | $\begin{array}{lll}32 & 47\end{array}$ | $133 \begin{array}{ll}137\end{array}$ |  |  |  | E.S. E.Brife fraiche. |
| 22 | 318 | 13412 |  | 60 | 2960 | S. $0 . \frac{1}{4} \mathrm{O}$. Ondées de pluie. |
|  | $22^{22}$ | 13412 |  |  | ${ }^{29} 85$ | N. $O . \frac{1}{4}$ N. Brume \& pluie. |
| 24 | 2946 | 13536 |  | $64:$ | ${ }_{29} 85$ | N. N. O. Vents frais \& favorables. |

$$
\begin{gathered}
\text { VO Y A GE } \\
\text { TABLE III. Continuée. }
\end{gathered}
$$

Route de la Résolution \& de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande à Taiti.

| EPoque. | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { Latitud } \\ \text { Sud. } \end{array}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Longitud. } \\ \text { Eft. } \end{array}\right\|$ | $\begin{array}{\|c} \text { Décli } \\ \text { naifon du } \\ \text { Compas. } \\ \text { Ouff. } \end{array}$ |  | $\stackrel{3}{3}$ | Vents, ciel \& Reme ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | d | d | P |  |
| Juil. $\}$ | 29 | 13628 |  |  |  |  |
| Midi 26 |  |  |  |  |  | dées de pluie. |
|  | $28 \quad 53$ | 13530 | 53 | $66 \frac{1}{2}$ | 29.90 | N. O. Jolie brif \& favorable. |
|  | 2753 | $\begin{array}{llll}135 & 17\end{array}$ |  | 67 |  | S. O. Souffles de |
| A. M. 29 | $27 \quad 49$ | 13649 |  | : |  | N. N. O. Jolie brife. |
| Midi 30 | 27 | 413515 |  | 7168 $68 \frac{1}{2}$ | 2990 | Ditto. |
|  | 1 26 <br> 1 25 | 13449 |  |  | $\begin{aligned} & 29 \\ & 29 \\ & 20 \end{aligned}$ | N. O.Ditto.O Brife |
| Août |  | 1346 | 454 |  | $2975$ |  |
|  | 22 | 13339 |  | 71 | 30 | O. Brife legere. $\mathrm{N} . \mathrm{O}$ Jolie brife. |
|  | 2118 | 13321 | 510 |  | 30 | N. O. Jolie brife, |
| P. M. 6 |  | 1326 |  | $76 \frac{1}{2}$ | $30 \quad 5$ | Ditto.ventsforts. |
|  | 19 | 613132 |  |  |  | Ditto. Perit vent \& ondées de pluie. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Midi | 1851 | 13326 |  | 75 | $30 \quad 10$ | S. E. Vents forts\& beau rems. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | $18 \quad 5$ | 57 |  | 75 | $\begin{array}{lll}30 & 20 \\ 30 & 20\end{array}$ | Ditto. <br> E. Dépafle une ifle baffe. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | $17 \quad 23$ | 13956 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ditto.ventsforts. Dépaffé une autre ine. |
|  | 1711 | $1433^{8}$ |  |  |  |  |

## DU CAPITAINECOOK.

## T A B L E I I I. Continuée.

URE, de Route de la Résolution \& de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande à Taiti.

T A B L E IV.

Route de laRésolution\&dele'Aventure, d'Uliétéa aux ifles des Amis, \& à la Nouvelle-Zélande.

> DU CAPITAINE COOK.

## T A B L E IV. Continuée

Route de laRÉsolution\&de l'Aventure, d'Uliétéa aux ifles des Amis \& à la Nouvelle-Zéllande.

| Epoque. | $\left\lvert\, \begin{array}{\|l\|l\|l\|rcc}  \\ \text { Sud. } \\ \hline \end{array}\right.$ |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Declit } \\ \text { naijon du } \\ \text { Compas. } \\ O_{\text {oueft }} \end{array}\right\|$ | - | \% | Veniss, Ciel\& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | d | d | d $\quad$ d |  | P |  |
|  | 2228 | 174.56 |  |  | 3030 | S. Brifes fraiches, |
|  | 2246 | 176 |  |  | $30 \quad 5$ | S. E. E'ifle Pilfart |
|  |  |  |  |  |  | au N. N. E. a cinq lieues. |
|  | 23.50 | 177 |  | $69 \frac{1}{2}$ | 3025 | E. S. E. |
|  | $25 \quad 36$ | 17812 |  |  | 3020 | Ditto. |
|  | 2713 | 1796 |  |  | 3020 | Ditto. Jolie brife. |
|  | $28 \quad 38$ | ${ }^{179} \mathrm{Eft}^{47}$ | II 11 |  | 3025 | Eft. |
|  | 3015 | 17954 | 11.14 |  | 3030 | Ditto. |
|  | 3141 | 17932 | 112 |  | 3025 | Ditto. |
|  | 3241 | 17932 | 1049 | 69 | 3020 | N. E. $\frac{1}{-}$ N. Petite |
|  | 3348 | 17939 | 1049 |  | 3020 | N. E. $\frac{1}{4}$ N. Vents |
|  |  |  |  |  |  | frais. |
|  | 35 <br> 37 <br> 37 | $\begin{array}{lll}179 & 49 \\ 179 & 38\end{array}$ |  | 67 | 50. | Ditto. <br> O. Beaucoup de |
|  | $37 \cdot 48$ | $179 \quad 38$ |  |  | 2970 | O. Beaucoup de pluie, vents frais \& beau |
|  |  | $178 \quad 38$ | 512 | 62 | 2970 | N. Lems. Cap Table |
|  |  |  |  |  |  | à lo. à huit |
|  |  |  |  |  |  | ou neuf lieues |

$$
\begin{gathered}
\text { VOYAGE } \\
\text { TABLE } .
\end{gathered}
$$

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à l'ifle de Pâque.


## du capitaine Cook.

## T A B L E V. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à lífle de Pâque.

```
ciel & rams ques.
```

ent frais u tems. Vent fribis e des pafir rres, do tux marisy les oifean Ditto hos lu S. 0 .
Peu d it \& brume des pafib res, d ux maris des pir ns, u de venti, me \&pluie es de verss S.E. vears ins \& pirar ns ; gro. houles $b$

T A B L E V. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à lifle de Pâque.


## DU CAPITAINECOOK. <br> T A B L E V. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à lifle de Pâque.
rand frais! rume ; glaces. ue,
o. Ditto. 0 déesdenés. bondance laces ; vide inguins
es petrac atarcliqua E. Jolisfici ndées de is e, au miix es glaces. Ditto. Pris lace à bord Brifemod Ses; brie paiffes ; $p$ eurs iffes lace.
Ditto Bo $\epsilon$ temschiif


## VOYAGE

T A B L E V. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à liffle de Pâque.

| Efoque. | $\begin{gathered} \text { Latitud. } \\ \text { Sud. } \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Longitud. } \\ E f t . \end{array}\right\|$ | $\begin{gathered} \text { Décli- } \\ \text { naifon du } \\ \text { Compas. } \\ \text { Oueft. } \end{gathered}$ |  | \% | Vents, ciel \& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | d 1 |  |  |  |  |  |
| Déc. 31 $1774 .$ | 2940 | 13511 | 139 | $34 \frac{1}{2}$ | 295 | O. Jolies brifes \& beau tems. |
| Janvier 2 | $57 \quad 58$ | 137.12 | 1112 | $38 \frac{1}{2}$ | 29 | N. E. $\frac{1}{4}$ E. Grand frais, neige \& pluie neigeufe; point de glace en vue. |
| 3 | 56.46 | 13945 |  | 36 | 2910 | S. O. Ditto, \& bonne vue des paffe-pierres. |
| 4 | 5455 | IS9 4 |  | $46 \frac{1}{4}$ | 2930 | N. $\mathrm{O} . \div$ S. Vents forts \& beau tems. |
| 6 | 520 | $135 \quad 32$ | $7 \quad 7$ | 47 | 2930 | O. Ditto. |
|  | 5036 | 13318 | 6.36 | 50 | 2925 | Joli frais du N. O. |
| 8 | 498 | 1318 | 626 | $49 \frac{3}{4}$ | 2950 | O.Temsagréable: |
| 9 | 4817 | 12710 |  | 51 | ${ }^{2} 770$ | Ditto. Ditto. |
| 10 | $48 \cdot 7$ | 12446 |  | 52: | 2955 | Ditto. Souffles de Vents\&brouil lards. |
| 11 | 47.51 | 12212 | 234 | 50 | 2950 | Ditto. Vent frais \& tems clair. |
| 12 | 4932 | 11052 | 40 | 50 | 2975 | N.N. O. Ditto. |

## T A B L E V. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à lifle de Pâque.

| Epoque. | $\begin{gathered} \text { Latitưd } \\ \text { Sud. } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & L_{o n g i t} \\ & E, R_{2} \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Decli- } \\ \text { naifon dus } \\ \text { Compas } \\ \text { Ouff. } \end{gathered}$ | 令 |  | Vents, Ciele Remar. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | d | P |  |
| $\left\|\begin{array}{l} \text { Janv. } \\ \text { P. M. })^{13} \end{array}\right\|$ | $53-$ | 118 |  |  |  | N. O. Vents frais \& brume |
| Midi 15 | 56 | $12$ |  | 51 | 2930 | N. Vents trèsforts \& brume |
|  | $5 \begin{array}{lll}56 & 19\end{array}$ | 11924 | 926 | $47 \frac{1}{4}$ | 2980 | O. Vents frais \& ciel clair. |
|  | $58 \quad 34$ | $1 \begin{array}{lll}18 & 14\end{array}$ |  | $41 \frac{1}{2}$ | 2970 | Ditto. Ditto.Pluvieux. |
| Midi | $60 \quad 54$ | $116{ }^{8}$ |  | 40 | 2895 | Ditto. Modéré \& brumeux. |
|  | $62 \quad 34$ | 11624 | 1024 | 40 | 2855 | Calme \& beau tems; ifles de glace en vue. |
|  | $62 \quad 9$ | $112 \quad 54$ | $10 \quad 59$ | 37 | 870 | Souffles de vents, S. pluie neigeufe \& neige |
|  |  |  | 115 | $38 \frac{1}{2}$ | $28 \quad 55$ | S. Vents frais \& bons. |
|  | $6340$ | 10817 |  | 39 |  | Vents frais de l'ouef. |
|  | $65 \quad 24$ | 10931 | 1927 | $42 \frac{1}{4}$ | 2885 | N. Brifes fraiches |
|  |  |  |  |  |  | Q beautems. |
|  |  | 10934 | $1820$ | 40 |  | N. E.Peude vents \& bonne pluie |

VOYAGE

## T A B L E V. Continuée.

Roure de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à liffe de Pâque.


## DUCAPITAINECOOK.

## T A B L E V. Continuée.

Zélande

Route de la RÉsolution, de la Nouvelle-Zélande à lífle de Pâque.


$$
\begin{aligned}
& \text { VO Y A GE } \\
& \text { TABLE V. Continuée. }
\end{aligned}
$$

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à lifle de Pâque.

| Epogue. | $\begin{gathered} \text { Latititid. } \\ \text { Sud. } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Longit: } \\ E f t . \end{gathered}$ | Décli- naijon dut Compas Oufa Ouef. | 䏩 | 品 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1774. | d |  | d | d ${ }^{\text {c }}$ | ? |  |
| Fév. is |  | 9520 |  | $58 \frac{1}{4}$ | 3035 | O. Jolie brife. \& tems agréable |
|  | 3958 | 9437 |  | 66 | 39.40 | Ditto. |
|  | 3754 | 945 | 8 - | $67 \frac{1}{2}$ | 3040 | Ditto. |
|  | 3610 | 9456 |  | 69 | 30.45 | DeversleS.Jol.b. |
|  | $36 \quad 40$ | $97 \quad 2$ | $9^{51}$ | 96 | 3045 | N. E. Ditto. |
|  | $37 \quad 25$ | 810 | 8 10 | 71 | 3025 | N. Brife fraiche |
|  | $37 \quad 52$ | 638 | 638 | 69 | 2995 | N. O. Jolie brife |
|  | 36 | 553 | 553 | 65 | 30. | S. O. Grand frais. |
|  | 3453 | 10233 | 344 | 68 | 3020 | E. S. E. Jolie brife |
|  | 33.7 | 10223 |  | $71 \frac{1}{2}$ | 3020 | E. N. E. |
| Mars. i | 3228 | 10247 | 345 | $71 \frac{3}{4}$ | 3020 | Devers l'oueft fouffles de vents. |
|  | 3112 | 10229 | 436 | 74 | 3015 | N. O. |
|  | 2956 | 10059 | 450 | $74^{\frac{1}{2}}$ | 3025 | Ditto. |
|  | 2923 | 101 3 | 447 | 74 | $30 \quad 30$ | De vers le nord, |
|  |  |  |  |  |  | jolie brife, plu fieurs oifeaux |
|  | 2820 | 102 | 445 | $74 \frac{2}{2}$ | 3030 | Eft. |
|  | 27.4 | 10358 | 431 | $75 \frac{1}{1}$ | 3030 | Ditto. |
|  | 17 II | 1092 |  | 75 | 3030 | Ditto.brifelégere, |
|  |  |  |  |  |  | ifle de Pâque à |
|  |  |  |  |  |  | l'oueft 12 lieues |
|  |  |  |  |  |  | de diftance. |

## DU CAPITAINE COOK. 99

T A B L E VI.

Zélande
Route de la Résolution, de lifle de Pâque aux Marquifes.
brife. \& agréable.
leS.Jol, b. tto.
e fraiche utems. olie brife. and frais. olie brife.

P'oueft, de vents.
le nord, rife, pluoifeaus.
felégere, Pâque à 12 lieues ace.

| EPOQUE: | Latitud. | Longit. Eft. | $\left\|\begin{array}{c}\text { Decli- } \\ \text { naifon } \\ \text { compas } \\ \text { ocist. } \\ \text { Ouft. }\end{array}\right\|$ |  |  | Vents, ciel \& remarfuceques: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1774$ | d | d | d | d | $\overline{\text { P. }}$ |  |
| Midi ${ }^{\text {r }} 8$ | $26 \quad 5$ | I1 32 | 234 | $76 \div$ | 3030 | N. E. Brifelégere. |
|  | 23. | $113{ }^{1}$ | -3185 | $77^{2}$ | $30 \quad 20$ | De vers l'Eft. |
|  | - $\mathrm{T}^{\text {a }}$ |  |  |  |  | Ventstrés-fermes, \& tems |
|  | \% |  |  |  |  | agreable. |
| 21 | 2 I I | 11358 | 34 | 77 | 3020 | E. N. E. |
| - $\quad 1.22$ | 19.20 | 11449 |  | $76 \frac{1}{3}$ | 3020 | Devers l'Ef. On- |
|  |  | $117 \quad 0$ |  |  |  | dées de pluie. <br> Ditto. Jolie brife |
|  | 17.7 | 1170 | 176 | 76 | $\begin{array}{ll}30 & 15 \\ 3 & 12\end{array}$ | Ditto. Jolie brife \& beau tems. |
| 26 | $14: 41$ | $120 \quad 15$ | 210 | $78 \frac{1}{6}$ | 3010 | Ditro. |
| 29 | 10.10 | 12358 | 157 | 8 I | 2995 | E. S. E. |
| Avril ${ }^{30}$ | 9 24 | 126 | 127 | $80:$ | 30. | Eft. |
| Avril 1 | 930 | 12956 | 43 | 8 x | 2990 | Ditto. |
|  | 932 | 13318 | 440 | 82 | $30 \quad$ | Ditto. |
|  | 920 | 13638 | 427 | $82 . \frac{1}{4}$ | 30. | Ditro. |
|  |  | 13817 |  |  |  | E. S. E. Lifle de Hood, (l'une |
| P. M. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - des Marquifes) |
|  |  |  |  |  |  | àlo. $\frac{3}{4} \mathrm{~S}$. O.à |
|  |  |  |  |  |  | g la dirtance de |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H |  |

## 100



## 

## Rénte de la Résotutabne, dUUHétéa aux Nonvelles Hebrides.



$$
\begin{aligned}
& \text { DU CAPITAINE COOK. } \\
& \text { TABLE VII. Continaée. }
\end{aligned}
$$

## ouvelles

Route de la Résolution, d'Uliétéa aux Nouvelles Hébrides.

| EPOQUE. | $\begin{array}{\|l\|l\|l\|cr:rrc:\|} \hline \\ \text { sud. } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E /{ }_{\text {Le }} \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Decdi- } \\ \text { naifon } \\ \text { Compas } \\ \text { Ouct. } \end{array}\right\|$ Oucf. | $8$ | $\frac{1}{5}$ | Fenis, Ciel\& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | d | d |  | d |  | S. S. E. Ens ivie |
|  | 20.23 | 1746 | 12 | 75 | $30 \%$ |  |
|  |  |  |  |  |  | des iftes fur la |
|  |  |  |  |  |  | côte eft d'Annamocka. |
|  | 2015 | $1743+$ | 947 |  |  | A lancre dans |
|  |  | İ |  |  |  | la raded'Anna- |
|  |  |  |  |  |  | mocka. |
| $\left.\begin{array}{l}\text { Inil. } \\ \text { Midi }\end{array}\right\}$ I | 1957 | 176 |  | 75 | $30 \quad 15$ | S. E. $\frac{1}{4}$ E. Jolie brife. |
|  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1947 | 178 |  | 74 | 3015 | Ditto. Lifle de la TortueauS. ${ }^{\frac{1}{4}}$ S. E. à $\frac{1}{2}$ mille. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | $20 \quad 37$ | $\begin{gathered} 179: 20 \\ \text { Eft. } \end{gathered}$ | 1230 | 75: $\frac{2}{3}$ | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.56 | 17930 | 1244 | 76 | 3015 |  |
|  | 20.42 | 127718 |  | 7878 | $30 \quad 10$ | N. E. Vents frais |
|  | 2014 | 176 | 138 |  | 2990 | vents ciel nébuleux. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 17535 | 1111 | $74 \frac{1}{4}$ | 2990 | S. E. Vent frais. |
| 11 | 18.26 | 1750 | 1022 | 74 | 29.90 | Ditto. |
|  | 1625 | 173 31 | 1046 | 76 | 30 | S. E. Jolie brife |
|  |  |  |  |  |  | \& beau tem |

$$
\text { TO2 } \quad 00 \text { VOYAGE UG }
$$

## T A B L E VII. Continuée.

Route de la RÉsolution, d'Uliétéaaux Nouvelles Hébrides.

| EPOQUE. | Latitud. | $\stackrel{\text { Longit. }}{\text { Ef }}$ | $\begin{gathered} \text { Dicli- } \\ \text { naifon du } \\ \text { Compas } \\ \text { Ouff. } \end{gathered}$ |  |  | \% | Vents, Ciel\& Remorques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | d | d | d 1 | $\mathrm{d}_{2}$ | P |  |  |
|  | 1539 | 17235 | 10.14 | 78 | 30 |  | S. E $\frac{1}{4}$ E E. |
|  | $15 \quad 9$ | 17116 | II 3 | $79 \frac{1}{2}$ | 30 |  | S. E. brifes frai- |
|  | 1745 | 148 | 510 | 80 | 30 |  | ches \& favora. |
|  |  | 169 |  |  | 30 |  | Ditto. Ventsfrais |
|  | 15. | 169 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | pluie. Lapres |
|  |  |  |  |  |  |  | Aurore, luane |
|  |  | ${ }^{3} 8$ |  |  |  | 8 | des Hébrides. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $\left(\begin{array}{l}\text { (018) } \\ \hline 09\end{array}\right.$ |  | $8$ |  |  | 4x 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hex? | ap $0=$ |  |  |  |  |  |
|  |  | Pex |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## DU CAPITAINE COOK.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Zélande.


## TABLE VIIL. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Zélande.


Route de


## () U CAPItaine Cook.

TABLE IX.
e-Calédo Route de la Résolution, dela Nouvelle-Zélande la Terre de Feu.


## T A B L E I X. Continuée.

Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à la Terre de Feu.

| Epoque. | $\left\|\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Latitud. } \\ \text { Sud. } \end{array}\right\|$ | Longit. E/2. | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Dicci-1 } \\ & \text { naijon du } \\ & \text { Compas } \\ & \text { Oufet. } \end{aligned}\right.$ | 告 | \% | Vents, Ciel \& Remar ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1774. | , |  | d |  | P | N. N. O. Vents forts \& brume; beaucoup doifeaux autour du vaiffeau. |
| Nov. 26 | 55.9 | 14443 |  |  |  |  |
|  | $55 \quad 6$ | 13856 |  | 44 | 2980 | Ditto. Ditto Nébuleux. |
|  | $55 \quad 24$ | 12939 |  | 45: 2 | 2975 | N. O. Peu de vent \& brume. |
| Décem. I . | 5538 | 12711 |  | $45^{\frac{3}{4}}$ | 2955 | Peu de vent du N. E. brume \& bruine. |
|  | 5456 | 1250 | 128 | 45 | 2950 | S. E. Brife fraiche \& favorable. |
|  | 54.1 | 12347 |  | 45 | 2925 | E. S. E. Brume \& pluie. |
|  | 5315 | 512042 | 322 |  |  | S. Vents frais \& tems clair. |
|  | $53 \quad 19$ | 10848 |  | $46 \frac{1}{2}$ | 29.5 | Du côte de de ciel clair \& agréable. |
|  | 540 | 01027 |  |  |  | Du côté du fud, vents forts. |

## DU CAPITAINECOOK.

T A B L E IX. Continuée.

N. O. Ve forts\& bra beaucouph feaux aum du vaiffea itto. Ditto I buleux, O. Peuder \& brume. de vert N. E. br \& bruire E. Brife in che \& farit ble.
S. E. Bruse pluie. Vents fris tems clait. u côté de ciel clait agreable u côtédur vents forth
le-Zélart Route de la Résolution, de la Nouvelle-Zélande à la Terre de Feu.

VOYAGE
TABLE X.

Route de la Résolution, de la Terre des États au Cap de Bonne-Efpérance.

| Epoque, | Latitud. | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / L_{\text {t }} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Dicli- } \\ \text { nifion du } \\ \text { compas } \\ \text { Cufft. } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { - } \\ & \text { 헬 } \\ & \text { à } \end{aligned}$ | \% | Vents, ciel \& remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 75. | d |  | d | d | P. |  |
| Janv. ${ }_{\text {Midi }}{ }^{\text {a }}$ | 5533 | 6213 |  | 51 | 3060 | O.au S. O. Vents |
| Midi ${ }^{\text {d }}$ |  |  |  |  |  | frais, \& rafales accompagnées de pluie |
|  | $57 \quad 9$ | $5^{8} \quad 46$ | 2128 | 47 | 2960 | Du côté de ${ }^{1} 0$ Vents frais \& favorable. |
| P. M. 6 | 68810 | $53 \quad 34$ |  |  |  | S.O.Ventsforts \& rafaleux , pluie neigeufe. |
|  | $5^{6} \quad 4$ | $53 \quad 36$ |  |  |  | Du côté de l'O, Vents frais \& favorables. |
| Midi 8 | 855 | 5215 | $20 \quad 4$ | 49 | 2950 | N. O. Jolie brife, |
| 9 |  |  |  |  |  | Du côté du N. Vents frais \& brume. |
| A. M. 10 | 5423 | 4923 |  |  |  | O. S. O. Jolie brife, ciel rèbuleux. |
|  | 15435 | 4510 | 1925 |  |  | S. O. Jolie brife. |
| Midi 12 | 25428 |  |  |  |  | Ditto, Vuunveau marin. |
|  | 3557 | $40 \quad 32$ |  |  | 2915 |  |
|  | 45356 | 3924 |  | $137 \div$ | 2935 | ${ }_{5}$ S. E. Brife légere, |

## DU CAPITAINE COOK.

 T A B L E X. Continuée.es Etats ques.
auS. O. Vem rais, \& reb es accomp znées de plit côté de 10 Vents frais! avorable.
Ventsfors! afaleux, pie aeigeufe. côté de 10 Vents fras! avorables. O. Jolie brits côté du! Vents fris! brume.
S. 0 . Jo brife, cielt buleux.
O. Jolie this to. Vuunre marin.

Brifelegra

Route de la Résolution, de la Terre des Etats au Cap de Bonne-Efpérance.


110 VOYAGE

## T A B L E X. Continuée.

Route de la Résolution, de la Terre des Etats au Cap de Bonne-Efpérance.

| Erogue. | $\left\|\begin{array}{l} \text { Latitud } \\ \text { Sud. } \end{array}\right\|$ | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ \text { EJt. } \end{gathered}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Décli- } \\ \text { naijon du } \\ \text { Compas } \\ \text { Oueft. } \end{array}\right\|$ | \# |  | Vents, Ciel\& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1775. Février | d | d | d $\quad$, | $\mathrm{d}^{\prime}$ |  | $\begin{aligned} & \text { s'étendant du S. } \\ & \text { S.E.auS. } \frac{1}{4} \text { S.O } \end{aligned}$ |
|  | 5825 | 2718 | 1011 | 39 |  | S. O. Brifelégere; le Cap Montagu à l'Eft a cinq lieues. |
|  | 5741 | $27 \quad 0$ |  |  |  | N. N. E. Brumeux. |
|  | 5644 | 25.23 |  |  |  | Calme. Plufieurs pinguins, quelques baleines. |
|  | $57 \quad 8$ | 2334 | 518 | 38 | 2880 | Du côté du Sud, Vents modérés \& brumeux. |
|  | 5815 | 2134 |  | $38 \frac{1}{2}$ | 2960 | Du côté du N . Vent frais \& ondées de neige. |
|  | 5824 | 1746 | $15^{8}$ | $37 \frac{1}{2}$ | 29. | O.S. O. Vent fort \& ciel nébuleux. |
| P. M. 9 | 588 | 12.49 | - 2 |  |  | Calme, ondées de neige. |
| Midi 10 | 588 | 1034 |  |  |  | S. O. Vent frais \& ondées de pluie. |
| $12$ | 58 | 643 |  | $37 \frac{1}{2}$ |  | O. Souffles de vent \& beau |

## DU CAPITAINE COOK.

## T A B L E X. Continnée.

Route de la Résolution, de la Terre des États au Cap de Bonne-Efpérance.

| EPoque. | Latitud. | $\begin{gathered} \text { Longit. } \\ E / 2 \text {. } \end{gathered}$ | Decli. naifon du Compas. Oucfe. | - | $\infty$ 8 8 8 | Vents, Ciel \& Remarques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 1775 . \\ & \text { Février. } \end{aligned}$ | d | d 1 |  | d |  | tems; plufieurs ifles de glaces. |
|  | 5757 | 446 | 425 | 34 |  | S. I S. E. Vent frais \& beau- |
| $14$ | $57 \quad 24$ | $\left.\begin{array}{ll} 0 & 44 \\ \text { Eft } \end{array} \right\rvert\,$ |  | $32 \cdot \frac{1}{2}$ | 2890 | S. Vent très-fort \& beaucoup de ne'ge. |
|  | 5637 | 411 |  | $35 \frac{1}{2}$ | 2925 | S. O. Vent frais \& favorable. |
|  |  |  | 1215 | $36 \frac{1}{2}$ | 28.95 |  |
| $\mid \text { P. M. } 17$ | 54 |  |  |  |  | S. Vents frais \& neige. |
| Midi 18 |  | 846 | 1310 | 36 | 2955 | O. Vents frais \& beau tems. |
| IS | $34 \quad 25$ | 12.1 |  | $34 \frac{1}{2}$ | 2945 | N. E. Vent frais, pluie neigeufe \& neige. |
| $20$ | 54.8 | 12;9 |  | $35:$ | 2980 | O. Vent frais \& favorable. L'après midi, pas la moindre apparence de terre. |
|  | 5426 | $18 \quad 42$ | 1841 |  | 20 | S:O.Brife fraiche \& ciel fombre. |

T A B L E X. Continuée.

Route de la Résolution, de la Terre des Etats au au Cap de Bonne-Efpérance.


Etats au
Route de la Résolution, de la Terre des Etats au Cap de Bonne-Elpérance.
ciel $\&$ Remer. ques.
téduNord ge \& pluit geufe; ba es vues. Vent fras favorable de glace. Rafales 8 es de pluie nt frais. li frais u tems. ble ; Vents is \& ondée pluie.
ents frais 8 s. rafaleux. Vents frai el nébuleus Ditto, Br paiffe.
nt très-frais favorable. Jolie brife ble.

Dú capitaine Cookí:


Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande au Cap de Bonne-Efpérance.


## T A B L E XI. Continuée.

He-Zéla Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande au Cap de Bonne-Efpérance.

Cap P au N. E. lieues. E. $: \mathrm{N}$. brife\&bra riable. Brife légma brume; bec coup dere marins \& pinguins tour du feau; vuct quesmorca de bois $\&$ goëfmon.
S. E. Vent \& rafler vecdelap. O. Vent iif \& ciel nich eux, Vent frais rume le la pluie.


## 116

$$
\begin{array}{cccccc} 
& V \quad O \quad \text { A } & \text { E } \\
\text { TA B L E XI. Continuée. }
\end{array}
$$

Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande ait Cap de Bonne-Efpérance.

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline Epoque. \& $$
\begin{aligned}
& \text { Latitutd. } \\
& \text { Sud. }
\end{aligned}
$$ \& $$
\begin{gathered}
L_{\text {ongit. }} \\
E \& f .
\end{gathered}
$$ \& $$
\begin{aligned}
& \text { Decli- } \\
& \text { nifon du } \\
& \text { compas. } \\
& \text { Ouff. }
\end{aligned}
$$ \&  \& $$
\begin{aligned}
& \text { by } \\
& \frac{1}{3} \\
& =1
\end{aligned}
$$ \& Vents ; cill \& Remat ques. <br>
\hline \& d \& d \& d \& d \& P \& <br>
\hline \multirow[t]{18}{*}{1774
Janv: 16

19

20
21
21
24
24

26
26
28
29} \& 5850 \& 13426 \& \& 40 \& \& Ditto. Dépaffé beaucoup drifles de glace. <br>
\hline \& 5924 \& $1 \begin{array}{ll}19 & 13\end{array}$ \& 825 \& 41 \& \& N. O. $\frac{\geq}{4}$ O. Vent frais \& ondées de pluie. <br>
\hline \& 57.52 \& 11437 \& \& $41 \frac{7}{2}$ \& \& N. Vents frais \& brouillards. <br>
\hline \& $60 \quad 9$ \& 11312 \& 116 \& $41 \frac{1}{2}$ \& \& Variable. <br>
\hline \& 5930 \& III 26 \& 1115 \& 41 \& \& S. Brife modérée. <br>
\hline \& 5935 \& 10516 \& 1312 \& $38 \frac{1}{2}$ \& \& Oueft. <br>
\hline \& 6014 \& 101 6 \& \& 43 \& \& N. Vent frais \& <br>
\hline \& \& \& \& \& \& brumeux, avec <br>
\hline \& \& \& \& \& \& de la petite <br>
\hline \& 6040 \& $97 \quad 0$ \& \& 43 \& \& Ditto. Vent frais <br>
\hline \& \& \& \& \& \& \& brumeux. <br>
\hline \& 6145 \& $89 \quad 0$ \& 2248 \& 42 \& \& O. Brife modérée <br>
\hline \& \& 8 \& \& \& \& \& ciel clair. <br>
\hline \& 6149 \& $84 \quad 1$ \& 2430 \& $41 \frac{1}{2}$ \& \& N. $\frac{1}{4}$ N. O. Vent <br>
\hline \& \& \& \& \& \& frais\& brume. <br>
\hline \& 6120 \& $71 \quad 50$ \& 266 \& 39 \& \& N. Brife modérée <br>
\hline \& \& \& \& \& \& \& brume avec <br>
\hline \& \& \& \& \& \& de la pluie. <br>
\hline
\end{tabular}

## T A B L E XI. Continuée.

Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande, au
Cap de Bonne-Efpérance.


## TABLE XI, Continuée,

Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande au Cap de Bonne-Efpérance.

| Epoque. | Latitud. Sud. | Longit. | Décli- <br> naijon du Oueft. | - | है है है | Vents, ciel \& Remar. ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1774. <br> Fév. 12 <br> 13 <br> 14 <br> 15 <br> 16 <br> $\ddagger 8$ <br> 19 <br> 20 | d | d | d ${ }^{1}$ | d | P |  |
|  | 5546 | 3640 | 1030 | 40 |  | O. N. O. Vern |
|  | 5 |  |  |  |  | frais \& pluie. |
|  | $545^{6}$ | 3420 |  | 41 |  | vu une grand |
|  |  |  |  |  |  | ifle de glace |
|  | 54.23 | 32 |  | $40 \frac{1}{2}$ |  | N. N, O. Brif |
|  |  |  |  |  |  | légere \& bru- |
|  |  |  |  | $40 \frac{1}{2}$ |  | N. O. Brile frit |
|  | 54.20 | 2855 |  |  |  | che \& brumb |
|  | $54 \quad 4$ | 2414 | 632 | 39 : |  | S.S.E.Soufles \&ec |
|  |  |  |  |  |  | N. Brifesfraichar |
|  |  | 2314 |  | 40 |  |  |
|  | 54. | 2130 |  | $39 \frac{1}{2}$ |  | res \& brume. |
|  | 5315 | 19 | 20 | 37 |  | S. O. Brifemode |
|  | 53-5 |  |  |  |  | ree \& ciel ${ }^{\text {che }}$ |
|  |  |  |  |  |  | ${ }_{\text {buleux }}$; ${ }^{\text {plufieurs in }}$ |
|  |  |  | Ef. |  |  | de glace. |
|  | 53.12 | 13. | 1 26 | $4 a$ |  | Du côté dusut |
|  |  |  |  |  |  | d'abord ratit |
|  |  |  |  |  |  | des brifes ${ }^{\text {a }}$ |
|  |  |  |  |  |  | geres, |

# TOU CAPITAINECOOK. <br> <br> T. A B L E XI. Continuée. 

 <br> <br> T. A B L E XI. Continuée.}
-Zéland Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande, au Cap de Bonne-Efpérance.

```
Cnts, cill&
```



120 Voyage du Capitaine Caore: T A B L E XI. Continuée.
Route de l'Aventure, de la Nouvelle-Zélande, au Cap de Bonne-Efpérance.

| Erogue: | Latitud, | Longit. ELL |  |  |  | Kents, Ciel E Remar. ques. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1774. <br> Mars. |  |  | d |  | P |  |
|  | 54.4 | 19.4 |  | 35 |  | O. Brife modérée \& ondées de neige. |
|  | 53.17 | 1753 | 16.45 | 36 |  | O. S. O. Vent fort ; dépaffé plufieurs infes de glace. |
|  | 50.48 | 1236 |  | 37 |  | N. O. Vent modéré. |
|  | $49 \quad 58$ | 1426 |  | 42 |  | O. N. O. Vent frais. |
|  | $48 \quad 30$ | 14.26 | 1632 |  |  | O. Neige \& pluie neigeufe; deux grandes iflesde glace en vue. |
|  | 47, 35 |  |  | 40 54 |  | N: O. Vent frais \& favorable. S. E. Brife légere |
|  | [ $\begin{array}{ll}41 & 48 \\ 34 & 13\end{array}$ | $\begin{array}{lrr}14 & 19 \\ 18 & 5\end{array}$ | 17 2175 | 54 69 |  | Baie de la Table, au CapdeBon-ne-Efpérance, au N. 25 degrés Eft, neuf lieues. |

## VOCABULAIRE

## DE LA LANGUE

## DESISLES

de glace,
O. Vent dére.
N. O. Ve frais.
Neige \& neigeufe; de grandes iffs glace en ver O. Ventifí \& favorable E. Brifelezo e de la Taid au CapdeBr ne-Efpéras au N. ${ }^{25}$ grés Ef, neuf lieus
$\stackrel{+}{2}+$ac

## AVERTISSEMENT

## sUR LA Prononctation

## DU VOCABULATRE. *

COMmE toutes les nations qui emploient lalphabet, ont une maniere particuliere de proférer les fons repréz fentés par les lettres, la prononciation eft un article effentiel dans la conftitution de la langue d'un peuple, \& doit être apprife avant tout. Mais ce travail étant très-long \& très-ennuyeux pour un commençant, à caufe de la grande diverfité des valeurs que prennent les lettres dans les différentes circonftances, il paroît néceffaire, du moins dans les langues qu'on n'a jamais écrites, de

* Les lecteurs françois remarqueront que c'eft un Anglois qui parle, \& quil donne aux langues des ifles de la Société, une prononciation correfpondante à la prononciation angloife.


## 124 Avertissement

 diminuer le nombre de ces variétés, en diminuant les différens fons, \& repréfentant toujours les fons fimples par les mêmes lettres,Le Vocabulaire fuivant, fans des obfervations préliminaires, feroit peutêtre abfolument inintelligible. Puifque les voyelles reglent tous les fons, il eft befoin feulement de parler de ces lettres. Voici la valeur qu'on donne à chacune d'elles dans le Vocabulaire. $A$ dans la langue angloife a coutume de repréfenter deux fons fimples différens; comme dans le mot arabia (on le prononce araibia), où le premier $\&$ le dernier $a$ ont une valeur différente du fecond. Dans le Vocabulaire, cette lettre doit toujours être prononcée comme le premier \& le dernier a d'arabia; l'autre valeur, ou fon du fecond $a$, eft toujours repréfenté dans le Vocabulaire par a \& i, imprimé ainfi en italique $a i$. $E$ a auffi deux expreffions où on l'emploie, pour repréfenter deux fons
italis Iexpri dat: imitit airor laire dans
milie
mais
parc
ariétés, Xrepré, par les ans des it peut. Puifque $s$, il eft ees let. à cha. e.
utume les difarabia le prevaleur Vocarrs être $r \& l e$ ir , OL repré$1 \& i$

## SUR Lé Vocabulaire. 125

 fimples, comme dans les mots éloquence, bred, led, (on prononce eni françois éloquinnce braid laid, ) \& on peut dire qu'il a une troifieme valeur, comme dans les mots Then, When, \&c. ( on prononce en fran¢̧ois zain, ouain:) Dans le premier cas, cette lettre s'emploie feulement au commencement desmots, \& partout ou on la trouve ailleurs dans les mots du Vocabulaire, on l'emploie comme dans le fecond cas, mais jamais comme dans le troifieme; car ce fon eft par-tout exprimé par l'a \& limentionnés ci-deffus, imprimés en italique.I exprime différens fons fimples, comme dans les mots indolence, iron $\& \dot{x}$ imitation, (on prononce indolince, airon, imitaichon.) Dans le Vocabulaite, oh ne l'emploie jamais comme dans le premier cas, excepté au milieu des mots : on ne le prend jamais comme dans le fecond exemple, parce qualors ce fon eft toujours

126 AVERTISSEMENT exprimé par y; \& on ne l'emploíe pas comme dans le dernier; ce fon étant toujours repréfenté par deuxe imprimés en italique de cette maniere $e$ e.
Odansce Yocabulaire, ne change jamais dans la prononciationd'un fon fimple, mais on l'emploie fouvent de cette maniere, $00, \&$ il fe prononce comme dans good, ftood, \&c. (on prononce goud, foud, \&c.)
$\boldsymbol{U}$ change, ou a coutume d'exprimer differrens fons fimples, comme dans unity, ou umbrage: (on prononce iouniti ou ommbraige.) Ici les lettres e \& u imprimées en italique e $u$, ont une yaleur diou, comme dans le premier exemple; \& l'u feul conferve toujours la feconde valeur partout où on le trouve. .risirat thoris
$Y$ a coutume d'exprimer différens fons, comme dans my, by, \&cc. \&xc. (on prononce maï, baï.) \& dans daily, fairly, \& c. (on prononce daili, fairli.) par-tout où il fe trouye au milien out
'emploié ; ce fon ir deuxe ette ma.
ge jamaiu $n$ simple de cetre prononce \&c.

## )

 exprime ame dass pronona ci les le: liqueen, nme daris feul cor aleur $\mathrm{p}^{2}$rens fons \& c. uns daily
$i l i, f a i r h i t$ milien QUR IE YOCABULAIRE. $\ddagger 27$ à la fin, (ou ailleurs qu'au commencement) d'un mot, on l'emploie toyjours comme dans le premier exemple, mais jamais comme dans le fecond, parce que cette valeur eft toyjours exprimée par la lettre e (gui feprononce i.) Il a auffi une troifieme -IIvaleur, comme dans les mots yes, ae yell, \&c. (qu'on prononce yes yell.) tor quil garde par-tout dans le Vocabulaire, du moins au commencement des mots, ou lorfqu'il précede une autre voyelle, à moins qu'une matque placée au-deffus n'avertiffe de la prononcer féparément, comme dans y a.
Excepté très-peu de cas, voilà les valeurs qu'on donne aux voyelles dans ce vocabulaire; mais, pour que la prononciation foit encore moins fujette à varier, j’ai ajouté aux mots un petit nombre de figures.
Celui-ci .. dans ò à, par exemple, annonce que ces lettres doivent être prononcées féparément.

## 118 Avertissement; \&č:

- Les lettresitaliques telle que ee ou oós the forment qu'un fon fimple.

Lorfque, dans la pronociation, il faut appuyer fur quelque partie d'un mot, on place un accent fur la lettre oùil faut commencer d'appuyer ou plutôt entre cette lettre \& la précédente.

Il arrive fouvent qu'un mot eft compofé, commesilen formoit deux, ouen quelque cas, on repete le même mot ou la fyllabe: allors on place une virgule au-deffous à l'endroit où il faut laifferuñ petit efpace de tems, avant de prononcer l'autre partie, mais on ne doit pas ý faire un repos complet.

## Exemple pour tous ces cas.

> Roa Grand, long, éloigné. E'reema. Cinq. Ry'poeea, Brouillard. Ehoora, $\left\{\begin{array}{c}\text { Renverfer oit tournef } \\ \text { fans-deffus-deffous. }\end{array}\right.$ Paroo, roo Partition, divifion.

VOCABULAIRE:



# vocabulaire 

DE LA LANGUE DES ISLES DE LA SOCIETE. ft com: , oulen me mot virgule aifferuì pronon: oit pasy

A Beille, (une)
Abcès, (un)
Action, oppofée aur repos, Táeree.
Admiration, (interjection) d
Adoucir,
Adroit, un jeure homme? très-vif है très-adroit, $\}$
Adultere, ou'celni quit tourmente une femme mariée, Agenouiller, $\left(s^{\prime}\right) \quad$ Tobtrooree. Agiter, remuer une chofe, Aiguilles, Aile ( $l$ ) d'un oifeau, Aimer,
Aine, $(\rho)$ Tome V!.

A'wai, S. Avaito Peereeai.
Eparoó paroo.
Témy de páaree.
Teeho reeho, S. Techo tárar.

Eooá wai.
Norreeda.
Eréou.
Ehénaroo.
Tápa.
$30 \quad V O \subset A$ BULA IRE
Aiffelle, ( $l$ ') Ee.
Alimens, nourviture, Mâa.
Aller (s'en) quiteter une $\}$ Eráwa. place, $S$
Allet, marcher, fe mou-) voir de l'endroit out l'on eft.
Allumer,
Amande, (l') d'une noix. Emóteea. Amant, (un) un homme qui fait l'amour. $\}$ Ehoónoa. Ami, terme qu'on adrefle? Ehoa. à un étranger.

Harre. (on x
Tr

## =



Ami particulier, terme, qui annonce plus d'intimité.

## E'apatte.

Amorce, pour lés poiffons, Eráeunoo. Anneau, (un) Maino.
Appeller quelqu'un de loin, Tooótoóooo.
Appellez- ( comment ),
vous cela? quel en eft Owy te a céoa. le nom?
Apporter, demander à
quelqu'un d'apporter\} Hómy. quelque chofe,
Approbation, confentement, Madoohówhy. Appuyer, ( $s^{\prime}$ ) fur quel- $\}$ Epy.
que chofe.
DE \&A LANGUE, \&xC.

Arbre, (un)
Erao.
Arbre, (l) avec lequel ils)
font les maflues, less
Erao. piques.
Arbre à pain, (la feuille \} Édảooroo. de $l$ )
Arbre à pain, (la moelle $\}$ Póooroa. de ( ${ }^{\prime}$ )
Arbre à pain, (la gomme $\}$ Tappóooroo.
de $l$ )
Arc, (un) Efanna. Arc, (une corde d')
Arc-en-ciel, (un) Aroáhooa.
Arcs ponctués fur la par-) Enooa. tie fupérieure des cuif-\} Evar're. fes,
Arracher,
Areete.
Arracher une chofe avec? précipitation,
Arracher les poils de la
barbe,
Arrêter, र. An ${ }^{\prime}$ too.
Arrête, ou atterid un peit, Afpérité, âpreté,
Affaffin, (un)
Affaffin, ou plutôt unn tueur d'hommes, an foldat, un guerrier. $\}$

Ehairoo.
Hoohoota.
A'reea, f. Areéaña،
Tarra, Tarra.
Taata toa.
Taata, toa.
L ij
$132 \quad V O C A B U L A I B E$
Affaffiné, tué, Matte roa. Affemblée, (une) A'noho. Affeoir, $\left(s^{\prime}\right) \quad$ Ete oú rooa. Affeoir, $\left(s^{\prime}\right)$ les jambes \} Teépy. croifées, $\quad\}$ Teepy. Attendre, refer un peu, Areeana.
Attraper une balle, $\quad$ Parou, mou. Authentique, vrai, Aux, ils, leurs, Avare, parcimonieux, \} Peé peere. vilain,
Avaler, engloutir, Avieugle,

Horómee.
Matta-po.
Avidité, ou plutôt celui qui n'eft pas porté à Pee, peere. donner,
B.
$\left.\begin{array}{l}\text { Babillard, (un) un homme } \\ \text { incommode. }\end{array}\right\}$ Baigneur,
Bailler, Baifer, Bouchon, Banc, ou bas-fond, Barbe,
Barbouiller, falir,

Taata Emoo , f. Emoo. Ob'oo. Hámamma. Ehoee. Eeneéou. Epaa. Oome, oome. Par'ry. .2גт

Bariol Bas, $(\mathrm{u} 3)=9 \pi / 32 \quad \mathrm{baf}$ Bas, .25340 c
 Bator gue Batar Bate gu Bầo $m c$
Batai Batai Batto Batto der fill
for
de BattI Battr Beau Béca bla
noi Bien

> DE LA LANGUE, \& C.

Bariolé, ou peint enquarré, Poore, poore. Bas, pas élevé, comme? baffe-terre,

Hëa, hëa, Papoo, f. Eeóoa.
Bas, (au) comme au bas ? de l'efcalier,
Baftonade, bâtonner $\}$ Tapráhai.
quelqưun,
Bâtard,
Fanna toóneea.
Bateau, (petit) ou piro-? gue,

Evaa.
Bâton, qu'on porte en? marchant, $\}$
Bataille, combat, Emotto.
Bataille, (hache de) O'morre.
Battoir, de blanchiffeufe, Peerétece:
Battoir d'étoffe, morceau debois oblong,quarré É fillonné, dont on fes Tóaa. fert dans la fabrique. des étoffes.
Battre, frapper, Battre du tambour,

Toópy or Toobace.
Eroókoo.
Beaucoup, grand nombire, $\{$ Wórou, Wòrou, f. maBécaffine, oifeau reffem- \{ noo, manoo. blant à une bécaffine, noir E.brun,
Bien recouvré ou échappé, Woura, f. Woo, ara. Liij.

Bien, cela eft bien, cela eft? charmant, celaeft beau, $\}$ Poorótoo.
Bienveillance, générofité, Hóroa.
Par exemple, vous êtes? un homme généreux, \} Taata hóroa oe. Blafphémateur, celui qui) manque de refpect aux dieux,
Bleffure, (une)
Boire,
Bois, de toute efpece,
Bon caractere,
Bon, cela eft bon, cela eft? bien,
Bonite, (un) poiffon,
Bouche, (la)
Bouche, (ouvrir la)
Bouchon, (un)
Bouchon (le) d'un car-\}
quois,
Bouillie, nourriture d'en-? fant,
Bourgeons, d'um arbre ou d'une plante,
Bourre, filaffe, fibre pareille au chanvre, $\}$
Bouton (le) de la ma-z melle,

Toona, (taata.)
Oote.
Aeénoo.
Erao.
Mamáhou , f. Maroo.
My'ty , f. Myty , tye, f Maytay.
Peerára.
Evóha.
Hámamma.
Oráhooe.
Ponau.
Mamma.
Te, arréhaoo.
Támou. owis bs sunid \}

Branche, (une) d'arbre,
ou de plante, Eama. Bras, (le)
Brifer quelque chafe,
Brifé, ou coupé,
Brouillard,
Brûler quelque chofe,
Beema.
$\left\{O^{\prime}\right.$ whatte, fo Owhanne:
\{ f. Fatte.
Motóo.
Ry'pocea.
Brume, brouillard, Ry'poeea.
Brun, couleur brune, A'uraura.
$\left.\begin{array}{l}\text { Bruyant, incommode, ba- } \\ \text { billard, }\end{array}\right\}$ Emoo.

## C.

Cacher une chofe,
Calcul, ou computation $\}$ des nombres, $\}$
Calme, (un)
Ehoona.
Tátou.
Máneeno.
Calme en mer, ou plutôt,? pofition dans laquelle le vent n'a point de prifes
fur vous.
Canard, (un)
Cane, de fucre,
Cane de fucre,
Carquois pour les traits,
Ceinture, (une) Tátooa.
Ceintures, (Manufacturede) Tatoóy.

Mora.
Eroo.
Éto, f. Too.
Peeha.
Tátooa.
Tatoóy.

Live

136 VOCABUEAIRE
Célérité, vîteffe; Teéteere, f. Etìrre
Centre, (le) ou le miliou? d'une chofe,
Cerf-volant, $(u n)$ jouet $\}$ denfant,
Cerveau, (le) d'un animat, A'booba.
Chair, ( une marque
rouge de $)$ Eeéda.
Chaleur, Mahama, hannaa
Chanfon, (une)
Chanter, comme faitle coq, A'doo ${ }_{1}$
Chapeau, ou couverture?
pour la tête, pour la téte,
Chat, (le) de mer, poiffon, Poohe.
Chatouiller quelqu'un, My'neena.
Chaud, air brûlant, ou $\}$ Poheéa. étou ffant; il fait chaud, $\}$
Chauve, (qui a la tête) Oopóboota.
Chef, (un) ou principal
perfonnage,
Chef, (un) fubalterne: ) celui qui oft feulement dans un état dindépendance, qui vit de fon
bien, bien, $\quad$
Chemin, ou fentier,
Chemife blanche,
Chenille, (une)

Terápoo.

Heeva.
Earee.
Toóolke

Cherctie Oub bien Cherevil: Chereuls melde Cherevil Chereul fes,
Cheve Cheve Chere Cheril pena Cheril Chevil dede Chien Chien Chiqu Choif Chuc. méc
que.
Ciel,
Circo:
Eára.
Paroóy. Etooa
$\operatorname{lnce}$
Cifeal
Citron

$$
\text { DELA LANGUE, \&C. } \quad 13 T \text {. }
$$

Chercher une chofe perdue, Tapoonee. Ou bien,

Oo, f. Paémee.
Cheveuxx, (les) de la tête. Éroroa, f. Erohooroo. 13
Cheveux attachés aufommet de la tête, $\}$ Epoote.
Cheveux bouclés, Peepee.
Cheveux laineux, ou fri-\}
fés,
Cheveux gris,
Cheveux rouges,
Cheveux, (arracherles) Ewoua.
Oétoeto.
Hinná heina.
Ehoo.

Téaoo. pendre un fac , $\}$
Cheville, (la) du pied, Monioa.
Cheville, (la) du pied en dedans,
Chien, (un)
Chienne, (une petite)
Chiquenaude, (une)
Choifir, trier,
Chuchuter, fecrétement, médire, parlar mal de' $\}$ quelqu'un,

## Ciel, (le)

Circoncifion, ou plutôt,? incifion du prépuce, $\}$ Cifeau, (une paire de) Citrouilles, , atbants if

Atooa, ewy.
Oaree.
Oore, é ooha.
Epatta,
Ehece, te, me, my, ty.
Ohémoo.
Eraee.
Eoore, téhai.
O'toobo, f. O'toboo. A haua.

## 138

 VOCABULAIRE:Clair, pur, comme edu claire,
Claquet, (une efpecede)) dont on fe fert aux funérailles,
Claquer, (faire) le poignet, en le tirant brufquement avec la main; ufage des Naturels,
Cligner les yeux,
Clou, (un) de fer,
Cochon, (un)
Coco, (feuilles de)
Coco, (la gouffe fibreufe? dune noix de)
Coco, (noix de )
Coco, (huile de)
Coq, (un)
Coq , (la crête)
Coq, (le) bat fes ailes,
Cour, (le ) d'un ani-? mal,
Cœur, (le) d'une pomme,
Coin, (un)
Coin, (un)
Coit,
Col, (le)
Colere, être en colere,

Parthaoo.

Etoo.

Eamou, amoo:
Eure.
Boa.
Enéhaoo.
Pooroo waha, f. Pooroom
A'ree.
Erede, Vae.
Moa , étoa.
Potte, potte.
Te Moa Paee, paee.
A'hoatoo.
Boe.
Epecho.
Era'hei. 10 , Rontionopio
Ey.
A'ee.
Warradee, f. Reedece

Colline, logrt,
Collines da Combattre:

Concubine.
Condelecenc
priete, a

## Confufion

Connoiffa
ou coms:
Connoitre

## Cnenteme

 bation, Content, melur, $F$ Converfat Coquille . Coquille Cordage Corde, (u. Corde, ( Coriace, Corlieu,quant
vaifear Corpulen

Colline, (une) ou Montagne,
Collines d'argille blanche, Emammatëa.
Combattre,
Ene otto.
Concubine, (une)
Condefcendance, à une priere, confentement, $\}$
Confurion, fans ordre, Evaheea.
Connoiffance, compere $\}$ ou commere, $\}$
Connoitre, , avoir,
Cnfentement, ou appro- $\}$ Madoo, hówhy. bation,
Content, de bonne hu-\} meur, pas chagrin, $\}$
Converfation,
Coquille, (une petite)
Coquille (une) tigrée,
Maroo.
$\{$ Paraou, maro, fa
\{Pará, paraou.
Otéo.
Poréhoo.
Cordage, de toute efpece, Taura.
Corde, (une) detoute efpece, Taura,
Corde, (la) d'un carquois, Eaha.
Coriace, comme wiande, Ahoóoue.
Corlieu, petit corlieu) qu'on trouve autour des $\}$ vaifeaux,

Torëa.
Corpulence, obéfité, Oópeea.

Côte, (la)
Côter, (une)
Côté, (le)
Côté (le )droit,
Côté ( le ) gauche,
Cou de travers,
Coucou brun, bariolé de) $\left.\begin{array}{l}\text { noir, eq qui a une lon- } \\ \text { gue queue, comme dans }\end{array}\right\}$ ces ijles, comme dans
Coucher $_{2}$ ( $(e)$ pour fe repofer,
Couché,
Coudre, garnir de cor-? don,
Couper les cheveux avec? des cifeaux,
Coupé, ou divifó
Courber, plier quelque? chofe,
Coutir, en arriere \&ै en avant, en s'efforgant $\}$ déchapper,
Court, 1 .
Courtifer, faire lamour? Popotoo. à une femme.
Couture, (une) deux planches,

## DE LA LANGUE, \&c.

Souverture, la couver-?

$$
\begin{aligned}
& \text { ture ides oules d'un Peeéeya. } \\
& \text { poiffon. }
\end{aligned}
$$

Srabe (un) Pappa.
Srabe de terre qui grimpe)
fur les cocotiers pour Eloowa. en manger ie fruit.
Sracher,
Sraie, ona ooffio Mammátëa.
Téboo
Cramoif, couleur,
sfrea Toótooa.
 Srampe, (la) Emótootoo. sith sifiose
 Greffon deau, .osotis' T Pátoa. (
 fifure, $\quad$ \& Motoo. quiun, quillages, .0ssilas

Hts 110 - $192145 \operatorname{cose}$ ©
$(2)$ ) 21905

## 142

Cuifle, (une)
Cuit, apprêté, pas crud,
Cuit au four.

## VOCABULAIRE. <br> Peeha. <br> Eéoo, f. Eeé weta. <br> Etoonoo.

WCY D
Danfe (une)
Dartre, maladie.
Dauphin, (un) somotr A'ouna.
Déchiret, fendre. son sil Moò moo moo.
Déchirer quelque chofe. Háhy , f. Whatte.
Déchiré, fendu. 001000 ont Ewha.
Décrépit, poog Epoótaoa.
Dedans, (en) .solic Teéroto.
Défaillant, tomber en dé- $\}$ faillance,
Dégôtant, qui donne des? E , wawa.
naufrages,
Dehors, , mst Tetwého.
De-là,
De dehors, No, wahöoo.
De devant,
N No, mooa.
Demander quelque chofe, Hòmy Hápy my. Demain, Bóbo, f. A, Böbo.
Demain, le fecond jour $\}$ Poee poee, addoo. après,
Demain (après)
Demeurer, ou refer,
Dent (la)

A bóbe doora.
Eté ei.
Eneeheeo.

Depecthe-ta Dérober, Deriere, devant, Darriere, Défapprok Déshabille temens. Defirer, quelque Défunir, d Deffous, Deffous, e Deffus, ( Deffius, (
plus que Deuil, Deuil, (fo
emploie
ier,
Deux,
Devant,
derriere Dreffer le Diable,
Diarthée tre,
Diffant,

$$
\text { DE HA LANGUE, } \& \subset \text { c. }
$$

eé Weta,
Dépêche-toi, va víte, Haro. Dérober,
Derriere, le contraire de $\}$ Témooree. devant,
Derriere, (Nettoyer le) Fy'roo, toóty.
Défapprobation,
Ehoonoa.
Déshabiller, ôter les vé- $\}$ Táturra: temens.
Defirer, ou Souhaiter Eooee. © Shoto min zenno(1 quelque chofe, $\int$ Eooue. . (\$1) , troitoCl Eaoówai.
O'rato.
Oraro.
Neea, f. Tiénecta dimzol Deflus, ( $a u$ )
Deffus, (par) en outre, $\}$ Téhàrrà. plus que la quantité, \} Eeva. Deuil,
Deuil, (feuilles de) on y emploie celle du.coco-\}
tier,
Deux, .Erol Erooa.
Devant, le contraire de? derriere.

Témoa. s modsh . Jiorci Dreffer les.oreilles, Eomą tetáréea. श19w Diable, ou efprit malin, E'tee. Diarrhée, cours-de-ven- $\}$ Hawa, hawa. tre,
Diftant, éloigné,
Roatio sti istign e zolitsidis

Diftribuer, divifer, par- $\}$ Atoóha. tager,
Diftrict, (un) Mateina.

Dix,
A'hooroo.
Dodu, gros, plein de chair, Owpeea.
Doigt, (un) Ei Bereothoa.
Doigt, (un) du pied, Máneeo. Domeftique, (un) Towtow. Donnet une chofe, Hoátoo. Dorloter, ( $e$ ) faire lin- $\}$ Teépy. dolent,
Dormir,
Dormir, affis, .otstO Tow roore, moe.
Dos, (le)
Double, quand deux cho-> fes font l'une dans l'au- Taúrood. tre, comme une double pirogue,
Douleur, ou peine ; oosqS Mámay. Doux, (quelque chofe de) Mona. augoût,
Droit, debout,
Dureté,
Duvet, ou poit doux , rao Ewaou.


> Eau, Ebranler, agiter une chofe, Eooa wais

## DE LA 亡ANGUE，\＆C ©

Ecaille de poiffon，
Echelle，（une）
Echo，
Eclair，
Eclairer，allumer du feú，A＇toonoo t＇Eeéwera． Ecope，（une ）pour vui－ der l＇eau d＇une piro－$\left\{\mathrm{E}^{\prime}\right.$ tata．
Ecorce，（ $l^{\prime}$ ）d＇un arbre，Hóhore： Ecreviffe，（une）
Ecreviffe，（une efpeced＇）$\}$ Téóonai： commune fur ces ifles；$\}$
Egal，
Eguifer，épointerüne choje，E＇voee．
Elever une chofe，
Elevure，qui provient？Meiee． d＇une brûlure，
Eloignement，（qui a de $\}$ Fata，hoitó hoito． l＇）pour une chofe，
Empan，mefure，
Empêcher，ou prévenit，Tapëa．
Empoigner，avec la main，Haráwais Empoigner la cuiffede fon\} antagonifte en danfant is
Emouffé，telqu＇un inftru－て Máneea． ment emoulfé，
Enceinte，groffe； Enfant， Tome VI。

Ewaé ono．
Poa．
Eráa，f．Eara：
Tooo．
Oówaira．

O＇oora：

Oohy＇tei。
Eráwai．

Tomo：

Wahápood Mydidde．
$146 \quad$ VOCABULAIRE
Enfant, ou garcon, ma-) niere de parler familiere,
Enfoncer, coulerbas, A'tonao. Ennemi, (un) Enrouement, Entendre, comprendre, Entier, complet, non? brifé,
Entre, au milieu, entre? deux,

Héamanee. Taataáe. Efao.
Eéte.
Eta, Eta.
Ferópoo.
$A^{\prime}$ boone.
Environner,
Ehópoe.
Eworeroo, f. Eworepo. Tooe, toóe. Epaiffeur, appliqué aux $\}$ corps folides,

Meoó meoo. Efcabeau, (un petit)) pour appuyer fa téte en
dormant,
Efcarpé, comme tocher,
Excrément, Efprits familiers, Eftomac, ( $l$ )
Eftropié, perclus,
Mato.
Toóty.
Tëóhe.
Paracéa.
Teí tei.
Etendre, une chofe, une? étoffe,
Etendre, alonger,

Hóharo.
Hóhora.

Everitile Erofle, de mz Etoffe plutit bit d Etoffe fen Poi quis ne Etofte bla aut $q u^{\prime}$ les

$$
\text { DEUA LANGUE; \& C C: } 147 .
$$

## Etefnuer;

Machée ai.
Etoffe, (la plante d') forte? Eaoute. de mûrier,
Etoffe de toute efpece, out plutôt couverture $\mathcal{E}$ ha- $\}$ bit d"étoffe,
Etoffe, (piece longue d') fendue au milieu, où $\}$ lon paffe fa tête, \&́ qui pend devant \& derriere,
Etoffe, ceinture d’étoffe blanche, qu'on porte autour des reins, ou qu'on jette far lesépau-

Etoffe jaune;
Etoffe d'un brun foricé, Etoffe d'un brun clair, Oóerai. Etoffe couleur de Nankin, A'heere, f.Ooa. Etoffe gommée, Etoile, (une) Etoile, (une) de mer, Etroit, pas large, Euphorbium, (un) arbre?

SHeappá, heappa, f. Paroóy.
$\{$ A'ade, poo ee ei, f. Oora poo-ee ei.
Poóheere.
Oóerai.
A'heere, f.Ooa.
Oó air ara.
Hewttoo.
Eve'ree.
Peere, peere. avec desfleursblanches, $\}$

Tétooee.

148 VOCABULAIRE
Eveiller. Arra, arra, f. Era.
Eveillé, non endormi, Arra, atrá, f. Era. Eventail, (un ) jouer de $\}$ Taháree.
l'eventail,

## F.

Facétieux, gai, Fâché, chagrin, Faim, Faire le lit, Fait, fini, ou ceft afet, Faux, pas vrai, Femelle, (la) d'un animal, Femme, une femme, Femme, (une jeune) Femme, (une) mariée, Femme, elle s'eft mariée,') elle a pris un autre mari, Fendre, Fenêtre, (une)
Ferler une voile,
Fermé,
Fermé, non ouvert,
Fertile, (terre)
Feu,
Fils, (un)
Fils, (unpetii)

Faatta atta.
Taeéva.
Poré ree, f. Pooéas
Hóhora, teMoéya.
A'teera.
Háwatré.
Eooha.
Máheine.
Wáheine.
Wáheine mour
Tetra tanne.
Ewhaoó whaoo.
Málaee oú panee.
Epónie té rya.
Eváhee.
Opánee, f. Poó peepe.
Fenooa, ma:
Eáhai,
My'de.
Móboona

Fils, Fille, Fille, $f \operatorname{man}$ Filed Finir, Fleur, Fleurs Eleur: raf
rel
Flote
Pea
Flate,
Foible
Fort,
Foffe,
Fondr
cho
Fouge
Fouler
Fouler
cher
Four,
Prais,
Prappi
Prapp
DE A A LANGUE, \&C.

Fils, (un beau)
Fille, ( (ne)
Fille, (une) ou jeune? femme,
Filet de pêche,
Finir,
Fleur, (la) d'une plante,
Fleurs ouvertes,
Fleurs blanches, odoriférantes, dont les Naturelsparentleursoreilles,
Flotter, fur la furface de? Pánoo. leau,
Flûte, (une)
Foibleffe,
Fort, un homme fort,
Foffé, (un)
Fondre, ou diffoudre une) chofe, comme graife, Ec.
Fougere, (Parbre de) Mámooo. Fouler aux pieds, Fouler avec le pied, mar-? cher fur quelque chofe, $\}$
Four, (un) en terre,
Frais, non falé,
Frapper avec le pied,
Erapper un but 2

Hoónea.
Máheine.
Too'neea.
Oópeia.
Eiote.
Pooa.
Teearré oo wa.
Teearre tarreeas

Weewo.
Tooróree.
D'omara.
Eóhoo.
Too'tooe:

Totáhe , f, Tátáhy.
Tatáhy.
Eoomoo.
Eanna, anna.
Táhee.
Eléba ou, f. Wápoota.
$M_{\text {iij }}$

Frapper, ou battre la viande,

> E'paroo.

Frappé, A'boola.
Frayeur, ou crainte, Mattou.
Frégate, espece d'oifeau, Ottáha:
Frere, terme qu'emploient? les enfans,
Friction.
Friffonner de froid,
Etama.
Éooe.
Froid, (la fenfation du )
Front, (le)
Frotter une chofe, comme) lorfqu'on $f e$ lave ies Hóroce. mains \& le vifage,
Fruit,
Hoóere.
Fruit parfumé, de Tethu-\} roa, petite ille,

Hooero te manog:
Fruit jaune, pareil à une) groffe prune, qui a le A'vee. caut dur,
Fruit à pain,
Ooroa.
Fruit à pain, (pâte inft- $\}$ Eh'oe.
$\left.\begin{array}{l}\text { Fruit à pain, efpece parti- } \\ \text { culiere, }\end{array}\right\}$
Fui, il s'eft enfuiu, $\quad$ Máhouta. Fumée,
Furoncle, ou petit clou?
Epatëa.

Eoora.
Apoo.
DE LA LANGUE, \&C.

Fufil, piftolet, arme d̀ $\}$ Poo, poo, f. Poo,
feut de toute efpece, $\}$, G.

Gai, drôle, plaifant, Gaieté,
Gale, (la) une gale de? toute efpece, $\}$
Gambader, fauter, jouer, Ehanne. $\left.\begin{array}{l}\text { Garçon, une perfonne non } \\ \text { mariée, }\end{array}\right\}$ Eévee, (taata.
Garçon, (un petit) My'didde.
Garder, ou nourrir des $\}$ Ewha ee te Boa, cochons,
Gardez-le pour vous,
Gémir,
Générofité, bienveillance. Hóroa.
Genou, (le)
Glaife, ou terre glaife, Ewhou, arra.
$\left.\begin{array}{l}\text { Glouton, }(u n) \text { grand } \\ \text { mangeur, }\end{array}\right\}$ Taata $A^{\prime} e e, f$. Erápoanooe.
Gorgé, rempli, Ooa, peeápe, f. Ehotto.
$\left.\begin{array}{c}\text { Gorgé, étre trop pleinn de } \\ \text { nourriture, }\end{array}\right\}$ Epoóneina, Eroóy.
Gofier, (le)
Goût, (lefens du) Tamáta.
$\left.\begin{array}{l}\text { Goutte, une feule goutte? Oo, ata'hai. } \\ \text { d'un liquide, }\end{array}\right\}$,
$\left.\begin{array}{l}\text { Gouttes, comme gouttes } \\ \text { de plute, }\end{array}\right\}$ Tópotta.
Gouvernail (le) d'une pirogue, ou la pagaye $\{H o e$, fa herre. gouvernante, $\quad \mathcal{L}$
Gras, plein de chair, Peea.
Graine, (la ) fémence $\}$ Hooátootoo, 1. E. hooere:
d'une plante,
Graiffe, (la) de viande, Maea.
Grand, large, gros, Aráhai.
Gratter une chofe,
Gratter avec les doigts, Eráraoo.
Gratté, un métalgraité, Pahooréhoore:
Griffe, (la) d'un oifeau, A'eeoo.
Grillé, ou rôti,
Grogner,
Groffeffe,
Groffeur, largeur, grandeur, $\quad$ S Aráhay:
Guerrier, foldat, ou plutôt un tueur d'hommes, $\}$

Taatatoa.
Gueux, coquin, ou autre $\}$ épithete de mépris, \} Táouna. Guirlande, (une) defleurs, Efha, apai:
H.

Habiller, ( $s^{2}$ ) mettre des? vêtemens,

Eu, haúhooo t'Ahoo:

Habitation, place de réfl- $\}$ Nohóra.
dence,
Hache,
Hacher, couper menu, Epoota. Hameçon, (un)
Hameçon, (un autre) $\}$ Weete, weete, particulier,
Hânches, (les) Ethoe.
Hanches, (la partie des) \} Tamórou.
Harangue, (une) un dif-? Oraro. cours,
Hardieffe,
Haut, ou efcarpé,
Havre, (un) ou mouillage, Toótou. $\left.\begin{array}{l}\text { Herbe, qu’on met fur le } \\ \text { plancher des maifons, }\end{array}\right\}$ Anónoha. plancher des maifons, $\{$ Hériffon, (un) de mer, Ou bien,
Héron, (un) bleu,
Héron, (un) blanc,
HibiCcus, la plus petite efpece avec des capfules piquantes quis'attachent aux habits quand on marche,
Hibifcus, une autreefpece $\}$ flarges fleurs jaunes.\}

Heawy.
Toteta.
Heawy.
Toteta.
Otoo.
Trápappa.
Peere, peere,

Pooóraut.

Eawou,
Mato.

Hier,
Hier au foir,
Hirondelle, (une) noire avec une tête blanche, $\} \mathrm{O}_{2}$
Hocquet, (le),
Homme, (un) Taata, f. Taane.
Homme, (un) pas fincere, mal difpofé, $\}$
Honnêteté,
Honteux, confius,
Horizon, ( $l$ )
Houle, de la mer,
Taata, ham 'am'aneeno'
Eeáaure. Ama , f. Aéama. Epaee no t'Eraee Eroo.
Huile, parfumée qu'ils, mettent dans leurs che- $\{$ Mónoe,
veux,
Huit,
Huître, (une grande efpe-? ce d')
Huître, (la grande efpece groffiere d') ou Jpandylus,
Humide, mouillée,
Hurler, crier, Pahóoa.
Waráree
Teimótoro Pahóoa.
Waráree
Teimótoro

## I.

Ignorance, Atupidité,
Immédiatement, all'inftant, Tóhyto,
Immenfe, très-grand, Roa. $A^{\prime}$ waroo T'teea.

Incefte, Id digent tellx, Indolenc Induatric $r \mathrm{r} \sqrt{\mathrm{l}}$, Inhopit reux Inftruis Intérie Hed' inlot,

$$
\text { DFLA LANGUE, } 8 x C \text {. }
$$

Incefte, ou inceftueux, Táwytte, Indigent, pauyre, néce $\sqrt{2}-\}$ Tee, tee. teux,
, wha, ne. n'aneeno,

Teépy.

## Indolence,

Induftrie, oppofé à pa-\} Taeéa. refle,

Peé peépecre. Ewhae. Inftruire,
Inhofpitalier, point géné- $\}$
Intérieur, ( $l$ ) d'une chofe, Ooápee. Ifle $d^{\prime} Y$ ork) inlot, (un) Eímëo. Mótoo.

## J.

Jaloufie dans une femme,
Jambe, (la)
Jambes, (mes) me font $\}$ mal, ou font fatiguées, $\}$
Jaune, (couleur)
Jeter, jetterai-je?
Jeter une chofe,
Jeter une chofe, mettre de $\}$ cồté,
Jeter une lance, Jeter une balle,
Jeter, ( $\int$ e e en danfant, Jeune, ( jeune animal)
\{Táboone, f. Fateeno, fo $\{$ Hoóhy. $A^{\prime}$ wy, A'hooa. Héappa. Tauréáa Harréwai. Orno.
Evará towha. $A$ máhooa. Hoéaire. Peénaia.

156 VOCABULAIRE
Joignant, ou contigu, Epeeiho. Jointure, (la) des doigts, Teepoo. 1 Joue, (la) Tappareea.
Jour, ou lumiere du jour, $\left\{\right.$ Mará marama, f. $\mathrm{A}^{\prime}$ ouf,
Jour, ( point du jour)
Jour, ( $f i n d u$ )
Jour, (ce) aujourd'hui, Aoónai. Jumeau, enfans jumeaux, Méhëa. Jupon de feuilles de banane, Aroúmaieea.

## L.

Lagune, (une)
Laiffer,
Ewhóouna, f.Eaouna,
Laiffez-le derriere, qu'il? refte,

Ewheeoo.
Vaihëo.
Lamenter, ( $\int$ e en criant, Etatee,
Lance, (une) ou pique, Tao.

Langage, qui accompa-\} Timoródee, té Timoro det
gne la danfe,
Langue, (la)
Erero.
Large, grand, pas petit, Aráhai.
Large, pas étroit, Whatta, whatta,
Largeur, appliquée à un
pays Las, fatigué,

Nooe.
Eheieu, f, Faea.

Laver, dans PC Léger, pa Lever, ( Levres, Lézard, Liferon, volvulu commu Lit. Locataire Louche, Lui, il, Lumiere, gronds Lumiere, peuple, Lune, (lo Luteur,

Machoire
Machurer
avec des
lescitém,
res, Maio
laigre, $m$

> DE L A L ANGUE, \&\&C.

## Laver, laver une étoffe? Mare. dans leau,

na, f. $A^{\prime}$, Léger, pas pefant, $\quad$ Máma.

Lever, ( fe ) élever,
Levres, (les)
Lézard, (un)
Liferon,une efpece de con-) volvulus ou de liferon $\}$ O'hooe. commun fur ces ifles, $\}$
Lit.
Locataire,
Louche,
Lui, il,
Eroee, 1. Moi'a. Afeeehau. Mattáarevas Nana.
$\left.\begin{array}{l}\text { Lumiere, ou feu des } \\ \text { grandsperfonnages, }\end{array}\right\}$ Toutoi, papa.
Lumiere, ou feu dubas
peuple,
Lune, (la)
Luteur, (un)

Neeao, papa,
Maráma. Mouna.

## M.

## éTimorr Mâcher, ou manger, Ey,

Mâchoire, (la) inférieure, Etta.
Machurer, ( ( e) le vifage) avec des charbons pour
les cérémonies funérai-\} Bap'pará res,
Kaigre, mince, pas charnu, Toóhgi.

Maigre, de la viande,
Main, (la )
Main, (une) difformie, Peeléoi.
Main, (mouvement avec\} O'ne óne. la) en danfant,
Maifon, (une)
Maifon, (une) publique,
Maifon, (une granidé)
Maifon, (une) fur des $\} A^{\prime}$ whatta. piliers; $\}$
Maladie,
Matamy, Mamys
Maladie, dans laquelle on) ne peut pas tenir la téte droite, peut-être la paralyfie,
Mâle, (le) de tout animal,
Malhonnête.
Manivelle, (une) Eoo.
Manquer au but, ne pas' $\}$ le frapper,
Marcher,
Marcher, en avant, en $\}$ Hooápeepe.
arriere,
Marcher fur les mains $\mathcal{E}\}$ Enéaí. fur les pieds,
Marée, ( une ) ou courant, A'ow:
Marié, homme marié,
Mariée, (perfonnenon) Areéoi.

Marmott Margule Marfowin cullere Marteau Martilip oifeal: Mât de tiall, Matin, Mauvais Mécontel murer, fait, Médecin, qui Joig Mèler des Ménagere trieufe Mendiant portune mander. Menteur, Menton, choire in Mépris, $n$
donnéd,
une fille

Marmotter, ou bégayer, Ewhoou.
Marque noire fur la peau, Eeéree.

Marfouin, (efpece parti-? culiere de)
Marteau , (un)
Eoua.
Eteete.
Martin pêcheur, (un)\} Eroore.
oifeau,
Mât de vaiffeau ou de ba-? teau,
Matin, (le)
Mauvais, pas bon,
Teera.
Oopoeepoee.
Mécontentement, mur-)
murer, n'étre pas factis-
fait,
Faoóoué.
Médecin, (un) ou celui
quifoigne les malades, $\}$ Taata no Eropaoo.
Mêler des chofes enfemble, A'pooe, pooe. trieufe,
Mendiant, celui qui importune d̀ toujours de-
mander,
Menteur, (un) Taata, háwarre. $\left.\begin{array}{l}\text { donné à une vierge ou á } \\ \text { une fille non mariée, }\end{array}\right\}$ Wheine, poo'ha,

160
Mer, (la)
Mere, (une,
VOCABULA $\mathbf{I}$ E E I'aee, f. Meede. Mádooa, Wáheiné.
Mere, terme qu'emploient $\}$ Ewheiarre, and ópátèai les enfans,
Mere, (femme qui eft)
Mefure, (une)
Mefurer une chofe;
Midi,
Mien, cela eft à moi, ou $\}$ Nóoo. m'appartient,
Milieu, (le) d'une chofe, Teropoo.
Minuit,
Miroir, (un)
Miroir, (un)
Modeftie,
Moi, je,
Mois, (un) lunaire,
Moitié, d'une chofe,
Mol , qui ne ${ }^{3}$ eft pas dur,
Montagne ou colline,
Montagne du premier\} rang, ou plus kaute, $\}$
Dufecond rang,
Du troifieme rang,
Montrez-le-moi,
O'toora, heípo:
Heev'eéotta.
Heeóeeotá.
Mammâ, haoos
Wou, f. Mee. Maráma. Fáeete.
Maroo.
Maoo, Monas
Moua teítei.
Monáhaha.
Peréraou.
Enara. Monument, (un) pourles $\}$ Whattarau夫 morts, , e de quelqu'un, Teéhe. Moquer, ( $\int e$ ) de quelqu'un, Teéhe.

Moquer Mordren Noth Morthai Morve, Mooche Mouche Mouche Moule, ge, Moure repos Mouroi pirog Mouroi pirogz Muet, Muette forne Multitur grana Mâr, fr Mür, ( Mûr, (

$$
\text { 7E } L A A N G U E, \& x . \quad 1.61
$$

Moquer, (fe) dequelqu'un, Etoóhee. Mordre comme un chién, A'ahoo. Mort. Matte Eoa.
Mort naturelle, Morve, Mouche, (une)
Mouche, (une)
Mouche, (un chaffe)
Moule, (une) coquilla-? ge,
Mouvement, oppofé au\} repos,
Mouvoir, lavant dune $\}$ Whátëa. pirogue à droite,
Mouvoir, lavant d'une? pirogue dgauche,
Muet, filentieux, Fatebooa.
Muette, létat d'une per- $\}$ Efao.
fonne muette,
$\left.\begin{array}{l}\text { Multitude, (une) ung } \\ \text { grand nomb́re, }\end{array}\right\}$ Wórou, worou.
Mû̀r, fruit mûr, Para, f. Pe.
Mûr, (pas)
Mûr, (quin'eftpas) Poo.
N.

Nageoire,(la) d'un poiffon, Tirra. Narines, (les) Popóhëo. Tome VI.

162 VOCABUEAIRE
Natte, (une) Evanne.
Natte, (une efpece de) \} Moéa.
Natte, (une efpece grof-) fiere de ) qui a un trout Poórou. au milieu par où on

T'aatátooboo.
Naturel, (un)
Naturel, (d'un mauvais) contrariant,

Core,éeeore.
Naufrage,
Nettoyer, une chofe pro-?
pre,
Atäâwha.
Hóroee.
A'eeva.
Tpona.
Nœud, (un)
Nœud, ( faire un)
Nœud, (un) double,
T'y.
Noud, (le) particulier qu'on forme fur la par-
tie fupérieure du vête-\}
ment,

Váhodoo.

Noir, couleur, Ere,ere.
Noix, (une) decoco, Aree.
Noix, (grofle) qui a le)
goût de châtaignequand $\}$ Eeehee. elle eft grillée,

Teebona: Nom, (le) d'une chafe,

$$
\text { DE } \ddagger \text { A } \mathrm{A} A \mathrm{NGUE} \mathrm{U} \text {; \&C : } 163
$$

Non, négation;
(Ay'ma: Yaiha.
A'oure. Ace.
(Yehaeed.
Taooa, f. Arórrooa:
Parrémio.
Noyé,
Nuage, (un)
Eao , f. Eaoo:
Nud, une pèrfonne quii $\}$ Táturra: n'eft pashabillée, $\}$
Nud, un homme ou une $\zeta$ Táturra.
femmie fans vêtemens, $\}$.
Nuit,
Po , f. Eaod.
Nuir, (ténebres de la.) Oporo.
Nuit, (ce foir, ou cette) A'oone téPd:
Numération, ou maniere de compter les nom-
bres;

Océan, ( $l$ ) $\quad \mathrm{Ty}$, f. Meede.
Odorat, (le fens de $l$ ) Fatátoo, f.Ootoo, too, too
Odoriférant, d'une bonne $\}$ Nónoa:
odeur,
(Eil, $\left(l^{l}\right) \quad$ Mattd.
(Euf, (un) d'oifeau, Ehovero te Manoo.
(Euf, (un) blanc doi-
feau;

Oifeau, (un)
Ombre, (qui a de $\bar{l}$ )
Manoo.
Onction, emplâtre, toute) chofe qui guérit ou qui $\}$ Erápoo. a rapport à la médecine,)
Ongle, ( $l$ ) des doigts, Aeéoo.
Oppofé à , ou vis-à-vis,
Watoówheitte.
$\left.\begin{array}{l}\text { Ordre, en bon ordre, ré- } \\ \text { gulier, fans confufion, }\end{array}\right\}$ Waráwara.
Oreille, ( $P$ )
Oreille, ( Lintérieur de l)
Oreille, (un pendant d') Poc note tareea.
Ornement, toute efpece) d'ornement pour lo-
reille,

Tooee táreea.
Ornemens, funéraires,
Orphelin, (un)
Os, (un)
Oter, détacher, relâcher,
Où cela eft-il?
Oublié,
Oui,
Oui, afirmation,
Ouie, (le fens de l')
Ourinn, (un) de mer.)
Ouvert, non fermé,
Ouvert, débarrafé,
Ouvrier,

Máray Wharre.
Oóhooppe, poóaia.
Eevee.
Eve'vette.
Téhëa.
Óáaro.
Ay, f. ai.
Ai.
Faro.
Héawy.
Férei.
Eátëa.
Téhaddo.。

DE I LANGUE, \&と.

## P.

Pagaye, (la) d'une piro-? gue, ou pagayer, \}
Paire, (une) ou deux? d'une chofe,
Palais, (le)
Panier,
Panier, (petit.) de feuil. $\}$ les de cocos,
Panier, long de feuilles de? cocos,
Panier, (grand) rond, $\}$ d'ofier,
Panier rond, de feuilles $\}$ de cocos,
Panier de pecheur,
Panteler, reprendre ha-?
leine \& fouvent, \}
Paquet, (un) de fruit, Eta.
Parent, (un)
Parefleux, oi iff,
Parler,
Parler, ou converfer, Paraou.
$\left.\begin{array}{l}\text { Parle, (il ne) pas du } \\ \text { coeur, mais dubout des } \\ \text { levres, }\end{array}\right\} \begin{gathered}\text { Neeate ootoote-parou no } \\ \text { nona. }\end{gathered}$ levres,

Ehoe.
Anóho.
Etánea.
Papá Maieea.
Vaihee.
Apóaira.
Héna.
Móene.
Er'révy.
Téáho.

Me'dooa.
Tépy.
Paraou. $N$ iij

766 VOCABU HAIRE
Partie, (la) au-deffous Etáraro. de la langue,
Partition, (une) divifion, Paroóroo.
Parure, de téte qu'on met $\}$ Párace. aux funérailles, $\}$
Pafle , (une) un détroit, Eareéëa.
Patates douces,
Oómarra.
Pâte fermentée de fruit à $\}$ Máhee. pain,
Paulme, (la) de la main,
Pauvre, indigent, pas $i-$ T Teétee. che,
Pavé, (le) devant une \} Pye, Pye: maifon ou hutte, $\int$
Peau, (la)
Eéree.
Pêche, (long bambou de)) avec lequel on prend des bonites,
Pêcheur,
Peigne, (un)
Peine, le Sentiment de la\} peine?
Peler, o:z enlever lécorce $\}$ d'une noix de cocos, $\}$
Pelé, cela eft pelé,
Penfées
Penfif, (air)
Percer, un trou?

## Mákeera.

Ehootee.
Páhoro, f. Páherre.
Mámy.
A'tee, f. Eatee
Méa tee.
O'poo.
F'atébooa.
Ehoóce, f. Ehoóos

Perclus eftrop Pere, Pere, to leser
Pere, Pere, Pere, Pere, Perle:
Perroc beali
Perrog avec
Pefant
Perfon:
Petit,
Petit,
Petit,
dec
Peu,
Peut.ế
Pied,
dup
Pierre
Pierte
pour
$\mathrm{enf}_{\mathrm{f}}$

$$
\text { DELA HANGUE, \&ZC, } 167
$$

Perclus, de fes membres, $\}$ Tei'tei. eftropié,

Medooa-tanne.
Pere, (un)
Pere, terme qu'emploient $\} O^{\prime}$ pueenoo, \& Papa. les enfans,
Pere, (un grand) Toóboono.
Pere, (un arriere-grand) T'ooboona tahétóa.
Pere, (un trifaycul)
Pere, (unbeau)
Ouroo.
Perle, (une)
Tanne te hoa.
Perroquet, (un petit) \} beau,

Poe.
$\left.\begin{array}{l}\text { Perroquet, (un) verd } \\ \text { avec un frontrouge, }\end{array}\right\}$ Ea.
Pefant, pas léger.
Perfonnes de diffinction,
Petit, pas grand,
Petit, pas grand,
Petit, pas grand, de peu\} de conféquence,
Peu, petit nombre,
Peut-être,
Eveence.

Teimáha.
Patoónehe.
Eete.
Eete.
Ree.
Eote.
Epáha.
$\left.\begin{array}{l}\text { Pied, (le ) ou la plante } \\ \text { dupied, }\end{array}\right\}$
Pierre, (une)
Pierre polie dont on fe fert)
pour réduire les fruits en pâte.

Tapooy.
Owhay.
Pai'noo.

N ix

Pierres placées debout fur) refpace pavéqui eft de- Toótoore. vant les huttes,
Pigeon, ( $u_{n}$ gros) de bois, Eroope.
$\left.\begin{array}{l}\text { Pigeon, (un petit) verd } \\ \mathcal{E} \text { blanc, }\end{array}\right\}$ Oó oopa.
Pigeor (unpetit) noir \& blanc avec des aîles
pourprées,
Pincer avec les doigts,
Pique, ou lance,
Plain, ou plat,
Plain, ou uni,
Planches, (les) fculptées? dun marais,
Plantain de cheval,
Plantain, (le fruit de)
Plante, de toute efpece,
Plante, (petite)
Plante, (la ) du pied,
Plat, appliqué à un nezou à un vafe large, aufla un arbre dont le fommet eft applati,
Plate-forme, de combat fur une pirogue,
Plein, raffafié de manger, Pya, f. Oópya, f. Paya, Pleurer, ou crier,

Oooowy'deroo.
plier qu4
diofe Plonget
Rall:
Plonger
Plume,
Plumes
Pluie,
Poigne
Poing,
Poing,
end
Pointe
chofe
Pointu: imou
Poifon
Poiffor
Poiffor
Poiffor
Poiffon
Papa.

Etootee. Ha noa, a, taea.
DE LA LANGUE; \&C.

Plier quelque chofe, une $\}$ Héfetoo. étoffe,
Plonger une choje dans de $\}$ l'eau,
Plonger fous [eau,
Plume, (une)
Plumes rouges,
Pluie,
Poignet, (le)
Poing, ouvrir le poing,
Poing, (frapper avec le ) \} en danfant,
Pointe, (la) de quelque $\}$ Oë, oe,orO $i, o i_{\text {. }}$ chofe,

E,oówhee.
Ehópoo.
Hooroo, hooroo te manoo.
Ora, hooroo te manoo.
Eooa.
Mómoa.
Máhora.
A'moto.
$\left.\begin{array}{l}\text { Pointu, qui n'eft point } \\ \text { émoulfé, }\end{array}\right\}$
Poifon, amer,
Poiffon, (un)
Poiffon plat, jaune,
Poiffon plat, verd,
Oóëe.
Awa, awa.
Eya.
Oómorehe.
Eeume.
$\left.\begin{array}{l}\text { Poiffon plat, verd \&f } \\ \text { rouge, }\end{array}\right\} \begin{aligned} & \text { Pai'ou. } \\ & \text { Marára. }\end{aligned}$
Poiffon volant,
Poiffon, (unplat de)
Poitrine, (la)
Ewha.
Poitrine, (la) ou le corps? d'unhomme,

47 $\therefore$ VOCABULA戸FE Poivre, (une plante de) avec les racines de laquelle ils compofentune liqueur enivrante, $\}$
Porte, (une)
Porter quelque chofe,
Porter une perfonnafur le? dos,

Ava.
Oob'oota, Eámo.
Eváhà.
$\left.\begin{array}{l}\text { Portez, comment wouss } \\ \text { portez-vous, porit }\end{array}\right\}$
Pou, (un)
Pouce, (le)
Poulet, (un)
Poumons, (les)
Poupée, (une) de débris de cocos, . . $\}$
Pourri, comme fruit pourri,
Pourfuivre, atteindrequel-\} qu'un qui a fait dumal, 5
Pouffer une chofe avec la\} Too'ra ee. main,
Prendre un ami par la? Etoóy a oo, main,
Prendre du poifon avec une ligne,
Preneur, (un) de mouche? noir,
Preffer, exprimer

Téhanooe.
$\mathrm{O}^{\prime \prime}$ too,
Ereema, erahaí.
Moa peériaia.
Teeto, arapoa.
Adoóa.
Roope.
Eroo , Eroa , f. Ehároo,

Ehoote.
\} O'mamao:
Né, neec.

Prefier bou matn, 0 Prefler ou ment lo la main fatigule Proche, Profonde Propre, Propriét Puant, $q$ Ceoder Puer, fe Poddinge fait de citrouli Pur, da Puftule,

Quand, Quatre, Querir, Querir, Queftion faire,
Queue,
Quene,
DE L A ENGUE, \&C. main, ou ferrer, $\}$
Preffer ou frotter doucement les jambes avec? la main quand on eft fatigué ou malade,

## Proche,

Profonde, eau, Propre, non fale, Propriétaire, (un)

Rorómee.

Puant, qui a une mauvai-? fe odeur,
Puer, fentir mauvais, Fou, fou.
Puddings , (efpece de) fait de fruits d'huile de $\}$ citrouilles,
Pur, clair,
E Puftule, (une)

Poto, f. Whattátạ
Moná.
Ooáma, Eoóce.
Ewhattoo.
Námooa, f. Neénceo.
Pópóee.

Hoaâhoua.
Q.
Quand, a quel tems,
Quatre,
Querir, aller,
Querir, (vale)
Vhëëa.
Eha.
Atee.
Atee.
Queftions, (interroger,
faire des)
Queue, (une)
Quene, (une) d'oifeau,
Faeete,
Ero.
Ehoppe.

172 VOCABULAIRE
$\left.\begin{array}{l}\text { Qui eft - ce? comment } \\ \text { l'appele-t-on? }\end{array}\right\}\left\{\begin{array}{l}\text { Owy, tanna, f. } O_{\text {wy }} \\ \text { nana. }\end{array}\right.$

Quoi! qu'eft-ce?
$\left\{\begin{array}{l}\text { Ehara, Ehárya, } \uparrow \text {. Yé } \\ \text { haeeea, prononcé en in } \\ \text { terrogation }\end{array}\right.$ terrogation.
R.

Raboteux, qui n'eft pas poli, Tárra, tarra.
Racine, (une) Apoo, f. Ea.
Radeau, un radeau de? Bambou,
Rafraîchiravec un évantail, Taháree.
Râle, (petit) noir, tacheté, de noir, $\}$ Pooánee. Râle, ( petit) noir aux yeux rouges, $\}$
Ramer avec des rames, Eloome, f. Ehoe: Rape, (une) ou lime, Ooee. $\left.\begin{array}{l}\text { Raper la chair d'une noix } \\ \text { decocos, }\end{array}\right\}$ Eannoteheáree.
Rafer, ou enlever la barbe, $\{$ Evároo, f. Whanne, Rat, (un)
Raye, (une) poifon,
Refus, (un)
Refus, (un)
Relâché, qui n'eft pas
affermi,

Mai'tóe.
Taháree.
Pooánee.
Maiho.
\{ whanne. Voree, f. Eyore.
Ewhaee.
Ehoonoa.
Ehoo'nooa.
Aoóweewa.

Relachemer lencontrer lenverfer, Renverfer, doffus delf répandre,
Réponile, Repos, file forne fil Pair de. Repréent. dune $f_{2}$ Réérve da Refpirer, Refpiratior Réfider, $v$ Refte, (le Retenir for Retenez taiferRhume, ( Riche, pa touten a Ridé, vifa Rire, Rocher, Rochers, Rognons,
DELA,LANGUE, \& C.

Relâchement duventre, Hawa, 'hawa.
Rencontrer quelquiun, Ewharidde.
Renverfer,
$\left.\begin{array}{l}\text { Renverfer, tourner fans- } \\ \text { defus-deffous, }\end{array}\right\}$ Ehoora, teláwhi.
Répandre, verfer, Emare.
Réponfe,
Repos, filence, une perfonne flencieufe, quia tair de penfer,
Repréfentation, (une)\} d'une figure humaine $\}$
Réferve dans une femme,
Refpirer,
Refpiration, haleine,
Réfider, vivre, ou habiter,
Refte, (le ) d'une chofe, Retenir fort,
Retenez votre langue; $\}$ raifez-vous; paix, \} Rhume, (un)
Riche, pas pauvre, qui a tout en abondance, $\}$ Ridé , vifage ridé, Rire,
Rocher, (un) Paoo. Rochers, (un récif de) Eaou. Rognons, (les). Fooáhooa,


Saturne,
Saunders, (ille de)
Sauter,
Sec, pas mouille,
Secret, une chofe honteufe? E fecrete,
Seine, tirer la feine, Etofoo te paiziv
Selle, aller à la garde-robe, Teeteeo.
DE A LANGUE, \& C.

Semblable, ou pareil, Sens, (le ) de la vue,

Oowhyảda.
Eheeo:
Sentier, (un) ou chemin, Eára.
Sentir,
Sentir,
Sentir, légérement,
Sentez cela,
Serpent de mer, quia a al-> ternativement des an-\} neaux blancs $\mathcal{E}$ noirs,
Sept,
Sépulcre,(un) ou cimetiere,
Seul
Scie, (une)
Siege, (un)
Ahévi.
Tear'ro.
Peero, peero:
Hoina.
Pooheéaroo.
A'Heetoo.
Máray.
Otáhoi.
Eeéoo.
Papa.
Sifflement, maniere de fiffler pour appeller le $\}$ monde au tems des re- $\}$ Epous,maa.
pas,
Siffler, Mápoo.
Signe, (faire) de la main $\}$ Tárappe. à quelqu'un,
Silence,
Six,
Fatteébooa.
Ahonoo.
Sobriété, fobre qui ñeft pas adonnéá livrogne-
rie,
Sœur, (une)

Teéreida.
Toóheine.

Sour, terme quéemploient?
lesenfans,
Soif,
Soin, ( prendre) des ali-?
mens,
Soir, (le)
Soleil, (le)
Soleil, (le à midi;
Sommeil, (le grand) ou? la mort,
Sommeiller,
Son, tout ce qui frappe loreille,
Son, qui dirige la danfe, Apee.
Souffle, (le.) ou la refpi-Z Táhora. rationd ${ }^{\text {une }}$ baleine,
Souffler par le nez,
Souhait qu'on fait à celui qui éternue,
Soupir,
Sourcil, (le ) \& les pau-\}
pieres,
Stérile, terre,
Stupidité, ignorance,
Sueur, (la) du corps,
Suicide,
Suinter, ou faire de leau. Surdité.

Tétooa.
W'aheey.
Ewhaapoote maa.
Oohoóhoi.
Mahananna, f. Era, Teíneeate Mahanna.

Moe eoa.
A'touou.
Páeena.

## Fatte.

Evároua, Eatoooa.
Faëa.
Tooa, matta.
Fénooa Máoure. Weeála. Ehou, f. Ehouhou. Euhá aou.
Etótooroo , f. Etooroo. Táreea, toorea.

Burfino ort
Surprile oud ${ }^{n}$

Tache Tailler Tambo Tâter, Teigne Tempế Tems, $\int 2 x a$
Tems,
Tems,
un pea Tendre
Tenir, Tenir, Terre, Terre, Tête, ( Tête, Tête, ( Pivros Tien, ce Tige, d $T_{0}$

$$
\text { DE EA LANGUE, 8CC. } 177
$$

Surmonter, ou conquérir, Émáooma. $\left.\begin{array}{l}\text { Surprife, (interjection de)' } \\ \text { ou d'admitation, }\end{array}\right\}$ Avaheneéaíai。

## T.

Era, anna.

Tache fir la peau, Atoonoa.
Tailler avec une hache, Terace.
Tambour, (un) Táhoo.
Tâter,
Ote, ote。
Teigne, (une) E,pepe.
Tempête, pluie, torinerre, Tarooa.
Tems, efpace de tems de $\} A^{\prime}$ tooe, teépo:
fix á dix du foir,
Tems; long-tems, .
$\left.\begin{array}{l}\text { Tems, un peu de tems, } \\ \text { un petit efpace; }\end{array}\right\}$ Popóeurioo.
Tendre,
Tenir, ( $(\sqrt{ })$ droit, 500 Atearenona.
Tenir, ( $(\mathrm{l})$ ) chez $\int \dot{0}$, $\quad$ Até ei te Efarre.
Terre, (a) Te Euta.
Terre, en général, pays; Fénoaa, f. whénooa:
Tête, (la) Oópo.
Tête, (une) rafée, Tête, (une) rafée,
$\left.\begin{array}{l}\text { Tête, }(\text { le mal de) fuite dè } \\ \text { livrognerie, }\end{array}\right\}$ Eanáneea.
$\left.\begin{array}{l}\text { livrognerie, } \\ \text { ien, cela eft } \mathrm{a} \text { vous, }\end{array}\right\}$ No oe.
Tige, d'une plante, A'niaa, f. Éatta. Tome VI.

Tirer, outraîner quelque chofe parforce., $\zeta$
Tirer la langue,
Tirer un arc,
Tombe, (une)
Tomber,
Tomber, renverfer,
Tomber, (faire) quel-? qu'un en luttant,
Tonner,
Tordre les membres, le $\}$ Faeéta.
corps, les levres, \&x. $\}$
Tordre une corde,
Tors, de travers,
Tortue, (une)
Toton, (un) jouet d'enfant,
Toucher,
Tourner autour, marcher? devant \& derriere, \}
Tourner, ou tourné,
Tout,
Tout, le tout,
Trait, (un)
Trait, (le rofeau d'un)
Trait, (la pointe d'un)
Iravailler,
Trembler, friffonner de $\}$ Ooátitte, f. Etak
froid,
DELA LANGUE, \& C C.

Tremblant, quii s'ebrante, Aouidou: Tremper fa viande dans) leau falée, en place de $\}$ Fawréwo. fel, coutume du pays,
Treffaillir, en fongedant, ou autrement, Trier, choifir, Trois,

Ehee te mai my ty.
Toroo.
Tropique, (un oifeau du) Manoóroa. Trou, (un) fait avec une ? vrille dans du bois; $\}$ Tué, mort, Turban, (un) Erooa, f. Pata. Matte. Etae.

V apeur lumineufe. Vafe, tout vafe creux, ? comme coupe, noix, $\}$ Vafe particulier, dans lequel ils préparent üne $\}$ liqueur enivran
Vaffal, ou fujet,
Vafte,
Veiller, guetter,
Mannáhoùna.
Ara, hai, f. Mai, aráhai.

Vent, (le)

Oo'mutte. Giteae.
Epao.
Ai boo.

Ewoua.
Mattay.

Vent, (le) fud-ef, Vent , (lächer un)
Vénus,
Vérité,
Verre, (grainde)
Verrure,
Vers, (petits)
Verfer, un liquide,
Verte, ( couleur)
Veffie, (la)
Veux, ( je ne) pas faire $\}$ Aeeoo, dun ton chagtini: cela,
Veuve, ( une)
Vieil,
Ville, (une)
Vifage, (le)
Vifage, (le enterre,
Vifage, (cacher le) ou) tourner de côté, comme quand on rougit,
Vîte, (marcher)
Vivacité, promptitude,
Vivacité, être vif, prompt,
Vivant,
Voile, (la ) d'un vaif- $\}$ Eeéai. feau, ou d'une pirogue, $S$ Voile, (aller à la) étre $\}$ Ewhano. fous voile,

## Fareéwai.

Harréneina.
Etirre. Teéteere. W aura.

Voile
Volail
Voler
Voleul
Vomil
Vomir
Vous
Ville
Vuid

Ulcer
Ulcer
Un,
Uni,
DE LA LANGUE, \& C. 18 I

Voile, (fous)
Volaille, (une)
Voler, commeun oifeau,
Voleur, (un) Larron.
Vomir,
Vomir,
Vous,
Ville, (une)
Vuide,
hagrim
otoa

Poúpouee.
Má.
Eraire.
Eeéa (taata.)
Eawa, f. éroo'y.
Eroo'y.
Oё.
Ehóoo.
Ooatáao , f. Tatáooa:

## U.

O'pai.
Féfe.
A'tahai. Páya.

## $\mathbb{E} \mathbb{X}$ R AT

De l＇Ouvrage intituté：OBSERT VATIONSASTRONOMIQUES？ recueilliesipendant le voyage qu＇ont fait dans l＇Hémifphere auftral \＆autour dumonde，les Kaifleaux la Réfolution El＇Aventure，en： $2 J フ 2, z J フ 3,2 J J 4$ ？ EzフJJ；par M．WALES，de la So－ ciétéroy ale de Londres，\＆M．BAYLI？ Aftronome royal de l＇Obfervatoire de Greenwich．

AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR：
M．Cook a déjà dit dans fa Préface； que M．Wales \＆M．Bayly，furent en－ yoyés，le premier，à bord de la Réfo－ lution；\＆le fecond，à bord de l＇Aven－ ture，pour faire des obfervations aftro－ nomiques pendant le voyage．

M．Wales，par ordre du bureau des longitudes，qui a payé les dépenfes de cette partie de l＇expédition，vient de

$$
\text { EXTRAIT, \&C. } \quad 183
$$ publier, à Londres, un ouvrage qui eft d'un grand prix dans les fciences natuxelles, carles tables \& les faits qu'i contient, ferontconfultés dans tous les tems. Il rapporte les obfervations aftronomiques faites fur l'ifle Drake, dans le canal de Plimouth, à Fonchial, à Madere, au Cap de Bonne-Efpérance ; à différentes reprifes, dans la baie Dusky àla Nouvelle-Zélande ; à différentes reprifes, dans le canal de la Reine-Chatlotte à la Nouvelle-Zélande; à différentes reprifes à la Pointe-Vénus à Taiti; - des obfervations fur linclinaifon de l'aiguille aimantée, à la baie de Tolaga, à la Nou-velle-Zélande, à la baie de la Réfolution, fur une ifle des Marquifes; des obfervations fur les marées à Uliétéa; - des obfervations aftronomiques à Tanna, l'une des Nouvelles-Hébrides; à Pudyona, fur la côte de la Nouvelle-Calédonie; au canal de Noël, fur la Terre de Feu; à SainteHélene; - des obfervations fur line clinaifon de l'aiguille aimantée, à l'ifle de l'Afcenfion , à Fayal, l'une des $A$ ȩo res; - des obfervations faites fur la latitude \& la longitude à bord de la Ré, folution \& de $l$ Aventure, avec les gar-des-tems; - des obfervations fur la latitude à bord des deux vaiffeaux, par la méthode lunaire; - des obfervations pour trouver la déclinaifon de laimant, à bord des deux vaiffeaux ; - un journal nautique \& météorologique à bord des deux vaiffeaux.

Les obfervations \& les tables font précédéesd'un difcours préliminaire, quỉ parle des différens inftrumens aftronomiques qui étoient à bord des deux vaif feaux, \& qui d’ailleurs, par les vueş neuves quill contient, nous a paru devoir être traduit : en voici la verfion. de M. Wales.

Iorsque M. Cook fut envoyé pour la feconde fois dans lhémifphere auftral, les favans croyoient encore quil y a des terres d'une grande étendue, vers le pole fud; \& le navigateur célebre à qui on confia les deux vaiffeaux, la Réfolution \& l'Aventure, fut chargé de déterminer ce point important en géographie ; mais cette opinion n'étoit fondée que fur une fimple probabilité; les raifons mathématiques \& philofophiques qu'on a propofées fur cela, ne font point du tout folides, \& la prétendue néceffité du contrepoids de ce côté du globe eft fi peu vraie, que je fuis fort furpris que tant d'habiles écrivains l'aient adoptée. Les mathématiciens far

## 186 Observations

 went que tout corps en repos, quelque irrégulier quảl foit, refte en équilibre s'il eft fufpendu fur une ligne qui paffe par fon centre de gravité ; \& la révolution d'un corps irrégulier autour d'un axe, fieft point troublée par fes irrégularités, fi elles fe trouvent dans la direction de fon axe de rotation, ainfi qu'on les fuppofe être ici : quand elles fe trouvent dans quelqu'autre direction, le cas eft différent, mais alors elles doivent être beaucoup plus grandes qu'aucune montagne que nous connoiffions, pouf caufer une aberration fenfible dans l'axe de la terre.De plus, fi à une maffe irréguliere de matiere folide, tel qu'eft notre globe, on ajoute une quantité de matiere parfaitement fluide, on fait que la matiere fluide fe diftribuera dans les vallées, ou plutôt le long de ces parties de la matiere dure, qui iont les plus proches du centre de gravité, fans aucun égard au centre de figure, \& part conféquent sil n'y a pas affez de maz

## ASTRONOMIQUES, \& \& C. 187

 tiere fluide pour inonder \& couvrirle fout, les portions qui font vers la partie la moins denfe du globe ou du corps, feront couvertes les dernieres ; ceci pourroit arriver, quand même la terre feroit une fphere parfaite fans aucune irrégularité à fa furface. La même chofe pourroit fe faire, quoiqu'un peu moins fenfiblement, parles feules irrégularités de la furface, lors même que la terre feroit par-tout également denfe. Ob fervez qu'avant cette expédition, il étoit du moins vraifemblable que les irrégularités de denfité \& de furface, étoient à-pourprès égales dans les deux hémifpheres, quaique cela ne fût pas néceffaire.Dès que le vayage fut réfolu, les commiflaires des longitudes, toujours occupés du progrès des fciences, chargerest M. Bayly \& moi, de faite des pbfervations à bord des deux vaiffeaux; ils nous fournirent pour cela des inftrumens detoute efpece, conftruits par les meilleurs artiftes : en voici la lifte:
$I^{\circ}$. Un obfervatoire portatif.
$2^{\circ}$. Une horloge aftronomique, faito par M. Shelton.
$3^{\circ}$. Un compteur, fait par M. Monlk,
$4^{\circ}$. Un inftrument de paffage, par feu M. Bird.
$5^{\circ}$. Un quart de cercle aftronomique, par le même excellent artifte.
$6^{\circ}$. Un télefcope de deux pieds, par le même.
$7^{\circ}$. Une lunette achromatique de trois pieds $\frac{x}{2}$, avec un triple objectif, par M. Dollond.
$8^{\circ}$. Un micrometre objectifachroma tique, fait \& divifé par M. Dollond.
$9^{\circ}$. Un fextant dhadley, par le même.
$10^{\circ}$. Un autre par M. Ramsden.
$11^{\circ}$. Un compas azimuthal, par M. Adams.
$12^{\circ}$. Deux globes, par le même.
13. Une aiguille d'inclinaifon, par M. Nairne.
$14^{\ell}$. Un barometre de mer, parle même.

## ASTRONOMIQUES, \& C: . 189

$15^{\circ}$. Un anemometre ou machine pour mefurer le vent, inventé par le docteur Lind d'Edimbourg, \& faitpar M. Nairne.
$16^{\circ}$. Deux barometres portatifs, par M. Burton,
$17^{\circ}$. Six thermometres, par le même.
$18^{\varrho}$. Un théodolite ou graphometre, ayec un niveau \& une chaîne, par le même.
$19^{\circ}$. Un appareil pour mefurer la chaleur de l'eau de la mer à différentes profondeurs.
$20^{\circ}$. Deux gardes-tems., l'un de M. Larcum Kendall, d'après les principes de M. Harrifon, \& l'autre de M. Jean Arnold.
M. Bayly avoit les mêmes inftrumens, excepté l'inftrument des paffages dont nous devions nous fervir en commun, quand cela feroit poffible; fes gardes-tems étoient tous les deux de la conftruction de M. Arnold.


ESTRONOMIQUES, \&C. tgr ques de fer, bienferrées avec des vis de bois, à l'extrêmité d'un are, $\& 2$ par les vis $\&$ les écrous qui fe trouvent à l'extrêmité d'un autre: on les viffe \& les déviffe fréquemment, fans danger d'ufer les trous, comme cela arriveroit avec des vis de bois qui entreroient dans du bois. Sur le bord extérieur de ce cerele, on a placé de petits pitons, 1,2 , $3,4, \& c$ c. \& au bord fupérieur de la toile dans les parties correfpondantes, il $y$ a plufieurs crochets qui prennentces pitons, fevvant à foutenirle bord fupérieur de la tode, tandis que le bord d'ena bas traîne à terre : les deux parties de la toile $2,1,0, p ; q, q, r$, font fuppofées décrochées des pitons $1,2,3,4, \$$ $5,6,7,8:, \&$ rejetées en arriere pour montrer l'iutérieur de L'obfervatoire; $\&$ la maniere dont on établit lhorloge \% $B E$ eft une traverfe du même bờis viffée au fommet du poteau $A \cdot B$, par une vis quí eft à $B$, \& au pied du poteau $D C$ à $E$. Les traverfes du poteaus aus pied de cehi qui les fuit, tiennent

192 OBSERVATIONS
tout cet affemblage dans une pofition droite, \& lai donnent de la fermeté. FGHIKLMN, eft une autre cercle exactement de la même dimenfion \& de la même conftruction que le premier, fur lequel il pofe : le toit de $\mathrm{l}^{\prime} \mathrm{Ob}$. fervatoire eft viffé à ce cercle par dix longues vis, quì paffent aux extrêmités des montans, à $F G H I K, \& c$. dans des écrous de fer, fixés pour cela dans ce cercle. Les pieces $M P, R P, I U$, $K E, \& z$. font attachées au couronnement $P T V$, par des charnieres à $T \&$ $V$, \& les deux petites pieces $F Q, N O$, font attachées aux deux montans $R P$, $M P$, par des charnieres, à $\theta \& Q$;au moyen de ces gonds, te toit s'ouvre \& fe ferme comme un paraffol; \& quand il eft dégagé du cercle $F R H$, \&cc. on le plie, \& on le réduit à un très-petit volume.
La couverture da toit eft d'une toile très-épaifle, \& elle defcend tellement qu'elle flotte d'environ quatre pouces par-delà les bords : le couronnement P

ASTRONOMIQUES, \&KC.
$\$ T V$, a environ huit pouces de diametre, \& il eft revêtu d'une piece de toile pareille à celle qui eft aur-deffus du toit. Une boucle $N \odot p$ paffe à travers fon centre \& eft attachée dans lintérieur par la noix $\odot$. Cette boucle eft deftinée à recevoir le crochet $n$, qui pend à la corde $m \dot{b} g c \dot{d}, \&$ qui paffe à $W$ fur une poulie fixée au fommet de l'arbre $V Z$; au pied de cet arbre, il y a un lévier $g h$ : au moyen de la jumelle à $f$, \& d'une feconde qui lui correfpond du côté oppofé, le lévier tourne fur la cheville de fer $f$. La corde $m b c d$, paffe dans un trou $C$ dans le lévier, \&z elle eft tendue; quand l'extrêmité $h$ du lévier, s'avance vers $z, \& q u$ 'on l'y retient au moyen de la corde fans fin $i k$, le toit de l'obfervatoire peut fe détacher du cercle $1,2,3, \&<c$. \& on peut le tourner en tordant ou détordant la corde jufqu'à ce que l'ouverture $N O P Q E$, foit vers le foleil ou vers tout autre objet qu'on veut obferver : quand l'obfervation eft finie on peut lâcher le lévier, \& laiffer Tome VI.


## ASTRONOMIQUES, \& \& C. 何

 hors d'épargne du vaiffeau, ou s'il paroit trop incommode de les conferver, on peut toujours en couper au milieu des bois, ou en acheter.
## Des Horloges:

Nos deux horloges avoient des pendules compofés de cette efpece appellée communément penduleà gril, avec Téchappement à repos, à la maniere dè feu M. Graham : on les établiffoit aux moyens d'une plaque \& d'un chaffis de fer, qui eft repréfenté dans la fig. 2 ; pl. 65 , ou $A B C D$ eft plaque de fonte, d'environ trois ou quatre pouces d'é' paiffeut, de deux pieds de long \& de treize ou quatorze pouces delarge, pefant entre trois \& quatre cents liv. Cette plaque fe pofoit horizontalement fur quatre poteaux de bois, armés de fer, \& fichés profondément en terre, où le Col le permettoit, \& quand cela ne fe pouvoit pas, on la plaçoit fur un rocher. $E F G H$ eft un chaffis de fer, d'environi Pij

196 OBSERVATIONS
un pouce en quarré, excepté au fom met $F G$, \& il a environ trois pouces de largeur, \& trois quarts de pouce d'épaiffeur : ce chaffis eft viffé fortement à la plaque à $E \& H$ par les vis aa; $I K L M$ font deux appuis de fer, d'un pouce en quarré , viffés fortement auffi à la plaque en $I \& K$, par les vis $n n, \& \alpha$ au chaffis $E F G H$ à $K \&$ $M$, par les vis o $o$. Le pied de la caiffe de l'horloge appuyoit fur la furface horizontale $I L E H$, \& le dos portoit contre la barre plate $F G$, à la quelle on le viffoit fortement par deux groffes, vis, qui paffoient par la planche de derriere de la caiffe \& les mortaifes. $S S$.

Cette maniere d'établir une horloge au befoin, a été imaginée par M. Jean Smeaton, membre de la Société royale de Londres. Elle a plufieurs avantages, en ce qu'elle ne prend qu'une heure, \&r qu'elle peut avoir lieu dans plufieurs cas où l'ancien ufage de la fixer à un poteau n'eft pas praticable, fur-tout dans les endroits remplis de rochers, qui fons

## ASTRONOMIQUES, \&C. 197

fouvent les feuls qu'on puiffe trouver pour obferver près de la côte de la mer. L'horloge a une bafe trés-ferme $\&$ n'eft fujette à aucun inconvénient que je fache; fi ce n'eft l'expanfion du chaffis $E F G H, \&$ des fupports $I K \& L M$, que j’ai reconnu être quelquefois affez grande pour élever la caiffe de l'horloge entiérement hors de la bafe $A B$ $C D$, la relâcher par conféquent \& la rendre fujette à acquérir du mouvement par l'ofcillation du pendule; mais je crois qu'on peut remédier complétement à cela, en plaçant une barre en crois vers le pied du chaffis de fer, tel qu'elle eft repréfentée par les lignes ponetuées $b c d e, \&$ en $y$ attachant fortement la caiffe de l'horloge de la même maniere qu'au fommet, par de fortes vis \& des écrous qui pafferoient par la planche du derriere de lhorloge $\&$ les mortaifes $Q Q$. Cette maniere d'établir le pied de la caife, exige feue lement que l'horloge foit placée perpendiculairementàl'horizon, en fichant

P iij
198 OBSERVATIONS
bien de niveau, en terre, les poteaux fuf
lefquels pofe la plaque de fonte, ce qui
fera très-difficile \& très - ennuyeux $\&$
prendra beaucoup de tems; dans les
circonftances où l'on a le plus befoin
de cet appareil, le tems eft extrêmement
précieux : voilà pourquoi je propoferois,
de fixer deux forts brasà la barre detra-
verfe $b c, d$, au lieu des mortaifes,
$Q Q$, qui fe projeteroient affez en avant
pour admettre librement entr'elles la
caiffe de thorloge ; dans chacun de ces
bras, il y auroit une vis affez groffe, \&
en lâchantune de ces vis \& ferrant l'auqu
tre, l'horloge pourroit fe placer tout de
fuite, d'une maniere bien droite, après
que la plaque de fonte aura été pofée
à-peu-près horizontalement ; \& alors il
eft facile de faire preffer les deux vis
contre la caiffe, avec une force égale
\& modérée : on pourroit ajouter une
autre vis à la barre de fer $b c d e$, fi on
le jugeoit à propos, afin de la tenir droite.
de l'autre côté, mais cela n'eft pas néa
ceffaire.

## ASTRONOMIQUES, \&C. 199

Comme on ne penfa à aucun des moyens de rémédier à cet inconvénient, quand le capitaine Cook partit, on confeillà à M. Bayly \& à moi, deffayer d'autresméthodes, \& d'employer, pour nos obfervations aftronomiques, celles de la pl. 65 , fig. 1. Si lon excepte ce que femble indiquer, touchant cette méthode, l'appendice du voyage au pole boréal du capitaine Phipps, la premiere idée en fut donnée par $\mathbf{M}$. Bayly, qui préfenta fur cela un deffein aux commiffaires des longitudes : le bureau chargea enfuite M. Arnold de l'exécuter; cet artifte fit dansl'exécution quelques changemens qu'il jugea devoir être utiles. Dans la gravure, pl. 65 , $\mu i \varphi \lambda$ repréfente l'horloge fupportée fans toucher terre, par les pieces $\sigma \Omega, \mathrm{rE}$, ze, qui font de bois de Mahogany, d'environ deux pouces d'épaiffeur, \& de deux \& demi de large, \& viffées fortement à la caiffe de, lhorloge à o $r$, \& $\Sigma$, avec de groffes vis de fer; ces pieces pofent fur trois pilotis, $\Lambda, \Pi \& \&$ les baiffer, au moyen des vis $\alpha \beta, x$ ? fuivant qu'il le faut pour placer perpendiculairement la caiffe de lhorloge; deux de ces pieces $\oplus \Omega \& \Sigma \odot$, font vif fées aux deux côtés de la caiffe, trèsprès du cadran, \& la troifieme riz, directement au milieu de la planche de derriere, exactement à la même hauteur que les deux autres. $\delta_{1}, \Omega_{\eta}, \&_{p} \rho$ font trois arcs-boutans de Mahogany, d'environ deux pouces en quarré, bien emmortaifés dans les pieces $\Gamma \mathrm{E}, \oplus \Omega, \Sigma \rho$ à $\delta, \Omega, \& \%$ : elles preffent affez fortement contre la caifle de l'horloge $\alpha$, , " $\&_{p} ;$ ceft-à-dire que $\delta \cdot$ eft direetement contre le milieu de la planche de derriere $\& \Omega_{\mu}, q$, contre les deux coins de devant de la caiffe; la caiffe de lhorloge, \& en particulier la planche de derriere eft très-forte, \& elle n'a que la hauteur abfolument néceffaire pour contenir le pendule.

Avant de quitter cette matiere, il ne fera pas inutile de rapporter quelques
$A$

ASTRONOMIQUEES, \&ZC. 201 irrégularités très-extraordinaires, furvenues dans la marche des horloges; ces détails préfenteront, fous un même point de vue, leurs différentes marches dans les différens endroits où on les a établies.

L'horloge B gagna $5^{\prime \prime} 0_{3}$ par jour fur la révolution fydérale, du 28 Mars au I Avtil $177^{2}$, tems où elle fut établie à l'obfervatoire royal de Gréenvich, fur des pieces de bois fichées dans la muraille ; c'eft-à-dire, de la maniere que l'horloge de paffage eft fixée à cet endroit: Phorloge C perdit o!" 373 par jour fur la révolution fy dérale du 25 au 28 Mars 1772 , qu'ön l'établit au même endroit \& de la même maniere. Les ofcillations moyennes du pendule furent din $^{\text {i }}{ }^{\text {i }}\left\{3^{\prime}\right.$ de chiaque côté : cettehorloge, avec la même longueur de pendule, perdit $20^{\prime \prime} \frac{s}{8}$ par jour fur la révolution fydérale, du premier au, Juillet $177^{2}$, à lifle de Drake, dans le canal de Plimourh, par $5 Q^{d} 2 I^{\prime \frac{1}{2}}$ de latitude $\mathrm{N}_{\text {. }}$, \&z


## 202 OBSERVATIONS

Gréenvich; \& les vibrations du pendule étoient d' $I^{d} \varsigma 0^{\prime}$ de chaque côté.

A Fonchiale, à l'ifle de Madere, par $32^{\mathrm{d}} 33^{\prime \frac{1}{2}}$ de latitude N . \& $17^{\mathrm{d}} 11^{\prime \frac{1}{4}} \mathrm{de}$ longitude O. ; B perdit $36^{\prime} 6, \&$ C $1^{\prime} 15^{\prime \prime}$ par jour fur la révolution fydérale, du 30 Juillet au premier Août 1772 : le pendule de B faifoit des ofcillations d' $1^{\mathrm{d}} 40^{\prime}$ de chaque côté, \& celui de C d' $1^{\text {d }}\{3$.

Au Cap de Bonne-Efpérance, par $33^{\mathrm{d}} 55^{\prime}{ }_{4}^{3}$ de latitude S., \& $18^{\mathrm{d}} 23^{\prime \prime} \frac{\mathrm{F}}{4} \mathrm{de}$ longitude E; B perdit $1^{\prime} 15^{\prime \prime} 43$, \& C I $^{\prime} 27^{\prime \prime} 35$ par jour, fur la revolution fydérale, du 2 au 14 Novembre 1772 : les of cillations moyennes de la premiere furent d' $\mathbf{I}^{\mathrm{d}} 37^{\prime} \frac{1}{2}$ \& celles de la derniere d' $\mathrm{r}^{\mathrm{d}} 43^{\mathrm{T}} \frac{\mathrm{I}}{\mathrm{z}}$.

A la baie Dusky, à la Nouvelle-Zélande, par $45^{\mathrm{d}} 47^{\prime} \stackrel{1}{1}$ de latitude S., \& $166^{\mathrm{d}} 18^{\text {' de longitude eft, }}$ B gagna $4^{\prime \prime}$ o66 fur la révolution fydérale, du 5 aut 21 Avril 1773, \& les ofcillations moyennes furent de $1^{\mathrm{d}} 35^{\prime}$ de chaque côté.

## ASTRONOMIQUES, \& C. 203

Dans le canal de la Reine-Charlotte à la Nouvelle-Zélande, par $41^{\text {d }} 6^{\prime}$ de latitude S., \& $174^{\mathrm{d}} 18^{1} \frac{1}{2}$ de longitude eft, C perdit $1^{\text {d }} 29^{\prime \prime} 003$ par jour furla révolution fydérale, du 20 Avril au 20 Mai 1773 ; \& fes of cillations moyennes furent d' $I^{d} 3 s^{\prime}$ de chaque côté. Cette horloge alla ici avec plus de régularité qu'a aucun autre endroit ; feulement pendant la nuit du 14 au 15 Mai , elle paroît s'ètre arrêtée douze fecondes; ce qui eft fort extraordinaire, fur-touţ quand on confidere que M. Bayly affure que rien n'en troubla le mouvement ? parce qu'il fut feul, durant tout Iinteryalle, dans l'obfervatoire.

A la pointe Vénus à Taiti par $17^{\text {d }}$ $29^{\prime \frac{1}{4}}$ de latitude S., \& $210^{\text {d }} 25^{\prime}$ delongitude eft, B perdit $1^{\prime} 28^{\prime \prime} 42, \& C$ ${ }^{\prime}{ }^{\prime} 10^{\prime \prime} 69$ par jour, fur la révolution fydérale, du 27 au 31 Août 1773 : le pendule de la premiere ofcilloit $d^{\prime} I^{d}$ $39^{\prime}$, \& celui de la feconde ofcilloit de $7^{\mathrm{d}} 46^{\prime \frac{1}{2}}$ de chaque côré.

Dans le çanal de la Reine-Charlotte,

204 OBSERVATIONS
B perdit 21" 116 par jour du 6 au 23 Novembre, \& fes of cillations étoient d' $I^{\text {d }} 38^{\prime}$ de chaque côté $; \& C$ perdit au même endroit $I^{\prime} 8^{17} 47$ par jour du 7 au 15 Décembre 1773 , \& fon pendule of cilloit d' $I^{d} 46^{7}$ de chaque côté. La lentille du pendule étoit alors d'environ fept pieds au-deffus de la mer à la marque de la marée baffe : durant la premiere relâche, elle étoit d'environ qua-tre-vingt-quatre pieds \& demi, au-def fus du niveau de la mer.

Au Cap de Bonne-Efpérance, cette horloge perdit $1^{1} 30^{\prime \prime}$ or 6 par jour fur la révolution fydérale du 23 au 28 Mars, tems où M. Bayly tranfporta fon obfervatoire $\&$ fon horloge dans une autre partie du jardin : enfuite du 28 Mars au io Avril, elle perdit $1^{2} 17^{11} 71$ fur la révolution fydérale. M. Bayly affure, comme on l'a déjà dit, qu'il n'arriva point d'altération dans la longueur du pendule, \& je ne doute pas qu'il ne l'ait examiné avec attention; mais fi réellement il n'eft pas furvenu

## ASTRONOMIQUES, \&C. 205

quelque altération dans la longueur du pendule, (ce qui a pu arriver fans qu'il l'ait découvert, ) il m'eft abfolument impoffible d'expliquer un changement fi brufque \& fi confidérable. Les ofcillations du pendule étoient $\mathrm{d}^{\prime} 1^{\mathrm{d}} 46^{\prime}$ dé chaque côté.
L'horloge B perdit I ${ }^{j} 22^{1 \prime} 64$ par jour fur la révolution fydérale, à Taiti par $17^{\mathrm{d}} 29^{\prime x}$ de latitude S . \& $21^{10 \mathrm{~d}} 25^{1}$ de longitude E., du 23 Avril au 9 Mai 1774 : je ne parle pas ici de la perte qu'elle fit du 30 Avril au premier Mai; il paroît qu'elle perdit une minute de plus ce jour, qu'en aucune autre circonftance ; ce que je ne puis expliquer parce que je ne me fouviens pas d'avoir jamais laiffé ouverte la caiffe de l'horloge; fans doute quelqu'un de l'équipage pour s'amufer, trouva moyen de l'ouvrir \& de retarder l'horloge d'une minute, afin de voir fi $l^{\prime}$ Aftronome s'en appercevroit. Les ofcillatios du pendule furent d' $\mathrm{I}^{\mathrm{d}} 35^{\prime}$ de chaque côté, jufqu'au 30 d'Avril; jour où elless tom-

## 206 

berent à 1 ' ${ }^{3} 0^{\text {' }}$; elles diminuerent efif fuite peu-à-peu; de fotte que, le 7 Mai , les ofcillations ne furent plus que $\mathrm{d}^{d} \mathrm{i}^{\text {d }}$ is ${ }^{\prime}$. Je re connois point la caufe de ce changement; le poids n'étoit pas à plus des deux tiers de fa longueur : cependant je le remontai, \& eni peu d'heures il augmenta les ofcillations jufqu'à $i^{\text {d }}$ $35^{\prime}$, \& il continua à vibrer fur cet arc $;$ jufqu'au 10 Mai quill fe trouva en bas:

En la remettant en mouvement une feconde fois, au carial de la ReineCharlotte à la Nouvelle-Zélande, j’eus beaucoup de peine à la faire aller, parce que la plupart des pieces, \& fur-tout les verges d'acier du pendule, étoient couvertes de rouille; elle perdit $15^{\prime \prime} 5^{\circ}$ par jour, fur la révolution fydérale dui 22 Octobre au ; Novembre 1774, \& elle alla avec affez de régülarité, après que je l'eus remife en mouvement; je lhuilai auffi de nouveau, \& les of cilla-- tions furent alors 'd $1^{1 d} 37^{\prime \frac{1}{2}}$ de chaque côté.

Au canal de Noell fur la terre de

ASTRONOMQUEE, \&c. $20 \%$ Feu, par $55^{\mathrm{d}} 22^{\prime}$ de latitude $\mathrm{S}, \& 289^{\mathrm{d}}$ $58^{\prime \frac{2}{3}}$ de longitude $\mathrm{E}, \mathrm{B}$ gagna $36^{\prime \prime} 52$ par jour fur la révolution fydérale, entre le 13 \& le 26 Décembre 1774 ; \& les ofcillations moyennes du pendule furent d' $1^{\mathrm{d}} 37^{\prime \frac{1}{2}}$ de chaque côté. Cette latitude étoit la plus haute où j jaie eut occafion d'obferver.

Le 28 Mars 1772 , je temontai $B$ unë feconde fois, au Cap de Bonne-Efpérance ; \& depuis cette époque jufqu’au 23 Avril elle perdit $42^{\prime \prime} 207$ par jour fur la révolution fydérale : les ofcillations du pendule étoient d' $\mathrm{I}^{\mathrm{d}} 27^{\prime} \frac{1}{2} \mathrm{de}$ chaque côté jufqu'au 9 Avril, \& enfuite d' ${ }^{\text {d }} 40^{\prime}$. La table fuivante préfente ces matieres fous un point de vue qui les rapprochera davantage dansl'efprit des lecteurs. BSERVATIONS:


## ASTRONOMIQUES, \&\%C. 209

En examinant les marches diverfes des horloges, au Cap de Bonne-Efpérance, en Novembre 1772 \& Avril 1775 , je fuis porté à croire que le pendule n'étoit pas à fa jufte longueur, ou lors de notre relâche au Cap, en Novembre 1772 , ou à la baie Dusky à la Nouvelle-Zélande, aprés lequel tems il ne fubit plus aucune altération; d'autant plus que la différence correfpond à-peuprès à celle qui réfulteroit d'une révolution entiere de l'écrou qui foutient la lentille du pendule; favoir $28^{\prime \prime}$ ou $29^{\prime \prime}$, outre la même quantité que l'horloge avoit gagnée lorfqu'on l'établit une feconde fois à la pointe Vénus \& au canal de la Reine Charlotte : or, en rétabliffant cette quantité, cette horloge auroit été d'accord avec elle-même, autant peut-être qu'il eft poffible de l'attendre d'une horloge; fur-tout quand on la met en mouvement à des époques fi éloignées, \&q que durant les intervalles on la dépofe dans des lieux humides \& peu convenables, comme cela fera touTome VI.

210 OBSERVATIONS
jours à bord des vaiffeaux, à moins qu'on n'arrange un endroit exprès : je crois que cela pourroit fe faire ailément fur chaque navire : it ne fera pas inutile d'ajouter que cette place ne doit pas être près de l'un ou l'autre côté du bâtiment ; \& quill doit être tapiffé d'une groffe toile peinte, \& par-deffus d'une groffe étoffe de laine: un efpace de vingt pouces fur quirze de large, \& quatre pouces \& demi de haut fuffiroit.

Le compteur avoit un fimple pendule, dont la verge étoit d'un fapin blanc, \& tellement difpofée qu’elle battoit avec lhorloge aftronomique, fahs aucune différence fenfible, pendant plufieurs minutes: elle n'indiquoit que les minutes \& les fecondes; on la remontoit comme les horloges ordinaires après vingt-quatre heures, en tirant la corde du poids : elle étoit conftruite de maniere à donner un fort battement, \& aे frapper avec beaucoup d'exactitude à la fin de chaque minute, afin qu'on pût

## ASTRONOMIQUES, \&ZC. 211

 Gaifir plus certainement le premier moment de la feconde, pendant l'obfervation.Le bruit de l'ofcillation eft très-utile, quand le vent eft fort, ou lorfqu'a raifon de quelque autre agitation de l'air, on ne peut pas entendre l'horloge aftronomique. Ce compteur nous a été d'un avantage particulier, parce que nos obfervations fe faifoient communément fur la côte de la mer, où le mugiffement de la houle nous permettoit rarement d'entendre l'horloge aftronomique.

## De l'inftrument des paffages.

Cet inftrument étant aujourd'hui trop connu pour exiger une defcription générale, je parlerai feulement de quelques difpofitions particulieres à celui dont nous nous fervìmes, \& de la maniere de le difpofer. L'objectif de la lunette, qui étoit achromatique, avoit trois pieds \& demi de foyer, \& l'ouverture trois pouces \& demi; il groffiffoit
les objets environ cinquante fois. L'axe pofoit fur deux pieces angulaires de mé tal de cloche, attachées à deux fortes plaques de cuivre, d'environ fix pouces en quarré : ces plaques entroient dans deux poteaux de bois de Riga, de fix pouces fur huit, \&z viffées fortement avec de groffes vis, qui paffoient en travers les poteaux, du eôté oppofé à celui où fe mettent les plaques de cuivre; les fupports de métal de cloche gliffoient fur les plaques de cuivre, l'une dans une direction verticale, \& l'autre dans une direction horizontale, à l'aide de plufieurs vis d'acier, afin d'ajufter l'inftrument \& de le pofer dans le plan du méfidien. Les poteaux avoient au pied chacun un double tenon, qui s'adaptoit à deux mortaifes d'un feuil de même bois, de dix pouces de long, fur fix ou fept pieds de longueur, $\&$ ils étoient foutenus par une barre horizontale, d̀ environ trois pieds au-deffus du chaffis, $\& x$ aux angles par des traverfes. Quand on vouloit dreffer l'inftrument, on creufoit

## ASTRONOMIQUES, \& C. 213

 un trou de cinq pieds de long, d'environ quinze ou feize pouces de large ou de trois pieds de profondeur, dans une direction perpendiculaire au méridien: on $y$ defcendoit les poteaux $\&$ le feuil, on mettoitenfuite l'inftrument à fa place, \& on le dirigeoit fur une mire qu'on avoit placée dans le méridien au moyen du compas azimuthal; après avoir tenu compte de la variation occafionnée par le mouvement du chaffis d'un côté ou d'un autre dans le trou, \&z après qu'on avoit rendu l'axe horizontal en fufpendant le niveau au point de vue deftiné à ajufter l'inftrument, \& en élevant une extrêmité du feuil ou en baiffant l'autre, fuivant que cela étoit.plus convenable, jufqu'à ce que les deux extrêmités de l'axe fuffent de la même hauteur. Le trou étoit alors rempli de terre \& de pierre \& bien foulé : nous avions grand foin, durant cette opération, de ne pas tordre ou forcer l'affemblage hors du plan du premier vertical, \& pour cela nous mettionsfouventl'inftrument en fa place,
## 214 Observations

 nous effayions le niveau, \& nous dirigions la lunette vers la mire. On place enfin liniftrument de la maniere la plus exacte, avec des vis qui conduifent les deux pieces angulaires, de métal de cloche, fur lefquelles il repofe: je n'ai ja. mais trouvé que linftrument ainfi dreffé variat d'une maniere fenfible dans fa poftion.
## Du quart de cercle aftronomique,

Cet inftrument a été fí bien \& fic complettement décrit par M. Maskelyne, aftronome royal, dans fes inftructions relatives au paffage de Vénus, (voyaza Nautical Almanach de 1769.) quil refte peu à dire fur cette matiere. Il ne fera pas inutile cependant d'expofer une ou deux différences particulières à mon inftrument. D'abord l'arc excédant ou celui qui eft deftiné à déterminer la ligne de collimation, par les obfervaz tions des étoiles près du Zénith, n'étoit pas compté $1^{\mathrm{d}}, 2^{\mathrm{d}}, 3^{\mathrm{d}}, \& \mathrm{c}$. depuis $\mathrm{O}_{3}$

## ASTRONOMIQUES, 8 C. $2 I 5$

ou le commencement des divifions de lare de $90^{\text {d }}$; dans ce cas, il auroit montré la diffance au Zénith des objets; mais $89^{\circ}, 88^{\circ}, 87^{\circ}$, \&c. parce moyen on obtient la hauteur, au lieu de la diftance au Zénith; \& les divifions de Vernier \& les fecondes indiquées par la vis du micrometre, fe lifent exactement de la même maniere que fur l'arc de $90^{\text {d }}$ : de plus le quart de cercle dont je me fuis fervi, avoit une feconde ligne d'aplomb, qui, dans les obfervations des étoiles près du Zénith, fe fufpendoit au moyen d'un appareil deftiné à cet effet du bord de la regle horizontale du quart de cercle, \& à laquelle on faifoit couper, en deux parties égales, un point très-fin furlarà àdroite d' $O$, ou du commencement des divifions, en même tems que la ligne d'aplomb ordinaire, ou celle qu'on emploie généralement, coupe les deux points qui font fur l'arc \& la plaque centrale de l'inftrument, \& dans une ligne parallele à celle qui paffe par le cen. tre, \& à la premiere divifion de l'arc; il

Q iv feroit dérangée par la lunette, peuts ${ }^{3}$ ôter pour en fubftituer une autre; par ce moyen on prévient entiérement les erreurs qu'on auroit pu commettre en changeant les deux points de fufpenfion. Toutes les obfervations fe comptent téellement du même aplomb.

Le télefcope, la lunette achromatique \& le micrometre objectif achromatique, n'avoient rien de particulier dans leur conftruetion, \& ils font maintenant fi connus, qu'il n'eft pas néceflaire de les décrire ; jajoutetai feulement que les deux lunetres de réfractoin étoient excellentes, \& garnies d'axes polaires mobiles, afln de pouvoir les adapter commodément à toutes les latitudes.

Du fextant d'Hadley,
Nous avions, M. Bayly \& moi, chacun'deux de ces fextans; l'un de M. Dollond, avec fon nouvel appareil pout

$$
\text { ASTRONOMIQUES, \&C. } 217
$$ ajufter le verre horizontal de derriere, \& l'autre de M. Ramfden. Le dernier fut conftruit par ordre de la Société royale, en 1768 ; je m'en étois fervi auparavant dans mon voyage à la baie d'Hudfon, \& jen connoiffois la valeur : fon rayon avoit quinze pouces, \& il étoit coupé dans une feule plaque folide de cuivre battu, d'environ un neuvieme de pouce d'épaiffeur. Le chaffis \& les barres de traverfe étoient d'environ un pouce \& un tiers de large, \& foutenus derriere avec des regles de champ perpendiculaires, attachées fortement avec des vis qui paffoient à travers le chaffis du fextant, daris les barres elles-mêmes. Lindex étoit auffi très-large \& fort, \& affermi par une barre perpendiculaire, bien viffée furfon côté fupérieur. La pefenteur de ces barres \& du chaffis, rendoient linftrument un peu lourd; mais je n'en ai jamais trouvé un qui confervât fa figure, fon plan \& fes pofitions, auffi bien que celui-ci; \& ces qualités font fi effentielles, qu’on ne devroit, je crois,

## 2 I8 OBSERVATIONS

y jamais renoncer, uniquement pour ré duire le poids de linftrument à quelques onces de moins : fa pefanteur ne m'a jamais paru incommode, dès que j'y ai été accoutumé. Cet inftrument avoit qualques défavantages auxquels on remédie en général, telle que la petiteffe du verre de l'horizon; ce qu'ily a de pis, ce verre étoit fi petit qu'il ne rendoit pas le champ tout entier, quand l'index étoit retourné à fon plus grand angle : mais malgré ces imperfections \& quelques autres, je crois, tout examiné, que c'eft le meilleur inftrument de cette efpece dont je me fuis jamais fervi.

Le fextant de M. Dollond étoit de la même grandeur \& conftruit avec des regles de champ, comme celui de M. Ramfden, mais moins maffif cependant. Les additions le rendoient aufii pefant, défaut que j’ai obfervé être peu important, quand les pieces \& la maniere de les ajufter contribuent à lui donner de la fermeté ; je ne puis pas dire que cet inftrument offroit cette compa-

## ASTRONOMIQUES, \&\%C. 319

 fation, car il étoit très-fujet à fe plier, loriqu'on lui donnoit différentes pofitions. L'index étoit auffi fujet à fe jeter dans la direction de l'angle mefuré, faute d'être affez affermi; les verres de l'horizon manquoient de ftabilité, \& , à moins qu'on n'y veillât très-attentivement, ils changeoient fouvent de pofition, même dans le court intervalle néceffaire pour faire une obfervation; de forte qu'il me falloit examiner leurs différentes erreurs devant \& après l'obfervation, \& prendre un milieu des deux réfulrats. Je dois obferver cependant, qu'on l'a tellement perfectionné, \& qu'on y a ajouté tant d'ingénieux appareils, que s'ils avoient été un peu mieux difpofés, linftrument feroit prefque ineftimable; mais ne fachant par où commencer, ni comment décrire ces améliorations, fans donner une hiftoire générale du fextant, depuis fon invention jufquàa préfent, je vais me jeter dans cette digreffion, \& le lecteur trouvera peut-être bon que je rapporte quelques
## 220 OBSERVATIONS

détails touchant le premier ufage qu'on fit des inftrumens aftronomiques dans la navigation : j’indiquerai les différentes efpeces quife font introduites, $\&$ les additions qu'on y a faites de tems en tems avant l'invention admirable du fextant : je renfermerai le tout dans le plus petit efpace poffible.

Je n'ai jamais remarqué dans les livres, qu'on fe foit fervi en mer d'aucun inftrument aftronomique avant la fin du quinzieme fiecle; à cette époque, ainfi que le dit Maffeius, dans fon Hiftor. Ind. Martin de Bohemia, difciple de Regiomontan, recommanda les aftror labes pour prendre des hauteurs à bord d'un vaiffeau; mais il ne paroît pas qu'on s'en foit fervi dès-lors, \& il eft douteux fi l'arbalete (a) qu'on inventa vers ce
> (a) Les anciens auteurs l'appelloient arbalefte, arbaleftrille, fleche, rayons aftronomiques, croix géométrique, verge d'or. Le P. Fournier dit que les Chaldéens appelloient bâton de Jacob un inftrument avec lequel ils obfervoient; mais on ne fait pas s'il reffembloit a l'arbalete des tems modernes,

ASTRONOMIQUES, \&́c. 2.21 tems, ou bientôt après, ne fut pas le premier inftrument aftronomique qu'on ait employé en mér; il eft du moins sûr que tous les anciens écrivains que j’ai vus, parlent de l'arbalete, comme d'un inftrument très-ancien, excepté Jean Werner de Nuremberg, qui, autant que jai pule découvrir, eft le premier qui l'ait décrit ; mais, d'après ce qu'il dit, il ne paroitt pas qu’il en fut l'inventeur: il avertit les marins quil eft propre à obferver la diftance de la lune au foleil, ou à une étoile, afin de déterminer la longitude en mer. Le livre de Werner fut imprimé en 1 ¢14; \& je trouve qu'Apian, dans fa cofmographie, qui, par la date de fa préface, femble avoir été écrite en 1524 , ou même auparavant, recommande cet inftrument pour le même objet; vers ce tems la méthode de trouver la longitude en mer, par les obfervations de la diffance du foleil ou des étoiles, eft citée dans plufieurs auteurs, \& en particulier par Gemma Frifius, dans fes Principia aftronomice \&

## 222 OBSERVATIONS

cofmographice, imprimés en 1530 : il parle auffi de découvrir cette longitude au moyen d'une horloge ou d'un gardetems: ce fut d'ailleurs le premier, fi je ne me trompe, quiajouta trois marteaux à l'arbalete, qui avoit d'abord été d'une feule croix, \& qui par cela étoit trèsincommode ; car ou la fleche étoit d'une longueur énorme pour mefurer les petits angles, \&x par conféquent très-difficile à manier, ou bien les divifions fur-tout vers $90^{\text {d }}$, étoient trop petites pour comporter une médiocre précifion. Cette addition eut lieu au milieu du feizieme fiecle ; mais on ne fait point furement qui l'imagina, car une arbalete de la même efpece fut décrite, à peu-près dans le mêmetems, par Michel Coignet, natif d'Anvers, dans fes Inftruct. nouv. des points plus excellens $\mathcal{E}$ néceffaires touchant l'art de naviger, \& par Waeghener, Hollandois fi fameux alors pour dreffer des cattes, qu'aujourd'hui nos matelots appellent un volume de cartes, un Waeghener. traité de Crefpulis, publia la méthode de divifer, au moyen de plufieurs cercles concentriques, décrits fur une face de linitrument, \& de divifer chacun de ces cercles en un nombre différent de parties égales; comme, par exemple, le cercle le plus extérieur fut coupé en quatre-vingt-dix parties égales ou degrés; le fecond en quatre-vingt-neuf, \& le troifieme en quatre-vingt-huit, \&c. de forte que, dans chaque obfervation, l'index doit traverfer l'un ou l'autre de ces cercles très-près d'une divifion, d'où l'on peut avoir par le calcul, les degrés \& les minutes contenus dans cet arc. Mais cette méthode incommode fit bientôt place à celle des tranfverfales, qui fut imaginée dans le même tems, \& appliquée à la fleche \& aux autres inftrumens, par Richard Chanceler, habile artifte Anglois. Thomas Digges, dans un traité ingénieux, publié en 1573 , fur la nouvelle étoile qui paroiffoit alors dans la chaife de Caffiopée, décrit une fle-

## Astronomieues, \&cc. 225

") Mais quand j'étudiois, il y a vingt" huit ans, à Leipfick, j'employois une " fleche ainfi divifée, qui venoit du " cabinet de l'habile mathématicien "Homélius, \& que je vins à bout de me " procurer en féduifant fon domeftique. "Je ne fais pas d'où Homélius l'avoit " tirée, ni s'il en étoit l'inventeur. " Ticho vouloit donc difputer à M. Digges en faveur de fon ami, le mérite de cette invention; mais il me femble qu'il ne pouvoit pas le faire avec avantage; car il n'alla pas à Leipfick avant l'année 1562 ou 1563 , ainfi que nous l'apprenons de l'hiftoire de fa vie par Gaffendi; \& Ticho lui-même, dans fon épitre d̀ Chriftophe Rothman, écrite en 1587 , \& imprimée à Uranibourg en 1599, dit qu'il étoit alors âgé de dix-fept ans ; \& puifqu'il étoit né on 1546 , il $y$ alla en 1563 , c'eft-àdire, dix années feulement avant que M. Digges écrivît : or M. Digges affure en termes exprès, qu'à cette époque l'inventeur étoit déjà mort', que la Tome VI.

## 226 OBSERATIONS

 méthode étoit connue \& fuivie des puis long-tems en Angleterre, \& qu'il ne fe fouvethoit pas de l'époque où on limagina; \& sûrement il s'en feroit fouventu, s'il ñ'y avoit eu que dix a douze ans.Tichó ajoute qu'il avoit appliqué cette efpece de divifions aux quarts de cetcle, aux fextaths, \&tc. \& il remarque qu'elle n'eft pas exacte dans ces inftrumens, quand les cercles font déctits à diftances égalès; il donne auffi une méthode de corriger cette erreut, au moyen des tranfverfales circulaires qui pafferoient à travers le centre du quart de cercle fi on les contintuoit, \&t enfin il la préfere, fans héfter, à la méthode de Nonius, décrite éf-deffus, qui étoit très-incommode, fujette à de plus grandes errēurs, \& qui n'éroit pas applicable aux inftrumens dont on peut fe fervir en met ; cette maniere de décrire des tranfverfales fut inventée par Jean Ferrerius, artiftetrès-habile \& trés- exaet, \& elle. fut enfuite exécutée d'une maniere plus élégante, $\&<$ auffi précife, par le docteur Hooke, notre compatriote, ainfi qu'on peut le voir dans fes remarques far la machina caleftis d'Hevelius.

Sut ces entreffaites plufieurs tentatives adroites pour perfectionner la méthode de Nonnius, furent faites par différentes perfonnes, \& en patticulier par Jacobus Curtius, vice-chancelier de l'empereur Rodolphe II, \& protecteur de Ticho auprès de ce prince, ainfi qu'on peut le voir en détail dans les ouvrages de Ticho \& de Clavius, publiés entre 1580 \& 1590, \& qui enfin conduifirent à lexcellente méthode aujourd'hui univerfellement en ufage. Pierre Vernier de Franche-Conté, la publia le premier, dans un petit traité, intitulé : La conftriction \& rufage du quadrant nouveau, imprimé à Braxelles en 1631 . Dans la préface de cet ouvrage, Vernier réclame cette invention, \& obferve, avec raifon, qu'en fuivant cette méthode, les minutes fe diftinguent R ij

## 228 ObSERVATIONS

 aifément fur les quarts de cercle de trois pouces de rayon; \& des inftrumens de M. Ramfden, m'ont convainca de cette vérité.L'arbalete \& l'aftrolable femblent avoir été les feuls inffrumens dont on fe foit fervi en mer jufquà la fin du feizieme fiecle. A cette époque le quart de nonante ( $a$ ), appellé en anglois back faff, parce que l'obfervateur avoitle dos tourné au foleil, commença à être fort en ufage. Cet inftrument fut inventé par le célebre capitaine Jean Davis, qui donna le nom au détroit qui fépare le Groënland occidental de l'Amérique: il en fit la defeription dans un petit livre, intitulé: Les $\int$ ecrets du marin, publié en 1594: je n'ai jamais pu trouver cet ouvrage; mais Adrien Metius a donné une defcription \& une figure de cette inftrument dans fon Aftronomica Inftitutio, imprimée en 1605 , \& enfuite dans fon

[^1]
## ASTRONOMIQUES, \& C.

 traité de Arte navigandi, publié à Francfort en $1624, \&$ dans fes Doctrina Spherice, lib. 5 . publiées au même endroit, en 1630 .Originairementcetinftrumentn'avoit qu'un arc; favoir, celui fur lequel gliffe le marteau d'œil; le marteau d'ombre étoit fixé fur une regle droite emmortaifée dans le côté fupérieur du rayon de l'inftrumentà une plus grande diftance du marteau de l'horizan que l'arc luimême ; mais il ne conferva pas longtems cette forme; car, vers l'an 1600, ou bientôt après, l'arc fut porté jufqu'à $90^{d}$, partie au-deffous \& partie au-deffus du rayon \& du marteau d'ombre, qu'on y fixoit jufqu'au degré le plus convenable : dans cet état, il étoit généralement connu fous le nom de larbalete. Il fubit bientôt un autre changément, \& zil reçut fa forme actuelle: le marteau d'ombre étant alors placé à une grande diftance du marteau d'horizon, la pénombre devint fi étendue, qu'on ne pouvoit juger avec quelque degré de certitude du Riij de cette partie de l'arc fur laquelle étoit placéle marteau d'ombre, afin d'obtenir une ombre plus diftincte \& plus forte: on ne fait pas qui perfectionna ainf l'inftrument; quelques auteurs croient que ce fut linventeur lui-même, mais j'en doute beaucoup; la derniere addition de quelque importance qu'on y ait faite fut de fubftituer une lentille dont la langueur du foyer étoit précifément égale au rayon du moindre arc, au-lieu dumarteaud'ombre. Cette amélioration, quoique très-fimple, fut d'une grande utilité; car le point de lumiere formé fur le marteau d'hotizon dans le foyer du verre, devint affez brillant pour être vu très-diftinctement, lorfque le foleil étoit fi foible, qu'on ne pouvoit pas apperce. voir la moindre trace d'ombre à travers le marteau. On dit pofitivement, à la
inftrue
les an

## ASTRONOMIQUES, \&\&C 231

 page 250 , vol. $l$, du nouveau fyftême de fir Jonas Moore, que ce fut linvention de M. Flamftéed, le premier aftronome royal; mais d'autres affurent qu'elle fut imaginée par le feu dosteur Edmon Halley, \&z adaptée à cet infrument, dans fon voyage à l'ifle SainteHélène, en 1677 : il eft probable qu'ils ont eu tous les deux la même idée,Ces trois inftrumens, favoir, l'aftrolable, l'arbalete \& le quartier de Davis, fubirent plufieurs autres altérations, \& parurent fous un grand nombre de formes différentes dont je n'ai pas fait mention plus haut : du premier vinrent le demi-cercle, les anneaux marins, \& le quartier marin; le fecond produifit la demi-arbalete, le rayonde M. Hood, \&cc. \& le dernier les quartiers d'Elton, \& plufieurs autres: aucun de ceux-cine fut long-tems en ufage, \& en effet ils ne méritoient guere d'être employés.

Je vais parler maintenant des différens inftrumens qu'on inventa pour mefurer les angles par réflexion. Je fuis ferme?

Riv

## 232 OBSERVATIONS

ment perfuadé que la premiere idée en fut donnée par cet habile \& infatigable méchanicien, le docteur Hooke, vers l'an 1681, ainfi qu'on le voit dans l'hiftoire de la fociété royale de Birch, vol. IV, p. 102,\& dans fa vie \& fes ouvrages pofthumes, $p$. xxiij \& $\{03$, publiés parR. Waller en 1705 ; mais comme fon inftrument mefuroit les angles par une réflexion feulement, il ne fut pas auffi commode pour la mer qu'il l'auroit été d'ailleurs. Le premier qui publia enfuite quelque chofe fur cette matiere, fut John Hadley, vice-préfident de la fociété royale, fameux alors pour avoir perfectionné \& mis en ufage le télefcope. Il préfenta, le 13 Mai 1731 , à la fociété royale, un inftrument confruit à-peu-près dans la même forme quills le font mainteriant, \& il y ajouta une defcription; il parla fort en détail de la théorie \& de la maniere de fe fervir de cet inftrument : mais, quoique M. Hadley fut le premier qui le publia, il n'eft pas -moins sûr que Newton inventa,

## ASTRONOMIQUES, *\&C. 233

long-tems auparavant, un inftrument de cette efpece, qui différoit peu de celui de M. Hadley,excepté dans la méthode d'appliquer la lunette ; mais cette découverte, ainfi que beaucoup d'autres de ce grand homme, ne fut connue du public que plufieurs années après; favoir, à la mort du docteur Halley, en 1742 , lorfqu'un mémoire écrit de la propre main de Newton, contenant une defcription de l'inftrument, fe trouva parmi les papiers de ce favant; \& il fut imprimé avec la figure de l'inftrument, dans le $\mathrm{N}^{\circ} \cdot 465$ des tranfactions philofophiques de l'année 1742 . Le mémoire n'étoit point daté; on ne fauroit dire en quel tems Newton fit cette découverte : il n'y a pas cependant le moindre doute qu'elle ne foit antérieure à celle de M. Hadley, de 1731 , puifque Newton mourut en 1727 , \& les dernieres années de fa vie, il s'occupa peu des ces matieres.

Quand le mémoire de M. Hadley fut luà la fociétéroyale, le docteur Halley

## ASTRONOMIQUES, \&c.

eft vraifemblable qu'on fit un inftrument de cette efpece fous la direction de Newton, mais non pas au tems qu'il dit ; car diabord le docteur Halley ne parcit pour Sainte-Hélene qu'a la fin de 1676 ; c'eft-à-dire, quatre ans plus tard que ne l'a avancé M. Stotue: \& il eft prefque auffi sûr que lorfqu'il s'embarqua, il n'avoit point cet inftrument, puiique dans fon traité, intitulé : Catalogus fellarum auftralium, publié après fon retour en 1679 , \& que j’ai maintenánt fous les yeux, il donna une lifte de ceux quil emporta, \& on n'y en voit point de pareils: il eftdifficile de croire qu'il n'eût pas parlé d'un inftrument quil auroit reconnu pour être fi utile, \& qui avoit été inventé par un figrand homme, expreffément pour cette occafion, \&z pour obferver la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles, d'autant plus que le docteur Halley avoit cette méthode de trouver la longitude fort à cour, \& quil en parle à différentes fois dans. cet ouvrage.

## 236 ObSERVATIONS

Si cet inftrument fut conftruit pour le docteur Halley, il eft très -probable que ce fut vers le tems où il alla obferver la variation du compas fur la pinque paramore, c'eft-̀े-dire, en 1698, 1699, \& 1700 mais je penfe toujours que, s'il avoit eu quelque inftrument de cette efpece, il auroit rapporté fes effais dans fes journaux, \& je n'ai pas vu qu'il en dife rien.

Le principe fur lequel eft fondé cet inftrument admirable, eft fi naturel \& fi fimple, que jai connu cinq perfonnes, outre le docteur Hooke (qui n'employoit qu'une réflexion) qui l'ont inventé, \&qui l'ont conftruit fans fe rien communiquer les uns aux autres. Après Newton \& M. Hadley, ou plutôt avant le dernier, M. Thomas Godfrey de Philadelphie fit un quart de cercle pour mefurer les angles par réflexion ; on alla l'effayer en mer vers la fin de l'année 1730; mais je n'ai pu découvrir avec quel fucces, ni de quelle maniere il étoit conftruit ; s'll avoit'deux réflexions ou

## ASTRONOMIQUES, \& C. 2,37

feulementune. Jofeph Harris, garde des monnoies, inventa enfuite un inftrument de cette efpece, fans favoir qu'on en avoit déjà imaginéun pareil: enfin il eft prouvé d'une maniere inconteftable, par plufieurs lettres de M. Rowning, que le même inftrument fut exécuté de nouveau vers l'an 1752 ou 1753, par M. Holroyd, habile méchanicien, réfidant alors à York, mais qui vit aujourd'hui à Londres : cet artifte le perfectionna même, comme on le dira plus bas.

Malgré ces découvertes particulieres que leurs différens auteurs négligeoient dès quils venoient à apprendrẹ ce qu'on avoit déjà fait avant eux, il n'y eut aucune tentative pour perfectionner le fextant depuis que M. Hadley limagina, jufqu'après l'année 1745 , époque où finit fon privilege exclufif: dès que les artiftes eurent la permiffion d'en conftruire, ils fe difputerent feulement à qui les donneroit à meilleur marché, fans s'embarraffer de l'exactitude. Cet

238 OBSERVATIONS
inftrument étoit téduita an état fi déplos rable, en 1750 , que M. de la Caille nous affure dans fes Ephémérides des mouvemens céleftes, de 1755 à 1763 , que deux hommes obfervant eux-mêmes de la maniere la plus exacte, avec deux des theilleurs fextans quils avoient pu fe procurer, différoient fouvent de 6,7 , \& même $8^{\prime}$ dans la hauteur du foleil: on doit en conclure, ou que ces inftramens avoient été faits en France, ou qu'on n'avoit pas eu foin de les faire venir des bons artiftes d'Angleterre : cat ila toujours été facile d'en acheter d'affez exacts, pour obferver les hauteurs, ou de M. Jackfon, pendant que M. Hadley a joui de for privilege exclufif, ouaprés fa mort, de M. Bird.

Les premiers que je fache qui aient employé ce fextant, pour les mefures des diffances, furent le doeteur Bradley, alors aftronome royal a Gréenwich, \& le capitaine John Cambell, de la matine royale. Le dernier, vers l'an 1747 , ayant, pour fort propre amufement,

## ASTRONOMIQUES, \&C. 239

mefuré les diftances de plufieurs étoiles fixes avec un fextant de Jackfon, il en communiqua les réfultats au docteur Bradley, qui les trouva cotrefpondans à la véritable diftance des étoiles dans les cieux: ces deux meffieurs firent fouvent enfuite à Gréenwich des obfervations de la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles, \& des étoiles entr'elles. Pendant le cours de ces expériences, le docteur Bradley montra au capitaine Campbell un inftrument imaginé pour ces fortes d'obfervations, par M. Hadley, \& dont la forme reffembloità celui de Newton ; feulement le petit miroir gliffoit dans une couliffe, de maniere qu'il fe plaçoit à droite ou à gauche du grand pour mefurer commodément la diftance de la lune aux objets quiétoient aux deux côtés de cette planete, fans retournet le plan du quart de cercle; ce qui étoit alors jugé très-incommode, quoique cela fe pratique aujourd'hui, Le docteur Bradley, qui avoit beaucoup perfectinoné les tables de la lune du

## 240 Observations

docteur Halley, efpéra quill trouveroit par-là la méthode tant fouhaitée des longitudes en mer, en obfervant la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles fixes, d'autant plus que M. Bird s'appliquoit à perfectionner le quartier d'Hadley, dont le principal défaut étoit de fe plier quand on lui donnoit une pofition qui n'étoit pas verticale: M. Bird réufit fi bien, qu'en 1750 , M. Benjamin Robinsfit ces obfervations, avec beaucoup de fuccès dans fon voyage aux Indes orientales, enfefervant d'un fextant feulement de fept pouces de rayon.

L'illuftre Newton avoit, long-tems auparavant, établi les fondemens de la théorie de la lune, dans fes Philofophice naturalis Principia mathématica, \& à cette époque plufieurs mathématiciens anglois \& étrangers chercherent à expliquer \& à réduire cette théorie en tables, ou à faire des obfervations pour déterminer les points que la feule théorie ne pouvoit pas donner, ainfi que pour perfectionner \& vérifier les tables déjà fai-

## ASTRONOMIQUES, \& C. 24 I

tes; car l'expérience montroit affez que la théorie feule ne pouvoit pas procurer des tables exactes. Parmi ceux qui ont exercé leurs talens fur cette matiere, on doit citer en particulier le docteur Bradley, M. Spinfon, en Angleterre; \& dans le pays étranger, les célebres MM. Euler, Claireaut, Mayer, d'Alembert, Walmfley, \& plufieurs autres. De tous ceux qui ont fait fur cela des recherches-pratiques, aucun n'y a mis plus de foin que notre compatriote le docteur Bradley, qui a furpaflé tous. les Anglois, par fa fagacité, fon exactitude \& fon affiduité; mais il fautavouer, d'un autre côté, que les mathématiciens étrangers lui font bien fupérieurs dans la théorie; l'avantage quils ont fur lui, provient fans doute del'étude qu'ils ont faite de la méthode moderne del'analyfe: MM.Euler, Clairaut \& Mayer fe font diftingués le plus; \& fi les deux premiers ont, à quelques égards, montré plus de profondeur dans les mathématiques, le dernier a été bien plus heureux dans la difpofition in-

## 242 ObSERVATIONS

génieufe de fes tables, qui donnent de la facilité \& de la promptitude au calcul.

En conféquence M. Euler publia les tables de la lune dans l'almanach aftronómique de 1750 , impriméà Berlin. Les tables de M. Clairaut parurent en 1752 , en réponfe à la queftion du prix qui fut propofée par l'académie impériale de Pétersbourg en 1750; \& celles de M. Mayer, dans les mémoires de l'académie de Gettingue en 1753 : ce dernier furpaffa tous fes prédéceffeurs, par la facilité \& l'exactitude de fes calculs; ce quill dut peut-être en partie à lufage qu'll fit des obfervations de M. Bradley, données par M. Mortis à M. Euler, qui les communica à M. Mayet. Dańs ces tables, les erreurs en longitudes n'excédoient jamais deux minutes; \& M. Mayer les ayant encore perfectionnées, il les envoya au commiffaire de notre amirauté, en demandant, pour fa récompenfe, une partie de ce que le parlement avoit promis pour la découverte des longitudesen mer : il y joignitla defcription-
\& le deffein d'un inftriment pour mefurer les angles par réflexion : on trouve lun \& l'autre à la fin de fes tables lunaires, imprimées depuis par ordre des commiffaires des longitudes; cet inftrument eft deftiné fur-tout.à prévenir les erreurs qui pourroient s'introduire en faifant l'arctotal de ces inftrumens moindres qu'un cercle entier, amfi que les irrégularités qui peuvent furvenir dans les divifions intermédiaires.
Le docteur Bradley rapprocha trèsfoigneufement ces tables d'un grand nombre d'obfervations de la lune, quil venoit de faire à Greenwich avec les nouveaux inftrumens, \& il dit " qu'a" près plus de deux cent-trente compa" raifons, il n'a jamais trouvé qu'elles " différaffent d'une minute $\&$ demie des " longitudes obfervées. "Comme cette quantité comprenoit l'erreur des tables \& celle des obfervations, le docteur Bradley en conclut que les tables doivent donner la véritable pofition de la lune, à un peu plus d'une minute d'un

## ASTRONOMIQUES, \&C. 245

 on obfervoit. Dans le cours de ces ex périences, il ne parut pas que les fextans d'Hadley fuffent fujets à des erreurs confidérables, de l'efpece de celles que liftrument de M. Mayer fe propofoit de prévenir ; \& , comme ce dernier inftrument eft d'un rayon peu étendu, on en négligea l'ufage.L'aftronomie étoità ce point, lorfque toutes les fociétés favantes \& les académies de l'Europe fe préparerent à obferver le paffage de Vénus fur le difque du foleilen 1761 ; le docteur Halley l'avoit prédit quatre vingts ans avant qu'il arrivât, \& il avoit indiqué l'utilité que pouvoient en retirer les fciences: tous ceux quis'occuperent de cet important phénomene eurent une belle occafion de faire des expériences, fur la méthode de trouver la longitude en mer; \& perfonne ne s'y livra avec plus d'ardeur \& de fuccès que $M$. Maskeline : il réuffic non feulement à faire lui-même ungrand nombre d'obfervations, mais il convainquit fi bien les officiers de nos vaiffeaux

## ASTRONOMIQUES, \&c. 247

 ontire maintenant ungrand profit: enfin il recommanda la publication du Nautical almanach fur un plan approchant de celut qu'avoit d'abord propofé l'abbé de la Caille.Sur ces entrefaites, nous eûmes le malheur de perdre deux des meilleurs aftronomes qui aient peut-être jamais exífé, \&xceux qui ontle plus perfectionné cette méthode, le docteur Bradley, profeffeur d'aftronomie à Oxford, $z^{2} x$ M. Mayer, l'auteur des tables de lalune, dont on a déjà parlé. Le dernier ayant reçu de la munificence de Georges II d'excellens inftrumens de M. Bird, en fitufage avec une ardeur infatigable; $8 x_{\text {, }}$, en comparantfes obfervations, ainfique celles que lui avoit communiqué autrefois le docteur Bradley, avec les réfultats que donnoitla théorie, perfectionna: tellement les tables de la lune, avant fa mort, quefa veuve lesienvoya en 1763 . au buteau des longitudes, \& elles ne différoient pas de plus d'une minute des. obfervations du doeteur Bradley, ex-

## ASTRONOMIQUES, \&C. 249

nées, plufieurs mathématiciens chercherent à diminuer la longueur \& la difflculté des calculs ; entr'autres M. Witchell, principal de lacadémie royale de Portfmouth, parvint à réduire en tables toute cette partie de calcul qui a rapport à la réduction de la diffance apparente à la diftance vraie de la lune aux étoiles, à raifon de la parallaxe \& de la réfraction; \& cette réduction, dans ces tables, peut fe prendre à la vue, ou, dans les cas les plus difficiles, par des parties proportionnelles qui font aifées. Cette méthode fut propofée aux commiffaires des longitudes au mois de Septembre 1764 , \& tellement approuvée d'eux, qu’ils firent donner une gratification de trois cents livres ferlings, \& calculer \& imprimer les tables, fous linfpection de M. Shepherd, avec l'addition d'une colonne, pour corriger les effers de la téfraction provenant de la denfité variablè de l'atmofphere. A l'aide de ces tables, autant qu'une longue expérience me permet de l'affurer, la réduction

250 ObSERVATIONS mentionnée ci-deffus, peut fefaire dans lefpace d'environ trois minutes, \& toujours dans cinq. M. Witchell propofa auffil le plan d'un nautical almanach, \& MM. Dunthorne \& Lyons , donnerent bientôt après d'excellens abrégés pour faire cette réduction par des regles \& des tables fort courtes; ils obtinrent chacun une récompenfe de cinquante liv. fterlings, \&le bureau des longitudes publia leurs méthodes.

Dès le commencement du printems de 1765 , M. Maskelyne, de retour de fon voyage aux Barbades (a), ou il avoit donné un grand nombre de preuves qu'on peut faire des obfervations de la lune avec facilité $\&$ avec exactitude, fut nommé aftronome royal à Gréenwich, al la mort de M. Bliff, qui avoit fuccédé au docteur Bradley, en 1762 ; comme il fe trouva alors membre du bureau des longitudes, il demanda de
(a) It étoit alle faire des obfervations furir le garde-tems de M. Arnold.

$$
\text { ASTRONOMIQUES, \&AC. } 2 \xi I
$$ almanach, \&zil préferta un mémoire, figné de plufieurs officiers de la compagnie des Indes, qui affuroient tous qu'un tel ouvrage feroit della plusigrande utilité à la navigation. Les commiffaires s'adrefferent auparlement, pour obtenir la permiffion d'imprimer $\& x$ de publier cet almanach, \&z on expédia, en effet, un aote daté derla cinquieme année du regne de Georges III : le premier almanach de cette elpece fut calculé \&x imprimé pour 1767 , \& on l'a toujours continué depuis; on le donne plafieuts amnées d'avance pour qu'il ferve à ceux qui entreprennent de longs voyages. Le même acte accorda une récompenfe de trois mille liv. fterlings à la veuve $\& x$ aux héritiers de Tobie Mayer, auteur des tables de la lune; \& trois cents liv. fterlings au célebre M . Euler, pour avoir réduit la théorie de la lune de Newton, en formules analytiquestrès-commodes, dont M. Mayer avoit profité, \& d'où, par une fagacité finguliere, il avoit tisé

## ASTRONOMIQUES, \&KC. 253

 devables de l'une de ces méthodes à M. Maskeline, \& de l'autre à M. Witchell (a).Au moyen du Nautical Almanach \&z des différentes méthodes décrites ci-deffus, d'abréger la réduction de la diftance apparente à la diftance vraie, à caufe de la parallaxe \& de la réfraction, les calculs néceffaires pour cette méthode de trouver la longitude peuvent fe faire, en quinze ou feize minutes, par un calculateur très -ordinaire, \& jadis les plus habiles ne pouvoient pas les achever en moins de trois ou quatre heures.

Malgré ces progrès, il reftoit encore plufieurs chofes à faire, \& beaucoup de difficultés à furmônter. Cette méthode n'avoit guere encore été pratiquée que par les aftronomes, \& on ne pouvoit pas fuppofer que le commun des marins voulût fe donner la peine de la fuivre : il n'eft pas aifé d'engager les hommes à

[^2]254 OBSERVATIONS
exécuter les plans des autres, à moins qu'ils ne foient affurés du fuccès; \& ce n'étoit pas ici le cas, puifque chaque marinavoit oui dire, dès l'enfance, que cette opération étoit impraticable. Les commiffaires de l'Amirauté employerent tous les moyens poffibles pour l'encourager dans la marine du roi: heureufement on eut à obferver un autre paffage de Vénus; en 1769 , l'obfervation de ce phénomene, ainfi que les voyages entrepris derniérement dans les mers du fud, ont engagé plufieurs perfonnes, qui, par goût \& par état, s'intéreffoientà cette découverte à s'exercer à cette méthode, $\&$ leur exemple a peut-être plus contribué que tout le refte à la répandre.

En devenant plus générale, on a re marquédans les inftrumens différens petits défauts, qui avoient échappé auparavant, $\& x$ auxquels on n'avoit pas fait beaucoup d'attention: les plus effentiels étoient le manque d'exactitude dans les divifions de l'arc, \& les erreurs provenant du défaut de paralellifme dans

## ASTRONOMIQUES, \& C .

moins $\& \mathrm{ce}$ haque , que . Les yerent ncou-reufeaffage de ce
eners du s, qui, cette hode, ontri-
les deux furfaces des miroirs de verre. M. Bird avoit donné une méthode, fuivant laquelle un habile artifte peut obvier au premier défaut, \& il avoit réçu cinq cents liv. fterlings du bureau des longitudes; M. Ramfden y a remédié entiérement, en inventant une machine curieufe pour divifer les arcs dans les inftrumens d'aftronomie ; \& le bureau des longitudes lui a aufli accordé une gratification confidérable. Cette machine divife avec tant de précifion \& d'exactitude, que dans un quartier qui avoit été divifé par fon apprentif, en préfence des commiffaires des longitudes, \& examiné enfuite avec la plus grande rigueur par M. Bird, on n'y trouva aucune erreur qui allất à quinze fecondes de degré; car M. Bird m'a affuré que, s'il $y$ avoit cette erreur, il la découvriroit sûrement: ce mème artifte eft actuellement occupé d'une machine femblable pour divifer les lignes droites, avec autant d'exactitude, desûreté \& de promptitude.

# 256: OBSERVATIONS 

On a remédié auffi aux erreurs pro: venant du défaut de parallelifme dans les deux furfaces des verres, par lindex Speculum de M. Maskeline: on peut en voir la defcription dans des remarques très-intéreffantes, qu’il a publiées fur le fextant d'Hadley, dans le Nautical Almanach de 1774: on laiffe la partie fupérieure de l'Index fpeculum fans être étamée, \& la furface de derriere de verre dépolie, \& on couvre celle-ci d'une efpece de peinture noire: par-là tous les rayons que ne réfléchit pas la premiere furface; fe trouvent abforbés, \& jofe affurer que c'eft une des plus grandes améliorations qu'on ait faites à cet inftrument depuis qu'on l'a inventé. M. Holroyd, que nous avons cité comme un des inventeurs du fextantd'Hadley, avoit eu auffi une idée femblable pour prévenir ces erreurs, comme le prouve un quartier quil fit conftruire par M. Dollond, en 1765 , \& que j'ai vu. J'ai vu auffides appareils du même artifte, pour prévenir ces erreurs, en employant des
miroirs

$$
\text { ASTRONOMIQUES, \&C. } 2 \xi 7
$$

miroirs d'une efpece de verre opaque; \& dune compofition un peu reffemblanté à l'émail, qui mériteroit qu’on en fit d'autres effais.

- M. Maskeline a donné, dansle même ouvrage, des tegles \& des avis excellens touchant les dimenfions des miroirs, la maniere de lesétamer, l'ouverture de la lunette \& les moyens de la placer pas raliélement au plan de linftrument. Il confeille de mettre, dans le foyer de l'oculaire de la lunette, deux fils d'argent un peu épais, qui divifent le diametre du champ en trois parties égales, il montre en même tems qu'on pourroit tirer d'autres avantages de ces fils.
J'ai obfervé plus haut que M. Bird a, le premier, employé des regles de champ perpendiculaites, pour foutenir ou affermir le plan de cet inftrument; mais d'allidade d'une lame de cuivre, mince \& large, étoit expofée à fe courber, ou dans le plan ou en dehors du plan de l'inftrument, ce qui tendoit dे forcer le centre. Pour remédier à cet

Tome VI.
T

258 OBSERVATIONS
inconvenient, le mêmé artifte appliqua te premier une regle perpendiculaire àde force néceflaire pour furmonter lefrottement qui fe fait autour du centre,opéroit ce pli, ce qui eft fi incroyableque M. Bird, qui connoit autant queperfonne les ipconvéniens des métaux,ine pouvoit pas le croire, jufqu'à ce queavoit
pafle




lett le capitaine Campbell, qui le premier découvrit ce défaut, le lui fit voiren relâchant la vis qui affemit la partie fiupérieure de l'allidade, \& en pouffant lallidade doucement avee fon pouce. Quand il retiroit fubitement le pouce, M. Bird reconnut de fes propres yeux que Pallidade faifoit reflort en arriere dune quantité trés-fenfible : cette erreur eft téellement très-confidé́rable, fi par
liqua aire à evoit es de ates ; acore lon. hofe, e peu er le ntre, rable que aux, que miee n ree fuffant uce. uce, yeux riere reur 1 par

ASTRONOMIQUES, \& C. 259 hafard la vis, qui tient l'axe du centre a été tournée un peu trop fortement; afin d'y remédier, M. Bird, dans tous les quartiers à réflexions qu'il fit les dernieres années de fa vie, plaça une plaque circulaire mince, de cuiyre battu, creufée d'un côté, coupée par un grand nombre d'entailles droites, de la circonférence prefque jufqu'au centre, \& il y avoit un trou affez large pour laiffer paffer librement la vis qui attachoit le centre : cette plaque étant pofée fur l'axe du centre, la partie concave appuyée fur le derriere du quartier, \& la vis dans le trou, la plaque agit comme un reffort contre le dos du quartier, \& en cédant, elle empêche le centre d'être trop ferré par la vis, \& cependant l'affermit aflez pour empêcher les fecouffes. Mais, comme il y a plufieurs fextans qui ne font pas conftruits de cette maniere, \& quil eft poffible que cet appareil ne templiffe pas toujours fon objet auffi complétement qu'on le defireroit, ie confeillerois à lobfervateur de mouyoir

260 OBSERVATIONS
lallidade de différens côtés, entre les obfervations; c'eft-a-dire, de découvrir \& de cacher les objets alternativement; par ce moyen, on les amene au point du contact, en portant l'allidade de différens côtés; les erreurs provenant de cette caufe, feront alternativementnégatives \& affirmatives, \& par conféquent fi on en prend un égal nombre des deux côtés, elles fe détruiront entr'elles: cette méthode tendra aufli à corriger les erreurs qui proviendront d'une mauvaife habitude que l’obfervateur peut avoir contracté en formantle contact des deux objets. Je n'en ai jamais vu réfulter aucun inconvénient, fi ce n'eft que les obfervations deviennent un peu ifrégulieres: cette irrégularitéfera plus ou moins gtande, fuivant la quantité réunie de ces deux erreurs.
C'eftainfi queles inftrumens \& la pratique de l'aftronomie nautique font arrivés à leur ettat actuel de perfection: il faut attribuer une partie de ces fuccè's aux récompenfes \& au noble encoura-

ASTRONOMIQUES, 8̌C. 261 gement donnés par le bureau des longitudes, à tous ceux qui imaginent quelque chafe d'utile aux progrès de l'aftronomie \& de la navigation. C'eft au lecteur à juger de quelle utilité l'inftitution du bureau des longitudes a été à la Grande-Bretagne.

Comme je viens de traiter fort au long de la méthode de trouver la longitude par des oblervations de la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles fixes, ons'attend peut-être que j'expofe mon opinion touchant l'exactitude avec laquelle on peut les faire, \& ce qu’on doit efpérer de l'inftrument dont j’ai tant parlé. Il faut avouer que le quartier de réflexion a encore quelque chofe de très-défagréable, \& qu'il neft pas aifé d'expliquer. Quelquefois, pendant plufieurs mois, les longitudes déduites des obfervations faites à-peu-près dans le même tems; avec mes deux fextans, ne differoient pas de plus de dix ou quinze milles, \& très-rarement d'une auffi grande quantité : enfuite les longitudes déduites

Tiij


## ASTRONOMIQUES, 8 C. 263

 $18^{\text {d }} 23^{\prime} \frac{2}{3}$ Eft. Le milieu eft de $18^{\text {d }} 16^{\prime}$ $50^{\prime \prime}$ eft ; ce qui differe de $6^{\prime} 25^{\prime \prime}$ de fa vraie longitude, telle qu'elle a éré déterminée par MM. Mafon \& Dixon; de plus, le milieu des quatre obfervations de la lune, faites immédiatement après notre arrivée à Sainte-Hélene, donna $\varsigma^{d}$ $30^{\prime \frac{x}{3}} \mathrm{O}$. pour la longitude de cette ifle, après qu'elles y eurent été rapportées par la montre de M. Kendall; quatre autres faites immédiatement après notre départ, \& rapportées à cette ifle de la même maniere, donnerent $6^{\mathrm{d}} 20^{\prime}$ de longitude O.; le milieu eft de. $5^{\text {d }} 55^{\prime} \frac{1}{10}$ 0 ., ce qui ne differe que de $6^{\prime} 6^{\prime \prime}$ de fa véritable longitude qu’a trouvé M. Mafkeline par un grand nombre d'obfervations aftronomiques faites à terre. Je conclus donc que cette méthode donne, avec très-peu de peine, la longitude du vaiffeau en mer, à un fixieme de degré près, ou tout au plus à un cinquieme: je vais continuer à décrire le refte des. inftrumens dont nous ayons fait ufage dans cette expédition.
## Des compas azimuthaux.

Outre le compas azimuthal, de la conftruction de M. Adams, qui appartenoit au bureau des longitudes, \& qui étoit de l'invention du docteur Knight, nous en avions deux autres; l'un de ceux-ci étoit de linvention du docteur Knight, \& du même artifte M. Adams; \& l'autre avoit été fait par M. Grégory, avec quelques changemens de fon invention : ces changemens confiftoient furtout dans la grandeur de l'inftrument, le poids \& la force de fes parties, \& leur maniere de fúpenfion, qui étoit fur des rouleaux: chacun de ces rouleaux contribue à diminuer fon mouvement, ou à le rendre plus régulier \& moins fenfible. Je dois obferver que les compas du docteur Knight, tels qu'on les fait maintenant, font très-défe equeux furce point; le moindre mouvement du vaiffeau les dérange, $\&$ on ne peut pas les raffermir tout de fuite; voila pourquoi

## ASTRONOMIQUES, \&TC. 265

 ils font d'un ufage très-incommode \& peut-être moins exacts quils ne le feroient d'ailleurs.Je ne puis m'empêcher de faire ici une ou deux remarques fur les irrégularités des obfervations, faites avec cet inftrument. Dans le canal d'Angleterre, les extrêmes des variations étoient de $19^{\text {d }}$ 今 ${ }^{\text {à }} 25^{\text {d }} ; \&$, pendant la traverfée d'Angleterre au Cap de Bonne-Efpérance, $j$ 'ai fouvent remarqué des différences prefque auffi grandes, fans pouvoir les expliquer en aucune maniere: la différence, dans notre pofition, ne fuffifoit pas pour cela. Ces irrégularités continuerent après notre départ du Cap, ce qui m'engagea à examiner les circonftances dans lefquelles elles furent faites; je reconnus bintôt que, lors de la plas part des obfervations, pendant lefquelles on avoit eu les plus grandes variations, l'avant du vaiffeau étoit nord \& eft, \&\& que quand on fit celles qui donnoient les moindres, l'avant du bâtiment étoit fud \& oueft. Je communi-

## 266 Observations

 quai cette particularité au capitaine Cook, \& à quelques-uns des officiers qui ne parurent pas d'abord croire mes remarques fondées; mais, d̀ mefure que l'occafion s'en préfentoit, on faifoit de nouvelles obfervations qui me confirmoient dans mesilées; $\&<$ pendant tout le voyage, j'ai eu toutes fortes de raifons de croire que les variations obfervées avec l'avant du vaiffeau, en différentes pofitions, \&x même en différentes parties du bâtiment, différeroient trèsfenfiblement l'une de l'autre, \& qu'il y auroit une diverfité encore plus grande dans les variations obfervées à bord de différens vaiffeaux; ce qui s'eft trouvé vrai, en comparant celles qui ont été faites dans le même tems furl'Aventure. Le douzieme article n'a befoin d'aucune explication.
## Des aiguilles d'inclinaifon.

Cet inftrument a été fait par M. Nairne, fuivant un deffein de M. Mitchell,

## ASTRONOMIQUES, \& $\& 267$

 membre de la Société royale; l'aiguille peuts'y balancer danstous lestems, d'une maniere affez exacte, mais non pas fans beaucoup de peine \& d'embarras. Cette fufpenfion fe fait au moyen de quatre petites boules, qui fe meuvent fur deux petits fils d'archal, dont l'un eft fuppofế être dans un plan qui paffe par l'axe de l'aiguille \& fes deux poles, \& l'autre dans un plan qui lui eft perpendiculaire. En faifant mouvoir les boules du dernier fil, le centre commun de gravité des boules \& de l'aiguille, vient dans le plan qui paffe à travers les poles \& l'axe de l'aiguille, \& enfuite en faifant mouvoir les deux premieres, il vient dans l'axe lui-même.Les principaux inconvéniens de cette conftruction, font la difficulté de placer le fil de métal, qui conduit les deux dernieres boules dans le plan convenable, \& l'impoffibilité de connoître avec certitude quand cela arrive : de plus, il eft très-poffible \& fans doute il arrive fouvent que l'axe de l'aiguille \& fes deux

## 268 Observations

 poles ne font pas dans le même plan; dans ce cas, il y a une difficulté pour balancer l'aiguille d'une maniere trèsexacte. Je crois qu'on parviendroit à remédier à ces défauts, fi la largeur de l'aiguille fe mettoit dans la direction de fon axe de rotation, ainfi que dans le compas azimuthal; je foumets cette, conjecture au jugement de ceux qui, fur cette matiere, font plus éclairés que moi.
## Des barometres $\mathcal{E}$ des thermo-

 metres.Les deux barometres portatifs ne différoient en rien des कarometres ordinaires: mais la conftruction du barometre de mer eft curieufe, \& mérite d'être décrite. Il étoit de l'efpece qu'on appelle barometre à réfervoir: le réfervoir étoit un cylindre de bois, percé au fommet, de deux trous circulaires, l'un de près d'un demi-pouce, $\&$ l'autre de près d'un pouce de diametre; le tube s'adapte fi exactement dans le premier, qu'il ne

## ASTRONOMIQUES, \&C. 269

 laiffe pas fortir le mercure: le plus grand trou eft couvert d'un morceau d'étoffe de laine, à laquelle M. Nairne a trouvé la propriété d'admettre l'air \& non pas le mercure. Le tube étoit droit, \& fon calibre plus petit que de coutume, fur une longueur à-peu-près de deux pieds, mais au-deffus il étoit d'une largeur ordinaire: la petiteffe du tube au-deffous, empêchoit le mercure de defcendre auffi promptement que le mouvement du vaiffeaul'auroit fait defcendre d'ailleurs, \& la largeur du tube au-deffus empêchoit ce qui s'élevoit, d'avoir un effet auffi fenfible qu'il l'auroit eu lors du mouvement du mercure, dans cette partie du tube.Ce barometre étoit fufpendu à une planche ordinaire jufqu'au milieu de fa hauteur. Je m'apperçus bientôt que le mouvement du vaiffeau produifoit un effet très-fenfible fur cet inftrument ; \& il me parut que le mouvement d'un barometre ainfi fufpendu, tendoit à élever le mercure, un peu plus quil ne fe fe-

## ASTRONOMIQUES, \&zc. $271^{\circ}$

font trop connus pour avoir befoin d'être décrites.

La machine á vent ou l'anémometre a été complétement décrite par fon inventeur, le docteur Lind, dans les tranfactions philofophiques, vol. 65 , de l'année $\mathbf{1 7 7 5}$. Un pareil inftrument feroit fans doute très-utile, fi on pouvoit le faire avec une échelle un peu plus étendue que celle que j’avois. L'eau n'y a jamais monté à plus d'un neuf dixieme d'un pouce, au milieu des coups de vent les plus forts; \& elle ofcilloit enfuite de ce point jufqu'à rien.

L'appareil, pour mefurer la chaleur de l'eau de la mer à différentes profondeurs, confiftoit en un tube de bois quarré, d'environ dix-huit pouces de long, \&x trois pouces en quarré extérieurement : ce tube avoit une foupape au fond, qui s'ouvroit par en bas, \& une autre au fommet qui s'ouvroit par enhaut; le thermometre fe plaçoit exactement au milieu de ce tube. Quand on vouloit s'en fervir, on l'attachoit à une

## 272 OBSERVATIONS

fondettès-longue, précifément au-deflus du plomb, de forte que, pendant la defcente, l'eau avoit un paffage libre à travers le tube, au moyen des foupapes qui étoient alors ouvertes; mais, à l'inftant où on le retiroit, les foupapes fe fermoient par la preffion de l'eau: on remontoit ainfi le thermometre dans une maffe d'eau de la même température que celle dans laquelle on l'avoit plongé.
M. Cook a déja parlé de nos gardetems dans fa préface; on connoit les principes de ceux qu'a conftruit M. Kendall, d'après les plans de M. Harvion; mais je ne connois point les principes de conftruction des montres marines de M. Arnold. Je voulois rapporter en abrégé tout ce qu'on a fait pendant l'expédition, avec ces garde-tems, pouŕ trouver la longitude en mer; mais je n'ai pas pu tirer des réfultats affurés, des différentes perfonnes qui fe font occupées de cet objet: j’ai publié feulement les obfervations de M. Bayly \& les miennes.

## DISCOURS

## DISCOURS

Sur tes moy ens employés dans ces derniers tems, \&́ fur-tout dans la feconde expédition du capitaine Cook, pour conferver la fanté des gens de mer, prononcé à la fociété royale de Londres, le 30 Novembre |  |
| :---: |
|  |
| 6 , par le chevalier | PRINGLE, préfdent.

Na. La fociété royale ayant couronné ert 1776, un mémoire du capitaine Cook, qui expofoit les moyens quill a employés pour garantir fon équipage du fcorbut, M. Pringle a prononcé, à cette occafion, un difcours dont voici la traduction.

## MESSIEURS,

LE Comité m'a chargé de vous aver: tir de la difpofition quill a faite, de la médaille de fir Godefroy Copley (a), \& je remplis ce devoir avec d'autant plus de plaifir, que vous applaudirez d'un
(a) Fondateur du prix.

Tome VI.

## 274 Discours sur la santè

 commun accord à fon jugement. Les cormmiffaires ont reconnu le mérite de plufieurs des mémoires qui formeront le volume de vos tranfactions de cette année, mais ils r'ont pas héfité à préférer celui que je vous ai préfenté de la part du capitaine Cook, \& qui décrit les moyens que ce navigateur célebre a employés, pour conferver la fantéde l'equipage du vaifeau du Roí, la Rérolution, pendant fa derniere expédition autour du monde. Le nom feul d'un auffi digne membre de cette Société, qui a fait les voyages les plus étonnans \& les plus inftructifs, qui a découvert \& reconnu de nouvelles contrées fort étendues, qui a détruit la chimere du continent auftral, \& fixé les bornes de la terre habitable \& de la navigation de l'Océan, dans l'hémifphere du fud, fuffit pour fe départir de la rigueur de vos regles, qui exigent qu'un mémoire foit préfenté par lauteur lui-même.Je ne m'arrêterai pas à donner à cet illuftre voyageur tous les éloges quill

## DESGENS DE MER。

 mêrrite; je parlerai feulement de lobjet du prix que vous diftribuez toutes les années. Le fondateur a voulu couronner Pouvrage de l'année, qui contient les recherches expérimentales les plus utiles \& les plus heureufes: or quels traveaux plus utiles que ceux qui font deftinés à fauver la vie des hommes? \& où trouvera-t-on des tentatives qui aient mieux réuff que celles du capitaine Cook? fes réfultats ne préfentent ni la vaine forfanterie des empiriques, ni des théories ingenieufes, mais fauffes. Son mémoire concis \& fans art, expofe les moyens par lefquels avec cent dix-huit hommes (a), il a fait un voyage de trois ans Edix-huit jours, dans tous les climats depuisle $52^{\mathrm{d}}$ nord, $\mathfrak{j u f q u u ^ { \prime } a u \mathbf { 7 } ^ { \mathrm { d } }}$ fud, fans perdre plus d'un homme de maladie $(b)$, \&z ce qui ajoute un nouveau(a) Il avoit à bord cent dix-huit hommes, y compris le docteur Sparmann, que MM. Fortter prirent au Cap.
(b) Il mourut d'une phthifie pulmonaire, qui fe termina par une hydropifie. M. Patten, chirurgien

276 DIScours sur la santé prix aux obfervations importantes de M. Cook, fes précautions font fort fimples.

Je demanderai à ceux qui soccupent le plus des bills de mortalité, fi dans le climat le plus fain, \& parmi les hommes de la meilleure fanté, ils ont jamais trouvé fi peu de morts dans le même efpace de tems? L'étonnement augmente lorfqu'après avoir lu l'hiftoire des anciennes navigations, on reconnoît que l'air de la mer n'a plus de malignité, \& enfin qu'on parcourt le globe entier fur des vaiffeaux, avec moins de danger pour la fanté, qu'on ne fait le tour de l'Europe.

Afin de mieux expofer le contrafte qui eft entre les navigations actuelles \& celles des anciens tems, permettez-moi
de la Réfolution, qui m'a expofé l'état du malade; a obfervé quil fe plaignit, dès le commencement du voyage, d'une toux, \& d'autres fymptômes de confomption, qui ne le quitterent plus; que fes poumons étoient, fans doute, attaqués ayant qu'il montât à bord.

$$
\text { DES GENS DE MER. } 277
$$ de vous rappeller ce que vous avez lu du premier voyage entrepris pour l'établiffement de notre compagnie des Indes (a): quatre vaiffeaux montés de quatre cent quatre vingts hommes partent des ports d'Angleterre; le fcorbut affoiblit tellement trois des équipages, dès quills furent àtrois degrés au-de-là de la ligne, que les marchands quis'étoient embarqués comme paffagers, fe virent contraints de faire le fervice des matelots, \& pendant la traverfée fur la côte de Soldania, (place de rafraîchiffement de ce côté du Cap de Bonne - Efpérance) il mourut cent cinq hommes, c'eft-à-dire, plus du quart des complémens : Sir Richard Hawkins, officier auffiéclairé que brave, qui vivoit à cetteêpoque, ne dit-il pas que, pendant les vingt ans qu'il a fréquenté la mer, il pourroit citer dix mille marins que le forbut.

(a) L'efcadre commandée par Lancaftre, qu'on appelloit le Général, mit à la voile en 1601; Woyez. Purchafl Pilgrims, vol. $I$, page 147 \& fiuv..

Viij,

278 DISCOURS SUR LA SANTĖ
feul a fait périr (a)? \& il étoit fi loin de fe méprendre fur la nature de cette maladie, que j’ai lu peu d'auteurs qui la décrivent auffibien, Si, danscespremiers tems, qu'on peut appellet l'enfance du commerce \& de la puiffance maritime de la Grande-Bretagne, le fcorbut em. porta tant de monde, quel ravage ne doit-il pas avoir fait lorfque nos flottes s'accrurent, \& que notre commerce s'ouvrit de nouveaux ports?

Mais, pour paffer de ces époques éloignées à une plus moderne, dont fe fouviennent tous les membres de cette affemblée, arrêtons-nous fur l'expédition victorieufe, mais déplorable, de l'amiral Anfon. Il femble qualors tout ce qui étend les forces navales \& le commerce de l'Angleterre, avoit dî faire de grands progrès, \& cependant, pour conferver la fanté des marins, on ne prenoit guere plus de précautions que n'en avoient pris nos encêtres igno-
(a) Ibid, vol, I, paf. 1373 \& fuiv,
rans; on fait qu'après avoir paffé le détroit de le Maire, le fcorbut infecta l'efcadre d'Anfon; que le Centurion eut à peine parcouru quelques degrés dans la mer du fud, quil perdit quanrante-fept hommes, \& que, huit mois après le départ de la flotte, il n'y avoit prefque perfonne fur les vaiffeaux qui n'en fut attaqué; que le neuvieme mois, quand le Centurion cingla vers Juan Fernandès, il avoit perdu quatre-vingt-quatre matelots; que la maladie fit de tels progrès. fur le bâtiment amiral, qu'avant de relâcher fur l'ifle, il avoit jeté deux cents. hommes à la mer, \& qu'enfin il n'y avoit: plus que fix matelots par quart pour le fervice. Les deux autres vaiffeaux fouffrirent en proportion.

Ces malheurs ne finirent pas à Juan
Fernandès; après un intervalle de quelques mois, cette maladie terrible reparut de nouveau, $\&$ avant que. le Centuzion, (qui portoit alors le refte des équipages des trois vaiffeaux ) pût aborder åu Tinian, il perdoit quelquefois huit ow

280 DISCOURS SUR LA SANTEÉ dix hommes dans un jour; enfin, après. avoir été deux ans en mer, M. Anfon avoit perdu plus des quatre cinquiemes de l'efcadre, \& fuivant l'hiftorien du voyage, tous ces malheureux périrent du fcorbut dans la mer du fud. Je parle d'après l'écrivain élégant qui a fait la relation du voyage: comme il ne s'oc= cupoit pas de la médecine, \& qu'il n'a point appuyé cette partie de fon récit fur le témoignage des chirurgiens des vaiffeaux, ou fur leurs journaux, je crois; qu'il fe joignit au, fcorbut une efpece de maladie peftilentielle, qu'on a appellée fievre de prifon ou d'hôpital (a), parce que c'eft là qu'elle fe manifefte fouvent. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner file fcorbut feul ou le fcorbut joint à la fie= vre, détruifirent la plus grande partie des équipages d'Anfon, puifqu'on a dé.
(a) Le docteur Méad, qui vit les obfervations de deux chirurgiens du commodore, dit que le fcorbut: ètoit alors accompagné de fievre putride, \&c. Yoy. fon Treatife ou The Scurvy,\&c. pag. 98 \& fuiv.

## Des gens de mer.

 couvert depuis des moyens de prévenir ees deux maladies, caufées par un air infect. On doit obferver à la gloire du prudent \& brave commodore, quil ne fit pas lui-même les préparatifs de fon voyage; que fon vaiffeau étoit fi chargé, qu'on ne pouvoit ouvsiz les fabords que dans les momens les plus calmes, \& que, pour conferver la fanté de fes équipages, il ne négligea rien de ce qui étoit alors connu \& pratiqué dans la marine.Je rapporterai les principales découvertes qu'on a faites depuis fur cette matiere, \& à l'aide defquelles nos vaiffeaux ont exécuté de longues navigations fir heureufement, qu'elles effacent le fouvenir de nos premiers défaftres; mais it eft à propos de dire auparavant quelle eft cette maladie, la plus fatale aux gens de mer, \&z pour la quelle on a imaginé tant de préfervatifs, car les marins euxmêmes la connoiffent peu. Jobferverai d'abord que le fcorbut de mer n'eft pas la maladie qu'on appelle de ce nom à terre : ce qu'on nomme ordinaitement

## 282. DISCOURS SUR LA SANTE

fcorbut à terre, appartient à une claffè: de maladies abfolument différentes decelles dont il eft ici queftion; $\& x$ l'opinion reçue qu'il n'y a guere de conftitutions totalement libres. d'affections fcorbutiques, eft fi peu vraie, qu'excepté parmi les matelots ou parmi ceux qui menent: une vie pareille à la leur, \&z particuliésement parmi ceux qui mangent des alimens falés ou pourris, fur-tout sils vivent dans un air fale \& dans la mal-propreté, j’ai lieu de croire que c'eft une. des maladies les moins fréquentes. J'ai foumis cette opinion au jugement de la fociété royale, il y a plufreurs années, \& rien ne m'engage aujourd'hui à en changer: je vous dis alors, meffieurs, contrel'opinion commune, mais appuyé fur des raifons qui paroiffent bonnes, que l'air de la mer n'eft pas la caufe du fcorbut, puifque, pendant les plus longs voyages, la propreté, la ventilation, \&z les provifions fraîches, préferveroient de cette maladie l'équipage d'un vaiffeau, \& que fur les côtes où il n'y a pas fujets à cette indifpofition, quoiqu’ils refpirent fouvent l'air de la mer (a) : en adoptant les fentimens de ceux quiattribuoient le fcorbutà une révolution feptique, je conclus que c'eft un commencement de corruption dans taute l'habitude du corps, femblable à celle d'une fubftance animale privée de la vie $(b)$; cette affertion eftaffez vérifiée par l'examen des fymptômes dans les fcorbutiques \& l'état de leurs corps après la mort (c). A cette occafion je remarquai que les viandes falées fe pourriffent en effet après un certain tems, quoiqu'elles reftent mangeables à caufe du fel; que le fel ordinaire qui paffe pour un des meilleurs préfervatifs contre la corrup-
(a) Voyez les maladies de l'armée, part. I. chap. 2. app. pap. 7.
(b) Ibid,
(c) W oodall ${ }^{\wedge}$ furgeon's Mate, pag. 163 ; Poupart, mémoire de lacadémie royale des fciences; ann, 1699 ; Petit, maladie des os, tome II, pag. $44^{6}$; Mead on Scurvy, pag. 101.

284 Discours sur la santé tion, n'eft qu'un préfervatif ordinaire, lors même qu'on en met une grande quantité ; \& que î l'on en met auffi peu que dans l'affaifonnement de nos viandes. fraîches à table, ou de nos viandes falées, il hâte la putréfaction, loin de Pempêcher.

Les expériences rapportées par feus M. Canton, membre de cette fociété, dans fon mémoire fur la caufe de lafpec̃́ Lumineux de leau de la mer (a), confirme la qualité putride du fel de la mer.

On a dit que le fcorbut provient de la: froideur de l'air, qui arrête la tranfpiration, que c'eft pour cela qu'il eft endémique chez les peuples du nord, $\&$ furtout chez ceux qui habitent les environs de la Baltique (b). Le fait eft en partie vrai; mais je crois qu'on s'eft trompéfur la caufe. Dans les longs \& rigoureux hivers de ces contrées, les troupeaux, privés de pâturages, pouvant à peine
(a) Phil. Tranf. vol. LIIX, pag. 446.
(b) Bartholin, Méd. Danor. Domeftic. pag, 98 .

$$
\text { DES GENS DE MER. } 28 ;
$$

fubfifter, les habitans font obligés de les tuerà la fin de l'automne, \& de les faler pour plus de fix mois: cette nourriture putride quils prennent filong-tems, \& à laquelle les habitans du fud ne font pas réduits, femble être la caufe principale de la maladie : fí on réfléchit que, dans le nord, le bas-peuple n'a prefque point de légumes ou de fruits, \& très-peu de liqueurs fermentées l'hiver, \& qu'il habite fouvent des maifons humides, fales \& mal-aérées, il eft aifé de concevoir pourquoi il eft fujet à la même maladie que les gens de mer, tandis que d'autres nations fous une même latitude, mais qui vivent d'une maniere différente, s'en préfervent, auffi M. de Linnée nous apprend que les Lapons, l'un des peuples les plus hyperboréens (a), ne connoiffent pas le fcorbut, fans doute parce qu'ils ne fe nourriffent jamais de viande falée, qu'ilsne fontaucunufage du fel ${ }^{3}$, \& qu’ils
(a) Linnæi Flora Lapponica, pag. 8, 9.

286 Discaurs sur ta sante mangent tout lhiver la viande fraiché de leurs rennes.

La fanté des Lapons eft d'autant plus remarquable, qu'ils confomment peu de végéteaux, \& $<$-jamais de pain, comme l'ajoute le célebre auteur queje viens de citer; mais, dans les provinces qui bordent la Laponie, où l'on fait ufage du pain \& de peu de végétaux, où l'on confomme des viandes falées, les habitans font auffi affectés du fcorbut que par-tout ailleurs (a). Permettez-moi, meffieurs, de remarquer en paffant, que les progrès de lagriculture, dujardinage, \& des autres arts de la vie, en étendant leur influence jufqu'aux parties les plus éloignées de l'Europe, \& jufqu’au plus bas-peuple, commencent à diminuer fenfiblement cette maladie, même dans
(a) M. de Linnée, en plufieurs endroits de fes ouvrages, confirme ce qu'on dit ici, que les viandés falées font une des caufes principales du fcorbut. Voyez Amœeniat. Acad. vol. V, pag. 6, ef fuiv. pag. 42 .

## DES GENS DEMER.

les climats où elle étoit jadis plus répandue.

On a affuré que les hommes qui vivent fur les côtes de la mer, deviennent fcorbutiques fans manger de viandes falées; mais je n'en ai jamais connu d'exemple, excepté dans ceux qui refpiroient un air marécageux, ou putride d'ailleurs, \& qui ne faifoient point d'exercice, \& ne mangeoient ni fruits ni légumes frais: car alors les humeurs fe corompent de la même maniere, mais non pas au même degré que celles des gens de mer. Ainf1, dans la derniere geurre, lorfque le château de Sifinghurf, au comté de Kent, fut rempli de prifonniers françois, le fcorbut fe manifefta parmi eux, quoiqu'on ne leur eût pas fervi de viandes falées en Angleterre : onleur donnoit chaque jour de la viande fraîche \& du pain, mais fans légumes ou fans végétaux. Le chirurgien qui les foignoit, \& qui m'a communiqué ces détails, ayant été auparavant employé dans la marine, étoit plus en état de ju?

288 DISCOURS SUR LA SANTÉ
ger de la maladie \& de la guérir. Outre le manque de légumes, il obferva que les cours étoient fales \& trop pleines ; les chambres humides (à caufe du foffé qui les environnoit), \& que l'efpace accordé aux prifonniers pour prendre l'air, étoit fi petit \& fi bourbeux dans les tems de pluie, qu'ils fortoient ratement. Il ajouta que, d'après fes repréfentations, on lui permit de donner aux prifonniers des racines $\&$ des légumes, pour les faire bouillir dans leur foupe, $\&$ de placer les malades dans un village voifin, \& fur un terrain fec, où ils pouvoient prendre l'air \& marcher : qu'en employant ces remedes, ils recouvrerent tous promptement leur fanté : il eft probable que le fcorbut fe montra plutôt parmi ces étrangers, parce qu'on les avoit pris en mer, \& que par conféquent ils y étoient plus difpofés. Le même chirurgien m'apprit en outre que, dans les parties les plus baffes \& les plus humides de ce comté, où vivoient quelques hommes de fa profeffion, on voyoit

## DES GENS DE MER.

de tems en tems de petites affections fcorbutiques chez le bas-peuple; $\&$ furtout chez ceux qui vivoient tout lhiver de lard falé, fans liqueurs fermentées, fans légumes \& fans autres fruits que quelques pommes: mais il remarqua que dans les hivers qui fuivoient une récolte abondante de pommes, les payfans étoient beaucoup moins fujets à cette maladie.
Je me fuis étendu fur cette partie de mon fujet, parce que la connoiffance de la nature \& de la caufe du fcorbut, me femble néceffaire pour perfectionner les moyens de le prévenir \& de le guérir. Après beaucoup de réfléxions, après toutes les confervations que j'ai eues avec ceux qui, à une extrême fagacité, joignent une longue expérience dans la marine, je fuis perfuadé qu'en examinant les différens anti-fcorbutiques qui ont été approuvés \& adoptés derniérement, on trouvera que, quoiquils puiffent varier dans la maniere d'opérer, ils contribuent cependant tous à Tome VI.

X

## DES GENS DE MER.

Le pouvoir d'arrêrer la putréfaction (a); il fit un grand nombre d'effais, à l'appui de ce fait; \& trouvant que ce fluide eft de l'air fixe, il en conclut, avec raifon, que toutes les fubftances nutritives qui en feroient remplies, \& qu'on pourroit porter commodément en mer, feroient très-bonnes contre le fcorbut, qu'il regardoit alors comme une maladie putride, \& qu'il confeilloit de prévenir ou de guérir par cette efpece d'anti-feptique (b). La biere, par exemple, avoit toujours paffé pour undes meilleurs antifcorbutiques; mais, comme elle tire fon air fixe de la drêche dont elle eft compofée, il jugea la drêche elle-même préférable pour les longs voyages, parce qu'elle prend moins de place que la biere toute faite, \& qu'elle fegarde pluslongtems. L'expérience a depuis vérifié cette théorie ingénieufe, \&\& la drêche a ac-
(a) Voyez l'appendix \& les obfervations fur les maladies de l'armée.
(b) Voyez Macbride's Exper, Eff. paflim.

X ij

## 292 DISCOURS SUR LA SANTÉ

 quis tant de crédit dans la marine, qu'il ne manquoit plus qu'une expédition auffi longue $\&$ auffi célebre que celle-ci, pour la mettre au nombre des provifions les plus indifpenfables: car, quoique le capitaine Cook remarque " qu'il " faut auffi prendre d'autres précautions; "qu'il ne croit pas que le moût de biere "puiffe guérir en entier un fcorbut fort "avancé, il eft perfuadé cependant "quill fuffit pour empêcher long-tems \# cette maladie de faire des progrès \# confidérables, \& il n'héfite pas à prou"ver que c'eft un des meilleurs anti"fcorbutiques que la médecine ait en" core trouvé (a)."(a) On a eu la bonté de me communiquer le journal que M. Patten a tenu fur la Réfolution, \& j'y ai lu le paffage fuivant, qui confirme ce qu'on vient de dire: J'ai trouvé durant le voyage, que le moît de biere eft de la plus grande utilite dans toutes les maladies fcorbutiques. Comme un grand nombre de perfonnes en prennent par précaution, cette précaution, dans prefque tous les cas, a eu du fucces, c'eft Le meilleur remede qu'on ait découvert jufqu'd prie

## DES GENS DE MER. 293

L'air fixe fi falutaire à l'économie animale, eft en plus ou moins grande quantité, dans toutes les liqueurs en fermentation, \& il s'oppofe à la putréfaction, dès que le travail ou le mouvement intérieur commence.

Il abonde dans le vin, \&riln'y a peutêtre point de fubftance végétale, qui en foit plas remplie que le jus du raiffn; \&x comme le vin a un goût agréable, il faut le mettre au premier rang parmi les antifcorbutiques. Le cidre \& les autres productions vineufes, qu'on tire des fruits, font également bonnes, ainfi que les différentes efpeces de biere. On a obfervé conftamment que dans les longues

[^3]
## DES GENS DE MER. <br> 295

fociété, qui avoit vécu long-tems en Ruflie, \& qui avoit été archiater fous deux fouverains, m'a dit que le quas eft la boiffon ordinaire des flottes \& des armées de cet empire, \& qu'il eft antifcorbutique : il ajoute que, lifantà Mofcow les Obfervations fur la fevre de prifon ou d'hôpital, que je venois de publier (a), il forma le projet de comparer ce queje difois avec ce qu'il verroit dans les différentes prifons de cette grande ville; mais, après les avoir toutes vifitées, \& les avoir trouvé remplies de malfaicteurs (car la derniere impératrice ne. laiffoit exécuter aucun de ceux qui étoient convaincus de crimes capitaux), il fut bien furpris de ne point y remarquer de fievre, \& il n'apprit pas qu'on y eût jamais connu une maladie particuliere aux prifons. Il remarqua que quel-ques-unes de ces prifons avoient une

[^4]296 DISCOURS SUR LA SANTÉ
cour où l'on permettoit aux prifonniers de prendre l'air; mais qu'il y en avoit d'autresprivées de cet avantage,fansêtre plus mal-faines : il ne pouvoit expliquer la fanté de ces hommes, que par l'efpece d'alimens qu'ils confommoient: ces alimens étoient les mêmes que ceux du bas-peuple du pays, qui, n'étant pas en état d'acheter de la viande, fe nourrit principalement de pain de feigle, (le plus acide de tous les pains, \& qui boit du quas. A fon retour à Pétersbourg, le docteur Mounfey fit les mêmes recherches, \& y eut le même réfultat.
Il femble que, dans la fabrique du quas des Ruffes, la farine de feigle accroitla fermentation, \& ajoute plus d'air fixe, puifque la drêche feule ne pourroit pas produire fitôt une liqueur auffi acide $\&$ auffi vive : \& il eft probable que, lorfqu'on donnera aux autres grains un degré convenable de fermentation, ils acquerront plus ou moins la même qualité; d'après ce que m'a dit un officier de marine, ami du capitaine Cook, je
penfe du moins que l'avoine produiroit cet effet; cet officier, croifant fur un grand vaiffeau (a), au commencement de la derniere guerre, \& le fcorbut fe manifeftant parmi l'équipage, il fongea à une efpece de nourriture dont il avoit vu faire ufage dans quelques campagnes d'Angleterre, \&il jugea qu'elle lui feroit très-utile. On remplitde gruaux d'avoine un vafe de bois, on y verfe de l'eau chaude, \& l'infufion continue jufqu'à ce que la liqueur commence à devenir aigrelette, c'eft-dे-dire, jufqu'à ce que la fermentation commence; ce qui arrive en deux jours, dans un tems médiocrement chaud. On tire enfuite l'eau du vafe de bois, \& on la fait cuire jufqu'd la confiftance d'une gelée (b); il prépara du gruau de cette maniere, \& il en fit fervir dans les chambrées: il l'adoucit d'abord aqvec du fucre, \& il ajouta un

[^5]298 Discours sur la santé peu de vin de France (qu'il avoit pris fur un vaiffeau ennemi) qui le rendit d'un meilleur goût, quoiqu'il futt aigre ; \& cet aliment ne fut pas moins agréable que falutaire.

Il m'a affuré qu'en prenant du fooins, \& s'abftenant de viandes falées, fes fcorbutiques guérirent tous fans fortir du vaiffeau ; que cet expédient lui réuffit dans ce voyage, \& dans toutes fes autres campagnes durant la guerre, \& qu’il ne fut obligé d'envoyer aucun de fes malades à tetre. L'avoine non fermentée, comme l'orge qui n'eft pas préparée, ne paroit avoir aucun effet fenfible fur le fcorbut: l'air fixe qui eft incorporé à ces grains, femble fe mêler avecle chyle qu’ils produifent, \& leur qualité élaftique ouanti-feptique ne fe manifefte pas, à moins que cet air fixe ne foit dégagé par une fermentation antéfieure.

Avant qu'on connût la puiffance de lair fixe contre la putréfaction, on attribuoit la vertu des fruits, des légumes \& des liqueurs fermentées à leur acide, \&\&

## DES GENS DE MER. <br> 299

 nous avons toujours lieu de croire que lacide contribue à produire cet effet. Si on dit qu'on a fait ufage dans le fcorbut, avec peu de fuccès, des acides minéraux, qui contiennent peu ou point $d^{\prime}$ air fixe,je répondrai que peut-être dans ces effais, on ne les a jamais affez délayés, car il eft aifé de concevoir que la quantité d'eau qu'on donne communément à l'elixir de vitriol, par exemple, eft trop petite ; que cet acide peut à peine fortir des premiers paffages, vu le tiffu délicat des lactées qui doivent l'arrêter, \& exclure une liqueur fi piquante; il faudroit donc, lorfqu'on manque de drêche, ou lorfqu'elle commence à fe gâter, parce qu'on la conferve depuis long-tems (a),(a) Le capitatne Cook m'adit quela drêche fe conferveaflezbien pendant deux ans; maisquela troifieme, année elle perd fon goût, \& qu'il doute qu'il lui refte quelque chofe de fa premiere vertu. M. Patten cependant à obfervé que, quoique la quantité de la drêche foit diminuée fenfiblement la troifieme année, il l'a toujours trouvé utile, lorfqu'il a eu foin d'en mettre une plus grande quantité pour linfufion.

300 Discours sur la santé effayer de l'eau acidulée avec de l'efpriz de fel de mer, dans la proportion de dix gouttes feulement pour une quarte; ou avec de l'efprit foible de vitriole, dans la proportion de treize gouttes pour la même mefure ( $a$ ), \& de donner à ceux qui font menacés de fcorbut, trois quartes de cette liqueur par jour.

Mais fi l'air fixe \& les acides font de fi bons préfervatifs contre le fcorbut, pourquoi le capitaine Cook a-t-il employé fi peu de rob de limons \& d'oranges, ( car c'eft ainfi qu'on a appellé les extraits ou les fucs épaiffis de ces fruits), en traitant cette maladie? voicila raifon qu'on m'en a donnée. Comme on n'avait embarqué ces anti-fcorbutiques que pourles effayer, on dit au chirurgien du vaiffeau, par forme de conjecture, combien il pourroit en mettre pour une dofe, fans toutefois limiter frictement la quan-
(a) C'eft d'après ces proportions quej’ai trouvé le goût de l'évan aciduleux, comme il faut, \& agréable.

## Des gens de mer. 301

 tité. L'effai fe fit d'après la proportion fpécifiée, mais avec fi peu de fuccès, que ne jugeant pas à propos de perdre plus de tems fur cela, il s'occupa à guérir le fcorbut avec le moût de biere feulement, dont il connoiffoit l'efficacité, \& il réferva ces robs pour d'autres occafions, fur-tout pour les rhumes : alors, dansun grand verre d'eau chaude mêlée de fucre \& de quelques efprits, il mettoit une cuillerée de robs, \& produifoit par-là un fudorifique agréable, qui avoit un bon effet. On ne doit donc point s'étonner que le capitaine Cook, ne connoiffant pas la dofe convenable de ces jus, \& les ayant vu manquer dans tous les effais, ait conçu une foible idée de ces anti-fcorbutiques: il eft a propos auffi de remarquer que, comme ils avoient été réduits à un très - petit volume par l'évaporation fur le feu, ce procédé les avoit vraifemblablement beaucoup affoiblis, \& qu'avec leurs particules aqueufes, ils avoient perdu de leurs particules aériennes, d'où dépend en grande par-302 Discours sur la santé tie leur qualité anti-feptique. Si donc on effayoit de nouveau ces excellens fruits, il feroit plus à propos d'envoyer à la mer les jus purifiés en caiffes entieres, fuivant ce qui a été propofé à l'amirauté, il y a quelques années, par un chirurgien de la marine, très - habile \& trèsexpérimenté. Les témoignages en faveur des qualités falutaires de ces acides, font en effet $f i n$ nombreux $\&$ fi perfuafifs, que, s'il y avoit encore des exemples de leur peu de fuccès, pareils à ceux de ce voyage, je ne croirois pas encore cette raifon fuffifante, pour les ôter de la lifte des meilleurs anti-fcorbutiques.

Obfervez, meffieurs, que le capitaine Cook nefait pas plus d'éloge du vinaigre que des robs; il ne faur pas en conclure qu'il ne prife point cet acide, mais feulement qu'en ayant eu fort peu dans une expédition qu'il a achevée avec tant de fuccès, il ne croit pas que de grandes provifions de vinaigre foient auffinéceffaires qu'onl'imagine communément; quoiqu'il ait diftribué, en place de l'a-

## DES GENS DE MER. 303

cide, de la four-krout aux différentes chambrées, \& employé principalement le feu pour purifier les ponts, jefpere que les navigateurs ne fe ferviront pas de fon autorité, afin d'omettre cet article : le vinaigre fêra du moins un bon affaifonnement pour les viandes falées, \& on peu quelquefois l'employer avec fuccès, fur-tout dans les afperfions des poftes des matelots; il faut remarquer que l’odeur en eft peu agréable aux perfonnes en fánté, mais qu’elle l'eft communément aux malades, fur-tout d̀ ceux qui font entaffés dans un lieu fale. Là, le médecin lui-même recherche l'odeur du vinaigre, autant pour fon plaifir que comme un moyen de fe préferver de IInfection.

Le moût de biere \& les fucs acides fe diftribuoient feulement comme des remedes; mais la four-krout (du choux aigre, dont on mange beaucoup en Allemagne) étoit d'un ufage plus étendu. Le chou acquiert fon acidité par une fermentation fpontanée, \& c'eft ce

## 304 Discours sur la santé

 goût aigrelet qui le rend plus agréable à tous ceux qui en mangent : on peut ajouter à fes autres qualités, quelle s'eft confervée bonne jurqu’à la fin du voyage.On a lieu de s'étonner que, quoique le chou ait été fiv vanté par les Anciens, (on peut voir ce que difent là-deflus Caton lancien, \& Pline le naturalifte, ) \& que fes qualiés fe trouvent prouvées par l'expérience qu'en ont faite les nations pendant des fiecles, quelques-uns des écrivains en médecine modernesles plus diftingués, le défapprouvent: I lun dit quill jetté dans la cuiffon une odeur rance, quill confond avec celle de la putréfaction, un autre le décompofe \& y découvre un air très-groffier, quile rend indigefte, mais on fait aujourd'hui que la propriété, tant décriée, quill a d'engendreer des vents, provient de Pair fixe qui rend le chou fif fain quand il eft fermenté. Un des plus célebres médecins de notre fiecle l'a même dénoncé comme ayant quelque chofe de vénéneux :

## DES GENS DE MER.

ñeux: cet auteur croyoit, avec auff peu de fondement, que le chou étant une plante alcalefcente \& difpofée par conféquent à la putréfaction, ne pouvoit jamais être employé dans le fcorbut, à moins que la maladie ne vint d'uni acide; mais les expériences dont j'ai préfenté autrefois le réfultatà la Société, prouvent que ce végétal, ainfi que les autres corps fuppofés alcalefcens, eft réellement acefcent, \& le fcorbut ne provient jamais d'acidité, mais plutôt d’une efpece de purréfaction, ou tendoit, à ce qu'on croyoit, la claffe mal fondée des alcalefcens (a).

Parmi les dernieres provifions de met qu'on a découvertes les plus falubres, chacun a entendu parler de la foupe portative, \& le capitaine Cook en a tiré un grand avantage durant for expédition: ce bouillon concentré délivré de toute graiffe, \& ayant, par une longue

[^6]Tome VI. Yeens: M. Cook ne réclame d'autre métrite que d'avoir diftribué avec prudence cellés qu'on lui avoit données; maisil a feul la gloire des réglemens abfolument nouveaux dont je e vais vous parler, $\&$ des effais quil a faits avec fuccès, d'après les idées de quelques-uns de fes amis.

D'abord l'équipàge ne faifoit qu'un quart fur trois, au lieu d'un fur deux, comme c'eft l'ufage : c'eft-à-dire, qu’il le divifoit en trois bandes, \& mettant chacune de quart à fon tour, pendant quatre heures, chaque homme avoit huit heures de repos pour quatre de fervice; au lieu que, dans le fervice ordinaire, la moitié du monde étant de quart a-la-fois \& y rentrant tout les quatre heures, chaque individu ne peut avoir qu'un fommeil interrompu; \& quand ils font mouillés, ils n'ont pas le tems de fe fécher, avant de prendre leur hamac. Lorfque rien n'exige un travail preffant \& extraordinaire, un marin ne doit-il pas fe rafrichir par un fommeil aufli tranquille qu'un journalier ordinaire? Je Y ij

## 308 Discours sur la santé

fais que rien ne diftingue plus unofficier, que le foin de préferver fon équipage de lhumidité \& des autres injures du tems. M. Cook a veillé fur le fien, avec une humanité particuliere. Dans la zone torride, il mettoitles matelots à l'abri de la chaleur brûlante du foleil, à l'aide d'un toit, placé fur les ponts, \& dans fes campagnes fous le cercle antaretique, il donnoit à chaque homme un gros habit de laine, garni d'un capuchon (a). Ses matelotsle trouvoient fortutile pour manœuvrer à lapluie \& à la neige, \& parmi les glaces flottantes, dans les hautes latitudes fud.
Une autre précaution effentielle contre la putréfaction, c'eft de tenir propres le corps, les vêtemens, les hamacs, \& les poftes des matelots : M. Cook m'a appris que réguliérement une fois par femaine, il paffoit l'équipage en revue,
(a) Les matelots portoient, dans loccafion, ce vêtement, qu'ils appelloient leur jaquette magellanique,

## DES GENS DE MER. 309

\& quil examinoitfichaquehomme avoit changé de linge, \& fi d'ailleurs il avoit la propreté convenable: on fait combien la propreté, qui contribue à la fanté, tend d'ailleurs au bon ordre \& à l'exercice de la vertu. Cet officier infatigable s'eft perfuadé ( \& peut-être fon obfervation n'eft-elle pas nouvelle ), que ceux des matelots qu'il engagea à être plus propres quills ne l'auroient été d'euxmêmes, font devenus en même tems plus fobres, plus rangés, \& plus attentifs à leur devoir : mais il faut avouer qu'un matelot n'a pas beaucoup de moyens de fe tenir propre, quand il le voudroit. Je n'ai pas oui dire que les commandans des vaiffeaux fe foient encore fervis de l'alembic, afin de fe procurer de l'eau douce, pour layer le linge \& les habits, \& cependant il eft sûr que l'eau de la mer ne fe mềle pas avec le favon, \& que la toile humide de faumure ne fe féche jamais parfaitement ; comme M. Cook a eu des occafions fréquentes de faire de l'eau fur les ifles de la mer du fud, il a Y iij

## 310 Discours sur la sante

 diftribué à l'équipage de l'eau douce par-tout, \& en cinglant dans les hautes; latitudes des mers du fud, il en a pris en. abondance, comme vous le verrez paris la fuite de ce difcours.Il n'elt pas befoin de parlee des has macs \& des lits: tous les officiers favent aujourd'hui combien il importeà la fanté, des équipages. de les tenir fecs \& biem aèrés; puifque la refpiration de tant de monde répand, dansliefpace de 24 heurres, une humidité funefte fur les parties bafles du vaiffeau. M. Cooknoncontenk de faire expofer les hamacs \& les lits fur: le pont à chaque beau jour (ce qui eft la méthode ordinaire ), avoit foin qu'on en aërât toutes les parties.

H s'eft occupé en outre de la pureté du vaiffeau lui-même, précaution fans, laquelle toutes les autres, auroient été inutiles. Je ne vous rapporterai point en détail les ordres qu'il donnoit pour laver. \& ratiffer les ponts, parce que je ne vois pas qu'en ceci il l'ait emporté furles navigateurs ordinaires : mais, puifquili a

## DES GENS DE MER.

tiré de fi grands fecours du feu pour putifier fon battiment, je tâcherai d'expofer la méthode de l'employer, plus au long quill ne l'a fait. Après avoir mis du Bois dans un fourneau à grille, on l'allume \& on le porte fucceffivement dans toutes les patties qui font au-deffous des ponts; par-tout où il y a du feu, l'air le plus proche s'échauffant devient fécifiquement plus léger, \& par fa légéreté, il s'èleve \& paffe par les écoutilles dans lathmofphere: :'efpace vuide eftrempli par lair froid des environs, \& celui-ci s,échuaffantà fon tour, monte \& eftremplacé par un autre air: ainft, en tenant: le feu quelque tems dans chacun des appartemens inférieurs, on chafle l'air fále \& on y en introduit du frais: ce n'eft pas tout; je crois que les vapeurs acides. du bois, agiffent alors comme anti-fcorbutiques \& corrigent l'air corrompu qui refte.

Un officier de marine, d'un rang diftingué, m'a communiqué une obfervation. très-jufte, c'eft que fur les vieux

312 Discaurs sur la santé vaiffeaux de vingt canons d'ancienne conftruction, on étoit bien moins attaqué du fcorbut, que fur les bâtimens du même port de conftruction moderne; il ajoute qu'il ne peut expliquer cette différence, que parce que les premiers ayant leur cuifine a l'avant du fauxpont (a), la cheminée alloit fi mal, qu'elle rempliffoit tous les environs de fumée quand le vent foufloit de l'arriere; cela étoit incommode, mais cet inconvénient lui paroiffoit compenfé par la bonne fanté dont jouiffoit léquipage: peut-être que les feux allumés ainfí dans les parties baffes, contribuoient plus à fécher \& à yentiler les ponts inférieurs, qu'ils ne peuvent le faire maintenant qu'ils font placés fous le gaillard d'avant au-deflus du pont d'en-haut.

Lesfeux portatifsétoientfur-touitd'une utilité manifefte, pour diffiper lhumidité dans ces endroits où l'air circuloit
(a) Le faux-pont eft immédiatement au-deffiss de la cale. He acaló
e moins. Cette humidité, qui provient delatranfpiration d'une multituded'hommes, \& fouvent d'animaux (qu'on conferve en vie), $\&$ des vapeurs qui fortent du puits où il y a le plus de corruption, étant une des caufes principales dufcorbut, M. Cook s'eft appliqué plus particuliérement à la chaffer. Il ne pouvoit pas employer de meilleurs moyens que des feux; tandis quills brûloient, quelques hommes frottoient fortement avec de la toile ou du fil de carret, chaque partie de lintérieur du vaiffeau qui étoit humide : ils purifioient fur-tout le puits, qui, fe trouvant dans la partie la plus baffe de la cale, reçoit toute l'eau des voies, $\& x$ les gouttes qui tombent des viandes gâtées ou de l'eau corrompue ; les vapeurs méphitiques de la fentine, ont fouvent occafionné la mortfubite de ceux qui s'en font approchés fans précaution pour la nettoyer: fouvent cette vapeur peftilentielle en a tué plufieurs de fuite, qui vouloient aller au fecours de leurs infortunés camarades.

## DES GENS DE MER. $31 \xi^{\circ}$

 de cette machine, je vois, avee regret, qu'on a perdu une fi belle oceafion d'en donner au public une idée favorable : fin le fuccès de l'expédition de M. Cook, fupérieur à ce qu’on pouvoit en efpérer, ne fuffifit pas pour juftifier cette omiffion, je dirois en faveur de notre digne confrere, le docteur Halles, que par une fatalité humiliante, qui accompagne fe fouvent les découvertes les plus utiles, la réputation de ce ventilateur eft bien loin d'être fermement établie dans la marine. Il n'eft done point furprenant que le capitaine Cook, nait pas eu le tems de l'examiner, \& quil ait négligé de furcharger fon vaifleau d'un appareil qu'il n'avoit peut-être jamais vu en ufage ; d'ailleurs il étoit muni dun autre ventilateur: il avoit les manches à vent, quoiqu'il n'en parle pas dans fon mémoire, '\& il m'a dit quilles a trouvé trèsutiles, fur-tout entre les tropiques: ils. occupent peu d'efpace, ils exigent peu de travail pour les faire aller, \& la machine eft fi fimple que tont le monde peut s'en fervir, mais leur effet eft peu;16 Discours sur la santé confidérable en comparaifon duventilateur du docteur Halles; on ne peut pas les employer dans les vents forts, $\&$ ils font inutiles dans les calmes, lorfqu'ona le plas befoin de rafraichir l'air, Ne de-vroit-on pas fe fervirde l'un \& 'l'autre de ces ventilateurs?
Tels font les moyens par lefquels no, tre habile navigateur a purifié lair ; il ne refte plus qu'ả dire comment il s'eft procuré une eau faine.
M. Cook avoit un appareil pour diftiller l'eau de la mer; ; \& , quoiqu'il n'ait pas pu en tirer autant qu'on l'avoitefpéré, il en profitoit quelquefois. En der dans du tropique fud dans la mer pacifif que, il a trouvé tant difles fi bien arrofées, que, comme je lai déjà obfervé, il manquoitrarement d'eau douce; pour avoir la plus pure, quand il en trouvoit de la nouvelle, il jetoitl'ancienne, quoiqu'ill'ê̂t faite depuis deux outrois jours; mais il a été plus de quatre mois dans lả traverfée du Cap de Bonne - Efpérance à la Nouvelle-Zélande, au milieu de la zone glacée auftrale, fans voir terre une feule fois: \& il a achevé le tour du globe dans cette haute latitude fans trouver une feule fontaine. Ici le lecteur étonné, eft porté à traiter fon voyage de roman; ces mêmes bas-fonds, ces plaines de glaces \& ces montagnes de glaces flottantes, au milieu defquelles il a dirigé fa route périlleufe, \&\& qui, de tous côtés, annonçoient des naufrages, ont contribué à la fanté de l'équipage en lui fourniffant de l'eau douce, ce dont il manquoit le plus. On avoit obfervé que ces maffes énormes de glace, appellées ifles ou montagnes, fe fondent en eau douce: Crautz qui avance ce paradoxe, n'imaginoit pas qu'elles priffent leur origine dans la mer: il croiyoit qu'elles fe formoient d'abord dans les grandes rivieres du nord, \& qu'enfuite portées au milieu de l'Océan, elles s'accroiffoient jufqu'a cette hauteur prodigieufe, par la neige qui tomboit deffus (a); mais on n'avoit jamais affirmé que toute eau de mer glacée fe fond en eau douce, ou fi
(a) Hift. du Groëland, liv. I \& II, part. IX, I2.

318 DISCOURS SUR LA SANTE on l'avoit dit, cette opinion s'étoit pelt accréditée : il eft sût que le capitaine Cook ne s'attendoit pas à cette tranfmu' tation, \& il fat très-agréablement furpris de trouver un obftacle de moins à combatite, celui de nourrit long-tems fon équipage de provifions falées, avee une petite ration d'eau corrompue, out avec le peu d'eau empyreumatique quil pouvoit tirer de la diffilation: la glace fondue n'étoit pas feulement fraîche; mais douce \& fi faine que ce fut une nouvelle preuve des erreurs de la raifon humaine prononçant fans expé rience. Un ancien, fort refpecté, avoit; par la théorie, expofé les mauvaifes qualités de la neige fondue, \& depuis cette époque jufquaux tems modernes; ce préjugé étendu à la glace, n’étoit pas encore détruit.

Dans cette navigation autour du globe, parmi des pluies neigeufes, de la neige, des brumes, \& des tems le plus fouvent humides, $l^{3}$ 'équipage de la Réfolution jouità peu-près d'une aufií bonne fanté que dans les zones tempé-

## DES GENS DE MER. 37

 tées \& torrides ; on voit feulement, par le journal du chirurgien, que, vers la premiere campagne (a), quelques perfonnes commencerent à fe plaindre du fcorbut; mais la maladie fit peu de progrès, excepté dans un homme tombé malade de bonne heure par une autre caufe. Les auttes maladies furent également peu confidérables: il n'y eut que des thumes ordinaires, des diarthées légeres, \& des fievres intermittentes, que le quinquina guériffoit tout de fuite: il faut $y$ ajouter quelques fievres continues; mais, comme on les traita de bonne heure, elles ne devinrent jamais alarmantes. On doit donc beaucoup d'éloges aux foins \& aux talens de M. Patten, le chirurgien de la Réfolution, qui a fi bien fecondé le capitaine Cook; car il faut convenir que, malgré les meilleurs réglemens $\&$ les meilleurs provifrons, il arrivera toujours à un nombreux équipage, pendant une longue expédi-[^7] velle-Zélande

## 320 Discours sur la santé

 tion des accidens qui produiront plus ou moins de maladies, \& qu'a moins qu'il n'y ait à bord un homme intelligent verfé dans la médecine, le plus fage commandant perdra bien des matelots qu'on auroit pu fauver.Voild, meffieurs, les réflexions que j’avois à vous préfenter fur cette matiere intéreffante; \& fi jai été filong, daignez vous fouvenir que la plus grande partie de mon difcours explique ce que le'capitaine Cook n'a fait qu'indiquer, qu'il m'a fallu employer d'autres obfervations qu'il m'a remifes ou que j'ai obtenues après fon départ, des amis dont il parle dans fon mémoire.

Le comitén'a pas cru pouvoir donner au capitaine Cook des preuves plus éclatantes de fa haute eftime \& de fon refpect, qu'enlui offrant cette médaille, \&x il ne paroît pas néceflaire de raffembler fur cela vos fuffrages; l'attention que vous avez bien voulu m'accorder, me femble une preuve de votre unanimité: mafatisfactionferoitentiere, fiM. Cook

## DES GENS DE MER: 321

fe trouvoitici pour recevoir les honneurs qu'on lui défere; mais vous favez que cet infatigable navigateur eft parti pour une troifieme expédition, \& qu'il va continuer, au milieu des mers, fes traveaux pour les progrès des fciences naturelles \& la gloire de cette fociété; vous pouvez être sûr que l'objet de fa nouvelle entreprife n'eft pas moins grand, peut-être même l'eft-il davantage que celui des deux premieres.

Permettez-moi donc, meffieurs, de donner à M. Cook cette médaille empreinte de fon nom immortel : perfonne n'a mieux mérité ce témoignage de notre eftime \& de notre attachément ; car fi Rome honoroit d'une couronne civique celui qui fauvoit la vie d'un fimple citoyen, quels hommages ne font pas dûs à celui qui, après en avoir fauvé un figrand nombre, a expofé, dans vos tranfactions, les moyens par lefquels la Grande-Bretagne peut maintenant, pendant les voyages les plus éloignés, conferver la vie de fes intrépides enfans

Tome VI.

Z


#### Abstract

322 Discours sur la santé, \&c: qui, bravant tous les dangers, contribuent, d'une maniere fi glorieufe, dla célébrité, à 'lopulence, \& à l'autorité de leur patrie (a)


(a) Le mémoire préfenté, par le capitaine Cook; à la fociété royale, eft inféré dans la feconde partie, vol. LXYI, des tranfactions philofophiques; mais la fubftance de ce mémoire fe trouve dans les dernieres pages du voyage. La feale chofe importante, qui foit omife dans le journal, eft l'extrait d'une lettre qu'a écrit M. Cook au préfident, avant de s'embarquer: elle eft datée du canal de Plimouth, le 7 Juillet 1776 . La voici:
\#Je penfe, comme vous, que la cherté du rob xdelimons \& d'oranges, empéchera qu'on ne nous n'en fourniffe une quantité confidérable. Mais je ne n le crois pas aufii necéffaire, quoiqu'il puiffe aider \# l'effet des autres anti-fcorbutiques; lorfqu'il eft m feul, je n'en ai pas une grande opinion. Je ne is fais pas plus de cas du vinaigre; mon équipage en r a eu très-peu dans le dernier voyage : fur la fin, "nous n'en avions point du tout, \& cette difette刀 n'a eu aucune fuite funefte. J'ai lavé rarement 3) Pintérieur du vaifleau avec du vinaigre; il m'a \# paru que le feu \& la fumée étoient meilleurs.
$F 1 N$

## TABLEG志NZRALE DES MATIERES

Contenues dans le voyage du capitaine Cook:

## A

AMattafoa, \& Oghao, (ifles) defcription, afpeet, tom. 4', pag. 55 ; arrivée des pirogues. Ob fervations nautiques, 59 ; pirogues, maniere de les faite marcher, ibid. forme, étendue, 63 ; defcription de l'ifle, fol, rochers, \&cc. ibid. Volcans, 64. voyez Oghao. Ambrym, (inle) découverte. Afpect, defcription, tom. 3, p. $94,149$. Açores, (illes) hiftoire de lear découverte, tom 6 , p. 40. Etat de Corvo \& de Fayal, voyez Fayal: Productions én vin, \&c. de lifle du Pico, 46 ; productions de SaintGeorge, Graciofa\&Ter-
cere, Sainte-Marie, Saint-Michel, $48, \mathcal{B}$ fuiv. climat, volcan, 83, rafraíchiffemens qu' on peut s'y procurer, 57 ; obfervations nautiques \& aftronomiques, 59, EF Juiv.
Amis, (illes des) décou verte, defcription des différentes ifles qui compofent ce grouppe, tom: 4, p. 20 ; arrivée des Indiens, ibid. afpect des côtes, échanges 22 ; entrevue avec les Indiens; 24.

Amfterdarn, fa découverte \& fon afpect, arrivée des Infulaires, tom. 2 p. 32 ; cérémonies de l'entrevue, empreffement des Infulaires 323 ; échanges, réglemens pour les
$Z \mathrm{ij}$

## 324

 T A B L Eéchanges, 324 ; débar- des chefs, 361 ; portrait quement, accueil, $326 ; \quad \&$ caractere de ce chef, préfens, excurfion dans .363 ; fa fuite, fon corlintérieur des terres, temple, 327 ; defcription de lintérieur du pays, des chemins, \&c. $33^{1}$; complaifance des Infulaires, 333 ; harangue des prêtres, ibid. un chef dîneà bord, 334 ; petitaccident furvenuà M.W atles, 335 ; différentes excurfionsdans lintérieur, del'ifle, $33^{6}$; échanges plantations, forêts, $33^{8}$; grande quantité de chau-ve-fouris, $34^{\circ}$; cimetieres, $34^{2}$; caractere des Infulaires, vie qu'ils menent, 343; greve \& rivage, $3+4$; religion, 347 ; inftrumens de mufique, ibid. débauche des femmes \& des matelots, $34^{8}$; vifite d'Attago, 351 ; vols commis par les Infuluraires,353; excurfion dans le pays, 354; parure, 356 ; échanges, vol, 359 ; cruautté d'un matelot, 360 , entrevue avec un tege, ibid. prêtre, fon goût pour l'ivrognerie, 365 ; bonté du caractere des Infulaires, $3^{6} 7$; ces peuples font ce quils étoient du tems de Tafman, ibid. ufages particuliers, 370 ; le docteurSparmann \&M.Forf ter attaqués, $37^{2}$; danfes dramatiques, 374 ; reffemblance de ces peuples avec les Taïtiens, 375 ; obfervations furles peuples des illes de la Société \& des Amis, 376 ; derniers adieux, 38 r ; cérémonial, affemblées, $3^{8} 3$; hiftoire naturelle, eau, 387 ; mouillage, 388 ; defcription d'A mfterdam \& de Middelburg; 389 ; vue dela rade Angloife, 390 ;productions, culture, 394 ; meubles,cochons, volailles, oifeaux, 395 ; poiffons, inftrumens de ptche, \&c. 397 ; pirogues, ibid.; outils, 399; por- ce chef, fon cor, êrre, fon ognerie, caractere 367 ; ces ce quils de Taf ges parle docMM.Forf. 72 ; dans, 374 ; e ces pen[aitiens, ons furles les de la Amis, ; adieux, al, affemAoire na7 ; mouil efription xde Midvuedela 390;pro1re , $394 ;$ ns , volail$95 ;$ poifns de pet pirogues, 399; pore

## DES M ATIERES. 325

trait de ces Infulaires, :parure, 401 ; vêtemens, -405 ; induftrie, fabrique, amufemens, 406 ; -mufique, maniere de fe faluer, coutumes particulieres, 408 \&ु fuiv. gouvernement , roi, 412 ; bonheur de ces peuples, religion, $4^{15}$; culte, temples, 416 ; yoyez Middelburg.
Anamocka, (ille) arrivée des pirogues; vol, fes fuites, débarquement, préfens, échanges; fecond débarquement; ob--fervations nautiques; le chirurgien qui refte à terre eft attaqué; excurfion dans le pays; autres excurfions plusétendues, hoftilités de la part des Infulaires, effet de ces hoftilités; excurfion militaire dans le pays, meurtre , pirogues faifies, tom. 4 p. 27, है - fuiv. Fille du pays offerte - au capitaine, 47 ; le chirurgien panfe un Indien bleffé; connoiffan-- ces des.Infulaires fur la
chirurgie, $4^{8}$; recherches d'hiftoire Naturelle; defcription du pays; mangliers, plantations, 49 , conduite des femmes durant le tumulte, 5 I ; canons du vaiffeau tirés -fur les Infulaires; effets de cette violence, 53 ; promenadeà terre, bonté des Infulaires, 55 हु fuiv. armes, 56 ; départ, navigation dans ces parages, 57 ; forme, pofition del'ifle, 65 ; obfervation générale, 66 ; productions, beauté du pays, \&c. 67 ; obfervations nautiques, géographiques, \&c. 68; bonté des Infulaires; rafraîchiffemens qu'on y trouve, maladies, 69 ; chefs, gouvernemens, 71 ; moeurs, langue; état de la civilifation, 72 ; comparaifon des habitans des Ifles des Amis av ec ceux des Ifles de la Société, 74 ; obyations nautiques, ibid. Afcencion, (ifle) relâche, tom. 6, p. I., pêche de lá Ziij

## $326 \quad$ T A B L E

tortue? maniere de la prendre, 2 ; hiftoire de la découverte de lafcenfion, 4 ; fon état actuel, 5 ; débris de volcan, examen, du fol \& des rochers du pays, ibid. productions, plantes, 8 ; étendue de lifle, ibid. terres fertiles, \&sc. II ; fource d'eau douce, ibid. moyens de rendre l'Afcenfion habitable, ibid. relâche des vaiffeaux pour y prendre des tortues, 12 .
Aventure, récit de la navigation de l'Aventure, depuis fa premiere fépapation de la Réfolution jufqu'à fa réunion, dans le canal de la ReineCharlotte, tom. I , p. 373 ; feconde féparation, tom. 2, p. 506; \& le récit de fa navigation, depuis la feconde féparation fe trouve tom. 5 , p. $35^{8 .}$

Aventure, (ifie del') tom. 1, p. 491.
Aurore, (ifle) découverte, afped, tom. 4, p. 86;
defcription, remarques nautiques, 88 ; beauté de lifle, étendue, habitans, 90 .
Aurore auftrale, defription, 1om. I, p. 230 , 234.

## B

Baleine, (defcription des) tom $4, p, 219$; baleines blanches, au milien des glaces, 10m. I, p. 194
Biere; expériences fur la biere, faites avec. le jus épaiflis de la drêehe, tom. $1, p .43$, maniere d'empêcher la fermentation de ce jus; 45, autres effais de ce jus, 268.
Biere faite avec la planted thé, maniere de la préparer, tom. r, p. 396.
Bird, (ifle) ou de l'oifeau, yoyez Géorgie.
Botanique, (ifle de la) yoyez ifle des pins.
Brumes au milieudesglaces, tom. I, p. 164 ; combien elles trompent, p. 233.
Brûlée, (ifle) relevement, defcenteaterre, produc. tion, \&c. tom. 4, p. 177.

## long


mol

ges
din

## ple

me
cér
nuc


43I
432
tetri
cult delc

## DES MATIERES. <br> 317

## C.

Calédonie, ( nouvelle) découverte, t. $4, p$. 418 ; remarques nautiques, ibid. afpect de la côre, pirogues, 421 ; defcription de la côte, 422 ; arrivée des pirogues; alarmes, ibid. abord des Indiens ; navigation le long de la côte, ibid. afpect de lintérieur du pays, 423 ; le vaiffeau mouille; arrivée des Infulaires, préfens, échanges, 426 ; les Infulaires dinent avec les Anglois, 427; leur curiofité, \&cc. ibid. porrrait de ces peuples, 428 ; débarquement, accueil, préfens, cérémonial, chef, 429 ; nudité des Infulaires, indécence de leur pagne, 43 I ; parure, vêtemens, 432 ; excurfiondansl'intérieur du pays, 433 ; culture, plantations, defcription du pays, 434; femmes, portrait, hofpitalité de ce peuple,

435; huttes, cabanes, $43^{8}$, grande quantité d'Infulaires qui vont voir les Anglois, 439; échanges, ibid. autre débarquement, promenade dans le pays, fol, rochers, terre, \&cc. 442; aiguade, defrription du pays, 443 , bonté des Infulaires , 444; maniere de faire de l'eau, $445 ;$ arbres, autres productions végétales, $44^{8}$; autre débarquerment, excurfion dans la contrée, 450 ; defrription, 452 ; culture, maniere de cultiver, 454 ; cannes de fucre, 455 ; minéraux, parure, ibid.échanges, différentes promenades dans le pays, 458 , है fuiv. manieres d'apprêter les alimens, \&cc. 460 ; frayeur des femmes, 461 ; agaceries que les femmes faifoient aux matelots, 463 ; poifon vénéneux, ibid. les deux MM. Forfter \& le capitaine empoifonnés, 464 ; chiens laiffés à terre, Ziv

## T A B L E

465 ; fuites de Pempoifonnement, 467 ; relévemens de la côte, 467 ; Calédonien auffi blanc qu'un Européen, 468 ; promenade dans le pays, defcription, 469 ; alimens, provifions, \&c. cabanes, animaux domeftiques, 472 ; autres excurfions fur lifle, 475 ; productions animales \& végétales, combien variées, 476 ; comparaifon de la NouvelleCalédonie avec la Nou-velle-Hollande, $i$ ibid. différentes. entrevues avec les Infulaires, 478 $\mathcal{E}$ fuiv. femmes, combien maltraitées, 480 ; voyage à Balabéa, defcription du pays, débarquement, accueil des Infulaires, $p .48 \mathrm{I}, \mathcal{E} \int$ fuiv. nuit paffée fur lifle, defcription de cette partie de la contrée $; 484$; cochons conduits à terre , 487 , entrevue avee un chef, 488 ; village, plantations, cultures, 489 ; cimctieres, 492; der-
nier débarquement, 493; defcriprion \& portrait des habitans T. 5.p.I, parure, cheveux, ulceres, 2,8 fuiv. vêtemens, 5 ; origine de cette nation, ibid. armes, 6 ; outils, maifons, 7 , habitations enfumées, propreté , 9 ; uftenfiles, maniere de fe nourrir, ro; population, $\mathrm{fol}^{2}, \mathrm{II}$; nom de lifle, gouvernement, 14,8 Juiv. cimetieres, pirogues, Is ; navigation le long de la côre de la Nouvelle. Calédonie, reconnoiffance, relevemens, 22 ; réflexions fur l'érat de lifile \& de fes habitans, ibid. comparaifon de ces Infulaires avec ceux do Tanna, 25 ; civilifation, induftrie, bonheur, vie, 28, $\mathcal{B}$ fuiv. maladies, 33, dangers que court le vaiffeau, 39 ;afpeat de la côte, 41 ; buiflons, 43 ; méprife fur les productions de la côre, 45, yoy. lifle des pins, obfervations geographis

## DES MATIERES.

ques fur la NouvelleCalédonie, 71 ; étendue, giffement, pofition, 73 , Eु fuiv.
Canaries, (ifles) hiftoire des érabliffemens qu'on y a faits, tom. $1, p .25$. Cap, ( de Bonne-Efpérance) fonde aux environs, tom. I, p. 40; remarques fur la traverfée d'Angleterre au Cap; moins de calme fous la Jigne que M. Cook n'en attendoit; courans ibid. $\mathcal{B}$ fuiv. relâche au Cap, vifite du maitre du port, 95 ; la colonie du Cap comparée à celle de Saint-Jago, defcription du Cap, funefte effet des caneaux, maifons, tolérance, efclaves; combien les Hollandois perdent de monde d'Europe au Cap, maniere infame dont la compagnie fait fes recrues, fecours qu'y trouvent les malades, jardin de la compagnie, excurfions aux envitons de la ville, fol, culture, promenade à la monta-
gne de la Table, defcription, beaux points de vue, obfervations aftronomiques faites à terre; maniere dont M . Cook employa le tems de fa relâche ; MM. Forfter prennentau Cap.M.Spamann, naturalifte Suédois qui s'embarque fur la Réfolution ; hiftoire de la découverte \& des établiffemens Européens au Cap; adminiftration, gouvernement, revenus des officiers, garnifon, nombre de la milice, population, efclaves, caractere des habitans du Cap; femmes, leur éducation négligée, aifance des colons; vie des fermiers, culture de la vigne, nombreux troupeaux, productious en bled, exportations, établiffemens combien éloignés, détails fur les vins du Cap, leur prix, \&c. climat, corpulence des habitans, afpect du globe aux environs du Cap, terre, pierres, fol, chè-
nes, métaux, fources chaudes, plantes trèsvariées, regne animal, quadrupedes, gazelles ou antilopes, \&c. bêtes farouches, reptiles, infectes, poiffons, $p .97$, $\mathcal{G}$ fuiv. feconde relàche au Cap, tom. 5, p. 354 ; defcente à terre, obfervations fur les Hollandois du Cap, \& la vie qu'on y mene, 384 ; rafraichiffemens qu'on y prend, 287 , excurfion a Falfebay , defcription du pays, de fes productions, $39^{2}$; vaiffeaux étrangers qui relâchent au Cap, 396 , févérité des Hollandois à l'égard du roi de Maduré, 400 ; un hanovrien s'embarque furtivement fur la Réfolution, au moment de l'appareillage, 401 .
Cap de la Circoncifion, recherches infructueufes de ce Cap, t. I, p. 161 , Eै. Suiv. Bouvet s'êt probablement trompé, p. 190.

Autres recherches infruc-
tueufes de ce Cap; tom. $5, p .33^{8}$, \& füv. p. 382.

Cap-Verd, (ifles du) découverte, defcription, population, figure des Naturels, recherches fur les caufes de leur noirceur, habillemens, caractere des Infulaires, mauvaife adminiftration, fol, famine aux ifles du Cap - Verd, les Naturels fe vendirent alors pour échapper à la mort ; état de lintérieur du pays, avantages que pourroient procurct ces ifles, reftes de volcan, obfervations faites fur lifle des Cailles, plantes, oifeaux, finge, \&c. tom. I, pag. ES 5 I, filiv. Chaîne (ille de la ) tom. I, p. 453.

Chandeleur, (ifle de la) yoy. terre de Sandwich.
Charlotte, (canal de la reine); avis aux navigateurs qui fe trouveront fur cette partie de la côte de la NouvelleZélande, tom. I. P. $394 ;$

## DES M A TIERES. 331

obfervationsnautiquespour l'entrée dans le déeroit, $i b$. navigation pénible, 396 ; relâche de l'Aventure dans le canal, ibid, relâche qu'y fait la Réfolution, 402 ; cochléaria, céleri \& autres végétaux qu'on y trouve, ibid. plantes nouvelles, 403; brebis \& bélier qu'on y a laiffés, $4^{\circ} 4$; defeription d'un fort; quel ufage en font les Naturels ; jardins qu'ont planté les Anglois pour les Naturels, ibid. douceur extrême du climat, 406 ; defcription de linleLongue, fes productions, ibid. montagnes, fols, pierres de cette partie de la Nouvelle-Zélande, minéraux, 407 ; defcription de lintérieur du pays, 412 ; médailles qu'y ont laiffé les Anglois, $44^{2}$, départ du canal dela ReineCharlotte, 452 ; route que fe propofa de tenir $M$. Cook en partant; poffibilité de naviguer pendant l'hiver au milieu de ces mers, 449 ; navigation le long de la côte; afpectdu pays, tom. 2,2 p. 42 I

EJ fuiv. fuite de la navigation le long de la côte, 428 ; tempêtes, 432 ; navigation contraire, 441 E fuiv. obfervations fur le climat \& fur la vie des Zélandois, 459 ; des Zélandois vont à bord, cequ'ils y font, 4.6 r ; excurfion dans l'intérieur du pays, $4^{6} 3$; defcription, 464 ; arrivée à la NouvelleZélande, excurfion dans l'intérieur du pays, 469 Eु3 fuiv. pêches, filets des Zélandois, 472 ; multitude de liferons \& de lianes, 473 ; animaux laiffés dans cette partie de la Nouvelle-Zélande, 474 ; provifions prifes au canal de la ReineCharlotte, 504 ; la Réfolution mouille pour la troifieme fois à la NouvelleZélande, tom. 5, p. 90 ; pêche, 9 I ; débarquement, productions végétales, oifeaux, 92 ; différentes premenades dansle pays, 96 $\mathcal{E}$ fuiv. excurfions dans le pays, 114 ; defcente fur IIlle-Longue; examen du pays, 117 ; navigation le long du bras de mer ; def-

## 332

 T A B L Ecentes à terre, entrevues Chien, pourquoi on n'en man: avec les Naturels, 120 ; population, $\mathrm{I}_{2} 3$; remarques nautiques, 125 ; oifeaux, \&c. autres entrevues avec les Zélandois, ibid. nouvelles de l'Aventure, 126; defcentefur l'ifle-Longue, 127 ; chanfons, mufique des Zélandois, $\mathbf{I} 29$; recherches d'hiftoire naturelle, 132 ; rafraîchiffemens qu'y prit M. Cook, ibid. Crozet, (découvetes de M.) appareillage; derniere entrevue avecles Indiens, 133 ; colere d'un chef, $134 ;$ familles d'Indiens, 135 ; obfervations aftronomiques \& nautiques, 137 © fuiv. 1'Aventure y mouille, tom. 5 , $p$. 363 ; l'équipage d'une chaloupe maffacré\&mangé par les Zélandois; relation détaillée de cemaffacre, 365 $\mathcal{E}$ fuiv. population des cốtes de ce canal, 378 ; navigation pour fortir du détroit de Cook, 379. Voy. Baie Dusky \& Nouvelle-Zélande.
Charpentier, (l'un des aides du) tombe dans la mer, \& fe noie, tom. I, p. 62 . ge pas ; comparaifon de fa chair avec celle du mouton, tom. I, p. 459 ; les chiens de la Nouvelle-Zélande mangent les autres chiens, pourquoi? 483 .
Continent auftral, difcuffion fur ce continent, tom. I, $p$. 454 ; recherches de ce continent, 456 \& fiiiv.
Cooper (ifle) yoy. Géorgie. Crozet, (découvetes de M.) tom. 5, p. 388.
$\qquad$ D
Danger que court la Réfolution par une voie d'eau, tom. I, $p$. 144 .
Déclinaifon de l'aimant; comme*on l'a obfervée dans tout le cours du voyage, on n'a pas cru devoir indiquer ici les endroits particuliers où l'on en parle.
Denia \& Marfeveen; recherche de ces illes, tom. g , p. 350.

Dominica. Voy. Marquifes. Douteufe (ille), tom. 1 , -p. 488.
Drake (ifle) obfervationqu'y
fi

## DES MATIERES.

 de fa outon, chiens élande hiens, uffion 2. I, $p$. con.Eorgie.
firent MM.W ales \& Bayly, fa latitude \& fa longitude, tom. $1, p$. 8.
Dusky, (baie a la NouvelleZélande) moyens de la reconnoitre, tom. 1 , p. 2573 remarques nautiques, $i$ ibid. beaux points de vue qu'offrent les environs de la baie, 264 ; havres, ibid. mouillage, bois, 266 ; relâche, travaux, ibid. étendue de lanfe, 273 ; veaux marins oifeaux, 276 ; recherches des anfes \& des havres de cette baie; ce qu'ils peuvent offirir, ibid. humidité, brouillard; fingularité de l'athmofphere, explication, 282 ; poiffons, 283 ; pluies abondantes, 284 ; excurfion pour reconnoitre l'ifle \& les rochers qui font à l'entrée de la baie, 292; multitude de veaux marins; defcription, ibid. nuit paffée à l'air, 295 ; multitude innombrable de péterels, ibid. excurfion à l'anfe des Oies, 296 ; il ne paroît pas y avoird'animaux carnivores dans cette baie, 298 ; grande chaffe de canards,
ibid. obfervationsfur l'intérieur du pays, nouvelles excurfions, beaux points de vue, 305 \& Juiv. feconde nuitpaffée en plein air, 306; defcription dun lac, 309 ; chaffe aux veaux marins, utilité de ces veaux 316 ; promenade à une montagne, obfervations fur l'étatdu pays, 317 ; multitude d'arbres \& de ronces, dangers de la route, ibid. oies dépofées à la baie Dusky, 319 ; excurfion pourreconnoîtreun bras de mer, 320 ; plantations qu'y font les Anglois, 321 ; changemens opérés en peu de tems par les Anglois fur ce coin de terre fauvage, $322 \mathcal{E}$ fuiv. navigtion par le fond de cette baie, différens appareillages \& différens mouillages, 320 Eु fuiv. defcription de cette partie de la Nouvelle-Zélande, 329 ; mauvaife nuit pafféc au milieu des bois en plein air, 33 I \& fuiv. remarques nautiques fur cette partie de la côte, 332 ; nouvelle excurfion dans ces parages,

## 334

 T A B L E334; inftructions pour entrer dans la baie Dusky \& pour en fortir; defcription du pays voifin, de fes productions \& de fes habitans; obfervationsaftronomiques \& nautiques, 337 Ef fuiv. beau bois de cette partie de la Nouvelle-Zélande, 345 ; multitude de lianes, ronces \& buiffons, ibid. combien les oifeaux y font peu fauvages, ibid. fol, mouffe, fougere, poiffons, canards; defcription des canards \& des oifeaux, 346. Y a-t-il des quadrupedes à la Nou-velle-Zélande? 353 ; infectes, pluies continuelles, 354; defcription des fapinettes, 357 ; ufages \& coutumes des habitans de cette partie de la Nouvelle-Zélande, 359 ; bonne intelligence qui regne entr'eux, ibid.voy. Canaldela ReineCharlotte \& Nouvelle-Zé lande.

## E

Eau frîache; bons effets qu'elle produit, tom. 1 p. 63 , $\mathcal{E}$ paflim.

Eddyftone, (tourd') fitua; tion des gardes qui y font, tom. I , p. Io; mouvement de cette tour, 11 .
Efpagnols, (vaiffeaux) qui ne veulent pas répondre aux queftions des Anglois, tom. I , p. 14 .
Efprit, ( terre auftrale du S.) découverte, reconnoiffance, afpect, tom. 4, p. $38 \rho$; remarques nautiques, ibid. arrivée des Indiens, 386; portrait des Infulaires, $i b$. afpect de la côte, 387 ; fuite de la navigation le long des côtes, 388 E Giviv. arrivée de plufieurs pirogues, préferis, 389 ; langue, 390; parure, ibid. débarquement d'une chaloupe; remarques fur la contrée, 392 ; la côte illuminée de feux la nuit, ibid. remarques fur ce gu'en dit Quiros, 393 ; beauté du pays, defcription, remarques géographiques \& nautiques, 395 ; autre alpect de la côte, habitans, 398 ; départ de la terre duS. Efprit, navigation, 400; yoy. les nouvelles Hébrides.
Etats, (terre des) afpect, re-
levemens, tom. $5, p .222$; obfervations nautiques, $i b$. le vaiffeau mouille devant la côte, 224 ; des inles qui font en travers de la terre des Etats, 22 ; ; débarquement, chaffe, veaux marins, ibid. obfervations fur Ies phoques \& les veaux marins; defcription, \&c. 226 Ef fuiv. productions, 230; oifeaux, 232 ; débarquement fur une desifles, defcription du pays, 233 ; oifeaux nouveaux, pinguins, 235 ; le docteurSparmann attaqué par un ours de mer, 237 ; excurfion fur la terre des Etats, 238 ; obfervations nautiques, 239 ; autre excurfion fur une des ifles, obfervations géographiques \& nautiques, defcription des ifles près de la terre des Etats, \& des animax qu'on y trouve, 245 Eु fuiv, courans, 249 ; animaux, 255 ; rafraîchiffemens qu'on peut s'y procurer, ibid.

> F.

Fayal, (ille de) relâche fur cette ille, tom. $6, P .50$;
débarquement, defcription de la ville, du pays, 32 ; remarques furl'adminiftration portugaife, 34 ; converfation avec une femme intéreffante, ibid. productions, état dela culture, 35 ; chevaux, 36 ; portrait des Infulaires, vie qu'ils menent, 37 ; beaux points de vue, $3^{8}$; oifeaux, ibid. autres excurfions dans le pays, ibid. état des fciences, 44 ; impôts fur le vin, abus dans le gouvernement, ibid. couvents, 50 ; autre promenade dans le pays; montagne remarquable, 5 I ; volcan, ibid. defcription de la ville, 55 .
Fernando de Noronho; recherche de lifle, fa pofition, tom. $6, p .17$; afpect de la terre, ibid. fortifications, \&c. havre, rades; obfervations géographiques \& nautiques, 20 ; hiftoire de la découverte de cette ifle, 22 ; bois, 23.
Feu, ( terre de) découverte, afpect, \&c. tom. 5 p. 156 , remarques fur la navigation, 157 ; reconnoiffance

## T A B L E

dela côte, 159 ; navigation le long des côtes; remarques nautiques, \&\&c. 160 ; obfervationsgéographiques ${ }^{161}$ E fuiv. defcription du pays, 165 ; courans, dérive, 167 ; dangers, 169 ,
la Réfolution mouille, 170 ;

* yoy. canal de Noël, climat de la terre de Feu, 218.
Funchiale, (afpect de) defcription de la ville, de fes environs, tom. I , p. 20; fa latitude, \&c. féjour, 39.
Furneaux, (ifle) defcription, tom. I , p. 490; obfervations fur les ifles-baffes \& à moitié fubmergées, ibid. danger de ces illes baffes, 49I ; defcription, ibid. comment elles ont pu fe peupler, 492.


## G.

Géorgie, découverte de cette ine, tom. $5, p .296$; afpect; 270 ; reconnoiffance \& relevement de la côte, 271 ; defcription des ifles des environs, ibid. oifeaux, direction de la côte , 272 ; débarquement, obfervations nautiques; 274 , la contrée
remplie de glaces; obfervaz tions far ces glaces, ibid. defcription du pays, productions, 275 ; veaux marins, phoques, 275 ; defcription, \&c. 277 ; gros pinguins, defcription, 278 ; oifeaux de terre, 279 ; relevemens du refte de la côte, $28 \mathrm{I}, \mathcal{E}$ fuiv. obfervations fur cette terre, 286 ; giffement, pofition, étendue, ibid. elle eft inacceffible la plus grande partie de l'année, 288 ; rochers dangereux danslesenvirons,291; obfervations fur les terres qui font habitables, 294 ; uneraced'hommes ne pourroit pas fe perpétuer à la Nouvelle-Géorgie, 295; climat, \&c. ibid.
Gilbert (ille) découverte, pofition, tom. $5, p .164$.
Glace, (ifles de) à quellelatitude trouvées; quelle eft leur érendue; ce qui les fait mouvoir; fi elles fe forment dans la mer, tome I , p. 151; (afin quele lecteur puifle voir, s'il le veut, d'un même coup d'œil, on indiquera tous les endroits

## DES MATIERES.

où il en eff parlé dans ce voyage), $p .154,157,163$ Ef fiiv. 168 ; danger desnavigateurs au milieu des glaces, 169 ; combien les glaces durent dans l'hémif phere auftral, I70; couleur des montagnes $\&$ des ifles de glace, effet de la réflexion, 1733 ; quelle eft la dureté de ces glaces, 177 ; rigueur du climat au milieu des glaces pendant l'été, ib. formes différentes des glaces, 178 ; fauffes conjectures fur ces glaces, 184 ; bancs de glaces, 18 ; ; dangers que coururent les vaif. feaux au milieu des glaces, 187 ; dérive des bancs, \& des montagnes de glace, I91; effets de la glace fur les manduvves \& les cordages, Ig2; M. Cook prend des glaces à bord, pour en tirer de l'eau douce, effets de cette eau, 193 ; multitude d'ifles de glace, 203 ; M. Cook arrêté par la glace pourla premiere fois, 205 ; bruit que caufe le craquement des glaces, 214,229 ; petites mafles qui fe détaTome VI.
chent des grandes maffes de glace, 231 ; renverfement des iflesde glace, 235 ; glaces qui obligent M . Cook derevirer vers le nord pour la feconde fois, 236 , morcellement des glaces, ibid. afpect pittorefque des illes de glaces, 237; mer jon. chée de glaces, 239 ; effet du froid que caufoient les glaces furle corps del'équipage, ${ }^{2} 4 \mathrm{r}$; extrêmelargeur des illes de glace, 244 ; force \& élévation des vagues quife brifent contre les montagnes de glace, 246 ; combien la navigation eft pénible au milieu des glaces, 260 ; différentes latitudes ou on trouve des glaces, $t .3, p .4$; nouvelles glaces, 6 ; multitude d'ifles de glaces, 9 ; dangers au milien des glaces, II ; formes diverfes des glaces, $\mathrm{r}_{3}$; autres glaces, autres dangers, is; différence entre les inles de glaces, 17 ; mer obftruée par les glaces, 19 ; les glaces obligent de nouveau à remettre le cap au nord, 20 ; le vaiffeau enA a

## $33^{8}$

touré de glaces de toute tres inles de glaces, 317 हैं part, 23 ; alped que produit cet multitude de glaces, 27 ; dérive des glaces, ibid. dernieres iffes de glaces de ce côté, 30 ; nonvelles illes de glaces, $4 x$; il n'y a pas des glaces aux mêmes latitudes, cout-au-tour duglobe, ibid. bancs de glaces flottantes, 45, annonces d'une plaine deglaces, 47; 97 collines en dedansd'une plaine deglaces, ibid. montagnes de glaces extraordinaires, $4^{8}$; glaces qui paroiffent, s'étendre jufqu'au pole, 50 ; indices d'une terre au milieu des glaces, ibid, rencontre des glaces flottantes, 5 ; nouvelle ille de glace, tom. 5, p. 300; mer jonchéede glaces, 301 ; obfervationsfur ces glaces, 302; le vaiffeau arrêté par les glaces, 303 ; la plus grande inle de glace vue pendant le voyage, 304; ille de glace d'une forme particuliere, 308 ; autres glaces flottantes, 316 ; obfervation fur la formation des glaces, ibid. \& fuiy, au-
fuiv, obfervation fur la formation des ifles de glaces, 336 ; derniere ille de glaces, 344.
Goefmons, (les) ne font pas des fignes affurés du voifinage de terre, tom. I, $p$. 253.

Goëfmon ou paffe-pierre, quantité prodigieufe deces plantes près dela NouvelleZélande, tom. I , p. 480.
H.

Hébrides, (nouvelles) yoyez
Tanna, \& tout ce qu'onen dit, tom. $4, P .385$ \& fuiv. on y parle des ifles d'Erromango, de Sandwich, d'Apée, de Paoom, d'Ambrym, d'Erroman, d'Annatom, \&c.du pic del'Etoile,SaintBarthelemi, Aurore, Pentecôte, Mallicolo, deShépherd, Trois Collines, Immer, Tanna, \&c. voy.l'ifle des Lépreux, defcription générale de toutes ces illes, $f .4 \circ 1 \mathcal{E}$ filiv. obfervations aftronomiques, nautiques, \&c. $412 \mathcal{E}$ fuiv.
Hélene (Sainte) (relâche dे)
Hemi

phe

> Hind

 Hiron

[^8] laforlaces, de gla-

## DES MATIERES.

## som. $5, p .402$; defrription <br> oifeaux fí loin des côtes,

 delaville,du pays, \&c. 403 ; excurfion dans l'intérieur du pays ; defcription, 404; rochers, fol, débris de volcan, 405 ; traitement des efclaves, $4 \circ 8$; Yort des foldats, 409 , chevaux, 410 ; promenadeà la campagne, ibid. bétail, bœeufs, culture, fertilitédu fol, 411 ; amélioration qu'on pourroit y faire, 412; autre promenade dans lintérieur du pays ; deux brames que la compagnie angloife tient en prifon, $415 ;$ bal, remarques fur la population, 416 ; vie des Infulaires, \&c. 418 ; induftrie, $i b i d$. . rafraichiffemens, 419 ; obfervations aftronomiques, ibid. Helix jenthina, difcuffion fur ce coquillage, tom. I, p: 99 . Hemifphere auftral, (différence entre cet ) \& l'hémifphere boréal; tom. I, $p$. 154.Hinchinbrook, (ifle) découverte, afpect, defcription, tom. 4, p. 157.
Hirondelles de mer ; quelles caufes peuvent conduire ces
tom. $\mathrm{I}, \mathrm{p} .65$.
Hollande, ( nouvelle) aucune partie du monde ne mérite lattention des voyageurs autant que cette contrée, tréfors d'hiftoire naturelle qu'elle contient, \&c, tom. I, p. 390.

Horn, (cap de) navigation autour du cap de Horn, à travers le détroit de le Maire; obfervations nautiques, tom. $5, p .212$; oifeaux, 217 ; debbarquement, p. 22 I .

Hottentots, (quelques détails fur les ( tom. 1, p. 129.
Howe, (ifle) découverte, defcription, \&cc. tom. 4, p. 5. Huaheine, (ine) entrée du havre, arrivéedes naturels, tom. 2, p. 179 ; defcription de lifle, reftes d'un volcan, beautédu pays, ibid. $\mathcal{E} f$. les Naturels apportent des cocos, 18 I ; productions, ibid. feconde excurfion à terre, 182 ; prétentions fingulieres de Poréo, 183 ; échanges, trafic, vifite au roi Oréo, dérails du voyage, réception, cérémonie, I84 A. $1 j$

Esfiiv.reconnoiffance touchante, 186 ; préfens mutuels, ibid. Oréo rend une vifite à M. Cook, 187 ; autre promenade dans l'intérieur du pays, 188 ; maniere finguliere de nourrir les chochons, 189 ; femmes qui fe laiffent téter par des chiens \& des cochons; defcription des chiens de ces illes, ibid. vénération de quelques Infulaires pour de certains oifeaux, Igo; portrait des femmes; elles font très-réfervées, 192; excurfion quefait ledocteur Sparmann dans l'intérieur de lifle; bon traitement qu'il reçut des Naturels, 194 ; échanges, Infulaire infolent qu’il fallût punir, 195; M.Sparmann attaqué, I96; générofitéde quelques Infulaires à fon egard, 197; fuites de cette attaque, $198 ;$ alarmes des femmes, 203 ; confiance \& bonté d'Oréo, 205 ; derniers adieux, 206; provifions qu'y prennent les vaiffeaux, 208 ; Omai s'embarque avec les Anglois; fon portrait, ibid.
obfervations fur cet $\operatorname{Infu}-$ laire, 212 \& fuiv. Seconde relâche à Huaheine, tom. 3 , p. 399 ; arrivée des Infulaires, ibid. vifite faite au roi du pays; cérémonies, préfens, 400 ; hiftoire du départ de Poréo, 40 I ; débarquement; excurfion dansle pays, 402 ; domeftique de M. Forfter attaqué, 403 ; réflexion fur le roi de l'ille, 404 ; entrevue avec le roi, ibid. heiva ou comédie, defoription , 406 ; Oréo va à bord avec des prén fens, ibid. différentes excurfions dans la campagne, attaques, $407 ;$ plantations, maifons, \&c. 40y; accueil que fait aux Anglois une famille aimable, 4 II ; expédition de chaffe, 313 ; les Anglois attaqués, origine de la difpute; fuite, 4 I 4 ; hôtellerie ou caravanferai, 416 ; flotte d'Arréoys; Arréoys.comparés aux francsmaçons, 417 ; bandits, 418 ; expédition militaire faite dari's le pays, 420 ; fuite, 421 ; paix rétablie, 423; préfens de la part des chefs,

[^9]prit
dup
pour lesra

[^10]fuiv. Ildephc
tion
p. 20

Inclina plus

$$
p .41
$$

Juan $F_{6}$


Kergueli
vertes
${ }^{5} 4 ;$


Pouvo
P. 128

## DES MATIERES.

425 ; defcription d'un repas du roi, 426 ; heiva, ibid. L. derniers adieux du roi ; réflexions fur ce prince, 428 ; rafraîchiffemens prisàHuaheine, ibid.

## J.

Jago, (Saint) relâche fur cette ifle; rafraîchiffemens qu'y prit M. Cook, defcription du port Praya, inftructions pour les vaiffeaux, avis fur les rafraîchiflemensqu'offre cette ifle, tom. I, p. 47 \&ु fuiv.
Ildephonfe, (Saint) defcription, giffemene, \&c.tom. 5 , p. 207.

Inclinaifon du vaiffeau dunsle plus grand roulis, tom. 4 , p. 4 II.

Juan Fernandès, recherche de cette terre, tom. 3, p. 63 .

> K.

Kerguelin (voyage \& découvertes de M.) tom. 4 , p. I5 $4 ; \mathrm{M}$. Cook cherche les terres qu’il a trouvées fans pouvoir les découvrir, t.I, p.128, EB les Juiv.

Lépreux, ( ifles des) defcription, afpect, bois, arrivée des pirogues, tom. $4, p .87$ portrait des Infulaires, 89 .
Lune, (éclipfe de ) du IIOctobre 1772 , obfervée en mer entre les inles du CapVerd \& le-Cap-de BonneEfpérance, tom. $\mathrm{I}, \mathrm{p} .76$.

## M.

Madere, (afpect des environs de) relâche, tom. I , p. I5, 16 ; excurfion dans lintérieur du pays; divifion \& defcription de l'ifle, Ig; adminiftration, gouvernement; défenfe de lifle; colleges, prêtres, féculiers, population, climat; figure des Infulaires; vie \& nourriture du peuple; oifiveté \& indolencedes Infulaires; produit des terres pour les fermiers; impofitions, caractere des habitans; fol, terrain \& montagnes de lifle; reftes de volcan ; diftribution des eaux ; plantaA a iij

## T A B L E

tions, de quels fruits; productions; manierede battre le bled; vigne, maniere de la cultiver, prix des vins; différentes efpeces de vin; exportation des vins; productions des jardins; ani= maux de Madere ; érat de l'induftrie; oifeaux, ferpens, léfards, poiffons, importation de poiffons, in= fectes, 20 है fuity.
Maire ( détroit de le) navigagation dans le détroit, obfervation, ©c.tom. 5, p. 2 I 2. Mallicolo, (ifle) semarques géographiques; habitans, tom. $4, p .76$; arrivée des pirogaes; recueit des InfuJaires, 96 ; échanges, préfens, traits empoifonnés, portraits des Infulaires, 97 Bf fuiv. gaieté des habitans, plufieurs entrevues avec les Indiens, 100 ; hoftilités, IOI, agilité de ce peuple; langue, parure, ornemens, 103 Ef fuiv, débarquement, accueil, 160 ; échanges, obfervations géographiquies, IO7; arcs, armes, 108 ; foupleffe des organes des Infulaires, 110 ; exfurfion dans
lepays;recherchesd'hiffoire naturelle, III ; précaution contre les Infulaires; alarmes, $\mathrm{II}_{4}$; femmes, portrait des femmes, parure, II6; excurfion dans Yintérieur du pays, II ${ }^{2}$; habitations, plantations, ibid. fruits, ibid. pêche, poiflons, I2I navigation le long de la côte, 123 , mufique, 124 ; excurfion danste pays,ibid. échanges, bonne foi desInfulaires, 126 , pêche de coquillages, 128 , portrait des Infulaires; maniere indécente dont ils portent leur pagne, idid. coutumes fingulieres, 129 ; femmes, parure, ornemens, ibid. atmes, fleches empoifonnécs, $I_{3} \mathrm{r}$; origine de cetterace; langue, frsits, 13,$3 ;$ obfervations géographiques;animanx, 134 ; population, I35; reffemblance des habitans avec ceuxdela Nou-velle-Guinée, $13^{6}$; chmar, obfervation fur la vie quils menent, $\mathrm{I}_{3} 8$; nourriture, coutumes fingulieres, 140 , $\mathrm{I}_{4} \mathrm{I}$; agriculture, induftrie, $\mp 42$; chef, gouvernement,
foife ution alarrtrait II6; érieur tions, ruits, , I 2 I ; de la I24; s,ibid. desInde coait des indé nt leurs les finnmes, bid: aronnécs, e race; obfer-ıes;anilation, des hala Noll= chmar, ie quils riture, es, 140 , aduftrie, ement,

## DES MATIERES.

débarquement ; entrevue avec un chef, 187 ; portrait de ce chef, 188 ; promenade dans lintétieur du pays, defeription, 190 ; détachemens qui vont à terre faire de l'eau \& des échanges, 192; entrevue avec le fils de l'indien tué par les Anglois, ibid. fripponnerie des Infulaires, 193; autre excurfion, ibid. échange, cochons, 194; diminution de la valeur des marchandifes des Anglois, 195 ; recherches d'hiftoire naturelle, 197 ; defcription dufoldu pays, de fesproductions, ibid: bonté\&confiance des Infulaires, 199 ; excurfion pour reconnoître les anfes \& les havres, 203 ; portraits de quelques femmes, ibidd. degréde la civilifation, $20 j$; échanges, marché, réflexions, 206, richeffes en hiftoire naturelle, 207 ; départ des Marquifes; obfervations nautiques, 211 ; defeription des Marquifes, $2 \mathrm{I}_{3}$; remarques nautiques, 214 ; productions, 216 ; racedu peuple, A a iv

## 344

217 , parure, vêtemens, 219, yoy. Aififterdam 218; habitations, 22I; Moififfure dans le bâtiment; groffeur du fruit à pain, caufe, tom. I, p. 45 . ibid. faleté des Infulaires, Montagu, (ifle) découvete, 222 ; forterefles, armes, defcription, afpect, tom.4, 224 ; pirogues, ibid. ani- p. 159 ; arrivéedes Indiens, meaux, 225 ; population, ibid. ibid. bon caractere des In- Montres marines, conftrucfulaires, 226; comparaifon tion de celles qu'on embarde ces peuplesavecles Tai- qua: foin qu'on en eut, tiens, 227 : navigation dan- tom $\mathrm{I}, \mathrm{p} .8$. gereule dans les environs, 229.
N.

Mer illuminée, caufes de ce phénomene, tom. 1, p. 87. Noel, (canal de) la RéfolnMiddelburg, (ille) fa décou- tion y mouille, tom. $5, p$. verte, fon afpect, defcription, tom. 2, p. 290 : arrivée desIndiensà bord, 291: débarquement, defcription, cérémonial, 296: mufique, 298 : repas, 299 : promenade dans la campagne, 302: phyfronomie du peuple, parure, \&ic. 305 : meubles, armes, \&c. 307 : $7 \quad$ nautiques, $179:$ rigueur du échanges, maladie, 310 : climat, deferiptiondu pays: autre excurfion dans l'inté- 181 : oifeaux peu fauvages, rieur du pays, 312 : beauté du pays, ibid. $\mathcal{E}$ fuiv, accueil \&: générofité des Infur $\quad 183$ : oifeaux, productions, laires, 318 ; derniere vifite, adienx, langue du pays $;$ titudedenigauds: comment

## DES MATIERES.

ifs font leurs nids, 188 : Nouvel an, (ifles du) yoyez Oies defription, 189 : arr- Terre des Etats. rivée des Naturels du pays: portrait, 193 : entrvue avec eux, ibid. femmes, parure, vêtemens, 195 : enfans nuds 196: armes, ibid. pirogues, maniere de fe nourrir \& de fe préferver du froid, 197 : carácere de ce peuple, langue, mifere de la nation, x99: obfervation fur les alimens dont elle fe nourrit, 201 (état de civilifation, 202: faleté, puanteur, 203: chaffes, excurfions par eau, 206: autre entrevue avec les Naturels, ibid. rafraîchiffemens qu'on y peut prendre; avis aux navigateurs, 208 : oifeaux, 209 : les Sauvages menent une vie ambulante, 2 ro: productions végétales, ibid.direction de la côte, \&c. 212.

Norfolk, (ifle) découverte, fituation, defcente à terre, productions, érat du fol,, t. 5 , p. 82: oifeaux, fources d'eau douce, 84 ; chou, poiffons, 85 : relevemens de la côte, 87 .

Oies, (ifle des) relevement; pofition, oies, \&c. tom 5 , p. 19 r: débarquement, defcription du pays, $i b i d$.
Oifeaux particuliers vus pendant ce voyage, tom $I$, p. $73,82,147,156,160$, $167,176,203,207,224$, ibid. 229, 252, 457, $4^{85}$ : tom. $2, p .43$ 6: tom. $3, p$. 2, 5, 9, 18, 21, ibid. 31 , $35,43,50,57,66,68$ $\mathcal{E}^{\mathcal{E}}$ paflim, dans tout le voyage.
Ortegal, (cap) état pu pays des environs, tom $\mathrm{I}, p . \mathrm{II}$.
P.

Pallifer, (ifle) découverte, defcription, remarques, $t .3$, p, 249 है fuiv.
Palmerffon, (ifle) découverte, afpet, defcription, tom. 4 , p.6.

Pâques, (ifle de) découverte, afpect, tom $3, p .69$ : fa latitude, \&c. 75 : vue de la

## 346 T A B L E

terre, 76 : arrivée d'une pirogue, cérémonie, entrevue, 77 : une chaloupe envoyée à terre, empreflement des Infulaires, 8 I : portrait d'un-Indien ansené a bord, 82 : fa furprife, fa frayeur, \&cc. $8_{3}$ : colonnes noires d'une grandeur extraordinaire, 84 : reffemblance deliflle depâquesà la Nouvelle-Zélande, 85 : débarquement, vol, \&cc. 86 Ef fuiv. nature du pays, ftatues, 88 : accueil qu'on fit aux Anglois, defcription du pays, 90 : armes, ibid. parure, vêtemens, $9 \mathrm{~L}:$ excurfion dans Pintérieur des terres, productions, 94 : deficription des ftatues, 95 : arbriffeau, le pays peu peuplé, 97 : cabanes, 98 : autres habitations, 100 : bananiers, cannes à fucre, peu d'eau, ror: peu de femmes, 102 : plantes, échanges, ibid. affurance d'un chef, $\mathrm{IO}_{4}$ : céleri, plantes, 105 : excurfion danslifle, obftacles qu'oppofent les Naturels, 106 : hofpitalité, $1 \circ 7$ : recon-
noiffance de la conitrée; 109 : cérémonies, entrevues, 110 : defcription des. plate-formes, 111 : plantations, 112 : générofité des Infulaires, \&c. ibid. entrevue avec le roi, 114 : faleté des Infulaires, 116 : multitude de ftatues, 117 : poinc d'eau douce, 118 : fuire de Pexcurfion, ing: defcription d'une colline, ibid. débris de volcan, 121: armes, 122: eau minéralifée, plantes, animaux, 124 : accueilau débarquement, 125 : économie rurale, 12 :6:rromperie des Naturels, 127: échanges, 128 : bois odorans, ibid: étonnement des. Infulaires à la vue du vaiffeau, 13 I: lubricitéextraodinaire d'une femme, ibid. vifite de quelques familles, 132 : bonté des Natutels, 133 : defcription de lifle, 134: de pea de reffource aux marins, 135 : productions, 136 : remarquesnautiques, ${ }^{1} 37$ : ftérilité de lifle, mifere des Infulaires, 13,9: population, réflexions fur leur origine, $140 ; \mathrm{pe}$ -

- Hiefled biss, pe des hon ibid. ha 14): $:$ an 147: P? 149: At fo: ré numen fexior defem detas tils, ii Jaires, mat, Pinguin p. 17 s'éloi ils ur nage Peterel p. $\mathrm{I}^{-}$ conf

tion

> Penteci
defer popu
obfer
ques Picherl Pins, ( afpe

## DES MATIERES.

-titeffe de la race, I4I: habits, parure, 142 : jaloufie des hommes, 144 : armes, ibid. habitations, meubles,

- 145 : amufemens, pirogues, 147 : plantations, religion, 149 : ftatues, plate-formes, 150 : réflexions fur ces mo-- numens, 154 EG fuiv. réflexions fur le petit nombre de femmes, I5 6 : multitude de tas de pierres, 158 : outils, ibid. mifere des Infulaires, 159 : chaleur du climat, ibid.
Pinguins, defcription, tom. I, p. 17.9, 183 : jufqu'ou ils s'éloignent de terre, fontils une indication du voifinage de la terre? 186.
Péterels, defcription, tom. I, p.179: sils vivent un tems confidérable fans prendre d'alimens : autre defcription, 186.
Pentecôte, (ifle de la ) afpect, defcription, tom. 4. p. 9 : population, plantations, obfervations géographiques \& nautiques, 92.
Picherfgill, (ifle) $\nu$. Géorgie Pins, (ifle des) déconverte, afpeet de la côte, releve-
ment, tom. s, p. 5 I \& fuiv. chaîne de brifans, 53 : le vaiffeau mouille devant l'ifle, 57 : def cente fur lifle, gros pins, \&c.ibid. productions de l'ifle de la Botaniquequi fetrouve dans lesenvirons, 60 : excellent bois de conftruction, 62 .
Pitcairn, (ifle) fa longitude mal déterminée, tom. I, p. 479.

Poiffons volans, defcription de leur vol, p. 4 I : autres poiffons plus finguliers, $p$. $70,74,78,8 \mathrm{r}, 163$, 326, 455, paffin dans tout le voyage.
Pyltart, (ifle) fa découverte, fa pofition, tom. 2, p. 419.

## R.

Réfolution, danger que coure la Réfolution dans la rade de Plimouth, tom. I , P. 7 : pourquoila Refolution a eut beaucoup moins de fcorbutiques que l'A venture, 475 : ille de la Réfolution, $p .487$ : féparation des deux vaiffeaux, où elle arriva, tom. 1, p. 226.

## $348 \quad$ T A B L E

Rotterdam, (ifle) découverte, afpect de la côte, arrivée des pirogues, tom. $4, p .24$, yoy. Anamocka.

## S.

Sandwich, (ifle ) découverte, defcription, afpect, \&c. tom. 4 , p. 158.
Sandwich, (terre de) découverte, afpect, reconnoiffance, \&c. tom. 5, p. 306 : obfervationsgéographiques \& nautiques, glaces fur les côtes, rigueur du climat, 308 : navigation le long des côtes, afpect horrible, $311: M$. Cook croit que la terre de Sandwich eft la pointe d'un continent, qui fe prolonge vers le pole, 316: obfervation furla formation des glaces, ibid.
Sapin, (Spruce) biere faite avec fes branches ou fes feuilles, tom. I, p. 267 .
Saunder, (ifle) yoy. terre de Sandwich.
Sauvage, (ifle) découverte, defcription, tom. 4, p. 7 : débarquement, accueil des Sauvages, 9 : attaque, 11 :
fecond débarquement, defcription, pirogues, 12 : férocité des Infulaires, fufillade, 14 : état du pays, 16 : productions, ibid. obfervation fur les inles baffes, culture, habitans, 17.
Scorbut, tom. 1, p. 174, 258 : des brebis \& des béliers attaqués de fcorbut, 268 : plus dangereux dans les climats chauds que dans les climats froids, 26, Eै paffim dans tout le voyage.
S. Sébaftien, (golfe) on le recherche fans pouvoir le trouver, tom. $5, p .167$.
Shag, (ifle) ou des Nigauds; découverte, defcription, tom. $5 \cdot p .186$ : multitude de nigauds, 187 .
Shepherd, (ifles) afpect, defcription, tom. $4, p .150$ : navigationdangereufe, 154 . Surville, (voyage \& découverte de M. de) tom. 5 , p. 391.

$\qquad$

$\qquad$

$$
\mathrm{T}
$$

Taïti, afpect de cette ifle, t.2, p. I: quels navigateurs y ont abordé, 2 : charmans
poir
piro
céré figu ibid.

## tend

 cher fulai glois fanc
pren glois lear chal \& ne

## coch

 chef defe: men che naul plos ger, Nath $\operatorname{des} A$ dans
rels;



clima
al lai

## DES MATIERES.

points devue, 5 : arrivéedes pirogues près du vaifleau, cérémonies, 7 : échange, figure des Naturels, parure, ibid. Ef fuiv. marques de tendreffé, careffes, épanchemens d'amitiéqueles infulaires prodiguentaux Anglois à bord, I I ; complaifance des Naturels pour apprendreleurlangueaux Anglois, ibid. obfervations fur leur langue, 12 : une des chaloupes defcend à terre, \& ne peut pas acheter des cochons, $\mathbf{I} 3$ : arrivée d'un chef \& de trois femmes, defcription, ibid. événemens, 15 : le vaiffeau touche fur les récifs, danger de naufrage, ibid. moyens employés pour fortir de danger, 17 : infenfibilité des Naturelspendantla détreffe des Anglois, 19 : mouillage dans la baic d'Ö̈tipiha, le vaiffeau feremplit de Naturels; préfens, échanges, embraffemens, reconnoiffance, \&c. 20 Ef fiiv. vol, tromperie, 2 I : chaleur du climat, 22 : débarquement à l'aiguade ; complaifance
des Taïtiennes pourles matelots, 23 : extrême jeuneffe dequelques-unes des proftituées, ibid. funeftes effers d'un libertinage fi prématuré, ibid. ivreffe ou ces femmesjettent les matelots, 24 : leur agilité au milieu des flots, ibid. bonté des Naturelsenversun détachement qui étoit à terre, 26 : cimetiere ou temple, def cription, 27 : marchés, difficulté d'acheter des cochons, 28 :excurfion dans l'intérieur du pays, fa beauté, 29 : charmes des plantations, leur fertilité, 30 :agrément des cabanes, ibid. defcription des maifons, 3 I : vie des Infulaires; accueil qu'ils font aux Anglois, 33 :rencontredes miniftres de Dieu, 35 : vol, petit combat, 36 : nouvelle excurfion dans l'intérieur du pays; les Naturels demandent des nouvelles de Tupia, 38 : Toutaha, lun des rois de lifle, tué; le roi actuel, ibid. recherches de botanique, defeription de la beauté du pays, 40 : ren-

## $35^{\circ}$

## T A B L E

contre de femmes qui fabriquoient leséroffes du pays, détails, ibid. accueil que fait aux Anglois un homme alfis devant fa cabane; déjeûné, 43 : promenades dans l'interieut du pays, les Naturels n'en font pas trop contens, 44 : combien peu d'animaux dans lifle, 46 : multitude de rats, ibid. autre excurfion dans l'intérieur du pays; ufage de porter les ongles longs, 49: rencontre de plufieurs femmes intéreffantes, 50 : vol d'un fufil, juftice que les Naturels font rendre aux Anglois, 51 : fupercherie d'un des chefs, 52 : nouvelle excurfion, nouvelle defcription du pays, 93 : empteffement des Naturels autour des Anglois, 55 : déjeûnéqu'ils leur fervent, 57 : précautions que prennent les Anglois, ibid. beauté du pays, defcription, 59 : hofpitalité, accueil, mours patriarchales, 61 : mufique, 63 : furprifedes Naturelsenvoy ant M. Hodges deffiner, 64 :
queftions que propofe int vieillard, 65 : fuire de l'excurfion, defcription du pays, $66:$ rencontre d'un cimetiere, defcription, ibid. fecond cimetiere, renciontre d'un chef, indolence \& gourmandife de ce chef, 69 e fuiz, arrivée dans une cabane tres-propre accueil, $73:$ des Taitiens couchent a bord, 74 : nouvelle de l'arrivée d'un vaiffeau européen à Tairi, 76 : entrevue avec le roi, cérémonie, 79 : M. Cook va parler au prinice, détails, ibid, queftions, promefles \& préfens de la part de ce monarque, 80 : marque de refpectque montroit le peuple, 81 : portrait de ce prince, $\delta_{2}$ : fa parure, fa fuite, fon maintien, fon affabilité, \&c. 84 : ordre obfervéautour de lui ; ibid. promenade que font les Anglois avec ce monarque, dérails, ibid. queftions fingulieres qu'on propofe aux Anglois fur leurs dieux, 86: étonnement du roi à la vue d'une montre ; amu-

## DES MATIERES.

fement qu'elle lui procuroit, 87 : plaifir qu'il goûte en entendant une cornemufe, 88 : actes de puérilité, ibid. goût des Infulaires pour les verroteries, 89 : réflexions fur le bonheur des Taitiens, 90: refte de volcan, 92 : réflexion fur le regne minéral de cette ifle, 94: navigation le long des côtes de lifle, afpect, defcription, ibid. le roi préfide aux échanges, 96 : deux chefs vont dîner à bord, préfens , ibid. I'un d'eux avoit donné Aoutourou à M. de Bongainville, \& il n'en demande pas des nouvelles, 98 : afpect de la PointeVénus; defcription du diffrict de Matavai, 99 : frayeur des Infulaires, 100 arrivée des Taitiens, reconnoiffance touchante, fuite du roi, 10I: échanges, marques d'amitié, 102 : effet de la nuit fur un beau payfage, 103 nuit agréable, ibid. bon naturel
des Taitiens, 104 : M. Cook \& fa fuite vont chercher le roi à Oparré, 107 : on eft obligé de chaffer quelques Naturels d'une chaloupe, ibid. defcription du voyage, ibid. entrevue avec Otoo : cérémonies, dérail, rog: fon portrait, timidité de fon caratere, IIO: empreffement de la populace autour des Anglois, ibid. dureté des miniftres du prince, III : les princefles du fang royal lairfent croître leurs cheveux, II2 : parure, ajuftement des femmes, ibid. tous les fujets fe découvrent les épaules devant le roi, ibid. careffes \& follicitations des Naturels, 113 : préfens que font les femmes aux Anglois, 115 : arrivée du pere du roi, fon portrait, 117 : fingularité de la, conftitution du pays, qui transfere toute lantorité à un enfant même au berceau, ibid. nouvelle excurfion dans le

## T A B L E

pays, 119: poiffons que le roi envoie aux Anglois, ibid. le roi \& fon cortége montent fur le bord des Anglois, 120 : timidité, défiance du prince, ibid. ce que fit le prisce à bord, 121 : le roi eft ramené à terre, 12I : rencontre d'une femme intéreflante, 123 : générofité d'un Taitien, 124 : proftituées qui couchent à bord, infame débauche, ibid. nouvelle vifite que fait $\mathrm{Otoo}^{2} 127$ : refpect des Infulaires dès qu'ils apperçoivent le roi, ibid. marques de refpect que donnent les Taitiennes à la foeur du roí, 128 : M. Cook \& fa fuite fe rendent à Oparré auprès du roi, frayeur que lui caufe un fabre, 129 : théatre, piece jouée, fujet, habillement d'une actrice, $13^{\circ}$ : excurfion dans l'intérieur du pays, I3I: propreté des Infulaires, 132 : efprit, bon caractere d'une jeune Taitienne, 133 : planta-
tions, comment arrofécs 135 : dîné parmi les Na turels, 137 : retour au rivage, 138 : obfervations fur les Naturels qu'on rencontra pendant cette promenade, ibid. alarme, caufe de cette alarme, 140 : effet de cette alarme fur le roi, 142 : préfens mutuels, adieux, 143 , excurfion dans lintérieur du pays, effet du tumulte de la nuit, ibid. effets que-produifent fur les poifons, les feuilles du barring tonia, 146 : agilité, 147 : excurfion au haut d'une colline, 148 : point de vue, defcription, I49: générofité \& bonté des Infulaires, 152 : les Anglois macés par des jeînes filles, dînent dans une des maifons du pays, I54 : teinture rouge, 157 : rencontre d'Obéréa, fituation dans laquelle on trouva cette prínceffe, 159 : curiofité indécente de la maitreffe d'un des chefs,
$161:$ chef nc ibid. cé liere, ib Potatory de Polat $\mathrm{fe} ; \mathrm{fa} \mathrm{f}$ naire, I Iffulaire demande arec le: attendri menk. d obferval fur Tai 167: de la ibid. b tiens, du pen vations vénérie Taiti, pagnol ii, 266 la mala 268: et ${ }^{269}$, rat leor qua res fré bonheur res, 27 mains,

## DES MATIERES.

16 I : entrevue avec un chef nommé Potatow, ibid. cérémonie particuliere, ibid. portrait de Potatow, 163 : portrait de Polatéhéra fon époufe; fa ftature extraordinaire, 164 : adieux, des Infulaires, 165 : Poréo demande a s'embarquer avec les Anglois, fon attendriffement au moment, du départ, 165 : obfervations générales fur Taiti \& les habitans, 167: navigation le long de la côte, defcription, ibid. bonheur des Taïtiens, 169 : fimplicité du peuple, 170 : obfervations fur la maladie vénérienne répandue à Taiti, 175 : vaiffeau efpagnol qui relâcheà Taíti, 266 , oblervation fur la maladie vénérienne, 268 : état actuel de lifle, 269 , rareté des cochons, lear qualité, 27 I : guerres fréquentes, 273 : bonheur de ces Infulaires, 274 : facrifices humains, 275 : liqueur Tome VI.
enivrante, 278 : obfervations fur la chafteté des femmes din pays, 279 : defir de tout l "équipage d'aborder à Taiti, tom. 3, p. 252 , découverte, afpeet, 253 : arrivée des Infulaires, 255 : le vaiffeau y mouille une feconde fois, ibid. débarquement, échange, promenade, 256 , defcription du pays, $257=$ Oédidée montre une grande prédilection pour Taiti : 258 : careffes des Taítiennes, ibid. débauches des matelots, 259 , filles de joie a Taiti, ibid. excurfions dans lifle, accueil des Infulaires, 26 r : échanges, ibid. nouvelles débauches des matelots, 263 : arrivée du roi $O$-too \& de fa fuite, entrevue, defoription, ibid. feconde vifite du roi; fa paffion, ainf que celle de fes Tujets pour les plumes rouges, 265 : vifite de Potatow, de fa concubine \& de fa femme, B b
ibid. progrès qu'avoit Taitiens refufent de fait liffe depuis la premiere relâche, $267:$ multitude de cochons, ibid. flotte confidérable, defcription; M. Cook va faire une vifite au roi, entrevue, accueil, 268 $\mathcal{B}$ fuiv. vêtemens des guerriers, 272 : avec combien peu d'outils ils produifent de grands ouvrages, 277 : obfervations fur lAmiral qui commandoit cette flotte, 280: mouvement de la flotte, ibid. fa deffination, ibid. frayeur du roi, 281 : beauté pittorefque du pays, ${ }^{28} 3:$ le roi de Taíti \& l'Amiral de la flotte vont au vaiffeau, 285 : étonnement de l'Amiral, 287 : ce qu'ils firent liun \& l'autre, à bord, 288 : échanges, empreffement des Naturels pour les plumes rouges, un chef offre fa femme au capitaine, 290 : defcription de lhabit du principal perfonnage du deuil, 29 r : les
croire les merveilles que leur raconte Oédidée, 299 : nouvelle vifite de la part du roi de lifle \& de l'Amiral, $30 \mathrm{I}: \mathrm{vol}$, punition, effet de ce vol, 303 , E fuiv. promenade faite avec l'Amiral fur fa pirogue, 305 , repas que donne PAmiral, 306 : excurfion à une montagne, récit, 307: defcription, beauté du pays, 309 : faits finguliers far les débauches des matelots avec les Taitiennes, 3 II: manceluvres des pirogues de guerre, 313 : pefanteur des habits des guerriers, 314 : entrevue avec un chef qui demande des nouvelles de M. de Bougainville, 315 : prélens, 3 16: excurfion dans la vallée de Matavai, 317 : hofpitalité, charmes du pays, 319 : colonnes de balales, productions minérales, \&c. 320 : defcription d'une cafcade, 323 : Oédidée fe marie \&
amen
fent de eilles que Oédidée, vifire de de lifle \& OI : vol, de cevol, romenade miral fur 55, repas P'Amiral, on à une cit, 307 beauté du aits fingudébauches rec les Tai. : mancourogues de : pefanteur guerriers, e avec un mande des I. de Bou: : préens, on dans la avai, 317 : harmes du colonnes de luations mi320 : dele calcade, e fe marie \&

## DES MATIERES

amene fa femme à bord, 324 : Taitiens qui veulent s'embarquer avee les Anglois, 325 : nouvelles excurfions dans le pays, 328 : autre vifite de la part du roi; ;autre promenade dans l'intérieur du pays, $32 \xi$ : prince da fang royal qui pafle la nait à bord, ibid. hiftoire des révolutions de Taiti, hiftoire d'Obéréa, ibid. EZ fuiv. état de la famille royale, 334 : vol cominis par la foeur du roi, qui eft accufée auffi de débauche, 337 : nouvelle entrevue avec la famille royale, $33^{8}$ : vol d'un fufil, fes fuites, 339 : pirogues: faifies, 34 I : alarmes, 347: paix faite avec 0 . too, vifite de fes chantiers, 348 : arrivée du roi avec beaucoup de préfens, $350:$ canons tirés devant le roí, 351 : Taitiens, combien empreffés de voler, ibid. réflexions fur lear penchant au vol, 352 :pré-
fens de l'Amiral \& d'O. béréa, 355 : portrait d' $O$. bérea, 356 : arrivée d'Otoo,357: caractere d'Ódidée, qui fe décide à refter a Taíri, 358 : vifite de la plupart des principaux perfonnages de liffle, 362 : réflexions fur l'armement de la flotte Taitienne, revue navale, $3^{63}$ \&ु fuive defcription de cette flotte, 365 : comparaifon de la marine des Taitiens avec celle des Grecs, ' 367 : préfens de l'Amiral, bonté de ce Taitien, 361 ; derniers adieux du roi \& de fón premier miniftre, ibid. le roi engage M. Forfter \& M. Hodges, à refter à Taïti, 373 : Anglois qui s'echappe pour refter dans lifle, 373 : réflexions fur ce fuyard qui vouloit s'établif à Taiti, 374 : comparaifon du borheur des Taitiens avec celuí du baspeuple de l'Europe, 375: départ de Taiti, 38 i :

356 T A B L E
progrès de la culture \& de linduftrie des Taïtiens, ibid. cochons, 382 : réflexions fur le roi O.too, ibid. remarques fur l'expédition navale, 384 :état de la flotte, \&c. calculs fur la population, ${ }^{3} 87$ Eु fuiv. divifion, gouvernement, adminiftration de lifle, 390 : cour du roi, 391 : mariages, ptéjugés fur les diftinctions du rang, 393, origine des fociétés de débauches, appellées $A r$ réoys, ibid. marchandifes qu'y doivent porter les navigateurs, 394 : chevres, moutons qu'on y a laiffés, ibid. Taïtienne qui s'embarque fecrétement pour Huaheine, 397.
Tanna (ille ) découverte, defcription, afpect, tom. $4, p$. 168 : navigation le long des côtes, 172 : tentative infructuenfe pour débarquer, 174 : mouil-

- lisge, arrivée des Infu-
-2sc haires, accueil , 177 : en-
© Irevue avec les habitans,
débarquement, cérémonie, accueil, perfidie, hoftilités, fuites, \&c. 178 \& fiiiv. meurtres, I8 I: obfervations fur ces meurtres, 183 : reconciliation, 186 : portrait des Infulaires, de quelle race, 187 : obfervations géographiques \& nautiques, ibid. volcan, defcription, 190 : afpea du pays, 191 : reception que les Infulaires font aux Anglois, 193 : hof tilités, effet du canon fur les Indiens, 196 : pirogues, ibid. vol, fuites de ce vol, 197 : traitt de courage, ibid. bonté des Infulaires, 199 : portrait des Infulaires, parure, langue, \&c. 200 : defcription du mouillage, 203 : hoftilités, attaques de la part des Infulaires, 205: arrivée des Infulaires, à bord. ibid. vol, fuites, 207 : débarquement, pieges, accueil, 208 : bravades, coups de fufil, combat, 210 , préfens, ibid, excurfion,


## DES MATIERES.

cérémo perfidie, es, \&c. neurtres, ns fur ces reconciportrait de quelle ervations \& nautican, def: alpea reception ires font 93 : hof. canon fur 6 : piro1, fuites : traitt de bonté des : portrait , parure, 00 : defouillage, attaques Infulaires, es Infulaibid. vol, débarque, accueil, $s$, coups at, 210 , excurfion,

- dans le pays, 212 : f - entrevue avec les Infuconde defcente à terre, laires, 246 : hof pitalité : 214 : promenade dans lintérieur du pays, ibid. nouvelle defcente a terre, accueil des Naturels, 216 : liaifon avec les Infulaires, 218 : cérémonial, politeffe, ibid. bateaux envoyés à terre, ce qu'on ci) fait a ceux qui les mon-- toient, 217 : excurfion dans le pays, état de la contrée, defaription Tilibid. E. fuiv hof pitalité, cérémonies, accueil - 221 : femmes, 222 : : nouveau débarquement, : accueil , 223 \%: autre - courfe dans le pays, 2925 : intelligence partiY culiere diun des indiens an 226 : les Naturels s'opox pofent aux excurfions 2m Anglois, $238:$ an. . rropophagie, circoncifion, 230 : promienade - dans lintérieur de linle, - ibid. réconciliation avec 35 les Infulaires, 235 : nou-- velle defcente al terre, c. 236 : langue des Infilai-- 2res, 239: volcan, 24I :
échanges, 247 : entrevues differentes avee les Indiens, 248 : nouvelles preuves d'antropophagie, 250 : chant religieux, ibid. les Naturels s'oppofent à l'entrée des Anglois dans lintérieur du pays, 25 I : hofpitalité, rencontre d'une famille aimable, beauté du pays, 254 : habitations, cabanes, ibid. entrevues touchantes, 257 : bónté des Infulaires, cocotiers, 258 : voyage à une des folfaterras, defcription du pays, 260 : nouvelle excurfion dans l'intérieur du pays, $266=$ poiffons vénéneux, 268 : G Juiv. nouvelles promenades dans le pays, 270 : obfervations fur Pantropophagie, 275 : adreffe des Infulaires de Tanna, 276 : mufique des Naturels, 278 : caractere des Infulaires, 279: nouvelle defcente à terre, 282 : converfaBb iij
tion, chant, 283 : entrevue avec les femmes, portrait, 285 : parure, ornemens, ibid. attachement paternel, 287 : différens exercices, adrefle des Infulaires, ibid. tumeur à la paupiere, 288 : voyage au volcan, 290 : defcription, 291: rencontre des Infulaires, 293 : les Infulaires accufés de pédéraftie, 297 : autre excurfion dans le pays, 298 : rencontre d'un mort, 299: ufages particuliers, 300 : defcription du pays; 303: recherches d'hiftoire naturelle, 304 : mufcades, zibid. plantations, \&c. 305 : afpeet, point de vue, ibid. les Indiens soppofent à la coupe d'un arbre, 308 : vifite a un chef 303 : portrait, vêtemens, 309 : promenade dans lintérieur du pays, gros arbres, \&c. $3^{10}$ : fecours donnés à un Indien qui coupoit des branchages, 314 : l'un des chefs def lifle va
díner à bord, 316 : autres courfes dans les bois, effets, ibid. expériences faites fur une folfaterra, 318 : fources chandes, 319 : remarques fur le volcan, 323 : autres promenades dans l'intérieur du pays, 324 : les Indiens offrent des femmes aux Anglois, 326: coup de fufil tiré fur les Naturels, 327 : meurtre, 328 : différentes excurfions dans le pays, 329 : beaux points de vue, charmes du pays, ibid. bonheur du peuple, $33^{\circ}$ : départ de Tanna, 339 : réflexions fur les obftacles qu'oppoferent les Indiens aux Anglois qui voulurent entrer dans l'intérieur du pays, 340 E. fuiy. rafraichiffemens 342. $\ddagger$ productions, ibid. coquillages, poiffons, animaux, 343 maniere de vivre des Infulaires, 344 : pirogues, $345:$ race du peuple, ibid. portrait, parure, 346 : langue, $34^{8}$ : agidité, adrefle,
caratere combien $35_{1}$ :mal gurer, 3 393 : tor
355 : 356 : a des'enfe paraifon cher ce $F$ qué faifc $361:$ fol \&c. 362 363 : ette tion, $3^{6}$ lorigine \&c. pay ques fur 367 E flique, religion ple, 370 tiques, : dans ces
Thermomer
vations
thermom voyage, pliees qui devoir fuffird ha fait dan cs latitu


## DES MATIERES.

$316: a 4-$ ans les bois, expériences e folfaterra, es chaudes, tques fur $l$ : autres pro. as lintérieut 24 : les In. des femmes , 326: coup ur les Natu. neurtre, 328 : excurfions , 329 : beaus ue, charmes ibid. bon uple, 330 anna, 339 cur les obbtapoferent les (Anglois quí entrer dans iu pays, 340 fraichiffemens uctions, ibid. poiffons, 343 maniere es Infulaire, ues, $345:$ :ace ibid. portrail 46 : langule lité, adrefle,
caractere, 349 : femmes, Thule auftrale, (terre de) combien maltraitées, découverte, afpect, re35 I: maniere de fe défi- connoiffance, \&c. tom. gurer, 392 : vêtemens, 353 : tortues, outils, \&c. Tiookoa, (ifle) déconver355 : arts, induftrie, te defeription, afpea, 356 : armes, maniere Infulaires, tom. 3 , pag: de s'en fervir, 358 : comparaifon de la guerre chez ce peuple avec celle qué faifoient les Grees, 361 : fol, terre, rochers, \&c. $3^{62}$ : gouvernement, 363 : état de la civilifation, 364 : réflexions fur lorigine de la langue, \&c. pays, 366 : remarques fur la civilifation, 367 Ef fuiv. vie domeftique, mufique, 369 : religion, ib. bontédu peuple, 370 : remarques nautiques, 371 : navigation dans ces parages, 373.
Thermometre : les obfer. vations faites avec le thermometre pendant ce voyage, font fi multipliées qu'on n'a pas cru devoir les indiquer; il fuffir d'arvertir qu'on en a fait dans prefque toutes es latitudes.

234 \& fuiv. débarquement, \&cc. 235 : portrait du peuple, excurfion dans le pays, ibid. vey. ifle George; fol, habitations, ${ }_{2}{ }^{8} 8$ : pirogues, ibid. converfation, 239 : armes, ibid. mouvemens d'hoftuilité de la part des Infulaires, ibid. puits, légumes, $24^{\circ}$ : reffources des Infulaires, 241 : réflexions fir les illes baffes à moit ié fubmergées, 244 : giffement, 245.
Tortue, (ille de la) découverte, afpect, débarquement ${ }^{\boldsymbol{T}}$, Infulaires tortue, tom. 3, pag. 47: étendue, population, ibid.
Trombe de mer : defcription, tom $1, p .3^{6} 4$ : danger des Anglois au milieu des trombes, 368 : B b iv

## T A B L E

durée des trombes; réflexion fur ce phénomene \& fur fes caufes, ibid. Ef fuiv.
Van-Diémen, (terre) afpeat de la terre, l'Aventure la cotoie, tom. I, p. 376 : defcription de la côte, remarques nautiques, ibid. une chaloupe débarque à terre; ce qu'y vit le fecond lieutenant qui la montoit; fol, 379 : eaux , 380 : reconnoiffance \& relevement des côtes; lAventure mbuille à un mille de la côte pendant cinq jours, 38 I : afpect du pays, defcription, bois, gomme , obfervations faites à terre fur les animaux, le fol, les forêts, \&c. 384 E Juiv. poiffons, ibid. légumes, 385 : meubles des Naturels trouvés dans des huttes, obfervations fur les habitations des Infulaires, ibid. forme de leurs huttes, remarques fur l'état des Naturels, la vie qu'ils menent, 386 : fuite de la
navigation lc long de la côte, $3^{87}$ : fuite de lafpect, dela terre, ibid. fondes, brifans, dangers de la côte, $3^{89}$ : direction de la côte, ibid. la terre de Van-diémen eff-elle jointe à la côte de la Nou-velle-Hollande? 390.
Vaiffeaux, quels vaiffeaux font plis propres paur les expéditions de découvertes, introduction, pag. 29 G les fuiv. difcuflion fur cette matiere, ibid. la manvaife conftruction des vaiffeaux a empêché ${ }^{\text {jo }}$ jufqu'à préfent; de faire beaucoup de découvertes dans Phémíphere auftrnle, $p$. 32 : caufes de la réuffite du premier voyage de M. Cook, ibid.

Vaifeaux francois, (découvertes des ) qui ont fait derniérement des campagnes au fud du Cap, \&c. tom. I, p. 96. Vents, (les) ne font pas toujours conftans \& réguliers dans la Zone torride, tom. I, p. 68.

## DES MATIERES.

Willis, (ifle) voy. Géorgie.
Uliétéa, (relâche à ) tom. 2, p. 216: arrivée des Infulaires, lerrs préfens, 2.17, defcription du pays, 218 : entrevue avec plufieurs chefs, 219 : hiftoire d'Oponoré, roi de Bolabola, 220 : vifite faite au -roi Oréo, cérémoniầ, portrait da prince, 222 $\mathcal{B}$ fuit. comédie ou heiva, fon fujet, 226 : excurfion fur une des ifles voifines, defcription, 227 : cimetieres, 229: vifites \& préfens de la part des chets du pays; 23 I: autre comédie ou heiva, defcription, 233 : vifite du roi de lifle 238 : infamie des proftituées, 239 : différentes excurfons dans lifle, 240 : repas pris dans la maifon d'un des chefs, 241 : Poréo s'enivre, 245 : autre heiva ou comedie, defcription, 246: timidité \& alarme des Infulaires, -249: entrevue touchante $\therefore$ avec un des chefs, 252 :
voyage a Otaha, 254 : heiva, 255 : convoi funéraire, 257 : derniers adieux, 261 : Oédidée s'embarque avec les Anglois, $263_{3}$ : Seconde relâche à Uliétéa, tom. 3 , p. $43^{1}$ : remarques nautiques, ibid. débarquement, vifite au chef, 432 : cérémonies, accueil, ibid. promenade dans $\ln$ pays, defcription de lá contrée, $433^{\circ}$ foixante-dix pirogues, d'Arréoys, ibid. privileges, membres de cette fociéré, plaifirs qu'ils goûtent, \&c. leurs affemblées, leurs voyages, réflexions, 434 Ȩ fuivantes, débauches des matelots, 443 : hoftpitalité, cimetiere des chiens, ibid. vifite des principaux perfonnages de l'ille, 444 : converfation finguliere d'une des femmes du pays, 445 : comédie, fujet, acteurs, joie, danfe, \&c. $43^{6 \mathcal{G}}$ fuiv. le roi dine à bord, hiftoire qu'il fait, 449 है faiv, excurfionle long de

## 362 $\quad$ T A B L E

la côte, defcription du pays, 45 I : cimetiere, defcription, ibid. vol, fuites de ce vol, alarme répandue parmi le peuple, 452 : nouvelle comédie , 454 : autre comédie, talens d'une danfeufe, 455 : joie \& plaifirs des Arréoys, 457: Oédidée peu accueillia Uliétéa, 458 : voyage à l'extrêmité feptentrionale de lifle, defcription, 460 : repas pris dans une habitation, apprêt d'un cochon, ibid. ufages finguliers a table, 464: defcription d'un Whennoa, 466 : réflexions fur la religion des Infulaires, 467 : nouvelle excurfion fur les collines, 470: fauffe nouvelle fur l'arrivée de quelques vaiffeaux européens, 47 ı $\mathcal{G}$ fuiv.échanges, 473 : docteur du pays, ibid. réflexions fur la religion, 474 : mythologie des Infulaires, $475 \mathcal{E}$ fiiv. offrandes aux dieux, culte, temples, prêtres, 480
$\mathcal{E}$ fuiv. connoiffances géographiques \& aftronomiques, 484 : derniers adieux d'Oréo \& de fa famille, ibid. $\mathcal{B}$ fiuiv. adieux, pleurs d'E्Edidée, 487: obfervations fur fon caractere , 488 : obfervations fur les ifles de la Société, fur les Infulaires, \&c. 490 : provifions qu'on peut y prendre, 482 : gouvernement d'Uliétéa \& d'Otaha, 493 : obfervations nautiques \& aftronomiques, 494: obfervations fur la maladie vénérienne, tom. 4 , pag. $2, \mathcal{E}$ fuiv.
Voyage, (fecond) de Cook, objets de cotte expédition, introduction, $p .9$, différens voyages dans l'hémifphere auftral, antérieurs à celui-ci, leurs découvertes, ibid. pag. 9 , E fuiv. complémens des deux vaiffeaux, chargés de cette feconde expédition, ibid. pag. $23=$ équippement de ces vaiffeaux, anti-fcorbutiques

## DES MATIERES.

dönt on les pourvoit, provifions dont on chargea M. Cook d'examiner la falubrité, ibid. p. 37 , $\mathcal{G}$ fuiv. defcription des différens anti-fcorbutiques qu'on embarqua, ibid. Naturalifte, aftronome \& peintre de payfage, que l'Amirauté envoie avec M. Cook, p. 41 : inftructions données à M. Cook pour la découverte du continent auftral, tom. I, p. 3 E fuiv.

## Z

Zélande, (Nouvelle) recherches d'hiftoire naturelle, tom. I , p. 265 , 21 mauvaife qualité de l'herbe, 268: moyens de 4. tranfporter des moutons dans ce pays, 269 : Naturels, ibid. defcription d'une des pirogues \& de deux huttes des Naturels, 270: obfervations fur le fol, \& fur les les plantes, 272 : peu d'empreffement que montrerent
d'abord les Zélandois à communiquer avec les Anglois, 273 : premiere entrevue, defcription de leur figure, 277 : détails fur cette entrevue, converfation, \&c. ibid. EB fuiv. feconde entrevue, préfens que leur fait M. Cook: ils ne forment qu'une feule famille, détails, 278 : $\mathcal{E}$ fuiv. troifieme entrevue, avec quel foin les Zélandois fe parerent pour recevoir les Anglois, préfens mutuels, 28 I $\mathcal{G}$ fuiv. combien leur prononciation étoit dure, 282 : vifite que font les Zélandois aux Anglois, leur meprife fur le fexe de qued-ques-uns des jeunes gens du vaiffeau, 285 : cafcade, defcription, 286 $\mathcal{E}$ fiuv. rochers \& pierres de cette cafcade, ibid. les Zélandós accordent leur confiance aux Anglois, 291 : vifite que nous font les Zélandois, 300 : cérémanies qu'ils obferverent, leir éton-

## 364 T A B L E

nement, \&cc. ce qu’ils firent à bord, ibid. \& fuiv. préfens mutuels; les Zélandois fe querellent \& fe battent entr'eux, 302 : ils veulent oindre d'huile les cheveux des Anglois, 304 : autre entrevue avec les Naturels, fymbole de paix en ufage parmi eux, 308 : d'autres Zélandois ne veulent point s'approcher des Anglois, 3 10: cérémonies \& harangues, defcription de la figure de ces Zélandois, 3 II $\mathcal{E}$ fiiv, traits remarquables de courage, 312 : les Zélandois defirent de mener les Anglois à leurs habitations, 313 : frayeur que leur infpirent les fufils, $354:$ comment ils traverfent les rivieres ibid. fuite d'une famille que les Anglois avoient chargés de préfens, 315 : navigation le long de quelques côtes de la Nouvclle-Zélande, 363 : afpect de la contrée, ibid. Trombes,
yoy. l'article Trombes; remarques fur les côtes \& baies, 369 : entrevue de l'Aventure avec les Zélandois du Canal de la Reine Charlotte, 396: tête d'homme quills enveloppent avec foin coverfation fur Tupia, linfulaire de la mer du fud, que M. Cook avoit emmené dans fon premier voyage , 397: échnges, entrevue, furprife des Naturels 398 : cinquante ou foixante Zélandois vont à bord, échanges z importunités de leur part, 399 : l'équipage de l'Aventure sétablit dans un hippa pour $y$ paffer l'hiver, 400: yifite des Zélandois du canal de la, Reine Charlotte, defcription de leur figure, 410 : ce quils firent à bord, ibid. d'autres demandent encore des nouvelles de Tupia, 4 $\mathrm{I}_{\mathrm{L}}$ : danger que court un détachement de douze perfonnes, 474 : détails d'une entrevue

## DES MATIERES.

avec d'autres Zélandois, 415 : autre vifite de la part des Naturels; defcription des femmes qui étoient parmi eux, 417: proftitution de ces femmes, les Zélandois les offrent cux-mêmes aux matelots, funefte effet des expéditions des Européens, 418 : leurs vêtemens, 420 : vol, 422 : ils vendent lears poiffons aux Anglois, 423 : excurfion fur l'Ifle-Longue, les matelots vont à terre, débauche, 424 : un des matelots fe bat avec un Zélandois, 425 : defcription de leurs pirogues, ibid. figure \& parure des hommes, échanges, chiens, 426 : heiva ou danfe, 429 chevres \& cochons dépofés a terre, 430 : veaux marins d'une extrême grandeur, 43 I : bateau anglois chaffé. par une pirogue, 432 : les Zélandois accufés de vouloir vendre leurs enfans, origine de cette er-- iifreur, ibid. rencontre de
quelques Zélandois ennemis les uns des autres, effets de cette rencontre, 434 : cérémonies, plufieurs Zélandois montent à bord, ce qu'ils y font, 436 : defrription particuliere de ces Zélandois, vêtemens, 438 : inftrumens de mufique, 440 : pourquoi la figure de la langue fe retrouve fi fouvent dans leur fculture, 441 : échanges, folie des matelots, ibid. chefs; qui ils choififfent pour chefs, 443 : vie ambulante dos Zélandois, 444 : ils ont toujours les armes à la main, 445 : connoiffance qu'on leur donne de quelques plantes d'Europe, 448 : proftitution des Zélandoifes, 45 I : navigation le long d'une partie de la côte, 452 : la maladie vénerienne à la Nouvelle-Zèlande, comment elle a pu y être portée, 46 r : elle paroît indigene dans cette contrée, 464 : arrivée des Zélandois lors de la fe-

## 366 T A B L E

conde relâche, tom. 2 , p. 424 : leur éronnement, préfens, 425 , heiva ou danfe guerriere, 428 : entrevue avec d'autres Zélandois, leur portrait, 444 : reconnoiffance avec les habitans du canal de laReine-Charlotte, 448 : fimplicité d'un chef, 450 : débarquement, 451 : vol, truie, chevres, $45^{2}$, obfervations fur l'hiver de la Nouvelle-Zélande, 454 : vol, $45^{6}$ : fuite des Zélandois, effets du vol, 457 : amour des matelots \& des Zélandoifes, 466: ce que fir le Taitien Edidée à la NouvelleZélande, 467 : guerres, ces Infulaires fe parent quand ils vont au combat, 477 : preuve de leur antropophagie, 478 : 485 G fuiv. plante particuliere dont ils fe nourriffent, ibid. exemple de brutalité \& de férocité, ibid. obfervåtions furleur antropophagie, 485 : origine de l'antropophagie,

492 E. Juiv. religion des Zélandois, 499 : goût des Zélandois pour les alimens les plus dégoûtans, 503: obfervations fur quelques parties de la côte, 507 : bancs, mouillages, ibid. lieu propre à un établiffement Européen, 509: navigation le long des côtes, tom. 5 , p. 89 :arrivée des pirogues, entrevue avec les Infulaires, 97 : portrait de ces Zélandois, 98 : arrivée des Infulaires à bord, échange, 99: courage des Zélandois, ibid. nouvelles fâcheufes d'un maffacre, 100 : échanges, marché, ibid. les Zélandois combien fauvages \& combien dangereux, $104 \mathcal{E}$ fuiv. maffacre de M. Marion \& de plufieurs autres François, Iof $\mathcal{E}$ fuiv. détails fur ce maflacre, ibid. obfervations fur le carectere des Zélandois, III: débarquement promenade dans le pays,; 112 : entrevues avec dif-

## DES MATIERES.

ion des oût des les alioûtans, ons fur de la mouil. propre Euroigation tom. 5 , piroavec les portrait , 98 : laires à , 99: andois, acheufes $100:$ té, ibid. combien ien daniiy, mafon \& de Frany. détails ibid. - le calandois, ement le pays,, avec dif-
fẻrens Infalaires, échanges, 114 : rencontre d'une famille, débauche des matelots, 117 : navigation qu'a fait le capitaine Furneaux le long des côtes, t. 5, p. $35^{8}$ : entrevue avec les Naturels, 359 : 1 Aventure Fin de la Table des Matieres.

## A P PROBATION.

$J$,- Ax lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage, intitulé : Second Voyage autour du monde \& aux Terres Auftrales, par le Capitaine Cook, en $1773,74,75$ \& $7^{6}$, fuivi du Voyage du Docteur Forfer auxadites Terres Auftrales, ainfi que l'abrégé deflits Ouvrages, ornés de Cartes, Plans \& Figures : de pareils Ouvrages ne peuvent être que très-intéreffans par les obfervations, en tout genre, qu'ils renferment pour le progrès des connoiffances, tant phyfiques que géographiques, de la fürface de notre Globe, \& je crois que c'eft fatisfaire à l'impatience du Public, en accordant la permiffion de les mettre au jour, n'y ayant rien trouvé qui puiffe en empècher limpreffion. A Paris, ce 16 Juin 1777.

> Signt, ROBERT DE VAUGONDY.

[^11]

## VOYAGE

## AU POLE AUSTRAE

ET

## AUTOURDU MONDE,

Fait fur les vaiffeaux de- roi l'Aventure \& la Réfolution, en 1772,1773 ; 1774 \& 1775 ;

Ecrit par JACQues COOK, commandant de la Réfolution; dans lequel on a inféré la relatioñ du capitaine Furneaux \& celle de meffieurs Forster:

TrADUIT DE L'ANGIOIS:

M. DCC, LXXVII.



## V OYAGE

$A$ v

## POTJE AUSTRAT.

## ET AUTOUR DU MONDE.

Observations faites par M. Forfter pere, pendant ce vovage.
Inter crimina ihgrati animi $\S$ hoc duxerim; quod naturam cius (terre) ignoramus.

Plin. Hitt. nat. lib: II, cap: 64.

## CHAPITREVI.

Des idées morales; des mours; du rafinement, du luxe, 8 du fort des femmes chez les infulaires de la mer du Sud.

Primæ dederunt folatia dulcia vita. Lucret.
\% ous les habitans des isles du tropique de la mer du Sud occupent dans la claffe des êtres

Mœurs. humains, un rang qui n'eft pas autant à dédaiA ij

4
giter qu'on feroit d'abord porté à le croire ${ }^{5}$
Mœurs. mais les Taitieits \& leurs voiGins des isles de la Société, peuvent réclamer la premiere place. Il eft clair qu'ils font fort fupérieurs aux cannibales de la. Nouvelle - Zélande, \& aux miférables peuplades de la Nouvelle-Hollande \& de la Terre de Feu. De même les infulaires de Tanna \& de Mallicolo l'emportent fur ceux de la Nouvelle-Calédonie; ceux des Marquifes fur les peuples des isles des Amis; mais relativement au progrès de la civilifation \& au bonheur, ils marchent tous après les Taitiens. L'organifation de ceux-ci me paroít plus heureufe \& plus fufceptible de jouiffances; ils vivent dans un climat plus agréable; ils ont dans leur voifinage un grand nombre d'isles peuplées par la mème race, dont les habitans parlent la meme langue, vivent fous la même efpece de gouvernement, font accousumés aux mêmes loix, inftruits dans les mêmes principes, les mêmes idées fur la $\mathrm{mo}_{\mathrm{a}}$ raie \& fur la religion, ont la mème maniere de fe nourrir, de fe vetir \& de fe loger, \& enfin les mêmes mœurs: en un mot, tonk concoutt à les rapprocher \& à leur procurer une plus grande félicité.

Quoique l'inftinct porte les hommes à fe procurer le plus de plaifir qu'il leur eft pof fible, même aux dépens des autres, ils reconnoiffent bientót que ces jouiffances contraires à l'ordre font imparfaites; mais, en exercant

## nU CAPITAINECOOK.

des actes de bienfaifance, ils fe procurent une fource inépuifable de plaifirs, parce que le Moeurs. bien qu'on peut faire aux hommes eft infini. D'un autre coté, l'amour de la vérité \& l'amour de l'humanité font les grands principes qui doivent guider les hommes, \& qui peuvent feuls tourner leurs iddées vers un bönheur réel \& durable, \& les 併lever à vette dignité pour la quelle les créa la rature.
Les peuples qui habitent les isfes tropiques de la mer ida Sud, confidérés fous ce point de vae, ne manquent ni diamour ide la'verth ni de bienfaijance; il eft impoffle de déerire l'empreffement quils ent montré pour acs quérir des connoiffances fur notre pays, furnotre gouvernement, fur notre religion, fin nos arts \& fux les différens travaux de nos manufactures, dû moins de celles dont fils appercevoient des:ouvrages. J'ai été obligé de? leur expliquier la différence qu'il y a entre: nos étoffes de laine $\begin{gathered}\text { de } \\ \text { foie, de coton } \& ~ d e\end{gathered}$ toile, en leur difant qu'on fabrique les premieres avec du poil de bochon qui a une denofurle front: : (car cieft ainfl qu'ils définirent nos moutans quand ils les virent pour la premiere fois) \& les fecondes avec le fil que produit une chenille; lesitroifiemes avec une efpece dea coton pareil à celui qu'ils, appellent e-vavai, ou goffypium religiofum Linn. \& qui fe trouve dans leurs isles; \& nos toiles avec le fil d'une plante ou d'un gramen. Ils pretoient

## $6 \quad 2002 \mathrm{VOFAGE}$

tous une extrème attention lorfque je m’as mufois à tiffer quelques fils de coton pour leur montrer l'ufage qu'ils en pauvoient faire. Ils n'étoient pas moins attentifs quand notre armurier fabriquoit des haches fur Penclume, ou que les charpentiers remouloient leurs outils; c'elt pour cela que le capitaine Cook leur donna des pierres à aiguifer, \& qu'il leur apprit les différentes manieres de fe fervir de nos inftrumens. Nous fúmes fouvent obligés deleur expliquer de que nous croyons de Dieu; ils avoient coutume de demander quel nom nous lui domions en anglois, \& ils tàchoient de proz noncer cornme nous God, Leur attention redoubla lorfque, fuivant leurs defirs, nous leur expliquâmes que Dieu n'a point été créé, quil ef invifible, tout-puiffant \& infiniment bon. Ills nous dentanderent fi nous lui adreffions des prieres, \& fi nous avions des prètres \& des märaïs, c'eft-à-dire, des temples qui fervent en méme téms de cimerieres. Les fages de la nation confervent une fuite d'idées utiles itaus les individus favent cultiver certaines plantes, dont ils tirerit leur nourriture \& leur vètement, \& choifir le fol qui convient à chacune \& les préparer de différentes manieres, \&c. Ils font de très-jolis vêtemens, des outils, des armes \& des colifichets; ils connoiffent les oifeaux, les poiffons \& les végétaux de leuts isles, les vents \& les faifons, les noms des étoiles, leur lever \& leur cous-

## mu Capetainb Cook.

cher, une quantité confidérable d'isles dans ces mers du tropique, l'art de naviguer à l'aide Moeursi du foleil pendant le jour, \& a l'aide de la lune \& des étoiles pendant la nuit; le nombre \& les noms des jours que renfermé une lunàifon, \& le nombre des lunaifons d’une année. Leur mémoire \& leur efprit ainfi exercés, ils contractent lhabitude de la recherche de la vérité. Cette heureufe difpofition, appliquée aux opéarations de la vie fociale, leur donrie de. Phonnêteté \& de la candeur dans tout ce qu'ils font.

Les navigateurs de la Réfolation, de l'Aventure, de lEndéavour, du Dauphin, \& M. de Bougainville, rendent tous témoignage à leur humanite. Ils nous ont fourni des rafrai-g chifferiens \& une grande quantité de cochons $3_{1}$ ils frous ont prêté des fecours quand nous étion's feuls au milieu de leur pays; ils fe difputoient les uns les autres à qui nous donneroit plus de marques d'amitié \& d'hofpitalité; ils nous invitoient à nous affeoir à lombre de leurs maifons; ils foulageoient nos membres fatigués; ils nous préfentoient leurs diners dans nos excurfions; ils portoient euxmêmes nos provifions, nos plantes, nos coquillages \& nos poiffons; ils nous portoient fur leur dos lorfqu'il falloit paffer des mares \& des ruiffeaux; ils alloient chercher les canards \& les autres oifeaux que nous venions de tuer ; ils effayoient de nous divertir par
 eurs d'on. politeffe enfin leur ont long. ale \& de emens de pas faire moral les eux qu'il $s$ que ce tous les outes les e peuple e action nême ac-approupar un lent à cet nt infenquierent $s$ fixe \& 1 les ingés qui domter éiroient , Quoident en té, elles Cet per
fonnel, \& ils reffemblent à cet égard au refte des hommes qui éprouvent toute leur vie des mouvemens d'intérêt perfonnel, d'humanité \& de bienfaifance, \& qui faivent les uns \& les autres, fuivant qu'ils font dominés par les. préjugés, par le caractere national \& par les circonftances. Loufque nos ouvrages de fer excitoient en eux des tentations fi violentes qu'ils fuccomboient, leur fuite annonçoit leurs remords : fouvent mème quelques-uns de leurs compatriotes qui étoient attachés à nous par la reconnoiffance, ou qui avoient des idées plus rigoureufes de juftice \& de morale, nous avertiffoient de prendre garde à ceux qu'ils voyoient fe précipiter vers nous avec trop d'empreffement ou faire des tentatives infructueufes far nos poches: : jajouterai que j'ai remarqué plus d'immoralité \& d'intérêt perfonnel dans les premieres \& les dernieres claffes des peuplades, que chez les infulaires d'un moyen état:- On a parlé dans la Relation, du vol de clous qu'eflaya de commettre Towrai, four du roi O-Too, tandis que le monarque, pour diltraire mon attention, m'appella à la fenêtre fous prétexte de me montrer quelque chofe dans les pirogues qui environnoient le vaiffeau. Il falloit que la vue de nos clous excitât en eux des mouvemens bien irréfítibles, pour s'expofer au danger \& à la honte d'ètre regardés comme voleurs. Je fus frappé de la complaifance du roi pour fa four, \& ce motif
excufa un peu à mes yeux la faute du prince. Mours. Je fuis perfuadé qu'O-Too, par zele pour fon peuple, craignoit que nous n'abufaffions de notre fupériorité; qu'il a de la bonté; qu'il ef d'un excellent caractere, \& qu'il travaille à augmenter la richeffe, la puiffance \& le bien-etre de fes fujets : je dois dire cependant qu'il ne m'a pas para auffi noble \& auffi définté. reffé que Towha, qu'on auroit remarqué dans tous les pays poffibles par la grandeur de fon caractere. La four d'O-Too eft moins aimable \& moins intéreflante que fon frere, furtout s'il eft vrai, comme beaucoup de monde nous l'a dit, quie c'ef une efpece de Meflaline qui prodigue fes faveurs jufqu'à fes toutous. On a auffi parlé, dans la Relation, de Potatow qui, après avoir vendu tous fes cochons, un très-beau cafque, plufieurs cuiraffes \& un habit de deuil, offrit de proftituer fa femme Wainée-Ou, pour avoir des plumes de perroquet rouge, \& la préfenta au capitaine Cook:

## Tunica velata, recincta.

Comme je m'étois formé une haute idée du caractere de Potatow, cette baffeffe me fit rougir pour lui.

- La plupart des famillés obfervent pourtant très-bien les regles de la chafteté; j’ai vu un grand nombre de belles femmes, qui avoient tine modeftie \& une politeffe qu'on remar-


## DU CAPITAINE COOK.

YI
u prince. pour fon fions de té ; qu'il travaille ce \& le pendant définté. lué dans de fon is aimare, furmonde Meffafes touion, de fes couiraffes cuer fa mes de pitaine
lée du me fit vu un voient emar-
queroit meme dans une Européenne trèsyertueufe, \& qui refufoient des offres trèsattrayantes de la part de nos jeunes gens. Souyent, pour s'excufer, elles fe contentoient de dire tirra-tane, je fuis mariée. D'autres fois elles rioient \& difoient eipa, non. On obfervera qu'une peuplade fimple dans fes manieres, en vivant dans de grandes maifons, au milieu de plufieurs familles raffemblées, ne peut'pas cacher certaines actions qu'un Anglois bien élevé ne voudroit point commettre en public. Les enfans font inftruits de tout dès leur bas-áge; \& l'amour \& fes fuites, les careffes \& les jouiffances les plus my ftérieufes n'y ont jamais paffé pour de la tarpitude. Les époufes les plus honnêtes écoutent un badinage un peu libre fans s'émouvair \& fans rougirs': fi elles ne montrent alors ni auftérité, ni colere, elles ne montrent pas non plus de la joie \& du contentement; quelquefois un fourire de modef tie \& de dignité fe répand fur leur vifage, \& femble repouffer le mauvais plaifant, qui ne connoît pas. les plaifirs purs du véritable amour, ni le refpect qu'on doit à ceux qui le pratiquent.

Les actions d'un peuple, confidérées dans le rapport qu'elles ont avee fon caractere particulier, peuvent nous donner une idée de fes moeurs. Il y a des nations qui ont un carac. tere fortement deffiné, \& qui offrent un $\mathfrak{G}$

## 12

 $V O$ Y $A$ Egrand contraite avec les autres, qu'il eft aifé de'le faifir \& de le peindre. Ainfi, les inftitutions guerrieres \& les loix de Lycurgue changerent tellement les̀ Spartiates, qu'il n'y avoit rien de plus aifé que de décrire les mœurs des Lacédémoniens; mais il étoit plus difficile de diftinguer l'habitant d'Orchomenes de celui de Mégalopolis, ou de Mantinée \& de Tégée, parce que les nuances étoient $f$ délicates qu'on les appercevoit à peine. En tout, les caractériftiques des infulaires de la mer du Sud font très-différens de ceux des habitans de l'Europe, \& il eft facile de les tracer. Mais la différeirce qu'il y a entr'eux \& les nations qui ne font que de fortir de la barbarie, n'eft pas fi confidérable ; \& il eft d'autant plus impoffible d'indiquer d'un feul trait ce qui diftingue les naturels de chaque isle en particulier, de ceux des autres isles des environs, que nos relâches ont été trop courtes, \& que nous n'entendions pas affez la langue.
Nous avons déjà dit quelque chofe furcette matiere, en parlant de la couleur, de la taille \& du tempérament, \&c. \&c. de ces peuplades.

L'habillement n'eft pas uniforme dans les isles de la mer du Sud. Les habitans de la Terre de Feu ne font pas auffi vetus que l'exigeroit la rigueur du climat, \& ils montrent fans pudeur leurs parties naturelles. Dans les: isles oecidentales de la mer Pacifique, où le

## DUCAPITALNE GOOK.

 $s$ inftitu. ue chann'y avoit mœurs olus dif10 menés itinée \& oient fi ine. En es de la eux des e de les entr'eux tir de la \& il eft un feul chaque es isles té trop as affez urcette la taille olades. ans les s de la e l'exiintrent ans les , où lociel eft fi doux qu'il $n$ 'eft pas néceffaire de s'habiller, les naturels fe contentent de couvrir les parties du corps que la modeftie nous apprend à cacher; mais chez les hommes, cette efpece de vêtement eft arrangé de maniere qu'il fait paroitre davantage ce qu'on a d'abord voulu fouftraire aux yeux du public: c'eft pour empécher les parties naturelles d'être bleffées par les branches des arbres, les ronces ou les infectes, ou par modeftie, qu'on a imaginé cette étrange couverture : je dois dire cependant que parmi ces peuplades on n'a des idées de décence qu'à l'âge de maturité ; car les petits garçons vont entiérement nus, \& les petites filles au-deffous de huit.ans, portent feulement devant \& derriere un peu de paille attachée à une corde qui environne leurs reins: A l'exemple des autres peuples, tous ces infulaires ont inventé différentes parures; à la Terre de Feu, ils fe peignent le vifage en rouge avec une efpece d'ocre; à Tanna, ils s'y appliquent quelquefois des peintures noires \& blanches, difpofées en raies obliques: ils partagent fouvent leurs cheveux en un grand nombre de cordelettes, qui ne font pas plus groffes qu'une plume de corbeau, \& qu'ils enveloppent d'écorce de liferon, ce qui donne a leur tête un afpect grotefque; en général, ils ont les oreilles percées \& ornées de pendans d'écaille de tortue. Ceux de la Nouvelle-Calédonie \& de l'isle de Pâque élargiffent tellement le trou,
qu'on y paffe quatre ou cinq doigts, \& que Mours- la partie inférieure touche prefqu'à l'épaule; ils y mettent quelquefois jufqu'à dix-huit pendans. Les oreilles des habitans des isles des Amis forit percées de deux trous; dans lef quels ils placent horifontalement un morceau de bambou, ou un cylindre d'ééaille de tortue ou d'autre coquillage. Pluffeurs individus de Mallicolo \& de Tarina avoient au cartilage qui fépare les deux narines, un trou rempli par urie pierre cylindrique : la plupart des hommes avoient la tète nue; mais celle des femmes étoit couverte, pour l'ordinaire, d'une feuille d'arum Secilentum ou de dracontium pertufum; ou entourée feulement d'une treffe ou d'une corde. Différéns infulaires dé la Nouvelle-Calédonie portoient des chapeaux cylindriques, noirs \& élevés, faits de bambou fendu \& de filaffe de cocos, ce qui leur donnoit un air guerrier. Plufieurs de ces nations ne manquent pas d'orner leur corps, eni y imprimant avec du charboil ou de la fuie, des figures en tatouage.

Les habitans plus civilifés de Taïti \& des isles de la Société; vivant fous l'agréable clít mat du tropique, ont adopté un habit commode \& élégant; le bas du corp's eft ordinairement enveloppé d'étoffe jufqu'au gras de la jambe, \& les parties fupérieures font couvertes d'une autre piece qui a au milieu un trou coupé en long, à travers lequel ils paffent leur

## DU CAPITAINECOOK.

 wit pen. sles des lans lefo i moriaille de rs indi, au caran trout plupart is celle inaire, dracond'une ires de rpeaux bam$i$ leur es naps, ert fuie,\& des le clis comdinai de la uvertrou leur
tete, \& fe couvrent ainfi les épaules, la moitié des bras, le dos \& la poitrine. Quelquefois Mours. ] le bas de cette robe eft flottant, d'autres fois il eft retenu tout près du corps par le vêtement inférieur: les habitans des isles des Amis ont auffi un vêtement inférieur, mais non pas celui de deffus, qui a le trou au milien, \& qui eft appellé téé - potaa par les Taïtiens. Les infulaires des Marquifes \& de l'isle de Pâque ont le même habit, mais il paroit qu'ils ne le mettent que les jours de cérémonie : le refte du tems, ils ne portent qu'une mauvaife ceintare autour des reins.

Les habitans des isles de la Société font les plus propres de tous les infulaires de la mer du Sud; \& les plus diftingués par leur rang, portent la propreté fort loin; ils fe baignent tous les matins \& tous les foirs dans un ruiffeau ou dans l'eau de la mer; \& quand ils en fortent, ils ne manquent jamais de plonger leur corps đans l'eau douce pour en đétacher les particules du fel. Devant \& après leurs repas, ils lavent leurs mains. Ils furent enchantés d'obtenir de nous des peignes pour arranger leurs cheveux \& fe délivrer de leurs poux, qu'ils fe tuoient mutuellement avant la connoiffance de nos peignes. Ils parfument leurs cheveux avec de Phuile de cocos, afin d'exhaler une bonne odeur \& d'empècher la multiplication de la vermine qui eft tuée par cette huile. Les isles baffes \& celles des Amis manquant d'eau, les
HOO Y A G E E
naturels fe lavent moins, \& c'elt là, je crois; la caufe de ces maladies de la peau \& de.ces, efpeces de lepre qui y font communes. Les habitans des Nouvelles-Hébrides \& de la Nou velle-Calédonie commencent à etre plus propres, parce que l'eau douce y eft moins rare; ils tuent d'ailleurs leur vermine avec beaucoup de foin.

Les infulaires des isles des Amis taillent conftamment les poils de leur barbe avec deux coquilles bivalves tranchantes; \& je ne me fouviens pas d'avoir vu fur toutes ces terres; un feul homme qui eât une barbe longue. Leurs cheveux font ordinairement noirs \& flottans en jolies boucles; en général cepens dant ils les portent courts, \& nous n'enavons vu de longs qu'a quelques individus de Bolabola.

La langue des differens infulaires eft un autre moyen de les caractérifer; mais, comme rious n'avons acquis qu'une connoiflance imparfaite des divers idiomes, hous re pouvons donnér qu'un petit nombre de remarques générales.

La langue que nous entendons le plus, eff celle des isles de la Société, parce que nous avons relâché affez long-tems fur ces terres, \& que nou's avons profité des vocabulaires formés par les différens voyageurs; \& de la converfation des naturels qui ont navigué fur notre bord, Nous avons reconinu que la langue de Pislo

## du Capitaine Cook.

lísle de Pâque, des Marquifes, des isles baffes, des isles de la Société, des isles des Amis Mœurs. \& de la Nouvelle-Zélande, eft la même, \& que les différences font à peine affez nombreufes pour former des dialectes. Celle des Nouvel-les-Hébrides, de la Nouvelle-Calédonie \& de la Nouvelle-Hollande, eft abfolument diftincte de celle dont on vient de parler; \& même lidiome de chacune de ces terres ne fe reffemble point. En comparant le vocabulaire qu'on trouve dans le voyage de Schouten \& de Lemaire, avec un autre qui a été fait aux isles des Amis, il paroit qu'on parle abfolument le même dialecte aux isles des Amis \& à celles de Hope ou l'Efpérance, des Cocos \& des Traîtres, qui fortt au nord des isles des Amis. Si un feul mot fuffifoit pour tirer une induction générale, je croirois qu'a Chicayana (a), isle baffe fituée à quatre jours de voile de Taumaco, on parle le même dialecte, puifque ti-curi ou tée-ghoctée, fignifie un chien fur deux terres. Aux isles de la Nou-velle-Caroline, les chanfons plaintives de leurs femmes s'appellent tonguer ifaifll (b) ; \& à la Nouvelle - Zélande \& aux isles des Amis, ils leur donnent le nom de tanghée fefeine, ce qui n'eft pas fi différent qu'on ne puiffe en con-

[^12]Tome VI.
jecturer la reffemblance des deux idiomes. CeMours. lui de Chicayana a auffi, fuivant moi, beancoup de rapport à celui des Tágalas de Pisle de Luçon, parce que dans cette langue, daquila (a) ou taquila fignifie grand; \& les naturels de Chicayana diltinguent par-là les grandes pétoncles des petites ( $b$ ). L'idiome des Tagalas ayant un rapport évident avec celui des Malais, comme on le voit en comparant lés termes, il ne faut pas s'étomner que les termes malais fe trouvent dans la langue de Taiti \& dans fes différentes dialectes. Ces obfervations générales fur la langue, acheveront de jeter du jour fur l'origine \& les migrations de ces infulaires.
Quand on examine plus attentivement $\mathrm{Pi}_{\mathrm{i}}$ diome de ces peuples, il fé préfente à l'efprit d'autres remarques. I. Les naturels de Taiti \& des isles de la Société n'ont aucun fiflement dans leurs langues; \& comme ils n'ont pas les organes formés à cet exercice, ils deviennent enfin abfolument incapables de prononcer aucun têrme fifflant. Leurs mots ou même leurs fyllabes ne fe terminent jamais par une confonne; voilă pourquoi voulant imi-
(a) P. Juan de Nocedo Gel F. Pedro de SanLucar Vocabulario de la lingua Tagala, Manila, 1754, in-fol.
(b) Collection de Dalrymple, angl. vol. I, page 149. de l'isle ue, $d a-$ es natues granme des ec celui mparant que les igue de Ces obeveront grations de Taiti n fimfeIs n'ont , ils dede pronots ou jamais ant imi-
ter les noms des Européens, ils ajoutent toujours une voyelle à la fin de ces noms qui finifient par une confonne : la multiplicité des voyelles a rendu ainfi leur langue douce \& agréable: toutes les fois qu'ils rencontrent une lettre ou une confonne qui chaque leur oreille, fur-le-champ ils en fubltituent une autre d'une prononciation plus aifée: ils changeoient Cook en Toote, \& George en Teorée. La multitude des voyelles exige une grande variété de diphtongues \& d'accens pour varier les fons, \& l'on a befoin d'une oreille délicate pour obferver toutes ces petites diftinctions, qui fouvent alterent le fens d'une maniere capitale : ainfi ai fignifie manger; eai s'accoupler ; eiya pécher; aiy a voler ou dérober; oiyo un noddy, efpece d'oifeau ; e-wäi de l'eau; avai le pied; ahaw un vètement ou de l'étoffe; ahoo un vent, \& éoo les mamelles. Un chien s'appelle oorée; un clou ou du fer yurée; \& les parties nobles d'un homme e-oure.

La langue de Taiti eft harmonieufe quand on la parle bien ; plufieurs des infulaires de Huaheine avotent l'habitude de prononcer fur un ton chantant, tout ce qu'ils difoient; \& aux isles des Amis, cette efpece de chant, dans la converfation ordinaire, eft encore plus commun, fur-tout parmi les femmes. L'idiome de Taiti paroît un peu cultivé, \& il annonce une certaine civilifation; il des noms pour les conftellations, pour les étoiles fimples, que coquillage, chaque poiffon \& chaque oifeau qui fe trouvent dans ces isles; il en a auff pour toutes les parties du corps vifibles, \& même pour celles qu'on ne peut connoítre que par la diffection.

A l'exemple des anciens Bretons, \& des nations feptentrionales, ces infulaires ne comptent pas par jours, mais par nuits. Leur efprit n'étant accoutumé qu’à ce qui frappe les fens, ils n'ont pas de termes pour les idées abflraites; ils appellent les penfées les paroles du ventre, parois no-te-oboo; un avare eft appellé tahata pirrée pirre ou piperrice; \& il paroit qu'en imaginant ce mot, ils ont eu lidée de quelque chofe de referré, ou de coller, ou d'attacher deux chofes enfemble; car e-pirre a toutes ces fignifications. Un homme généreux fe nomme tahata-oowhoroa, ou littéralement, 1'homme des dons ou des préfens.

Ils appellent la tête d'une créature humaine oopo; celle d'un quadrupede ou d'un poiffon, dmée; celle d'un oifeau poa-arahou; la queue d'un chien airo; celle d'un oifeau hobe; celle d'un poiffon eeterre. Ce dernier terme eft trèsremarquable, parce qu'il exprime l'ufage que les poiffons font de leur queue; car choewhateerra fignifie une pagaye pour gouverner une pirogue ou une grande chaloupe; l'eaterre du poiffon, eft ce qui lui fert à diriger fa

## DU Capitaine Cook.

\& même er, cha. c chaque es; il en orps viff. geut con-

5, \& des aires ne tits. Leur ui frappe pour les infees les un avare perrice; \& ils ont ell de coller, ir e-pirte a généreux ralement, humaine a poiffor, - la queue tobec ; celle re eft trèsufage que ; car ehoegouverner pe; P'eaterte diriger fa
route dans l'eau. Ils appellent les mâles de l'efpece humaine tàne, \& les femmes veheine; les máles des poiffons, des oifeaux, ou de tout autre animal, o'ncé; \& les femelles owha. Ce petit nombre d'exemples fuffira pour donner une idée du caractere de leur langue.

Les occupations ordinaires des Taïtiens, \& des habitans des isles de la Société, ainfi que de toutes les isles de la mer du Sud, font fi peu variées, que les Européens, accoutumés à une grande diverfité de travaux \& d'amufemens, traiteront cette maniere de vivre d'infipide \& d'uniforme. Ils fe levent avec le foleil; ils s'habillent avec les mêmes vêtemens qui leur ont fervi de couverture pendant la nuit; enfuite ils vont à la riviere ou à la mer, \& ils fe baignent: a près cette ablution, ils pêchent à la marée baffe fur le récif qui environne lisle, ou bechent un terrein deftiné à la culture d'un arbre d'étoffe; (ils marnent ordinairement ce terrein avec des coquilles brifées ) ou ils cueillent du fruit à pain, pour en faire une pâte aigre, dont ils fe nourriffent pendant lhiver; ou ils vont fur les collines élevées, qui font entre les montagnes, chercher du gros plantain de cheval; ou ils abattent de gros arbres pour faire des pirogues ou conftruire des maifons; ou ils excavent un canot, ou ils en coufent les différentes pieces avec des cordages de filaffe de cocos: d'autres fois ils planB iij
tent de jeunes bananiers \& ils les environ.
Mceurs. nent de baguettes, afin que les chiens, les co. chons \& les enfans ne les endommagent pas; ou bien ils fabriquent des hameçons \& des lignes, ou des cordages, ou une lance, une maffue de guerre, une cuiraffe, une écope, des pagayes, ou quelqu'autre inftrument pareil. Vers midi, après avoir lavé leurs mains, ils commencent un repas de fruits à pain ou de páte aigre, cuite en terre fous des pierres chaudes; tandis que les femmes de la famille fe retirent avec leur portion dans un autre endroit de la maifon, où elles attendent que les hommes aient fini leur diné, L'eau pure eft leur boiffon habituelle : fouvent mêmoils boivent de l'eau de la mer. A la fin du diné, ils lavent leurs mains une feconde fois; \& s'ils n'ont pas des occupations preflantes, ils fe couchent fur le plancher de leurs huttes; quand ils font fatigués, ils dorment pendant la chaleur du jour, \& pendant la fraicheur de la foirée ils reprennent leurs travaux jufqu'à l'entrée de la nuit: alors, après un autre léger repas, \& une nouvelle ablution, ils fo couchent fur une natte, à cóté de leurs femmes, \& ils fe couvrent de leurs vêtemens, à moins qu'ils n'aillent pécher aux flambeaux.

Plus une nation eft groffiere \& barbare, \& plus elle eft cruelle envers les étrangers; fous ce point de vue, je crois que les habitans des isles du tropique annoncent beaucaup de

## DUCAPITAINE COOK.

environ, , les co. ent pas; $s$ \& des lce, une écope, nent pa$s$ mains, pain ou pierres famille n autre ent que au pure aemo ils u diné, ois ; \& ites, ils huttes; pendant aícheur ux juf n autre , ils fo rs fem. emens, beaux. are, \& $s$; fous abitans aup de
bonté \& de philantropie. Les vaiffeaux Européens y ont été requs dès le moment de leur arrivée, de la maniere la plus généreufe \& la plus cordiale. S'ils attaquerent le capitaine Wallis, ce fut fans en avoir formé le projet, \& parce qu'ils furent outragés de quelque maniere par les gens de fon équipage. Ne connoiffant pas l'effet de nos armes à feu, ils fe crurent fupérieurs à cette poignée d'hommes qui venoient les infulter chez eux. Comme les Anglois n'entendoient pas la langue du pays, ils ne purent pas donner fatisfaction aux naturels, qui peut-être ne fe déterminerent à la vengeance qu'après avoir demandé une réparation en vain. Quoique les habitans n'euffent pas la moindre idée de la puiffance de nos armes à feu, par-tout où nous allảmes, ils fe comporterent, à notre égard, d'une maniere très-amicale. Après leur avoir tué un homme aux Marquifes, blefé dangereufement un fecond à l'isle de Páque, faifi un troifieme à Tonga-Tabu avec un croc de chaloupe qu'on lui enfonça dans la chair, bleffé dangereufément deux autres à Anamocka \& à Mallicolo, \& tué un autre à Tanna, ils nous ont traités avec humanité, quoiqu'lls euffent pu maffacrer nos partis détachés.

Nous n'avons pas eu occafion de voir comment ils punifent leurs criminels; mais on nous a dit qu'ils pendent les voleurs, ou qu'ils les jettent dans la mer avec une pierre $B$ iv


## 24 VOYAG

au col : ces deux peines ne font point ctuel. les. Leurs guerres ne font point meurtrieres, après le premier choc ; il rie paroít pas qu'ils faffent des prifonniers, ou s'ils en gardent, ils ne les traitent point avec barbarie, Rien n'arnonce quails aient de véritables ef. claves à la maniere des Orientaux ; ils font fur-tout bien éloignés d'impofer à leurs toutous des travaux auffi pénibles \& aüfi durs que ceux dont on charge les negres dans les colonies. On ne peut leir reprocher que les dévalfations faites à Oparré par les habitans de Tearraboo ou de la petite péninffule, après la bataille de lifthme. On raconte qu'ils brílerent les maiforis \& les pirogués, \& quils enleverent tous les cochons; mais ces actions ne fuffifent pas pour les accufer de plus de cruauté que les peuples civilifés de l'Europe, qui pillent, ravagent, \& brûlent un pays ennemi avec tant d'empreffement \& fi peu de compaffion. Les naturels de Bolabola avoient conquis O-Raiadea \& O-Taha, \& quelques. uns de leurs chefs \& guerriers s'emparerent des terres de ceux qui s'enfuirent alors du pays ; mais les conquérans laifferent tout d'ailleurs dans létat ou ils le trouverent. Les anciens roís \& chefs de cès deux isles font vivans \& libtes; ils commandent un diftrict; on leur rend des honneurs, \& excepté lo pouvoir fuprême quỉis ont perdu, leur pofirion n'a pas empiré. L'Eutope offre à peine

## du Capitaine Cook,

cruel. urtrie. oít pas n garrbarie, les efIs font 5 tou1 durs ans les jue les bitans après $s$ brûqu'ils ctions lus de rrope, pays èu de oient ques. rerent rs du d'ailes ant vitrict; té le pofipeine
un exemple pareil de modération. Ils croient cependant pouvoir traiter les étrangers avec Mocurs, moins d'honnéteté que leurs compatriotes; car ils n'héfitent pas à voler tout ce qu'ils rencontrent, quoiqu'ils conviennent que les voleurs font criminels, \& qu'on a raifon de les pendre ou de les noyer. On a eu occafion plufieurs fois, dans la Relation, d'excufer ce vol de leur part, \& de prouver qu'ils ne font pas auffi coupables que les Européens, qui s'enlevent mutuellement leurs propriétés. Tous les infulaires de la mer du Sud ont été hofpitaliers pour nous; mais ils ne croient peut-être pas devoir à des étrangers toute l'amitié \& toute la bienveillance qu'ils prodiguent à leurs compatriotes; \& en ceci ils reffemblent parfaitement à tous les infulaires moins civilifés, quí font communément réfervés \& défians envers ceux qui abordent fur leurs cótes. Les manieres des habitans des isles de la mer du Sud, fur-tout parmi le bas peuple, ont de la grofféreté \& de la violence ; fouvent, dans leurs difputes, ils fe frappent avec le poing, \& ils s'arrachent les cheveux'; ils fe difent beaucoup d'in. jures, ils s'appellent zoùna, veheine, whaaturee, diya, tahata-taiva, dooe-dooai, tahatapeefpéerée, \&c.

La plupart des infulaires de Taiti partagent la fertilité \& la richeffe de l'isle, \& il y a réellement très-peu de pauvres. Tout attefte
à Taïti l'opulence \& le bonheur ; \& les habitans des autres isles de la mer du Sud, qui venoient par hafard à Taiti, convenoient tous qu'ils n'avoient jamais vu de contrée auffi riche. L'opulence donne du goût pour les plaifirs fenfuels; \& quand on ne réprime pas fes defirs, ils deviennent fi vifs de jour en jour, qu’à la fin ils détruifent les idées de décence \& de morale ; c'elt ce qu'on remarque chez tous les peuples \&-ä toutes les époques de l'hiftoire. Tant que les chefs de ces infu-, laires furent en petit nombre, le refte de la nation a confervé une forte de refpect pour ces hommes qui paroiffoient être les héros \& les meilleurs guerriers de la peuplade. Mais 1a fertilité du fol \& du climat \& l'oifivité accrurent tellement cette race, que les fages du pays, les premiers fujets des provinces \& de toute la contrée, dûrent s'alarmer de cette multitude, ainfi que des troubles que ne manquoit pas d'occafionner cette foule d'hommes oififs \& robuftes : il étoit difficile d'appaifer fes mouvemens, car le bas peuple refpecte toujours fes chefs, qui d'ailleurs jouiffent d'une force de corps extraordinaire, comme on l'a déja dit. Les femmes mariées ont, fur toutes ces isles, une vénération extreme pour eux : ils influent fur toutes les affaires publiques \& particulieres; mais dès que Phéritier d'une famille vient au monde, le pere perd fon importance à certains égards. Voilà pourquoi les jeunes

## DUCAPITAINE COOK.

gens riches \& d'un rang diftingué, fuient le mariage; mais comme ils fentent fortement les befoins des fens fous ces climats chauds, ils tâchent de fatisfaire leurs defirs de la maniere la plus commode : les femmes, de leur coté, ayant le méme penchant, toutes fortes de débauches fe font naturellement introduites. Cette corruption ne peut pas d'abord être fort répandue; mais les enfans qui naquirent de ces unions défordonnées, exciterent férieufement l'attention publique, ils ne venoient pas d'un mariage en regle, \& il étoit fouvent difficile de découvrir leur véritable pere. On les priva donc du droit d'hériter, on continua pourtant à leur donner le titre d'arée, \& on leur permit de fe dire de la famille des chefs, déjà devenue trop nombreufe, trop tprbulente, \& trop puiffante. Ces chefs étoient les meilleurs guerriers de la nation, ainfi qu'on l'a remarqué ailleurs; les fouverains \& les fages crurent qu'il étoit prudent d'établir un ordre d'hommes qui jouiroient de grands privileges, de beaucoup d'honneurs, \& qui feroient les principaux défenfeurs de la patrie ; \& afin qu'ils ne fuffent pas trop attachés à leurs époufes \& à leurs enfans, on leur défendit le mariage. A lorigine de cette inflitution, on leur interdit peut-etre les femmes, de peur qu'ils ne perdiffent le courrage \& la force du corps. Cette fociété fut nommée arréoy, \& elle fubfifte encore, quoi-
qu'elle ait fubi quelques changemens. Le titre
Mours. d'arréoy (a) eft celui dont les habitans des isles de la Société fe vantent le plus: il appartient exclufivement à la claffe des guerriers. Dès qu'il paroit fur ces isles un arréoy d'une autre contrée, il eft reçu amicalement par le premier arréoy qu'il rencontre; celui.ci lui donne des étoffes \& des habits, il l'accreille avec amitić \& avec la plus grande hofpitalité. A certains tems de l'année, les arreogs d'une isle vont dans une autre, ils y paffent les jours en feltins $(b)$ \& en parties de plaifir; ils commettent alors des débauches de toutes efpeces; ils careffent devant tout le monde des filles qui officient dans ces occaffons, comme les prêtreffes \& les nymphes de la déeffe de Paphos \& d'Amathonte chez les Grecs. On a dit dans la Relation, qu'un jour nous vímes plus de 70 pirogues montées par environ 7 ro perfonnes des deux fexes, qui alloient de Huaheine à Raietéa, pour affifter à une de ces fetes. En arrivant à Raietéa, nous les y trouvâmes. Toutes les maifons \& tous les hangards étoient remplis de monde, \& nous remarquâmes dans chacune des grandes habitations, des tas de provifions qu'alloient préparer les femmes. Il y avoit fur-

[^13]Le titre tans des : il ap. es guern arréoy salement celui.ci , il l'acnde hofles arils y pafarties de bauches nt tout ces oc lymphes nte chez 2, qu'un es monux fexes, pour aft à Raieles maimplis de chacune ovifons voit fur-
tout une grande quantité de poiffons, de volailles, de cochons \& de chiens. Le foir ces habitations étoient illuminées, \& nous entendions fouvent les tambours jouer les airs de leurs danfes dramatiques. Quelques jours après ils partirent pour O-Taha, \& l'on nous dit qu'ils iroient jufqu'à Bolabola avant de retourner dans leur isle : ces fetes des arréoys durent ainfi plufieurs femaines. Il eft impoffible qu'une union fréquente avec les femmes ne produife pas des enfans. Plufieurs des arréoys modernes font fi dégénérés, qu'ils entretiennent une maltreffe pendant un certain tems, ainfi que les mufulmans ont coutume d'époufer une femme pour un tems limité ( $a$ ). Mais cet ufage étant contre l'efprit de l'inftitution de l'ordre, c'eft peut-être Porigine de la loi, qui ordonne de tuer dès le moment de leur naiffance tous les enfans qui naiffent d'une femme qui a connia un arréoy. On a cru prévenir une multiplication des arées, qui feroit nuifible à l'état, \& confervera a lordre les avantages qui en out déterminé l'établiffement. Boba, le chef de O-Taha, étoit arróoy; il entretenoit cependant Teinamai qui étoit groffe de lui à notre fecond retour aux isles de la Société, \& elle nous avoua franchement que fon enfant feroit étoulfé au moment de fa naiffance. Cette
(a) Voyage de Chardin, vol. II, page 261 de l'édition in-12, de 1771, Amfterdam.

## VOXAGE

barbatie eft autorifée par la loi. Les rlations
Moeurs. ont fouvent commis des crimes pour le bien de l'état, \& mème pour prévenir des maux imaginaires; \& ce qui eft encore plus horrible, pour encourager l'efprit militaire, ou pour enfeigner des ftratagemes de guerre. Ainfi, par exemple, les Spartiates ordonnoient de tems en rems à leurs jeunes gens d’aller à la chafe des ilotes, \& de maffacrer ces malheureux efclaves, ou bien ils leur commandoient de voler tout ce qu'ils trouveroient. Cette coutume inhumaine eft cependant la fuite de l'opulence, du luxe \& de la débauche, car les Taitiens ont d'ailleurs de la bonté dans le caractere.

La race des arées, corrompue par l'oifiveté \& la richeffe, aime paffionnément les plaifirs de la table. Afin d'exciter leur gloutornerie \& leur voracité, ils ont perfectionné l'apprêt de différens mets; ils ont méme imaginé des fauces; ils s'enivrent avec une liqueur tirée de la racine de poivre. On penfe bien qu'ils fe diftingient en outre par leurs veremens \& par leurs parures: les plus riches portent les étoffes les plus fines \& les couleurs les plus brillantes; il eft probable qu'après s'en être fervis quelques jours ${ }^{\text {e }}$, ils ne manquoient pas d'en changér. Ils fe vettiffent furtout d'une étoffe blanche \& moëlleufe, ou de celle qui eft rouge \& claire, \& leurs femmes ont une efpece de jupon de toile brune, mince,

## du Capitaine Cook.

nations le bien es maux horrible, ou pour Ainfi, oient de ller à la es mal-ommaneroient. idant la bauche, hté dans
'oifiveté les plai-loutorctionné me imaliqueur Ife bien rs vèreriches ouleurs qu'après e manent fur, ou de femmes mince,
qui eft parfumée avec de thuile de cocos. Ces chefs font d'ailleurs fervis \& fuivis par des Mocurs. naturels du bas peuple, qui apprètent les alimens de leurs maitres, qui vont chercher de. leau, qui mème leur donnent à manger comme aux animaux qu'on engraifle, \& qui font pour eux toute efpece de fervice. La vie de ces mortels privilégiés fe paffe à fe baigner deux fois par jour, à fe repofer fur une natte, la tete appuyée fur un petit tabouret de bois, qui tient lieu de couffin, à voir leurs amis \& leurs parens, \& à gouter tous les plaifirs qui font à leur difpofition. A l'exemple de nos grands feigneurs, ils parcourent les cantons de leurs isles pour découvrir de jeunes femmes qui foient belles, \& ils mettent en ufage tout l'artifice connu dans nos pays civilifés, pour les féduire \& pour les débaucher. En partant de Taïti pour Huaheine \& Raiétea en 1774, une femme de cette derniete isle s'embarqua fur notre bord, afin de retourner dans fa patrie. A l'approche de Raiétea, elle montra beaucoup de frayeur ; elle nous dit qu'elle s'attendoit à être battue par fon pere \& fa mere, qu'elle n'avoit pas été fage, \& qu'elle s'étoit enfuie environ un an \& demi auparavant avec un jeune arréoy, de la famille des chefs, qui enfuite l'avoit abandonnée (a). Elle
(a) M. Cook s'explique dans la Relation, de maniere que les lecteurs doivent croire que cette fille

## VOXAGE

étoit à Taïti dans la famille de la mere de $\mathrm{T}_{00}$.
Mours, taha; elle gagnoit fa vie en travaillant àla manufacture d'étoffe, \& en fe proftituant aux jeunes infulaires ; elle exerçoit auff cette derniere profeffion avec notre équipage. Quand elle eut fait fa paix avec fes parens, elle fuivit enoore les arréoys, qui alloient à O-Taha; mais elle revint peu de jours après à Raietéa.

Il faut mettre au nombre des jouiffances permifes, que goûtent ces infulaires, l'ufage où ils font de frotter \& de macer les menlbres fatigués de ceux qui ont marché beaucoup, ou qui ont fait un violent exercice; cette opération agréable empéche que les membres ne fe refroidiffent fubitement, \& ne s'engourdiffent. Quand on eft bien fatigué, ily a des mufcles qui font trop forcés, tandis que les autres le font moins: alors l'équilibre de l'organifation fe détruit, ce qui occafionne des crampes \& des convulfions dangereufes. Ce frottement donne de la vigueur \& rafraichit plus que je ne pourrois le croire, fi je n'en avois pas fait fouvent l'expérience (a). Quand
étoit née à Taiti, \& qu'elle monta fur notre vaif. feau pour prendre la fuite; ce qui ne peut pas être, parce que fes parens vivoient à Raietéa.
(a) On fait que les Orientaux fe font ainfi macer dans leurs bains publics, \& cette opération les affecte fi voluptueufement, qu'ils s'évanouiffent prefque de plaifir. Jai appris ce dernier fait de M. Lockyer, munitionnaire du Cérès, vaiffeau de la compagnie angloife.

## du Capitaine Cook.

re de $\mathrm{T}_{00}$ illant als ituant aur cette der.
ge. Quand is, elle fui. O-Taha; à Raietéa, jouiffances es, l'ufage les mem. ché beau. exercice; e les mem. \& ne s'en. tigué, ily tandis que quilibrede Ifionne des reufes. Co rafraichit fi. je n'en 2). Quand
notre viif it pas ette,
$t$ ainfi macer on les affete prefquede [. Lockjer, mpagnie an nols
nous avions beaucoup marché dahs nos excurfions, \& que nous nous affeyons pour nous Moeurs. repofer, les naturels de Taïti \& des isles de la Société ne manquoient jamais de frotter nos pieds \& nos bras, avec des careffes \& des témoignages d'une tendreffe particuliere : ils fe rendent auffi mutuellement le mème fervice en pareille occafion.

Le rang où l'on place les femmes dans la fociéte domeftique a une extreme influence fur la civilifation; \& plus une nation eff miférable \& groffiere, \& plus elles font traitées durement. Celles de la Terre de Feú détachent des rochers les moules qui fervent de principale nourriture a la peuplade : celles de la Nouvelle - Zélande raffemblent les racines de fougere qui font bonnes à manger, telles que le pteris efculenta, le polypodium medullare; elles apprétent les alimens, préparent la plante de lin ; elles en font des vètemens, elles fabriquent les filets pour la pèche, \& elles n'ont jamais un moment de repos, tardis que leurs maris pareffeux paffent la plus prande partie du tems dans l'oifiveté. Ce font 1 les moindres maux de ces malheureufés ; on ne teur permet pas même de punir leurs petits garçons, qui fouvent jettent des pierres à leurs meres, ou les battent fous les yeux \& da confentement du pere. Dévouées à la brutalité des hommes, on les traite comme des bètes de Tome VI.

## Mocurs. de leur volonté.

Et Venus in fylvis jungebat corpora amantum ${ }_{2}$ Conciliabat enim vel mutua quemque Cupido,
Vel violenta viri vis, atque impenfa libido.
Lucret. lib. $V$.
Les femmes de Tanna, de Mallicolo \& de la Nouvelle-Calédonie ne font guere moins miférables, quoique nous ne les ayons jamais vu battre ni outrager par leurs enfans. Elles portent cependant les fardeaux, \& elles font tout le travail domeftique. L'oppreffion \& la groffiéreté qu'on emploie conftamment à leur égard, jointes à une conftitution plus délicate \& des nerfs plus irritables, ont perfectionné leurs facultés intellectuelles, \& les ont mifes, du côté de la pénétration \& de la fagacité, fort au-deffus des hommes. Comme elles reçoivent des impreffions plus promptes \& plus vives, elles font plus portées à l'imitation, \& elles obfervent plutôt les propriétés \& les rapports des chofes; leur mémoire en conferve mieux le fouvenir; leurs facaltés deviennent ainfi plus en état de les comparer \& de tirer de leurs perceptions des idées générales. Elles fimplifient leurs différens travaux, \& fouvent elles font de nouvelles inventions

## du Capitaine Cook.

dans cette partie des arts. Habituées à fe foumettre fans réferve aux caprices des hommes, on leur a appris de bonne heure à craindre les écarts de la paffion: leur réflexion eft plus calme \& plus froide; elles cherchent à mériter l'approbation par la douceur \& par les catefles : elles contribueront avec le tems à diminuer cette dureté des mours, naturelle aux barbares, \& elles difpofent ainfl ces peuplades à la civilifation: Les Zélandois regardent fi bien leurs femmes comme leur propriété, que les peres \& les plus proches parens vendoient habituellement les faveurs de ces malheureufes à notre équipage : les peres eux-mêmes trainoient fouvent ces victimes de force dans les lieux écartés du vaiffeau, \& ils les abandonnoient à la brutalité des matelots, qui ne rougiffoient pas de leur faire violence, quoiqu'elles fuffent tremblantes \& qu'elles verfaffent un torrent de larmes. Si ces fauvages défendent quelquefois a leurs femmes un commerce avec d'autres hommes, \& s'ils puniffent avec févérité la tranfgreffion de cet ordre, ce n'eft pas par des principes d'équité, de modeftie \& de délicateffe, mais afin d'exercer leur droit de propriété \& leur autarité fur elles.
Les femmes de Taiti, des isles de la Société \& des isles des Amis \& des Marquifes font moins tyrannifées par les hommes, \& cette raifon feule fuffiroit pour pronver que
ces infulaires ne font plus dans l'état des fau-
Mceurs. vages, \& qu'il faut les placer un peu au-deffous des barbares. Par une fuite de ce qu'on a dit plus haut, plus les femmes fonteftimées, plus on remarque dans la peuplade des fentimens humains, \& des vertus fociales. Les femmes de Taiti \& des environs ont des organes extremement délicats, un efprit vif, une imagination brillante, de la pénétration \& dela fenfibilité, de la douceur dans le caractere, \& un grand defir de plaire. Ces qualités, jointes à la fimplicité du pays, à une franchife charmante, à une belle taille \& à une belle figure, un fourire affable, à des yeux pleins de tendreffe \& de feu, captivent le counr des hommes, \& maintiennent l'influence du fexe dans les affaires domeftiques \& publiques: elles fe mêlent dans toutes les affamblées, on leur permet de converfer librement \& fans ré ferve avec tout le monde ; elles cultivent \& poliffent ainfi leur efprit, \& celui des jeunes gens; car loobjet principal de leur éducation étant d'apprendre le grand art de plaire, on les inftruit fur tous les moyens de gagner l'atta-



Taitiennes aient déjà beaucoup poli les mours de leurs compatriotes, il refte encore des ufages qui femblent prouver que le beau fexe n'a pas toujours joui de l'eftime \& de l'égalité qu'on lui accorde aujourd'hui. Chez les peuples qui ne regardent les femmes que comme des ferviteurs, elles font réduites à prendre leurs repas loin de leurs maitres orgueilleux. (a) Il en eft de mème à Taiti \& fur toutes les isles de la Société, \& je n'ai jamais pu découvrir l'origine de ces coutumes. Je crois que c'eft un refte de l'état d'aviliffement dans lequel vivoient jadis ces Taitiennes, avant qu'elles euffent acquis l'eftime \& l'égalité dont olles jouifent maintenant.

Puifque nous parlons des femmes, il faut rapporter le petit nombre d'obfervations que nous avons faites fur le mariage.

La monogamie eft univerfelle chez toutes les nations de la mer du Sud. Quelques individus, fur-tout parmi ceux d'un rang diftingué, ont, il eft vrai, des liaifons avec plu-
(a) Labat obferve qu'un negre des colonies ne mange pas avec fa femme \& fes enfans, qu'il ne leur permet de manger qu'après quiil eft raffafié ; \& Valentin trouya les femmes d'Amboyne fervant leurs maris à table, \& mangeant enfuite en particulier. Les Caraibes ne permettent jamais à leurs femmes de manger en leur préfence. Labat, Voyage en Amérique. Voyez auff 1 Efprit des ufages des différens peuples, I. II, des femmes.


## DU CAPITAINE COOK.

alimens \& du climat, \& l'ufage d'époufer plufieurs femmes, ont produit une dilproportion confidérable entre le nombre des hommes \& celui des femmes; de forte que maintenant il y nait plufieurs femmes pour un feul mále. On a obfervé que, chez tous les animaux, les accouplemens produifent le plus communément le fexe de celui qui eft le plus vigoureux \& le plus chaud. Si, par exemple, l'étalon eft plus chaud \& plus vigoureux que les jumens, il naitra plus de poulains; mais fi les jumens font plus vigoureufes, fi l'étalon eft vieux \& épuifé par trop de fervice, il naitra une plus grande quantité de jumens. Appliquons cette remarque aux habitans de 1'Afrique : il eft évident que des hommes accoutumés à la polygamie, éneťvés par l'ufage des femmes, font moins forts, tandis que les femmes confervent un tempérament plus chaud, parce qu'elles ont des nerfs \& des organes plus fenfibles \& une imagination plus vive, \& parce qu'on leur rend moins fouvent le devoir conjugal. Il n'eft donc pas étonnant qu'elles faffent plus de filles que de garçons. Les faits font d'accord avec cette théorie, car les voyageurs conviennent tous que la polygamie fe trouve (a) chez tous les peuples d'A-
(a) Oldendorp, dans fon Hifoire de la miffion 'des freres moraves aux isles Caralbes, Saint-Thomas,'
frique : aucun d'eux ne remarque qu'on y
Mours. trouve beaucoup d'hommes fans femmes (a); chacun d'eux en a au moins une. Quand un peuple adonné à la polygamie, vit dans le voifinage des nations monogames, il eft probable qu'il tire de fés voifins, de force ou par le commerce, les femmes dont il a befoin. Les Africains, qui font tous polygames \& qui fe marient tous, ne peuvent pas profiter de cet avantage ; il faut donc qu'ils naiffent parmi eux plus de femelles que de mâles.

Quoique les colons établis au cap de BonneEfpérance re prennent qu'une époufe, 'ai obfervé qu'à la ville \&à la campagne il y a plus de femmes que d'hommes: ce peut être un effet du climat \& de la nourriture; mais

Sainte-Croix $\mathcal{O}^{\circ}$ Saint-Jean. Barby, 1777, in-8. dit, garc , ,toutes les peuplades de negres; ceux de Congo feu" lement qui compofent le chriftianifme, \& qui ont "reçu le baptème, font monogames. "Lord Kaimes, dans fon ouvrage intitulé : Sketches, of the hifory of man, vol. I, page 197, affure "que chez les chre"tiens de Congo la polygamie eft répandue comme lorfqu'ils étoient paiens. Les plus dévots parmi eux croient qu'il eft tout-à-fait déraifonnable de fe borner à une femme; ils renonceroient au chriftianifme plutôt quie d'y confentir. „ (a) Bofinan, Defcription de le côte de Guinée. Ce voyageur dit d'ailleurs expreffément "que le nombre "des femmes furpafie beaucoup celui des hommes.,

## DU CAPITAINE COOK.

le libertinage des jeunes gens en eft la principale raifon. La quantiré de femmes efclaves Mocurs. qu'on y importe de Madagafear, de Bengale, de Java, des Moluques \& de la cóte des Pa pous, leur donne tant d'occafions de débauches, \& tant de facilité de former de bonne heure des liaifons avec ces fenmes lafcives, que les hommes font épuifés avant le mariage. Il arrive que les jeunes Hollandoifes de la colonie, nées fous un ciel chaud, bien nourries \& point affoiblies par le travail, ont plus de force \& un tempérament plus ardent, \& qu'elles accouchent de plus de filles que de garçons. On affure qu'au royaume de Bantan (a), il nait dix femmes pour un homme. Les remarques que je viens de faire ne font que des conjectures, \& je fouhaite qu'on recueille à l'avenir avec plus de foin, des faits fur cette partie de l'hiftoire de l'homme.

On a prouvé par des liftes très-exactes des morts, que dans la plupart des pays de l'Europe, la proportion des hommes aux femmes eft à peu près égale; ou s'il y a de la différence, que le nombre des mâles eft plus conifidérable dans la proportion de IOS à roo. Si c'eft la la mefure générale de la nature, 'Thabitude de la polygamie l'a dérangée dans l'Afie \& dans l'Afrique, en énervant l'efpece des

[^14] vol. I, page 176 .

Moenrs, mâles. La polygamie eft ainfi établie fur une partie du globe, \& la monogamie fur une an. tre, \& nous avons lieu de foupconner que la polygamie ou la pluralité des maris eft actuel. lement à l'isle de Pâque. On dit qu'anciennement les femmes des Medes avoient plufieurs maris à la fois, \& que celles qui n'en avoient que cinq étoient réputées mal pourvues (a); chez les anciens Bretons, dix ou douze hommes n'avoient qu'une feule femme (b). On permet aux femmes de qualité, fur la cote de Malabar, d'époufer autant d'hommes qu'illeur plait (c) ; \& enfin un voyagour nous a affuré derniérement, qu'au royaume de Thibet plufieurs hommes, fur-tout les freres \& les parens, fe réuniffent pour entretenir une époufe commune, \& qu'ils s'excufent en difant qu'il n'y a pas dans leur pays un affez grand nombre de femmes. Quelqu'étrange que foit cet ufage, il n'en eft pas moins fur, \& il a fans doute des caufes particulieres. Dans les pays voifins de la Chine, de la Bukarie \& de l'Inde, où les hommes prennent plus d'une époufe, il doit y avoir peu de femmes, parce qu'on les enleve de force ou par adreffe, ou par le commerce; il n'eft donc pas furprenant que plufieurs hommes aient une femme en
(a) Strabo, Geog7. 1. XI, p. m. 362.
(b) Cefar, de Bello sallico, lib. V.
(c) Voyage de Dellon, part. I, chap. 32. toitre der jaloux,

## DUCAPITAINE COOK.

lie fur one ur une an. ner que $/ 3$ eft actuel. 'ancienne. $t$ plufieurs en avoient rvues (a); ouze hom. e (b). $\mathrm{O}_{\mathrm{n}}$ la cote de squilleur us a affuré hibet plu. \& les pa. une époule lifant quil rand nom. e foit cot il a fans s les pays de l'Inde, e époufe, irce qu'on 3, ou par urprenant femme en
commun. Quand l'isle de Pàque fut découverte en 1722, elle contenoit plufieurs mil-Mceurs: liers d'habitans (a). Les Efpagnols en 1770 , $y$ en trouverent environ $3000(b)$; \& en 1774 , il $y$ en avoit à peine 900 (c). Ce décroiffement de population eft fingulier ; mais ce qu'il $y$ ade plus remarquable parmi ces neuf cents habitans, il ne faut compter que cinquante femines en tout; de forte que le nombre des hommes eft à celui des femmes comme 17 à i. On a déja remarqué dans la Relation, que l'éruption d'un volcan, ou un feu fouterrein, ont pu détruire la plupart des habitans de cette isle : effectivement le capitaine Davis en 1687 , reffentit un tremblement de terre
(a) Collection des voyages de Dalrymple, vol.II, pag. 91 \& 112.
(b) Lettre de M. Dalrymple au docteur Hawkefworth, en anglois, in-4. 1773 , page 34.
(c) Le capitaine Cook dit dans la Relation, que les habitans de cette isle ne paroiffent pas excéder fix ou fept cents, \&que plus des deux tiers de ceux que nous avons vus, étoient mâles. La difproportion entre le nombre des hommes \& celui des femmes eft fürement plus grande. M. Cook étant malade alors, ilne put pas nous accompagner dans l'expédition que nous fimes fur lisle : je fuis für qu'il n'y avoit point de femmes cachées dans les maifons, \& je fuis fûr auffi de n'avoir pas vu plus de cinquante femmes; il n'eft pas probable qu'ils aient empêché leurs femmes de paroitre devant nous, car ils ne font point d'un caractere jaloux.
violent dans ces parages \& à peu de diftance de là. Les Taitiens connoiffent les tremblemens de terre, \& ils croient qu'ils font fous la direction d'une divinité particuliere, appellée Maoowe. D'ailleurs cette conjecture eft d'autant plus probable, que les habitans de lisle de Pàque conltruifent encore leurs habitatiois fous terre, \& qu'ils les foutiennent par des murailles feches. Si ce défaftre arriva en plein jour, il elt vraifemblable que la plupart des hommes étant hors des cabanes, furent fauvés, tandis que les femmes qui gardent ordinairement l'habitation, périrent toutes, excepté celles qui fe trouverent dans la campagne. Ces femmes fervent, fuivant toute apparence, à plufieurs maris, \& elles ne craignirent pas de fe proftituer à une foule de matelots dans la même heure : cette débauche leur eft peut-ètre habituelle. Si la théorie dont on a parlé plus haut étoit confirmée par les faits \& par l'expérience, il y naitroit plus de garcons que de filles; mais un trop grand nombre connoiffant la même femme, elle feroit peu d'enfans, comme il arrive aux malheureufes qui fervent aux plaifirs du public.

Tous les peuples de la mer du. Sud étant monogames, quoiqu'ils defcendent des nations du continent de l'Inde, prefque toutes adonnées à la polygamie, il paroît que ce n'elt ni la fageffe ni la vertu qui les ont portées à cette réforme. Les premieres peupaldes qui s'établi-

## du Capitaine Cook.

rent fur ces isles, amenerent probablemient autant de femmes que d'hommes, \& ce hafard leur fit renoncer à la polygamie à laquelle ils étoient accoutumés dans leur patrie. La médiocre étendue de ces terres rendit néceffaire la continuation de cette conduite; car fi dans une petite isle un homme s'approprivit les droits de plufieurs hommes, en prenant pour lui ful les femmes qui doivent fervir à plufieurs, on s'es appercevroit bientôt ; on ne tarderoit pas à fe venger de cette ufurpation injurieufe, \& chaque individu rentreroit dans les droits dont on vouloit le priver.

Les jeunes femmes de Taïti \& des isles des environs prodiguent fans forupule leurs oharmes à plufieurs amans. Cette conduite fuffiroit ailleurs pour les écarter du mariage ; mais ces peuples in'ont pas les mêmes idées. Si elles font un enfant, le jeune homme avec qui elles vivent eft cenfé en être le pere, \& il jouit dèslors, ainfi que la mere, de tous les privileges du mariage. Les hommes les plus diftingués de la peuplade ne craignent pas d'époufer les filles qui ont eu des amans:
Jam proterva
Fronte petet lalage maritum
Dilecta.
Horat, lib: $\frac{\text { II od }}{}$ V
itiletery Horat. lib: $H$,od. V.
Mais ces mèmes filles font d'une chafteté \& d'une fidélité exemplaires après le mariage.

Pendant notre feconde relâche à O-Raienéa,
Mceurs. Bobo chef d'O-Taha, venoit nous voir fous. vent. Un jour qu'il étoit fur notre bord, il apperçut fes focurs qui s'avançoient vers le vaiffeau dans une pirogue, \& me montrant la plus jeune, il m'engagea à lui dire vecheina poowe, dès qu'elle feroit arrivée. Je fis ce qu'il vouloit, fans favoir quelles en feroient les fuites. La foeur ainée releva à linftant les vè.. temens de fa four cadette; elle me montra qu'elle avoit des marques de puberté; elle répéta cette cérémonie deux ou trois fois. Je m'informai alors de l'objet de cette action, \& j'appris que fur ces isles, c'eft une efpece de reproche ou manque de dignité, de ne pas ayoir des marques de puberté. Dès que ces marques paroiffent, les jeunes femmes font obligées de fubir une opération très-douloureufe. On tatoue fur leurs feffes de grandes rayures arquées. Ces rayures font honorables, \& c'eft une efpece de prééminence de pouvoir faire des enfans. Si un homme accufe une femme de ne pas porter ces marques, elle ne peut pas en honneur, fe difpenfer d'en mettre la preuve fous fes yeux (a). J'ignore quelle
(a) Les Thraces ne s'embarraffoient point de la chafteté de leurs filles, qui admettoient dansleurs bras tous les hommes qu'elles vouloient ; mais ils épioient avec foin la conduite de leurs femmes, qu'ils achetoient fort cher de leurs parens. Ils s'imprimoieut déjà de ne pas que ces mes font doulougrandes orables, de pou. ufe une , elle ne en mete quelle eurs bras épioient I's acheieut dejjà
eft l'origine de ces étranges coutumes : il fuffit d'avoir expofé le fait.

## SECTIONVI.

Infruction publique \& particuliere; origine \& progres des manufactures, des arts $\mathcal{E}$ des - fcienees.

Ufus \& impigre fimul experientia mentis
Paulatim docuit pededentim progredientis.

## Lucret. lib. V.

$\pi$
$\mathfrak{R}$ OUT ce que j'ai dit jufqu'à préfent fur les infulaires des mers du Sud, fuffiroit pour Arts \& donner une idée complete de ces peuples. Je fciences. vais feulement parler des arts \& des idées qu'ils tranfmettent avec le plus de foin à leurs enfans, \& qui y font devenus les objets de l'éducation.

Nos inventions \& nos arts méchaniques, ainfi que nos connoiffances fur les fciences \& fur lhiftoire, font le réfultat des découvertes \& des obfervations de plufieurs milliers
une efpece de tatouage, qui étoit réputé une marque de noblefle. Ceux qui n'étoient pas tatoués, paffoient pour être nés dans l'abjeçtion. Hérodote, lib. V , cap. 6 .
\$hommes qui ont vécu à différentes époques Arts \& \& dans des pays très-éloignés les uns des fciences. autres. C'eft un tréfor amaffé par tout le genre humain; il eft devenu fi immenfe, qu'une feule perfonne eft incapable d'en faifir létendue, \& les plus grands génies ne peuvent pas l'embraffer. Les peuples les plus éclairés P'ont divifé en différentes branches, qu'on a confiées à la fagacité de différentes claffes d'hommes: on eft parvenu ainfi à conferver chacune de ces branches, on les a même perfectionnées, en y ajoutant de nouvelles découvertes. Avec l'art de l'écriture \& de l'imprimerie, on a préfervé à jamais de l'oubli les connoiffances humaines; mais fi les hommes avoient vécu difperfés dans les bois, comme les fauvages ou les chaffeurs, ou s'ils avoient mené continuellement une vie errante avec leurs troupeaux, ils n'auroient pas raffemblé tant de lumieres; les obfervations des premieres peuplades ne fe feroient point accrues par les découvertes des fuivantes. La culture des végétaux qui fervent à la nourriture du genre humain, conduit fur-tout à la formation des grandes fociétés. Les profeffions \& les arts méchaniques exigent les efforts réunis d'une quantité prodigieufe de bras; \& plus chacun de ces arts elt fous-divifé en petites branches, \& plus on lui donne la perfection dont il eft fufceptible. Il eft donc évident que les fociétés nombreufes \& les pays riches en productions alimentaires
difint collv
fcien diag
heure
fortes
viepa
catter
prodit
méh
en jo
chure
pell
on y
ces \&
globe
On tr
grès C
les CCiE
dans
Kian,
Cet
faits
Sociét
ilab
leurs 1
50.

Quio
fent d
foient
Popular
Tom
époqques uns des tle gente une feule étendue, pas l'em. lont di. confiées 10mmes: ne de ces es, en y ec l'art de éfervé à Imaines; difperfés ou les tinuelle. upeaux, Imieres; lades ne ouvertes aux qui umain, grandes néchaniquantité de ces , \& plus eft fuf. fociétés luctions entaires

DU CAPITAINBCOOK.
49
alimentaires, \&c. font les plus propres aux découvertes utiles \& au progrès des arts \& des fciences. L'Egypte étant un pays plat, inondé chaque année par le Nil, fe livra de bonne heure au labourage \& à la culture de toutes fortes de végétaux, elle renoriça bientôt à la vie paftorale ; elle prit mème de laverfion pour cette maniere d'exifter ; la population s'accrut prodigieufement; les arts \& les profeffions méchaniques \& les fciences s'étendirent de jour en jour. Les terres fituées près de l'embouchure du Tigre \& de l'Euphrate, avoient à peu près les mêmes avantages que l'Egypte; on y connoiffoit auff l'agriculture \& les fciences \& les arts, à une époque où le refte du globe étoit encore plongé dans la barbarie. On trouve le mème climat \& les mémés progrès dans l'agriculture, dans les arts \& dans les fciences, fur les bords du Sind \& du Gange dans l'Inde \& de l'Hoanho, \& de l'Yan-TfeKian, al la Chine.

Cette théorie explique les progrès qu'ont faits dans les arts, les isles des Amis \& de la Société : la population y étant confidérable, 1l a bien fallu que les habitans tâchaffent par leurs foins, d'augmenter les productions du fol.

Quoique les isles plus occidentales jouif fent d'un climat auffi heureux ; quoiqu'elles foient bien éloignées d'étre ftériles, \& que la population y foit affez confidêrable, elles ont Tome VI.
cependant fait moins de progrès dans les arts, \& elles ont des idées très-imparfaites fur les
leuts
Arts \& foiences, fciences \& fur les connoiffances utiles. Nous avons indiqué la caufe de cette différence, chap. IV ; \& pour revenir fur ces matieres, je vais donner une idée plus détaillée de l'éducation de ces peuplades.

Les peres donnent à leurs enfans en basâge les premieres notions néceflaires à leur maniere de vivre; elles ont fur-tout rapport à la nourriture, au vêtement \& aux moyens de fe préferver des rigueurs du tems. Comme ces peuplades n'ont pas encore beaucoup de befoins artificiels, \& qu'elles n'emploient pas encore leur tems à des occupations plus relevées, leurs manufactures font très-fimples: la connoiffance des détails \& des manipulations qu'elles entrainent, eft néceffaire à chaque individu, \& voilà pourquoi on apprend à tous les enfans la meilleure maniere de cultiver l'arbre à pain, les plantains, les ignames \& les autres racines comeltibles; les méthodes les plus promptes de prendre du poiffon, l'amorce \& la faifon qui conviennent à chaque efpece, \& les endroits où ils fe rendent ; les poiffons \& les autres productions de la mer qu'on peut manger en fureté; les moyens d'attraper des oifeaux, de nourrir des chiens, des cochons \& des volailles. On leur apprend auffi les noms de toutes les plantes fpontanées qui font bonnes à manger,

## DU CAPITAINE COOK.

leuts propriétés \& les faifons ou elles mûrif fent; \& il eft rare de trouver un petit garcon de dix à douze ans, qui ne foit pas inf- fciences, truit de tout cela; mais comme l'ścorce da mûrier dont ils fabriquent leurs étoffes, doit étre foignée avec une attention particuliere, on donne des leçons aux jeunes gens: on montre à toutes les jeunes femmes les manipulations de la fabrique \& de la teinture des étoffes, des nattes, \&c. Depuis le dernier toutou jufqu'au roi du pays, tous connoilfent le bois le plus propre à la conftruction d'une maifon, d'une pirogue, les différens travaux néceffaires à la fabríque d'une habitation \& des différentes parties d'une pirogue ; la maniere de manceuvrer les bátimens de mer avec des pagayes ou des voiles. On apprend à tous les jeunes gens fans exception, les diverfes opérations méchaniques; \& après un peu d'exercice, ils travaillent avec autant de dextérité que les plus habiles ouvriers du pays.

Ces connoiffances paroitront peut-être minutieufes darrs un fyftème d"éducation, mais lexiftence de ces infulaires en dépend ; ils s'occupent beaucoup de ce qui regarde leur nourriture. J'ai eu occafion d'écrire les nomis de quarante-huit poifions, tous comeftibles pour eux ; \& le capitaine Cook m'a dit qué ceux qu'il avoit vus dans fon premier voyage, ou dont les naturels lui avoient parlé, momer D i)

Arts \& Iciences.
tent à cent cinquante. L'arbre à pain, arocarpus communis, que les naturels appellent ooroo, a trois variétés diftinguées par des noms particuliers : celui qui a des feuilles plus étroites en pointe \& un fruit oblong, s'appelle maira; un autre qui a un fruit oblong, mais plus groffier \& écaillé en-dehors, s'appelle épatea; \& un troifieme dont l'écorce a de petits piquans ou des boutons en forme de mamelons, porte le nom de tattara. Ils comptent au moins treize différentes efpeces de bananes, mufa paradifiaca, qu'ils dittinguent par différens noms, outre les gros plantains de cheval. Ils cultivent au moins deux efpeces d'arum : les eddoès communs, qui ont une feuille veloutée bleuâtre, arum efculentum, appellé tarro, \& la grande efpece qui a des feuilles vertes \& luifantes, qu'ils nomment apé, arum macrorkizum. Ils ont auffine efpece d'excellentes pommes appellées évée, qui approche beaucoup de la prune du Bréfi, fpondias; un grand arbre porte une forte de fruit enveloppé dans une coque fibreufe, dont le goût reffemble à celai de la chátaigne, \& qu'ils appellent ratza; nous lui avons donné le nom d'inocarpus edulis. Un autre grand arbre qui croit auff aux Indes orientales, \& qui eft connù des botaniftes fous le nom d'eugenia malaccenfls, eft commun fur ces isles; les naturels mangent fouvent de fon fruit qui elt aqueux \& rafraichiffant, \& qui porte le nom



dent :
plante farles
foma
donne
nians
Heme
Forska la plan tite bo nois (E nom d quefois
$\qquad$
(a) par Forit
(b) $F$ ${ }^{1777}$, ith s'appelle ng, mais s'appelle a de pe le de ma. comptent de bana. uent par tains de efpeces ont une tum , aples feuil ent apć, ece d'expprochs ondias; ruit endont le \& $q u^{\prime}{ }^{\prime}{ }^{\prime}$ le nom bre qui qui eft P'eugenia les paqui eft le nom
d'e-tiaya: il y a une autre groffe plante qui fe trouve aux Indes orientales, \& qui eft connue aux isles Moluques fous le nom de pan- fciences. dang, \& à Taiti fous celui d'é-wharra, \& à laquelle nous avons donné le nom d'athrodatylis Jpinofa (a); fon fruit vient en groffes grappes ; \& quand il eft mûr, il a en parfum agréable; mais fa faveur qui eft aftringente, étoit mauvaife pour moi; elle n'affecte pas ainfl les naturels qui la trouvent bonne. La méme plante leur fournít de larges fenilles qu'ils font fécher, \& dont ils fe fervent pour couvrir les toits de leurs maifons; ils répandent fur lears têtes les fleurs mâles de cette plante, comme nous mettons de la poudre fur les nôtres; elles fervent, en outre, de parfum aux infutaires d'un rang diftingué ; ils donnentà la plante le nom de héenanno ; les Banians l'ont tranfplantée dans PArabie ou dans pYemen, à caufe de fes fleurs odorifétantes. Forskal croit qu'il n'y a dans l'Yemen, que la plante mâle; on l'y appelle Keirra: une petite botte de fes fleurs fe vend feize fous tournois (b). Le morinda cierifolia, porte à Taíti le nom d'énono, \& le bas peuple en mange quelquefois le fruit, quand il ne peat pas fe pro-
(a) Charadferes gen. plant. page 14, table 75, par Forfter:
(b) Forskal, flora Agyptiaco-Arabica, Mavnix, 1775, in-4. page 172.

D iij


## DU CAPITAINE COOK.

is man. ratifida, u pecca; du teveh mais ils la derité; ils épece atoorce; \& les enoona. lantent e terre marro, lata \& qu'ils $s$ manre non on qui os. La tibles, is , \& quils rus de. nis, \& a des e Tan. bonne ars ef: euilles plan-
tain : ils fe nourriffent encore des amandes du terminalia catappa \& du ferculia balanghas. Arts \& Les habitans de la Nouvelle-Calédonie man- fciences. gent l'écorce de l'hibifous siliaccus; mais fuivant moí, elle eft très-mauvaife.

Les habitans de Taiti \& des isles voifines, n'ont rien à defirer dans ce qui regarde la maniere de fe vêtir \& de fe mettre à l'abri de l'inclémence des faifons. On peut diftinguer leurs vetemens en trois fortes; ceux qui font d'étoffe d'écorce d'arbres, ceux qui font de nattes, \& enfin les différentes parures appropriées à certains rangs, ou à des cérémonies particulieres.

Les meilleures étoffes fe font avec l'écorce d'aouta, ou du morus papyrifera; ils cultivent avec foin cette plante dans un born fol, qu'ils marnent \& qu'ils préparent en y melant des coquillages de toutes efpeces: ils enferment communément le terrein de foffes profondes, afin d'empècher les hommos \& les animaux de gâter les jeunes arbres: ils plantent les petits bourgeons d'aouta fur des lignes régulieres, à la difance d'environ dixhuit pouces ou de deux pieds; ils émondent les feuilles \& les branches, ce qui donne de la force à la tige principale \& la rend plus droite: dès que les petits arbres ont un police de diametre, \& fix ou huit pieds de hauteur, ils les arracheint: ils coupent les racines \& les fommets, \& ils confervent \& re-

D iv


## du Caritaine Cook.

 ite longi. tige, \& ous une l'eau a 'écorce réunit, fermmes e l'eau, ment a a d'une adia, \& Couvent nfi pré. de plan. ur que iffe une de l'é. quele ce, les qu'une e chant pas obligé trop ns des ions, pour r une , fur fotru.ment quarré de bois pefant, appellé toa; chacun des côtés de ce battoir eft fillonné Arts \& longitudinalement par des rainures de diffé- fciences. rentes dimenfions. On bat d'abord l'étoffe avec le côté qui a les plus groffes rainures, \& enfuite avec ceux qui ont les plus petites, jufquà ce que, l'étoffe foit achevée. Cette opération ferre tellement les fibres l'une contre l'autre, que lorfque l'étoffe eft entiérement feche, elle a de la confiftance; mais la moindre humidité femble en diffoudre toute la texture. On bat dayantage quelques-unes des pieces; alors l'étoffe eft fine, extrèmement douce \& approchante de nos mouffelines. Tandis que les femmes battent l'étoffe, il y a près d'elles, des coupes de cocos remplies d'eau, \& elles ne ceffent pas de l'arrofer ; l'étoffe fe blanchit \& fe lave enfuite afin de la rendre plus belle \& plus douce: ils pofent quelquefois plufieurs pieces de cette étoffe douce \& fine, appellée koboo, les unes audeffus des autres, \& ils les collent avec une efpece de glu qu'ils tirent de la racire du tacca pinnatifida. On réunit ces différens doubles, en les battant; on les frotte \& on les lave, \& l'étoffe eft alors cotonneufe, douce \& chaude. Ils font auff des étoffes avec l'écorce de l'arbre à pain : les naturels plantent les petits rejetons, \& ils en arrachent l'écorce qu'ils détrempent, ratiffent \& battent de la même maniere; mais l'étoffe eft 1 n


## DU Capitaine Cook.

plongeant un rofeau de bambou dans de la couleur rouge, qu'ils dépofent enfuite fur l'étoffe, qui porte alors le nom d'epa; ils ap-fciences.' pellent poowhirrée, celle qui eft brune \& couverte d'une efpece de vernis ou de gomme. Leurs couleurs font brillantes \& très-belles; mais elles durent peu. La rouge demande bien des foins pour la préparer: le fruit d'une petite figue, appellée mactée, ficus tinčaria, donne une goutte ou deux d'un fuc laiteux, quand il eft détaché de l'arbre ; ils recueiljent ce fuc dans une coque de cocos; \& quand ils en ont affez, ils y trempent les feuilles de l'etou ou du cordía febeftena, qui boit le fuc laiteux \& lui donne une très-belle couleur cramoifie. On exprime enfuite ce fuc, on le paffe à travers les filamens des noix de cocos, \& on s'en fert pour teindre les étoffes: au ieu de l'etou, ils emploient quelquefois les feuilles du tahinnoo ou du tournefortia fericea, ou celles du pohooa, ou du convolvulus Brafilienfis, ou mème celles de J'epooa, ou du folanum repandum. Le jus feul du mattée, donne une couleur jaune ; mais la meilleure teinture jaune fe tire du fuc qui dégoutte des péduncules de l'hibifcus punĩtatus $\int$. populneus, ou de l'e-meero. La racine de l'e-riono, ou du morinda citrifolia, infufée dans de l'eau, donne un beau jaune; on en tire un autre du tamannoo, ou du calophyllum inophyllum; une des épurges, appellée épitrée


## DUCAPITAINECOOK.

\& l'écorec es triloba, ance réfl. verniffent
attes ; ils ils fe cou. $t$ de nat. dans les
ooroll oll
des nat. s-fortes, 1 de gros e belles; reté. eft com. athrodac. fantes \& avec la arée des tylis, \& en. Une s joncs; nom de ae forte ef fouleur fert urs cotrente eje n'ai nattes
les plus grandes \& les plus fortes: l'une de ces nattes qui portent le nom de hohora, éten- Arts \&a due fur un chaffis a demi-ovale, fert d'eiya ou feiences. de voile pour leurs pirogues.

Les vêtemens de parure \& de cérémonié des Taitiens font fort curieux : à la mort d'un infulaire de marque, un des proches parens fe revêt d'un habit de mafcarade, appellé heva, travaillé avec adrefle, \& l'étrange affemblage de fes parties forme un coup-d'ocil extraordinaire. On en a déjà fait la defcription dans la Relation. Cet ouvrage eft un de ceux qui donnent une idée plus jufte des arts \& de linduftrie de ces peuples: le tablier ou la piece d'eftomac contient 2000 petits morceaux de nacre de perles, qu'on ne peut joindre enfemble \& aligner qu'après un travailimmenfe \&une patience extrème, \& tout le vêtement $a$ de la propreté \& de l'élégance.
Les chefs qui combattent fur la plate-forme de leurs pirogues de guerre, ont auffi un vêtement particulier, dont le travail exige de l'adreffe. L'awhou eft un cafque d'ofier de plus de cinq à fix pieds de haut, \& de la forme d'un long cylindre; ils y ajoutent un fronteau de trois a quatre pieds de long, qui couvre la moitié du cafque ou du cylindre; vers le fommet cependant il ne ferre pas l'ofier de trop près, mais il fe projette un peu en avanten formant un creux; tout ce fronteau eft revêtu de-plumes de pigeon vertes \& luifantes; ils
l'entoureit quelquefois d'une ou plufieurs bor. dures de plumes blanches, \& du bord extérieur jls font diverger un grand nombre de plumés de queue de l'oifeau du tropique, ce qui donne au guerrier un air très-impofant. Cette parure ne peut guere fe porter, parce qu'elle eft fi embarraflante \& en même tems fi légere, que le moindre foutfle de vent feroit vaciller celui qui la garderoit fur fa tete: ces cafques forit donc de parade plutot que d'ufage, car ils défendent peu la tète contre les pierres ou les coups de maffues \& do lances; peut-être auffi qu'ils fervent d'étendards pour le ralliement des troupes; \& cette conjecture eft d'autant plus vraifemblable, que fur une flotte de 169 bâtimens, nous n'ell avons remarqué qu'un ou deux. Les guerriers, qui font fur la plate-forme, portent prefque tous le hauffe-col on la cuiraffe d'o. fier, appellée ta-omée. La cuiraffe eft couverte de fibres de noix de cocos rangées en demicercle, \& ornées de plumes de pigeons luifantes, entre-mêlées de deux ou trois rangées en demi-cercle de dents de goulu, toutes croifées \& attachées avec des cordons à la cuiraffe : le hauffe-col eft bordé d'une frange de longs poils blancs de chien, qu'on fait venir des isles baffes à Taïti \& aux isles de la Société : le fommet porte auffi des nacres de perles garnies de plumes de pigeon; cette cuiraffe eft fufpendue au col, \& défend la poj-

[^15]du rath
du tant
Pooro
tériau:
maifor
ena d
wharte-
fe non
des ma:
grande: dinaire $\&$ dis à neuf cinq à jettent teaus. de pote la rang pieds di huit à porte u toor r yor

## DU CAPITAINE COOK.

 ord exté. ombre de pique, ce impofant, ter, parce ême tems vent fe. ir fa tete: utot que te contre les \& do it d'éten. ; \& cette mblable, 10us n'en es guer. , portent raffe d'o. couverte en demis luifan. ngées en tes croià la cuir. range de ait venir le la So. $s$ de pertte cui1 la poj-erine contre une des lances armées d'os de paftenade. Les détails de la fabrique des paniers, battoirs d'étoffe \& des meubles, outils fciences. \& inftrumens en ufage chez ces peuples, font fi multipliés, qu'il faudroit beaucoup de tems pour les décrire : nous parlerons feulement ici de létat de leurs arts relativement à la conftruction des maifons. Le bois de l'ahoodoo ou du barringtonia Speciofa, de l'inocarpus edulis ou du ratta, de l'evée ou du fpondias pomifera, du tamanoo ou du calophyllum inophyllum, de l'ooro ou de l'artocarpus communis, font les matériaux qu'ils emploient: ils donnent à une maifon en général le nom de $t e$-wharré; il y en a de petites \& rondes, qu'ils appellent $t e-$ wharre-potto ; celles qui font vaftes \& longues, fe nomment te-wharre-tarra; ils ont en outre des niaifons ou hangards, ou ils retirent leurs grandes pirogues de guerre. Les maifons ordinaires ont de quinze à feize pieds de long, \& dix à quinze pieds de large; le toit a fix à neuf pieds d'élévation au milieu, environ cinq à fix fur les cotés, \& les bords fe projettent affez loin au-dèlà des côtés ou des poteaux. Toutes les maifons ont trois rangées de poteaux qui foutiennent le toit, era-yoro; la rangée du milieu, epo-00, a feize à vingt pieds de haut dans les grandes maifons, \& de huit à dix dans les petites. Cette rangée fupporte une poutre formant le faite du toit, toor--yore, fur laquelle ils pofent les planches
ou les barres du toit, ahéo, qui font fupporArts \& tées de nouveau par une longue poutre apfciences. pellée épai, au-deffous de laquelle fe trouve une rangée de poteaux de côté, toote-oroo, qui portent fur une autre poutre, too-ation, laquelle repofe à terre ; ils rempliffent quelquefois de bambous les efpaces qui font entre les parties \& les poteaux fur les côtés de la maifon : ils donnent à cette maniere de batir le nom de parooroo, mais communément tout le bas eft ouvert: le toit lui-meme eft de feuilles d'athrodacty lis indica. J'ai remarqué des maifons ouvertes, mais garnies au-def. fous d'une haie de bambous à la hauteur d'environ un pied; plufieurs petites habitations font auffi renfermées dans une enceinte de bâtons difpofés en forme de claìes. Lés naturels retirent communément leurs cochons avec eux la nuit: feulement les hommes fe couchent dans un endroit enfermé, pabooa, couvert de planches au fommet.

Les grandes pirogues de guerre font d'un travail infini, \& rien n'annonce mieux leur imagination, leur induftrie \& la perfection de leurs arts méchaniques : il ne faut donc pas s'étonner qu'ils confervent avec tant de foin ces bátimens, qui les mettent à l'abri de Pinvafion des ennemis. Huaheine a dans fon voifinage les isles d'O-Raiatéa, Taha, Bolabola, Mourooa, toutes foumifes à O-poonée, chef puiffant, quia conquis Raiatéa \& O-Taha,
fuppor. outre ap. fe trouve ote-oroo too-atioo ent quel. font en. côtés de niere de unément nême eff èmarqué au-def. hauteur habita. enceinte ies. Lés cochons nmes fo pabooa, nt d'un ux leur rfection ut donc tant de abri de lans fon , Bolaoonée, Taha,
\& qui vouloit étendre fon domaine fur Huaheine : mais les habitans de cette isle \& Oréo leur chef veilloient à leur fureté, \& ils avoient fois une flotte confidérable toute prète, fous les remifes dont on a parlé. C'elt là que j'obfervai une pirogue de guerre double, qui demandoit pour fa manocuvre cent quarante-quatre rameurs \& dix à douze pilores : la plate-forme de combat étoit fpacieufe, \& pouvoit porter environ trente hommes, Les remifes de ces pirogues ont quelquefois quarante à cinquante verges de long ou mème davantage, environ dix de large, \& les bords du toit defcendent jufqu'a deux ou trois pieds de terre ; les cótés du toit font fouvent en forme de fegmens de cercle qui fe réuniffent au fommet.

Comme j'ai parlé ici des pirogues de guerre de ces peuples, je m'arrèterai un moment fur leur ftructure. Les habitans des isles de la Société diftinguent leurs petites pirogues ewaha (a) des plus grandes pahée, \& cellesci varient fuivant qu'elles font deftinées à la pêche, aux longs voyages d'isle en isle, \& à
(a) Le nom d'ewaha eft fürement altéré par les naturels des isles des Amis \& de la Nouvelle - Zélande, en donnant un fon plus fort à l'afpiré $h$, \& difant te-wagga. De même, le mot techée eft changé en teeghée, celui de tahata en tangata, eohe ou ehhoe fe prononce à la Nouvelle - Zélande hogghée; tohée, c'eft togghéc ; tanga, c'eft taringa; toogona, tooghona.

Tome VI.


## du Capitaine Cook.

uppes éle $t$ toujouts une plate. élevée firis re outhuit grandeor communé spomifera, ; la quille les ties. $s$ de deux ois ; le fe. dans une eft cor. ans, \& le jatre bor ontre l'au. cordages noix de
du fer poor anciemne \& ms, femble des cordes tiles ferent as. Au nel: ne, quarad tcloués entoient corl des Voyn. \& publits un vaiffen
cocos. Ces battimens ne font pas beaucoup d'eau, quoiqu'ils ne foient point calfatés; une feule perfonne fuffit pour vuider celles des plus grandes pirogues. La pouppe \& la proue font fculptées, \& elles repréfentent une figure groffiere d'homme, qu'ils appellent e-teehe, qu'ori pourroit comparer au génie tutélaire des anciens Romains \& Grecs, Les pirogues de longs voyages ont à l'avant de petites huttes couvertes d'herbages, \& défendues d'un ou deux côtés par des planches ou une cloifon de bambous, \& tapiffées de nattes; c'eft là que les principaux perfonnages s'affeyent le jour \& dorment la nuit. Le refte de ces bâtimens eft à peu près de la mème fructure que les pirogues de guetre ; elles ont un mát, e-teira, une voile de nattes fufpendue à un chaffis, ciya; le fommet du mât porte un panache de petites branches d'arbres : ce panache s'appelle e-whateoa, \& ils donnent le nom de matittée à une ou deux guitlandes de plumes quí

[^16] pécher la le peu le isles des d $A n f_{o n,}$ cier. Les verfe qui le côté elquefois pirogue the n'eft voyage; la hutte 'y en a ave que u verfés des arts connoif te heure rapport tir \& de
feloger. On ne fera plus étonné de cette indultrie, fi l'on confidere qu'une hache, un cifeau de pierre ou d'os, un morceau brut foiences, de rocher de corail, \&s une fcie faite avec l'aiguillon de la paftenade, font tous leurs inftrumens. J'ai eu occafion de voir coudre les bordages d'une grande pirogue ; louvrier fe fervait d'un baton qui avoit une branche fourchue pour ferrer davantage la corde; it pofoit l'une des branches contre le bordage le plus inférieur, \& il attachoit la corde à l'autre, ce qui lui donnoit une force extreme: des que le cordage avoit pris toute l'extenfion poffible, un autre infulaire qui l'aidoit, plantoit une cheville dans le trou au milieu duquel paffoit la corde, afin que cette corde ne fe relächát pas. Leurs manieres de péchier, \& les différens inftrumens quils emploient, offrent d'autres exemples de leur intelligence. Ils font des harpons de rofeaux, e tac-wertoeiya, garnis à la pointe d'un bois dur, taillé comme la tete barbelée d'un trait: ils ne fe fervent de leurs grands filets, oopén, que dans les caux baffes; ces filets font d'une efpece de phafeolus \& de convolvulus, \& fort tendus. Leurs hameçons, maitoo, font de coquillages; ceux qu'ils deftinent à prendre de petits poiffons, font très - bien faits, petits, \& d'une feule piece; ceux qu'ils deftinent aux poiffons d'une groffeur moyenne, font de nacre de perle \& compofés de deux pieces; la queue
eft formée de la partie la plus éclatante \& la Arts \& plus luifante de la coquille, \& la pointe de fciences. I'hameçon eft attachée à cette partie par des cordes qui rempliffent des trous pratiqués dans ces deux pieces; \& pour mieux tromper le poifion, ils y ajoutent des cheveux, des plumes ou des touffes de fils, pour repréfenter les nageoires des petits poiffons. Ils donnent le nom de vittée-vittée à cette efpece d'hamecon; les plus gros ont tous une queue de bois ou d'os, couverte d'un morceau de nacre de perle brune \& une pointe d'écaille de tortue, fouvent compofée de deux morceaux joints enfemble. Les cordelettes de ces hame. gons font d'une efpece d'ortie, urtica argentea, avec laquelle on prend les plus gros poiffons, favoir, la bonite, péerara, fcomber pelamys, l'albecore, eaha, fcomber thinnzus, \& le dauphin, eoomo, coryphana hippurus. Ils fe fervent, en d'autres occafions, de cordes d'emohoo ou de cypertus alatus, de l'écorce de poorou ou d'hibifcus tiliaceiss, de l'écorce de mattée ou de ficus tinctoria, \& d'epeepee ou de phafeolus ama. nus. Ils mêlent différentes plantes \& différens fruits, avec des morceaux de chair de coquillages \& d'écreviffes; cette compofition jetée dans la mer, enivre tellement le poiffon, qu'on peut le prendre avec la main : on emploie furtout pour cela le fruit du barringtonia $\int p e c i o f a$, ahoodoo, \& les feuilles de la daphne fetida, oad, de la galega pifcidia, ehora, \& du lepie

## du Capitaine Cook.

tante \& la pointe de ie par des pratiqués ix tromper veux, des sepréfenter s donnent e d'hame. queue de oau de na. l'écaille de morceaux ces hame. a argentea, oiffons, $\mathfrak{l a}$. amys, lal. dauphin, ervent, en hoo ou de $u$ ou dihi. t'e ou de Coolus ama. différens de coquilition jetéa Ton, qu'on nploie fura $\int$ peciofa, ine fatida, \& du lepie
dium pifcidium, enou. Quand ils découvrent en mer une troupe d'oi feaux voltigeans fur un cer- Arts \& tain efpace, ils font furs qu'il y a un grand nom- foiences. bre de poiffous raffemblés; ils s'y rendent avec leurs pirogues à voile \& plufieurs vittée-vittées fufpendus de chaque côté du bâtiment, \& ils ne manquent jamais de faire une bonne pêche. Comme ils s'appliquent à connoitre les différentes efpeces de poiffons, ils obfervent avec d'autant plus de foin quelle eft la méthode la plus aifée \& la plus fure de les prendre (a), qu'ils ont pen d'autres nourritures animales.

Les idées relatives à la nourriture, au vê tement \& au logement, forment la premiere partie de l'éducation parmi ces infulaires. La fertilité de leurs terres, la douceur du climat, joints au caractere joyeux \& content de ces peuples, leur donne un goût extrème pour la fenfualité : le moindre événement heureux fuffit pour leur infpirer une alégreffe qui met tout leur corps en mouvement: ils fautent \& danfent; leur refpiration eft néceffairement alors mefurée ou cadencée. Un homme qui, dans cette fituation, veut parler aux fpecta-
(a) Les habitans des Maldives font auff très-habiles à prendre toutes fortes de poiffons, parce qu'ils mangent peu de quadrupedes, \& qu'ils fe nourriffent principalement de poiffon. Voyage de Pirard, in-4 Paris , 1679 , part. I.

E iv
teurs, dontie naturellement à fes expreffions cette efpece de mefure ou de cadence; le ton que prend d'ailleurs la voix de celui qui eft dans la jubilation, devient chantant : \& l'on peut expliquer ainf la premiere origine de la mufique. S'il exprime des idées relatives à ce quill fent, elles font plus animées; les images fe précipitent avec une rapidité extraordinaire; n'ayant pas le tems d'exprimer l'idée elle-mème, il y fubftitue tout ce qui y a rapport, ou tout ce qui lui reffemble ; il s'attache fur-tout aux qualités frappantes de la chofe ou de la perfonne dont il parle; il faitainfí de la poéfie, des images, des métaphores, des comparaifons, \& il emploie une mul. titude d'épithetes. Lorfque la danfe, la mufique \& la poéfie font en vogue dans un pays depuis quelque tems, les habitans trouvent du plaifir à repréfenter par des actions \& des paroles pantomimes, quelques-unes des fcemes de la vie; ils $y$ entre - mélent des bons mots, des plaifanteries groffieres, \& des traits bruts d'efprit. Plus ils imitent les caracteres exiftans, plus ils expriment fortement la difcordance ou la difproportion de ces actions on de ces caracteres, plus ils procurent de plaifir à l'auditoire : c'eft par-là que commence le drame. Quand ces arts accueillis une fois font devenus à la mode, il eft fimple que cenx qui $y$ ont atteint un certain degré de perfection, communiquent à la génération naiffante ; le ton lui qui ef nt : \& l'on origine de relatives à imées; les té extraormer l'idée di y a rap. ; il s'atta. ites de la rle; il fait métapho. une mul. e, la mus un pays trouvent ns \& des des fcedes bons des traits aracteres nt la dif$s$ actions urent de mmence une fois que ceuxe perfecnaiffante

Tes principes d'après lefquels ils ont agi pour acquérir de la fupériorité dans leur profeffion ; \& c eft ainfl que fe fait la feconde par-foiences. tie de l'éducation parmi les nations les plus polies de la mer du Sud. La danfe, la poéfie, la mufique \& les drames ayant toute la groffiéreté de l'enfance, ces'arts font plus répandus chez le bas-peuple que parmi nous : les femmes danfent communément à Taiti $\&$ aux isles de la Société, \& les hommes rarement, quoiqu'ils comoiffent les pas \& les mouvemens de la danfe. Chaque individu eft en état de compofer des vers impromptus \& de les chanter. Leurs ouvrages dramatiques font pour P'ordinaire des pieces faites fur-le-champ, \& entre-mélées de muflque 2 de danfe; de forte que les improvifateurs italiens trouveroient des rivaux dans l'hémifphere oppofé.
Les femmes fuivent toujours les tambours; elles battent la mefure avec les doigts, \& elles chantent pour s'accompagner. On a déjà décrit (a) le vétement des danfes dramatiques les plus fameufes: il paroit peu analogue à cet art: les danfeufes portent des jupes fi longues, qu'elles ne croient pas que le mérite de la danfe confifte dans le mouvement gracieux des pieds, qu'elles ont tant de foin de cacher; mais, en revanche, elles montrent

[^17]Arts \& beaucoup de graces \& de dextérité dans le
mouvement de leurs mains \& de leurs doigts.
En général, elles ont les doigts longs, bien En général, elle's ont les doigts longs, bien faits, finguliérement-fouples, \& elles les replient tellement en-dehors, qu'ils formërt un fegment de cercle avec le refte de la main. Dans cette pofition, elles les remuent avec une agilité étonnante. Ils donnent à cette danfe le nom d'heéva-he-oora, \& au mouvement des doigts, celui d'eorée: quand elles font debout, \& quand elles font couchées, en s'appuyant fur les genoux \& fur les coudes, elles remuent leurs hanches avec une víteffe qui excitoit notre étonnement, ce qui s'appelle ore-ore. Elles exécutent d'autres danfes mefurées, en fe tenant plafieurs par la main, \& en faifant claquer leurs doigts, ce qui s'appelle pa-ata. Durant toutes ces danfes, elles ne manquent jamais de tordre la bouche d'une maniere hideufe pour nous: Phabitude leur a appris à la retirer obliquement \& de travers, par une efpece de mouvement convulfif des levres fubit, \& ils applaudiffent à cette horrible grimace. Ils donnent le nom d'ootoo-roa (de groffes levres), à ces contorfions du vifage. Ils exécutent d'autres danfes dans leurs fêtes nocturnes, avec les arréoys; mais perfonne de nos équipages n'a eu occafion de les voir. Les naturels nous apprirent qu'elles font extrèmement indécentes \& extrèmement lafcives: ces danfes
sappe fgure matiq yemer \& ilfic soujoul
toital
molve
batter
danfes
pas o à lagi que $f$ du ba
Let harmo leur $A$ pas pr les for donner dela de de leut vaifes.
plus vo $\&$ les avoien les, qu miere ff $\&$ de dos \& tles les re. formêth un e la main. luent avec ent à cette au mouve. trand elles couchées, ir les cou, rec une vi. nt, ce qui autres dan. urs par la doigts, ce $s$ ces dan. tordre la our nous: ob oblique. e de mou. \& ils ape. Ils dones levres), exécutent nocturnes, nos équi. Les natutrèmement ces danfes
dU CAPITAINBCOOK. 75
s'appellent $i$ 'cai-morodée, \& les femmes qui y figurent too-aha. L'exercice des danfes dramatiques ordinaires eft très-violent ; le mou-fciences. vement des hanches ef fingulier \& fatigant, \& il fơous parut obfcene. Les danfeufes étoient toujours accompagnées d'un homme qui chantoit au fon des tambours, \& il dirigeoit leurs mouvemens par des éclats de voix, ou par un battement de mains: d'où je conclus que leurs danfes ont un plan, \& que les paffages des pas obliques, au mouvement des doigts \& à l'agitation des hanches, font liés en quelque forte avec les mots que profere le maitre du ballet.

Leur muffque n'eft ni auffi parfaite ni aufl harmonieufe que leur danfe ou leur poéfie: leur flute n'ayant que trois trous, ne peut pas produire une grande variété de notes, \& les fons qu'ils en tirent reffemblent à un bourdonnement; leur gamme ne s'étend pas audelà de trois ou quatre notes; quelques-unes de leurs chanfons cependant ne font pas mauvaifes. Les infulaires des isles des Amis font plus verfés dans la muffque que les Taitiens, \& les tons des femmes de Middelbourg avoient quelque chofe d'agréable à nos oreilles, quand nous les entendìmes pour la premiere fois. Les chanfons des habitans de Tanna \& de la Nouvelle-Zélande, ont plus d'étendue \& de variété; ce qui annonce que leurs
à l'ancienne maniere des Grecs: nous obfervâmes que plufieurs de ces vers avoient rapport aux perfonnes qui étoient à bord de notre vaiffeau, ou à des événemens furvenus pendant notre relàche: ils femblent divifés en pieds réguliers; ils obfervent la quantité, \& ils la marquent en chantant. Nous ne pouvons pas juger de la beauté de leur ftyle poétique, parce que nous ne comnoiffons pas affez leur langage : mais nous avons remarqué qu'un grand nombre de mots de leurs poèmes ne s'emploient pas dans la converfation ordinaire. Les femmes qui étoient fur notre bord, voyant la nuit briller, chantoient fouvent ce couplet ou pehai:
Te oo / wa no / te ma / lema,
Te oo / wa te. hee / na ro.
Le brouillard en-dedains de la lune, Ce brouillard j'aime.

Nous tirerons de la collection d'Hawkefworth (a), un autre couplet, que les natu-

[^18]talens font plus perfectionnés dans cette bran-
Arts \&

## sfiences.

# du Capitaine Cook: 

rels compoferent quand l'Endéavour étoit à Taiti.

## fciences.

Epaha | tayo | maleme taiye, No taba | no to | nota | wa whanno I maiye.
Peut-être avec une lumiere amicale, cette lune que nous voyons,
A guidé Banks, pendant qu'il eft venu voir fes amis.

Il paroît que ce couplet a été fait quand la lune brilloit: on obfervera que les fyllabes, à la fin de chaque vers, forment des rimes, ce qui ne peut pas être l'effet du hafard, quoique tous les autres couplets qu'on trouve dans Hawkefworth, ainfi que celui que nous avons rapporté, ne foient point rimés: d'où l'on doit peut - étre conclure que leur poéfie a des vers rimés \& des, vers blancs.

En 1774, ils chantoient fouvent à bord de la Réfolution, un autre couplet pareil que voici :

Awa | hee te pahee \| no Toote,
Te Nee / a to teo / ree horo a-e.
Je n'affure pas que cette divifion de pieds? \& la quantité foient parfaitement exactes;


## DU CAPITAINE COOK.

ut en lifant n, j'ai fup. nous la ve. ieres, ainf es difcours olemnelles, lifférent de on pour cé, ou que n que $\mathrm{P}^{\prime}$ n le que pu. ite - Live, laires des Ifes \& de
royage, que canal de liz nonçant des monies que orononça en de la méme ntà O-Raie. , tome III f dela Not. ecadencée, royez la R. remiercen. rée par des ivant à une que les hzis ces occi.
chants; mais tous les acteurs font des hommes, de mème qu'à Rome, où on ne permet- Arts \& toit pas aux femmes de jouer fur le théatre. fciences, Ils repréfentent ce qui fe pafle ordinairement parmi eux. Un maitre confie à des domeftiques le foin de fes richeffes; ces domeftiques s'endorment; \& quoiqu'ils foient couchés fur ce qu'ils doivent garder, les voleurs font affez adroits pour l'enlever; quelquefois les voleurs font découverts \& fortement battus, \& fouvent ils rendent les coups. Dans une autre farce, un homme a une fille qui a unamant; le pere qui n'aime pas cet amant, ne veut pas que fa fille lui parle; \& comme il craint d'être trompé, il veille de près les jeunes gens; mais à l'entrée de la nuit, l'amant vient trouver la belle, \& lui perfuade de fe laiffer enlever. Ce commerce donne naiffance à un beau garcon: la mere eft en travail fur le théatre, \&c enfin on voit un gros garçon, qui tout de fuite court fur le théatre, avec le placenta \& le funis umbilicalis. Cette fcene n'eft pas malhonnête, parce que tout le monde, fans en excepter les enfans de quatre ou cinq ans; connoiffent ce dont il eft queftion. On a dit dans la Relation, que toute l'affemblée fe livra à ${ }^{\text {des éclats de rire, en voyant le nouveau-né }}$ s'enfuir \& échapper à la fage - femme, qui effaie de l'attraper: le pere de la fille, témoin de l'agilité \& de l'adreffe de fon petit-fils, fe réconcilie enfin avec fon gendre.

## 80

 VOXAGELa farce impromptu à laquelle nous affic

Arts \&\& tâmes à Huaheine, reffembloit auffi à celle-là: fciences. elle paroiffoit attaquer une fille d'O-Raiedéa,
(a) Les magitrats d'une ville de Theffalonie reTome VI.

F

naiffarice eir montrant fes talens pour la danfe devant des fpectateurs qui font tous fujets de fon pere ou de fon frere. Les acteurs étoient fciences. au nombre des hoas, ou des gentilshommes de la fuite du prince. Nous n'avons guere rencontré d'individu qui ne pût chanter un air. \& dans toutes les occafions nous avons entendu les femmes qui fervoient aux plaifirs de nos matelots, chanter des impromptus en vers, qu'elles compofoient. Nous ne pouvons pas juger des danfes \& des drames des autres isles de la mer du Sud, parce que nous y avons relâché trop peu de tems, \& que nous connoiffions trop imparfaitement leur langue.

Les Zélandois entonnoient fouvent leurs chanfons de guerre devant nous : ils frappoient la terre de leurs pieds d'une maniere violente; ils faifoient des mouvemens \& des geftes fré nétiqués, \& ils brandiffoient leurs haches de bataille: à la fin de chaque ftance, il y avoit une efpece de refrain que toute la troupe des guerriers répétoit en chour avec des éclats de voix épouvantables: ils s'échauffent ainfi jufqu’à la phrénéfe \& au déliré; car ils ne combattent jamais que lorfque leur ame eft parvenue à ce dernier état.

Jai affifté à O-Taha à une cérémonie fu-néraire, dans laquelle danfoient trois petites filles, fuivies de trois hommes qui jouoient des farces dans les entr'actes; les amis \& les Fij

car plufieurs avdient des cheveux gris \& même blancs; tout en eux annonçoit d'ailleurs la vieilleffe. Ils ne peuvent pas dire d'une maArts \& fciences. niere pofitive quel eft leur àge : ils ne s'avifent point de le compter par mois ou par années. Quand le capitaine Cook arriva à Taïti en 1769 , il vit Tootahah, \& il le prit pour un homme d'un moyen àge ( $a$ ); il étoit certainement le frere cadet d'O-Amo \& d'Happai, qui tous les deux avoient des cheveux gris en 1774. Leur mere vivoit encore; elleavoit de foixante à foixante \& dix ans, des cheveux blancs, beaucoup d'embonpoint, \& elle paroiffoit fi bien conftituée, que nous jugeâmes qu'elle vivroit encore plufieurs années.

Ces infulaires fout fans doute fujets à des maladies; mais d'après ce que j'ai vu, elles me femblent moins nombreufes \& moins communes que dans nos climats \& dans nos fociétés. Plufieurs raifons portent a croire que les habitans font plas heureux \& moins fujets à cette foule d'infirmités qui caufent tant de ravages parmi les Européens, \& qui attendriffent le fpectateur le plus intrépide \& le plus indolent.
Ils vivent dans un climat excellent; \& ceux qui ne font pas un exercice immodéré, ou qui ne s'expofent pas à l'action verticale du foleil, le trouvent toujours affez doux. Les brifes de mer

[^19]

## du Capitaine Cook.

d'autres fuites que de les engraiffer \& de les rendre lourds. Quoiqu'ils mangent plufieurs productions de la mer que nous dédaignons,

Arts \& fciences. elles ne femblent pas leur caufer d'incommodités. Quand ils tuent des cochons ou des chiens, les chefs dévorent avec avidité le fang, la graiffe \& les entrailles, \& plus de chair qu'aucun Européen ne pourroit en manger; mais comme ils ne fe livrent pas fouvent à cette gloutonnerie, \& que leurs eftomacs forts digerent tout, il n'ont jamais d'indigeftions, ou du moins ils en ont trés-peu. Leur boiffon ordinaire eft l'eau fimple, \& en quelques cas, l'eau de mer; mais les chefs \& les principaux perfonnages boivent une liqueur extraite du poivre, comme on l'a dit dans fa Relation du voyage. Comme ils en premnent trop, cette potion les enivre (a), les affoupit
(a) Toutes les nations fauvages \& barbares aiment à tirer des végétaux une liqueur qui les enivre. Les anciens Scythes s'enivroient en humant la fumée de la graine de chanvre jetée fur des pierres chaudes; Herod, liv. IV , c. 69 , 70,71 . Maximus Tyrius, orat. XIII, 6. 6. Toutes les tribus des Celtes $\&$ des Teutons far briquent de la biere \& de lhydromel, ainfí quequelques तlations voifines des Celtes; Pelloutier, Hiff. des Celtes, 1. II, c. 18; Tacitus, de morib. Germ. c. 22, 23. King Alfred' f-orofus in Anglo-Saxon; pag. 26, 27. Les KamtCchadales \& les Yukaghiri, qui habitent l'extrèmité nord-eft de l'Afie, tirent une liqueur enie, vrante des champignons infufés. Toutes les nationss

## 88

 VOYAGE\& les rend ftupides, \& produit des fuites fìcheufes dont je parlerai plus bas. Cette racine de poivre eft rare, \& on l'emploie peuà Taïti : il y en a des plantations fort érendues à Huaheine \& aux autres isles de la Société; on l'aime \& on la cultive encore davantage aux isles des Amis, \& on l'offre par - tout en figne d'amitié; mais comme peu de perfonnes en boivent la liqueur, elle ne peut pas influer fur la mauvaife fanté de la nation en général.

Comment des hommes, qui font d'ailleurs un exercice modéré, en fe promenant d'un canton à l'autre, fous leurs charmans bocages, en abattant des arbres, en creufant \& poliffant les bois dont ils font leurs pirogues, en fabriquant d'autres ouvrages, \& manœuvrant à loifir leurs petits bátimens, lorqu'ils vont a la pèche, ne fe porteroient - ils pas bien? Pour que la chaleur du foleil ne relâche pas trop leurs organes, ils fe baignent

Mongales, \& entr'autres les Calmouekes, font fermeriter le lait des jumens, ou ils en tirent une liqueur (pitritueufe, quills appellent kiumijs. Les mahométans prennent de l'opium \& fument du tabac: les femmes \& les enfans des Calmouckes en font de même; les negres d'Afrique aiment paffionnément l'eau-de-vie; Defrription de la côte de Guincé, par Roëmer; \& Kolben a obfervé le mème goút parmi les Hottentots. On fait quelle eft fur cela la fureur des fauvages de PAmérique feptentrionale \& de l'Amérique méridio. nale, La Hontan, liv. IL
es fuites A tte racine de à Taiti: :ily à Huaheine ; on l'aime ux isles des ne d'amití'; boivent 1 ur la mau. ral.
it d'ailleurs renant d'un mans boca. creufant \& s pirogues, \& mancell. , lorfqu'ls ent - ils pas leil ne reCe baignent
font fermeri. e liqueur ppi. mahométans les femmes e même; les l'eau-de-vie; Roemer; \& Hottentots. fauvages de ue meridio.
fouvent dans la mer, \& communément dans l'eau douce \& fraiche. Une tranfpiration infeafible affoibliffant beaucoup nos corps dans fcienceso les climats chauds, \& confommant trop de liquides; nous y fommes plus fujets a des maladies putrides. Les naturels de ces isles y feroient fujets auffi; mais ils ont un ufage gui femble deftiné à prévenir une tranfpiration trop abondante : à certains tems, ils oignent leurs cheveux, leur tète, \& tout leur corps, avec une huile de cocos, qu'ils parfument en y mêlant du bois, du fruit, des fleurs \& des feuilles de plufieurs plantes odorantes (a). La gaieté de leur caractere, le manque d'inquiétudes \& de chagrins, la fimplicité de leurs mours \& leur fobriété (b), concourent en outre à leur bonne fanté.

Nous y avons trouvé peu d'individus qui fuffent défgurés ou eftropiés, ou qui euffent des organes imparfaits ; j'en ai vu ceperidant quelques-uns qui regardoient de travers; d'autres qui avoient une peau fur l'wil, \& plufieurs borgnes. Un grand nombre d'infulaires de Tanna avoient des pautieres foibles: ne pouvant pas les élever au-delà d'une certaine étendue, ils étoient obligés de hauffer
(a) Francois Pirard dit dans fon Voyage, liy. I, page 126, que les infulaires des Maldives font la même chofe.
(b) On ne parle pas ici des chefs,
la tête, pour voir les chofes qui étoient au

Arts \& fciences. niveau de leur ceil. Jai lieu de croire que cette infirmité $n$ 'eft pas purement accidentelle; car j'ai vu un homme, \& fon fils ágé de cinq à fix ans, qui en étoient tous les deux attaqués; de forte que cela provenoit peut-être de la maniere de vivre dans cette famille, ou du terrein mal-fain fur lequel étoit affife leur hatte; ou bien cette maladie, particuliere à cette famille \& à d'autres, fe tranfmet de race en race (a). J'ai apperçu quelques boffus, \& de tems en tems, des tortus, \& une jambe d'un de ces Indiens étoit entiérement defféchée. J'ai remarqué un manchot parmi les robuftes Zélandois; mais connoiffant peu leur langue, fur-tout au commencement de nos reláches, \& ayant beaucoup d'autres occupations, nous ne pou-
(a) Il eft prouvé par des exemples, que l'état de muet, la furdité \& la cécité fe propagent des peres aux enfans ; \& des peres qui avoient quatre on fix doigts, ont procrée des enfans qui avoient la même imperfection. Cette maladie des paupieres peut auffit fe propager de pere en fils: je crois cependant que cette efpece de paralyfie provient dé la pofition marécageufe où fe trouvent leurs cabanes, \& de lafumée dont ils Ies tiennent toujours remplies la nuit, pour fe garantir des moufquites, qui infeftent ces bois marécageux. Il y a auffi des fortes de bois, dont la fumée rend entiérement aveugle, ou du noins affoiblit la vue. Voyage dofbeck, vol. I; page 320.

II fat
Ies ince fond d'ol enétoie tin; $;$ an tems e fraichet péchent trop ps
$\qquad$ dans ce femble of le $p$ mant, de la $p$ Yent bl couver

## du Capitaine Cook.

 ágé de cing $s$ deux atta. it peut-ette tte famille, étoit affife ie, particu. , fe tranf, perçu quel. Is, des tor. ndiens étoit jué un man. ; mais con. at au com. ayant beall. us ne pou., que létat de gent des peres quatre on fis ient la meme es peut aufif ependant que pofition ma . \& de la fumé la nuit, pout $t$ ces bois m. , dont lafive noins affoiblit 320.
vions pas examiner en détail ces imperfections, ni en rechercher les caufes. Un infulaire de Huaheine avoit une hernie umbilicale fciences. très-confidérable, \& un autre avoit, au tefticule droit, une expanfion \& un fquirre de la groffeur de la tete d'un enfant; de forte que tout le forotam, \& même la membrane qui eft au-deflus du pénis, en étoient entiérement remplis; \& l'ouverture, pour épancher de l'eau, avoit été tranfportée à un des cótés. Cependant cet homme étoit actif \& fort ; il montoit les flancs de notre vaiffeau avec autant d'agilité \& de bonne humeur, que s'il avoit été bien conformé.

Il faut mettre la toux au rang des premieres incommodités que nous avons eu occafon d'obferver chez tous ces peuples: plufieurs. en étoient attaqués, fur-tout le foir \& le matin ; fans doute parce qu'ils reftent trop longtems expofés à des pluies froides, ou à la fraicheur de la nuit fur le récif quand ils péchent, ou peut-etre parce qu'ils fe couvrent trop peu la nuit dans leurs cabanes.
It y a une autre maladie plus univerfelle dans ces isles, qui a différens degrés, \& qui femble être une efpece de lepre, lorfqu'elle eft le plus invétérée. Dans l Pétat le moins alatmant, c'eft une forte d'exfoliation écaillée de la peau, de couleur blanchâtre, ou fouvent blanche : quelquefois tout le corps en eft couvert; d'autres fois une jambe, ou les deux
jambes, ou le dos feulement font attaqués. En voyant les corps des naturels, blancs \& couverts de petites boffes dégoûtantes, nous imaginâmes que c'étoient des fymptomes d'une maladie; mais ils nous détromperent bientôt, en nous apprenant que c'étoit du fel de mer, fuite du bain qu'ils venoient de prendre. Il ne faut pas confondre non plus avec cette maladie un autre fymptome que produit l'ufage trop fréquent de la liqueur qu'ils tirent de la racine du poivre. On diroit alors que la peau a été brûlée \& féchée par la chaleur \& par les vents : elle eft noiràtre, \& il s'en détache de tems en tems des écailles. Les yeux de ceux qui boivent beaucoup de cette liqueur, font ordinairement rouges, enflammés \& chaf fieux ; leur corps maigrit peu à peu; ils deviennent Atupides, infirmes, ils dépériffent. Les écailles de l'exfoliation morbifique ne font pas auffi dures au toucher que celles que produit l'eau de la mer, \& il croít ordinairement une efpece de tumeur par-deffous. Quand la maladie eft plus grave, j'ai remarqué dans les taches blanches des ulceres qui fembloient s'étendre par-deffous la peau, qui avoient des orifices environnés d'une chair rouge, fongueufe : j'ai apperçu enfin de tems en tems une teinte livide ou rougeâtre entre les taches: blanches.

En examinantla feconde efpece de cette terrible maladie, j'ai obfervé fur la peau des élé-

## du Capitaine Cook:

 suttantes, nom mptomes dure erent bientot, a fel de met de prendre, avec cettems roduit lufge Pils tirent d: $t$ alors quel la chaleur \& , \& il s'en dé lles. Les yeur cette liqueur immés \& char à peal ; ils den $s$ dépérifenu ifique ne forst celles que praordinairement us. Quand $/ 3$ rqué dans los embloient sé i avoient des rouge, fontems en tems tre les tachese de cette terpeau des 辝
vations rondes ou oblongues, couleur de pourpre, de la grandeur d'un écu: quelques-unes paroiffoient pourries en partie; \& en tombant, elles s'étoient converties en un ulcere rempli de fongofités rouges. Le vifage d'une femme de l'isle de Middelbourg étoit extremement enfé, rouge, livide \& rempli d'ulceres : le nez étoit entiérement tombé de pourriture; les joues étoient d'une fubftance rouge fpongieufe; les yeux rouges \& chaffieux étoient enfoncés dans la tête : en un mot, elle offroit un fpectacle d'horreur \& de pitié. Jai trouvé une autre maladie pareille dans la même isle. Le dos \& l'épaule gauche d'un homme étoient couverts d'un ulcere élevé d'un quart de pouce au-deffus du refte du corps. Toute la plaie étoit livide, \& d'un rouge très-foncé, \& les bords élevés vers les extrèmités, d'un jaune fale. Ce n'étoit pas un ulcere volant, quoiqu'il en eft l'apparence. Les naturels n'ont point de nom particulier pour cette maladie, non plus que pour les autres, qui produifent des ulceres, des boutons, ou des éruptions : ils les appellent toutes indifféremment e-pod ou ulceres. J'ai obfervé à Toha, à O-Raiedéa, à Amfterdam \& à la Nouvelle-Calédonie, des individus qui avoient une jambe, \& quelquefois les deux, d'une groffeur monftrueufe : toute la jambe étoit extrèmement livide, \& la tumeur confinée, fur-tout à l'intervalle qui elt entre le genou \& le coup-de-

## du Capitaine Cook.

la refpfration, la chûte des cheveux, \& enfin la mort; \& fi on les en croit, les étrangers la répandirent en habitant avec les femmes. fciences. Nous imaginấmes d'abord que c'eft la maladie vénérienne prife à un période plus avancé que ceux qu'ils connoiffent; mais en réfléchiflant fur cette matiere, je penfe que ce bâtiment Efpagnol venant de Lima \& de Callio, où l'on entretient un grand nombre de negres efclaves, fouvent attaqués des différentes efpeces de lepres \& d'éléphantiafis, il a pu artiver qu'un ou deux hommes de l'équipage, affectés de cette éléphantiafis, lont communiquée aux habitans de ces isles: car l'on fait qu'il y a des lepres qui fe propagent par la copulation; que la plupatt des lépreux font très-portés à lacte vénérien, même quelques minutes avant d'expirer; \& que les fymptomes de l'éléphantiafis, en particulier, décrits par Aretæus \& Paul Æginete, répondent parfaitement à ceux dont patloient les Taitiens. Nous n'avons pu découvrir perfonne qui en futt attaqué ; autrement nous l'aurions examinée plus en détail. On a déjà remarqué dans la Relation, qu'il n'eft pas fur que cette maladie vienne des Efpagnols.
Voici ce que nous avons obfervé fur la maladie vénérienne. Nous arrivâmes en 1773 au canal de la reine Charlotte, après avoir été cinq mois en mer: aucun des matelots n'er étoit attaqué ; car depuis notre départ du Cap;

Arts \& fiences.
ils mangerent beaucoup de viande falée, \& fur-tout du porc falé, fans légumes: ils bûrent beaucoup de liqueurs fortes, \& durant cet intervalle ils furent expofés à la pluie, au froid \& à toutes les rigueurs du climat: ces circonftances auroient rendu cette maladie fi grave, que les vénériens auroient dû recourir au chirurgien. En partant de oe canal fix mois après avoir quitté le Cap, un yolontaire de l'Aventure reconnut qu'il avoit été infecté par une Zélandoife. En 1773 , les Taitiennes \& les femmes des isles de la Société communiquerent cette maladie à plufieurs de nos gens. Nous n'avons point répandu cette pefte, \& nous ne l'avons point prife aux isles des Amis, parce qu'on ne permit pas à nos vénériens d'approcher des femmes. L'équipage quitta les Marquifes \& lisle de Pâque, fans qu'il y ait eu d'infection de part ni d'autre; nous n'avions pas un vénérien avant d'y arriver, \& nous n'en eûmes point après notre départ. L'équipage s'infecta de nouveau à Taïti \& aux isles de la Société en I774; \& comme nous ne reftàmes que peu de jours à Anamocka, je crois que la maladie vénérienne n'y a été ni donnée ni reçue. Les matelots ne connurent aucune des femmes des isles plus occidentales de Mallicolo, de Tanna \& de la Nouvelle-Calédonie; mais l'équipage la prit de nouveau à la Nou-velle-Zélande, lors de notre feconde relâche.
 n'a en
 ladie d'une mes 1 fot $q$ filles de jen defirs

> \& da tous 1 bas-ij malti fent s'éto
 efpect quii fe Nous heure tété, पn jet
de falée, \& gumes : ih , \& durant a la pluie, du climat: cette mala. uroient da de ce canal ap; un yo. quil avoit 11773 , les de la So. adie à plu. s point ré. vons point 'on ne perer des fem. ifes \& lisle fection de un véné n'en eûmes ge s'infecta la Société fàmes que ois que la donnée ni aucune des $s$ de MalliCalédonie; à la Noule relâche. Le

## DU CAPITAINE COOK.

Le capitaine Cook trouva déjà la maladie vénérienne à Taiti en 1769 ; \& on peut voir Arts \& dans le Voyage du capitaine Wallis, comment fciences. il eflaie de prouver que c'eft $M$. de Bougainville qui l'y a portée. On a dit dans la Relation, que, fuivant toute apparence, cette maladie $y$ étoit indigene. En effet, les naturels nous ont répété fouvent qu'elle étoit tres - commune à Bolabola, où aucun Européen qu’on connoiffe, n'a encore abordé.

Il me paroit donc probable que cette maladie contagieufe peut commencer à la furite d'une vie très-débauchée, \& lorqque les hommes habitent pêle-mèle avec les femmes. Il eft fur qu'il n'y a guere de pays où les jeunes filles aient la permiffion de recevoir autant de jeunes gens, $\&$ de fe livrer autant à leurs defirs; fanis nuire à leur vertu, qu'à Taiti, \& dans les isles des environs. Les femmes de tous les états profitent de cette liberté dês leur bas-âge, \& après avoir reçu les careffes d'une multitude inrombrable d'hommes, elles époufent le premier chef de l'isle. It rie faut pas s'étonner que fous un climat chaud, au milieu d'une nation libertine, fujette aux différentes efpeces de lepres, il s'engendre une maladie qui fe communique par la feule copulation. Nous avons eu occafion d'obferver les malheureux chez qui le virus étoit le plus invé téré. Nous avons vu, en 1774 , à Huaheine tun jeune homme qui reffembloit à un cadavre

Tome VI.


## DU CAPITAINE COOK:

fur le bras, oles, \& dans e trouve des éteints, une t-il mouvoit douleur. (a)
ui a été pen. n prouvé dans n'eft point ve. d'aptés fes te mois de mats d'Auvergne en Atophe Colomb $r$ cet immortel Itrs 1493, \& urtiva à la cour, Pierre Pintor, la maladie ve. mar's 1493, \& vers le méme e comme une is, poëte, doit nce en 1489, vénérienne de lle fut conrue rie del Popola róre de Mario efte inguinaria avant que Cooyez Viagiann , pioflures, fac. $t$ and modern furent chafles frizue, fuivant

Le chef Towha, commandant de la flotte de Taiti, dont on a tant parlé dans la Relation,

Leo Africanus, Defcriptio Africe, lib. I, pag. 85 , ad Elz. 1631, in-16; \& c'eft pour cela qu'on lappella malum hifpanicum, le mal efpagnol. Mais Mariana, lib. XXXIV, cap. 1 , ad annum 1492, dit expreflément, que lordre de chaffer les juifs d'Efpagne, fut donné en mars 1492, \& qu'on ne leur accorda que quatre mois pour fe préparer à a partir; de forte qu'ils avoient probablement déja quitté l'Efpagne, avant que Colomb nità à la voile pour aller découvrir P'Amé. rique. On ne manque pas de témoignages qui atteftent qu'à des époques encore plus reculees, on en connoiffoit les fymptomes. Alphonfe, premier toi de Naples, mourut en 1438, de la gonorrhée; ou comme dit Triftan Caracciolo, De varietate fortune, il mourut morbo infuper immundo छु pertinaci, involontario fcilicet infenfibilique. Jpermatis fluxu. Ladislas, roi de Naples, mourut auffi en 1414 d'un mal aux parties nobles, que lui avoit donié une fille quil entretenoit; $l$ Art de vérifier les dates, pag. 903 , \& Cardami Chronicle de 1410-1484. Il y a dans Jo-Zach: Platneri opujculis, tome II, prolufione 3, de morbo campano, pag. 21, Lipfix, 174 I, in -4, d'autres exemples qui prouvent que la maladie vénérienne étoit connue des anciens. Petris Martyr de Angleria, 1. I, lettre 67 , datée du 5 avril 1489 , dit qua Ario Barbofa, profeffeur à Salamanque, étoit griévement atta-s qué du bubas, ou du mal frangois. Enfinle chronicum placentinuim, dans Collectio Jcriptorum hiforic italice, tome XVI, de Muratori, affure que lan 555 après Jéfus-Chritt11 y eut une maladié épidémique peftia lentielle en Italie, qui entr'autres fymptomes faifoit enflerles glandes jufqu'a la groffeur d'une noix, fur-tout


## du Capitaine Cook.

primes toins Il étoit dune lent, \& cetes fet de forin, curels avoient ques-unts des ordinairement ont être atth es, que noth s a pas permis ir de nouveas que les Eura. ix, \& fur-toint mes qu'ils $2 p$ $i$ font des if

2obles; que ceth pportable, \&que dient dans uno tent à penfer qu: dans les ancim ec une nourith achant à dautre ulente, \& fecoss femmes.
rs-prétres le non re, un ulcere on langue mai, ${ }^{\text {a }}$ tu chirurgien, \& - chez les faurigs exercent la mith édecins emploití
peces de médecins. Mais perfonne n'a pu m'affurer que leurs connoiffances vont jufqu'a guéfirles différentes maladies dont j'ai parlé tout- Arts \& a-l'heure; car les naturels difent tous que pour celle-là il n'y a point (irrepous) de remede. Ils favent cependant guérir la maladie vénérienne, ainfi que l'a reconnu M. Cook, dans fon premier voyage (a), \& ils nous ont affuré auff qu'ils y appliquent des remedes efficaces; mais ceux à qui nous parlâmes ne connoiffoient pas ces remedes, ou bien ils nous lont caché comme un grand fecret qu'il ne falloit pas dévoiler à des étrangers trop curieux. Il eft fur qu'ils fe fervent pour cela d'une ofpece de flachit (énéea rolittée), d'une gotula (évainoo) , \& d'une autre plante appellée étoohioo, dont ils mettent des cataplames, fur da bleffure; mais je ne fais pas jufqu'ou ces plantes font falutaires, Leur fobriété, leur tempéranient fain, leur climat doux \& uniforme, contribuent beaucoup à geérir leurs bleffures; de forte qu'on auroit befoin d'un grand nombre d'expériences pour déterminer les vertus de ces remedes; jimagine cependant quills confervent, par tradition, des méthodes de traiter
en quelques oscafions des charmes ou des enchantemens, des prieres ourdes cérémonies contre la maladie. Voyez la Collection d'Hazvefforth, tome $\mathbb{I}_{3}$, page 502 , de la traduction francoife.
(a) Colledian d Hawkefworth. Ibid.

G iij


## DUCAPITAINECOOK.

 ne font peot des fils def e Troie, pati, ta fcience f lâtres \& do ices des blef. s, prouvent égal fucces: ien guéris \& ures tres-eble érifons éton, $\mathrm{a}, \&$ Plamid $x$ deux côtes groffe, quili main d'un ane cicatricaes des Amis fur le vifa. une couleut ez d’autres, crtes d'une uges \& ouppliqué des s, ou fi lon emblable au nous dirent
emploient des es brülent uh
qu'on avoit fait cela à caufe d'un mal aux yeux ; mais nous n'avons pas découvert de quelle maniere fe produifent ces taches rondes.

Le tahouva - mai, ou médecin, connoit les remedes contreles maladies ordinaires parmi cesinfulaires, \& il a fur la nature des connoif fances analogues aux idées bornées de toure la nation. Je erois que lanatomie ne leur eft pas abfolument étrangere, puifqu'ils diftinguent toutes les parties intérieures du corps humain; \&ils n'ont pu s'en inftruire qu'en examinant
cylindre d'étoffe de coton blanc fur la partie malade, Les Indiens \& les Malais emploient pour ces cauteres différentes fubftances; la plus commune eft la moêle de jonc, plongée dans lhuile de fefame. Les Chinois \& les Japonois fe fervent de jeunes feuilles de lara moife ordinaire (artemiffa vilgaris); ils en forment un petit cóne, qu'ils brulent fur la partie malade. Ce remede a été employé \& recommandé par quelques médecins hollandois contre la goutte \& les rhumatifmes; mais jufqu'à préfent il a gagné peu de crédit, Les Lapons emploient le boletus, igniarius au même ufage, Knud Leem's defcription of the Laplanders. Les Arabes Bédouins y fubflituent le coton ordinaire. D'Arvieux, Voyage dans la Palefine, \& Levenhoèk a reconnu quili eft auffi bon que le moxa. Voyez Rob. Hook's philofophical expóriments and objferoations, pag 73. Parmi les auteurs qui ontéerrit fur le moxa, il faut compter Valentinus epifola ad Cleyetum; dans les Alta nat, curiof. Kempfer, dans fes Amanitates exotica, pag. 589 \& feq. dans $[$ Hiffoire du. Japon, vol. II, app. pag. 37 ; enfin Petrus Jonas Berger, Materiel medica e regno vegetabilt, pag, 6732

G iv

Arts \& fciences.
des cadavres; ils donnent mème des noms par. ticuliers a toutes les parties internes : ainfi, par exemple, ils appellent roro, le cerveau; ohottoo, le,cour; paraia, le foie; hooa-houa, les rognons; opoo-orahi, l'eftomac ; $40 \mu$, les entrailles; obooboo, la veffie; pow-ohoore, le cocum; awa, la matrice; \& toa-hoowa, la coeffe du ventre. Ils paroiffent même avoir examiné la nature de chaque plante ou de chaque animal qui fe trouve dans leurs isles ou fur les mers qui les environnent; puifque les noms qu'ils leurs donnent expriment fouvent une propriété particuliere de la plante ou de l'ani, mal. Ainfi, il y a à Taiti une efpece de lorhan. thus, qui, comme le gui \& toutes les plantes de ce genre, croit fur les branches \& les tiges des autres arbres, \& qui probablement $f e$ feme \& fe répand de la mème maniere ; c'eft-adire, que les oifeaux en mangent les grains, qu'ils dépofent enfuite fur les branches d'un arbre, où il germe. Les naturels appellent cette plante toott́oo pa, fiente de colombe, d'une efpece de colombe, oopa, qui aime finguliérement les femences de ce Loranthus. On y trouve une nouvelle efpece de phyllanthus, dont les feuilles fe ferment pendant la nuit, ce qu'on pourroit nommer avec affez de raifon le fommeil de la plante. Les naturels, pour exprimer cette circonftance, ont donné à ce phyllanthus, le nom de moë-moë, dormeur. Linnée, qui a obfervé cette propriété dans plu.

## DUCAPITAINBCOOK. <br> 105

fieurs plantes; l'appelle le fommeil. Le cafuarina equifetifolia, eft un bois très-dur \& très-pefant, Arts \& dont les naturels font leurs maffues de guerre; fciences\& comme la guerre s'exprime dans leur langue par le mot de toa, jls appellent l'arbre e-toa. Les graines de l'urena lobata, ont la même propriété que les fruits de bardanez qui s'attachent aux habits des paffans; \& comme le terme de pirre fignifie coller ou joiadre enfemble, ils dounentà la plante le non depirrée-pirreo. Tou. tes ces remarques prouvent la fagacité \& l'efprit d'obfervation de ees infulaires, qui ont examiné foigneufement les différentes propriétés de leur pays, \& qui en confervent le fouvenir par les dénominations qu'ils ont données à ces plantes; d'ailleurs ils diftinguent les différentes parties des plantes; ils appellent les racines éa, la partie de la tige en-dedans de la terre (caudex intra terram), \& e-ra-ou la tige qui eft au - deffus de terre ; les branches, ama; les feuilles, elou; les rejetons du milieu, a mou; la fleur, téarrié; le fruit, hooerro. J'ai remarqué avec furprife, qu'ils donnent le nom d'oroë à la fpathe des fleurs de la noix de cocos; \& celui de te-pevaye, aux fleurs foreales (folia braitea) d'une plante : ce qui annonce qu'ils ont en grand foin de diftinguer ces parties des autres dans la plante, \& qu'ils ont fait une étude particuliere de la botanique. Jai été fouvent confirmé dans cette opinion, quand ils nous apprenoient à connoitreles différentes efpeces do
plantes, par la variété des fleurs, la forme des feuilles, \&c. \&c. (a) fciences. tent les pre. Ites, pour $y$ ies affectées la ftructure lear induf. les moyens s.
entiérement nommes; ils vé dans leur événemens as la peino , ils ne peu. tems qu'un ement, une 1-pere, fous énemens reonnes dont e, fe conli. nt quelqueroffieres de gard, à tous art d'écrire. labitans de nt quelques ie, la géo-
des plantes,
graphie \& la navigation. Je les réunis enfemble à deffein, parce qu'elles font intimement Arts \& liées, \& que les deux premieres ont fervi aux fciences, progrès de la troifieme. Je crois auff que c'elt par la navigation qu'ils ont appris ce qu'ils favent de geographie ; \& ils n'auroient peut-être pas entrepris d'obferver les cieux, s'ils n'en avoient pas eu befoin pour fe conduire dans leur coûrfe, aux parages éloignés. C'eft Tha néceffité qui lear a fait obferver le ciel; car étant obligés d'aller de tems en tems fur les isles voifines, il arrive fouvent qu'une tempéte les furprend, les chaffe loin de leur deftimation, \& les éloigne de leur patrie, qu'ils ire reverroient jamais, s'ils ne connoiffoient pas le mouvement des corps céleftes Les découvertes en ce genre fe tranfmirent avec foin: aux générations naiffantes. Ils s'apperęurent bientót que rien ne pouvoit les guider en pleine mer, que ces globes lumineux qui éclairent le jour \& la nuit. ils étadierent cette foule immenfe d'étoiles répandues fur tout le firmament: ils découvrirent quie les unes ont un mouvement qui leur eft particulier, qui fe forme dans leurs orbites; qu'à la fin de leurs orbites, elles recommencent à décrire les mèmes révolutions; que ces révolutions fe font ein différens tems \& dans des intervalles fixes; \& enfin que ces corps confervent invaríablement la mème diftance entr'eux.

Le ciel, dans ce climat, eft ordinairement
clair \& ferein; \& il y a peu de jours dans

Arts \& fciences. l'année, où il foit couvert de nuages. Ainf, les naturels des isles du tropique ont des occafions fréquentes de le contempler, \& d'admirer pendant la nuit la clarté des étoiles. Dès que l'obfcurité de la nuit a ceffé, ils ne jouiffent pas d'un auffi long crépufcule que nous; mais le foleil fort toutà̀-coup éclatant de deffous l'horifon, \& il brille avec une fplendeur extraordinaire, jufqu'à ce qu'il fe cache du côté du couchant. La nuit répand alors, dans l'efpace de peu de minutes, fon voile noir fur tous les objets. Chacun des infulaires doit avoir remarqué que le foleil fe leve \& fe couche à certains tems, dans des points de lhorifon diamétralement oppofés les uns aux autres, \& en d'autres tems, dans des points qui ne s'écartent pas beaucoup des deux parties les plus éloignées de l'écliptique ; car toute la différence ne peut pas excéder cinquante degrés. Les diverfes parties de l'horifon font remarquables également par le lever \& le coucher de la lune, à peu près dans le néme efpace. Ils n'ont pas dû tarder non plus à remarquer que cinq étoiles ou planetes, furpaffant de beancoup les autres en grandeur apparente, fe levent \& fe couchent dans le mème efpace de lhorifon. Cette obfervation leur a fuffi pour donger ce nom particulier à cette partie des cieux. Ils appellent tataheita Tendroit où le foleil fe leve, \& topa-t-cra, uages. Ainf e ont des Oc ler, \& d'ad. des étoiles, ceffé, ils ng épufcule quas coup éclatan! vec une fplen, qu'il fe cache épand alors, es, fon voile des infulaires eil fe leve \& des points de s les uns aus as des points des deus pas: que ; car toute er cinquanta Phorifon font ever \& le couans le mems I non plus planetes, fur. en grandeut chent dans \& e obfervation n particuliet Ilent tatathits topa-t-uts

## DU CAPITAINE COOK.

109
celui où il fe couche. Ils s'apperçoivent auffi que le foleil, dès le moment de fon lever, s'approche peu à peu du zénith; qu'il s'en fciences. écarte enfuite infenfiblement jufqu'a fon coucher, \& qu'à certains tems de l'année, il eft perpendiculaire fur leurs têtes. Is donnent le nom de t-era-whaettea à la ligne dans laquelle le foleil s'approche le plus de leur zénith ou de leur méridien. Ils nomment toa-erou le point feptentrional de cette ligne imaginaire fur thorifon, \& toa le point oppofé. J'ai entendu citer en outre des noms particuliers pour plufieurs des points qui font entre ces points cardinaux ; mais je n'ai pas pu déterminer exactement le nombre ou la direction de ces points. Si je ne me trompe, ils divifent tout Thorifon en douze parties; de forte que deux points tombent entre les cardinaux.

Les naturels de ces isles ont furement obfervéque le fruit à pain, qui fait leur principale nourriture, ne croit qu'une fois dans l'efpace de douze mois : ou de douze lunaifons; car ils en cueillent en abondance fur les arbres pendant fept mois; mais il y a cinq mois ou ils n'en trouvent point. Cette circonftance a dû naturellement leur en apprendre la véritable caufe, la révolution du foleil. Au folltice de décembre, cet aftre eft dans fa hauteur méridiénne, au-dela de l'isle vers le fud; \& au folltice de juin, il eft dans l'hémifphere feptentrional, \& par conféquent il paffe

110 VOYAGE
deux fois par an à travers leur zénith. Einvío

Arts \& Iciences.
ron deux mois avant \& deux mois aprés l'arrivée du foleil dans le tropique du fud, le fruit à pain eft très-rare ; \& da mois d'août au moiś de mars, il eft très-abondant : il múrit én mars ou au commencement d'avril, \& ils appellent cette derniere faifon pa-ooroo, du nom du fruit à pain. Mais le climat eft fi doux, qu'il y a toujours c̣à \& là quelques arbres qui, à caufe de leur pofition particuliere dans une vallée plus élevée que la plaine qui environne l'isle, ou à caufe de leur expofition au fud d'une haute colline, portent du fruit quand les autres arbres de cette efpece n'en ont point; \& ce font ces arbres qui fourniffent conftamment du fruit à pain frais aux chefs \& aux naturels d'un rang diftingué, lorfque le refte du peuple eft obligé de fe nourrir de plantains de cheval, de fruit du ratta, inocarpus edulis, de racines d'eddoès ou de l'arum efculentum \& du macrorhizon, \& celles d'ignames ou de diofcorea alata E oppofitifolia; on bien ces chefs mangent alors du mahée, ou de la pâte aigre de fruit à pain fermenté. (a)

Toute la faifon du fruit à pain, jointe au tems où ils en manquent, $s^{3}$ appelle taoo, \& répond par conféquent à une année. Ils comp-
(a) On décrit la maniere dont fe prépare cette pàte, dans la Collection d Hawkefizorth, tome II de la traduction françoife.
zénith. Eityis ois apres l'ars fud, de fruit aout au mois nûrit ent mars \& ils appel. roo, du nom eft fi doux es arbres qui, iere dans ung ui environne ition au fud 1 fruit quand 'en ont point; fent coniftam. chefs \& aut orfque le refte urrir de plan. itta, inocarpas de lanum of. celles digna. ppofitifolia; on 1 mahée, ou d? renté. (a)
ain, jointe au ppelle taoo, \% mée. Ils comp.
fe prépare cette orth, tome II $A_{4}$

## du Capitaine Cook:

tent les révolutions de la lune, \& ils leur donnent le nom de marama ou de malama, Arts \& comme à cette planete. Ils m'ont dit treize foiences, noms de lunes ou de lunaifons, \& ils ajoutoient enfuite, hare-te-ta00, c'eft-à-dire, l'ännée s'eft écoulée ; \& enfuite oomannoo, fouvent, beaucoup de fois : ce qui femble annoncer que le cycle des lunaifons doit fe répéter chaque année. Ils commencent l'année à peu près en mars, à l'époque où ils font du mahée, ou de la pâte aigre du fruit à pain : on en cueille alors des quantités immenfes pour cela, ce qui le rend très-rare. D'après la feule énumération des treize noms de mois, je ne puis croire que leur année comprenne treize lunaifons : je penfe plutôt qu'ils en ont feulement douze, mais qu'ils intercalent de tems en tems un treizieme mois, afin de mettre de l'accord entre l'année folaire \& l'année lunaire. Je ne fais pas s'ils répetent fouvent cette intercalation; voici les noms qu'ils donnent aux mois:

1. O-porore-o-mooa (a) , . . . mars.
2. O-porore-o-moorée , . . . . . avril.
(a) Quelques-uns des mois ont des noms d'une fignification connue; ; mais jignore ce que fignifient les autres. O-porore-o-mooa fignifie la premiere fainı ou le befoin. 2. O-porore-moorée fignifie la derniere faim. Le fruit à pain étant rare au tems de fa maturité, quand on en cuéile des quantités confidérables


## du Capitaine Cook: In

- maí $\because$ juin. a), juillet. - 20ût. ee-
- feptembre - octobre. - novembre, décembres
- janvier. - février.

I'on m'a dit, approche de ur année n'a ent que trois
at expliquerpat. ces deux mois inement rappot S, o-te-aree, eft es de cocos, qui es. Le neuvieme onzieme, whe rree, à une forte es alimens. Les es, font les dif. $r$ les différentos
cents quarante-huit-jou's; mais en y ajoutant in treizieme, elle en a trois cents foixante \& dix - fept. Dans le premier cas elle a douze jours de moins, \& dans le fecond elle en a douze de plus que lainnée folaire; ce qụi me fait croire qu'ils ont un moyen quí nous eft inconnu de mettre d'accord Pannée folaire \& l'année lunaire. Ce qu'il y a de plas remarquable, j’ai trouvé que chacuir des vingtneuf jours da mois a un nom particulier, comme chez les Perfans. Leur mois cómmence dès le momént oú la nouỳelle lane paroit; \& après le vingt-huit \& le vingt-neuvieme jour, ils difent que la lune eft morte, marama matte: ce qui prouve que leurs mois ne font pas exactement de vingt-neuf jours, qu'ils en ont quelquefoi's trente, \& d'autres fois vingt-neuf, fuivant que la lune fe montre plus tôt ou plus tard; car s'ils comptoient exactement vingtneuf jours pour un mois, il feroit bientot plus court que la nouvelle lime, \& alors ils ne pourroient pas dire des deux derniers jours, maramá matte, la lùne eft morte: par-là ils ${ }^{3}$ veulent exprimer que la lune ne fe voitplus. Voici les noms qu'ils denment aux différens jours du mois; je fi'ai pas pu en découvrir la fignification. al 38 1. Tirreo:
-ti00 2. Tirrohiddee (hoee-rohiddee). (a)
(a) Voyez la fin de la note précédenite. in zas) Tome VI: H

Arts \& fiences.

## 3. O-hatta (ha-atta).

4. Ammee-amma.
5. Ammee-amma-hoy (whaattée).
6. Orre-orre.
ird i. Orre-orre-hoy (rotto).
7. Tamatia.
vrim 9. Hoona.

- 51 10. Oraboo.

IH. Moharroo.
1712. Ohooa.
3013. Mahiddoo.
28.14. Ohoddoo (owhoddoo).
ctic) 19. Marai.
I3th16. Otooroo.
Yan 17. Rawou.
18. Ra-ourhoy (rotto).
19. Ra-ou-haddée (whaddea).
20. Ororo-tai (tahai).

2r. Ororo-rotto.
22. Ororo-haddee (whaddée).
23. Tatroa-tahai.
24. Tarroa-rotto.
25. Tarroa-haddee (whaddée). 22) 26. Tane.

रt13127. Oro moon.
28. Oro - mooree $\}$ (matte marama).
29. Omooddoo

Chaque jour eft divifé en fix heures, \& la nuit également. Pendant les jours ils fe contentent de les mefurer à peu près par la hauteur du foleil; mais it y en abien pee qui puif-

## DU CAPITAINE COOK. IIS

fent déterminer le commencement \& la fin de ces divifions par la hauteur des étoiles pendant Arts \& la nuit. Ces heures, qui répondent à deux des fcienceśa nörres, ont des noms particuliers, \& elles font de la meme longueur que celles des Chinois: Jen'ai appris les noms que de quelques-unes : ils appellent minuit otoo-rahai-po; depuis minuit jufqu’a la pointe du jour, oetai-yaow; la pointe du jour, ootia_taheita; le lever du foleil, cra-oozo; quand le foleil devient chaud, ils donnent à cette heure le nom de era-t-oowerra; quand il ef midi, ils difent, era-toowate. La partie du foir, avant le coucher du foleil, eft nommée par eux, ooaheihei; \& celle qui eft après le coucher du foleil, era-oo-opo.

Avec ces divifons de tems, ils obfervent les corps céleftes d'une maniere plus exacte fls favent que les étoiles fixes ne changent pas de pofition, l'une à l'égard de l'autre; une longue expérience leur a fait découvriŕ celles qui fe levent \& fe couchent à certaines faifons de l'année ; \& ils déterminent par-là le mouvement progreffif des planetes, \& les points du compas pendant la nuit. Tupia étoit fi habile far ces matieres, que, dans une navigation de près d'un an, au milieu d'une mer inconnue, il ne fe trompa jamais en montrant à M. Cook de quel coté étoit Taiti ; ils diftinguent chacune des planetes \& diférentes étoiles, par des noms particứ

## IIG XOO V A GE

Arts \& feiences.
liers: le foleil s'appelle Era, \& la lune, Mä rama; Vénus, Touroaa; Jupiter, Mataree; \& Saturne, Na-ta-heea; les fept étoiles portent le noǹ de $E$-whettoa-owhiaa (a) ; Sirius, ou le chien, Ta-whettoo-roa; les étoiles formant la ceinture d'Orion, font appellées $E$ -pwhettoo-mahoo; la voix lactée Téíya; \& une comete, ou une étoile brûlante, E-whettoomerra. Les naturels ont auff un nom pour une étoile tombante, qu'ils appellent Epo, \& ils croient que c'eft un mauvais génie qui paffe fapidemeht à travers les cieux. D'autres étoiles que celles dont on vient de parler, ne Ieur font pas étrangeres; mais leuts connoiffances dftronomiques ne s'étendent qưaux parties du mondé qui font près de Taiti; car, à quelque diftance de cette isle, Yafpect varieroit, \& ils ne s'y reconnoitroient plus: Ceperidant une aftronomie auff boriée \& des pirogues auffi légeres que lés leurs, ne les ont pas empêchés de s'iniftruire de la pofition
(a) Je nefais pas affez la langue de Taiti pour donner la fignification littérale de tous ces noms; mais je puis la donrier de quelques-uns. Les feptétoiles font appellées E-whettoo-owhaa, ou les étoíles du nid. Les naturels ont probablement cru appercevoir la figure d'un nid dans la pofition de ces étoiles. Tawhettoo, nom du chien, fignifie la grande étoile; ils lui ont donné ce nom avec raifon. T'éiya, nom dela' voix lactée, femble fignifier une voile. E-whettooWerra, nom d’une conete, Iignifie Pétoile brôlante.
des isles \& de leurs environs. Tupia, le plus intelligent des Indiens qu'aient jamais rencontréles navigateurs Européens fur ces isles, fciences. avoit été à dix ou douze jours de yoile d'ORaeidea; \& fuivant le calcul du capitaine Cook (a), il avoit fait environ quatre cents lieues, ou 90 deg. de longitude. Tandis qu'il étoit fur l'Endéavour, il raconta l'hiftoire de fes voyages, \& il donna les noms de plus de quatre-vingts isles qu'il connoiffoit; il décrivit leur grandeur \& leur pofition; il avoit été fur la plupart de ces terres; \& comme il remarqua bientót parmi les officiers du bord lutilité des cartes, il donna les directions néceffaires pour en tracer une fuivant ce qu'il difoit. Il indiquoit toujours la partie des cieux où chaque isle eft fituée; il difoit en mème tems, if elle eft plus grande ou plus petite que Taiti; fi elle eft haute ou baffe, peuplée on non, \& il ajoutoit de tems en tems des particularités curieufes fur le pays. M. Pickerfgill, lieutenant de la Réfolution, \& qui avant notre voyage avoit déjà été deux fois à Taïti fur l'Endéavour \& fur le Dauphin, a eu la bonté de me communiquer une copie de cette carte; \& M. Cook a bien voulu auff me confier deux catalogues des isles dont il avoit entendu parler dans fon premier voyage, \& de celtes que décrivoit Tupia. M. Banks avoit
(a) Collection d?Hawkefworth, tome II. Hiij


## DUCAPITAINBCOOK.

flée d'apres 1 a permis d'ef l'empreflemens qui contribu emarqué qu's accord, \& les noms quin les autres of nblé auffiplo es pendant $q$ : de la Sociéte: cartes \& de ess orthographite, tí que dansla deux perfonng la mème ms quelques - vos mais en les ers 'ai reconnuqu: qu'elle ne mb aver une arn rit \& des cons abitans des isk Tupia: touts chiffre, afin d es , \& $y$ ajouth font orthogte s lun des cath fur mon jouk la verfion for \& fur laualogit
de la langue qu'on parle fur ces isles. La carte comprend environ 40 degrés de longitude, comptés fur les deux méridiens E. \& O. de f Gréenwich, \& environ 20 datiences, S. depuis le feptieme jufqu'au vingt-feptieme, le paralelle de 17 d . courant au milieu. Il ne faut pas croire que cette carte ait affez d'exactitude pour que les navigateurs puifent s'en fervir; elle eft deftinée à donner une idée de la géographie des habitans des isles de la mer du Sud, \& elle fervira d'avertiffement à tous ceux qui $f e$ trouveront fur les parages qu'elle comprend; elle contribuera probablement auffi à déterminer la pofition des différens grouppes disles, qui ne font pas encore tous découverts.
I. O-Taïti, appellé l'isle du roi George par le capitaine Wallis, \& Taiti par M. de Bougainville. Tupia difoit qu'un vaiffeau ennemi (Pahée-Toa) y avoit été du vivant de fon grand-pere (Medooa no the Tooboona): il eft probable que Quiros, qui la nomma Sagittaria, la découvrit le premier en 1606 , fuivant la conjecture de M. Dalrymple, dans fa Lettre au doĉtur Hawkefworth; \& quoiqu'on ait attaqué cette opinion, elle me paroít cependant yraifemblable: l'isle a environ trente lienes de circonférence, \& on l'a décrite dans ce fecond voyage, ainfi que dans le premier.
2. Mæatea fut nommée isle d'O fnabruck par le capitaine Wallis; \& Pic de la Boudeufe, on

Hiy

## 120 VO VAGE UA

le Boudoir, par M. de Bougainville. Si Yon a
Arts \& lieu de croire que Taiti eft la Sagittaria,
friences. Mæatea doit etre la Dezena, vue par Quiros le milles de tour : cette terre eft élevée, \& le fommet de la colline paroit excavé; on diroit qu'il y a eu autrefois un volcan, dont le cratere eit maintenant comblé.
3. O-Heeva-Nooè, isle à RE. de Täti. Je penfe que c'eft celle qui fut appellée isle de la Chaîne par le capitaine Cook en 1769 : elle préfente, en effet, une chaîne d'isles baffes liées par un récif de forme ovale; elie a environ cinq lieues de longueur.
4. Oirotah eft plus grande que Taiti : elle eft habitée.
5. Ouropoe ; elle a auffi plus d'étendue que Taiti, \& elle eft habitée.
6. O-Hitte-Tamaro-Eirée paroît être Risle d'Ofnabruck, que vic le capitaine Carteret en 1767; elle eft baffe \& probablement inhabitée.
7. Te-Neyhammea-Tane, isle baffe.
8. Toometo-Roaro paroit etre le grouppe d'isles baffes, vues par le capitaine Carteret, \& qu'il a nommées isles du due de Glocefter.
9. Moutou eft plus grande que Taïti, \& c'eft 1a plus méridionale des isles que Tupia avoit vues; fon pere cependant lui avoit dit qu'il y a des isles au fud de celle-ci.
10. Mamma eft une isle haute, peuplée de féroces habitans, qui ont le regard farouche

## du Capitaine Cook.

Ile. Si Pon a Sagittaria, par Quirosie ratre ou cing ee, \& le fom n diroit quit le cratere eft de Taiti. Je pellée isle de 11769 : :elle es baffes liées le a environ
e Taiti: elle Bétendueque oit être lisile e Carteret en nt inhabité baffe.
e le grouppe ne Carteret, Glocefter. Taiti, \& c'elt Tupia avoit it dit qu'ily

2, peuplée de ard faroucho
\& qui mangent des hommes; mais qui poffedent peu de pirogues. Elle git au N. E. de O-Hitte-Roa.

Arts \& fciences?
11. Eito-Nooé.
12. Q-Hitte-R oa, isle éleyée, vue par le capitaine Cook en 1765 .
13. Tabbu-a-Mannoo, petite isle élevée à l'O. de Taiti, vue par le capitaine Wallis, \& appellée isle de Charles Saunders. M. de Bougainville, qui en entendit parler, la nomme Tapoua-Maffou. Elle a environ fix milles de long. Le chef de cette isle s'appelloit en 1774 , Oopa.
14. Eiméo eft une haute terre, \& elle fut appellée isle d'Yorck, par le capitaine Wallis, en 1767 : M. de Bougainville la nomme Aiméo: elle dépend de Taiti.
15. Huaheine elt une isle élevée, vifitée pour la premiere fois par le capitaine Cook : fon chef, en 1774 , fe nommoit Orée.
16. Eo-Wattea, au milicu de la carte, eft le nom de la ligne méridienne.
17. O-Raitea eft une isle hate, vue pour la premiere fois par le capitaine Cook. M. de Bougainville, qui en entendit parler, la nomme Aiatéa. Elle a été conquife par Opunnée, chef ou roi de Bolabola; \& le chef vaineu s'appelle O.o-ooroo. Tupia dit que du tems de fon grandpere, il y arriva un vaiffeau; nous ne pouvons pas favoir de quel bátiment il parloit; à moins qu'un de ceux de Roggewin ne fojig allé près. de cette isle.

18 O-taha eft une isle élevée, que le capiArts \& taine Cook a vue le premier, \& qui a été feiences. conquife auffi par Opunnée. Elle a été gouververnée par deux chefs, Ota \& Boba. M. de Bougainville, qui en entendit parler, la nomme Otaa.
19. Borabora ou Bolabola eft une isle élevée, gouvernée par Opunnée. Le capitaine Cook eft le premier Européen qui l'aitvue: il paroit que M. de Bougainville en entendit parler, \& que c'eft la terre qu'il nomme Pa para.
20. Toopai .eft une isle baffe, qui n'eft pas habitée, \& où les infulaires de Bolabola vont à la chaffe \& à la péche: les naturels d'une isle appellée Papaa, $y$ vont auffi quelquefois.
21. Mourooa eft une isle haute qui eft du domaine d'Opunnée. Le capitaine Cook eft le premier quil'ait vue. Il eft probable que M. de Bougainville en entendit parler, \& que c'elt celle qu'il appelle Toomaraa.
22. O-anna eft une isle baffe, fur laquelle un vaiffeau fit naufrage, \& fur laquelle périrent quelques hommes, fuivant ce que difoit Tupia. Il paroit que c'eft la mème qui a été nommée isle du prince de Galles par le commodore Byron. Quoiqu'on ait trouvé du fer \& du cuivre avec la tête du gouvernail d'une chaloupe hollandoife à lisle du roi Georges, ce me peut pas être celle fur laquelle le vaiffeau

## DUCAPITAINE COOK.

 \& qui a étín a été gouver, Boba. M. de er, la nommeune isle éle. Le capitaine qui l'ait vue: en entendit nomme $P_{2}$. Ee, qui n'eft de Bolabola : les naturels nt auffi quel.
ate qui eft du e Cook eft le ble que Mide , \& que c'ell
, fur laquelle laquelle périce que difoit me qui a éte par le comrouvé du fet vernail d'une $i$ Georges, ce le le vaiffeat
fe perdit; car il eft prouvé par les polftions, que l'isle du roi Georges eft Teokéa, donit on parlera plus bas; \& des débris des yaifleaux foiences; gu'on y a vus, y auront été portés de O -anna. Il elt vraifemblable que le bâtiment dont it eft ici queftion, eft la galere l'Africaine de pefcadre de Roggewin, qui périt fur une isle à laquelle l'amiral doma pour cela le nom disle Pernicieufe.
23. O-matéiva ou O -matéa eft une isle bafle, fituée au nord, eft de Raietéa, \& au nord-vueft de Taiti. Une pirogue montée par trois hommes \& une femme, arriva de cette isle quelques mois ayant nous à Huaheine, ou j'ai vu la pirogue qui reffembloit à celles de Teokéa; \& tous ceux qui la montoient, étoieat tatoués fur le vifage \& fur les bras.
-24. O-wahéi, peat-être Waterland, reconnue pour la premiere fois par Schouten \& le Maire en 1616 ; c'eft une isle baffe.
25. Ourn, \&
26. Teoheow ou Teokéa, deux isles baffes, à peu de milles l'une de lautre. Le commodore Byron eft le premier qui les ait découvertes en 1765 : il les appella isles de Gcorges. En 1774 nous débarquảmes fur la feconde, \& les naturels nous apprirent que fon vrai nom étoit Teoukéa ou Teokéa. M. Byron trouva fur cotte terre la tete fculptée dºn gouvernail, qui avoit probablement appar.


## du Capltaine Cook.

, un morceap cuibre, \& d ur dit : "qua chaloupe, ap < fauf, il ne oi il laiffa a it maflacrépat iver des relles onfidérables, lles toutes les point de mé. prix, "Ces le bàtiment il a été quef. ns de Teokén de fer ou de vec ceux do ient reçus en nges font en $s$ isles ; ainfi, Bolabola, re chef de Taiti, Bougainville, de Carlshoff, in.
ues égards
e, que nous
nd par la popitaine Cook
30. O-whareva eft probablement celle que nous avons appellée isle de Furneaux en 1773.
31. O-whao: il eft probable que c'eft l'isle feiences des Oifeaux , découverte parle capitaine Cook en 1769 .
32. O-rima-roa : fa pofition répond à peu prés à celle des isles de Difappointement, que vit lamiral Byron en 1765 .
33. O-heeva-toutou-ai. Tupia faifoit fur cette isle la remarque fuivante :
"Les habitans font mangeurs d'hommes; " leurs pirogues font grandes, \& le vaiffeau „ venu de la Bretagne (l'Endéavour) étoit pe"tit en comparaifon. ;
34. Haneo-nea eft une petite isle.
35. Neeo-heeva eft petite auffi.
36. Whatterree.toa paroit être la Magdalena, que découvrit Mendana en 1595.
37. Terowha.
38. Teebooai: d'après la pofition qu'onlui affigne, il eft probable que c'eft l'isle de Hood, l'une des Marquifes.
39. Whatarre-oora : elle fe trouve écrite Whatterre-ero dans la carte de M. Banks, \& deux autres liffes mettent oora au lieu d'ero; d'après la nature de Pidiome, il me paroit clair que Whatarre-oora eft le véritablenom de l'isle. Le nom de Waitahoo que donnent à P’isle de Chiriftine les naturels cux-mêrhes, confirme cette opinion; car nous avons resharqué que les habitans des Marquifes né

## prononcent jamais ou rarement Pr . Un vocie

Arts \& foiences. bulaire d'environ quatre-vingts mots que jai raffemblés', ne contient pas une feule $r, \& d$ d'ailleurs tous les mots de l'idiome de Taiti répondent aux mots de l'idiome de Waitahoo; avec cette différence, que la lettre $r$ eft omife ou adoucie. A Taiti la phrafe viens ici fe traduit par harre-mai ; a Waitahoo, par hannamai. La main s'appelle reema, \& aux Marquifes heema; le nombre deux s'exprime à Taiti par arooa \& par bo-hooa à Waitahoo; trois s'exprime dans la premiere isle par o-tor roo, \& par bo-do-oo fur la feconde. Reema à Taiti, \& heema a Waitahoo, fignifient cing: raa à Taïoi fignifie grand, \& le mème mot s'exprime aux Marquifes par oa. L'isle de la Dominica y eft appellée Oheeva-oa, au-lieu d'Oheeva-roa ; \& il y a apparence que Waitahoo a été employé en place de Wattarreoora.; car en ótant les $r$, it refte Wateae-00a ou Watta-ooa, dans lequel on a inféré ure $\hbar$ pour compenfer Pélifion de tant de $r$, \& J'on prononce Watta-hooa on Waita-hoo; c'eft furement lisle de Sainte-Chriftine, l'une des Marquifes, que découvrit Mendana ent 1595. Cetterterre eft élevée. 40. Te-manno. 41. O-otto.
42. O-heeva-roo eft pue haute terre, ap:pellée O-heevanoa par les naturels; c'eft la même que Mendana nomma Dominisa:elle474849

## DUCAPITAINE COOK.

Ir. Un voei: mots que jai ule $r$, \& d'ail. de Taiti ré: e Waitahoo; re $r$ eft omife iens ici fetra: 0 , par hannz: \& aux Mar. $x$ s'exprime í à Waitahoo; isle par 0 to: onde. Recms gnifient cing: le mème mot a. L'isle dola va-od, au liee nce que Wai. de Wattarre e Wateae.004 n a inféré uné tant de $r, \&$ 1 Waita-hoo; hriftine, tund Mendana ed
lute terre, ap: urels ; c'efl lis Dominica: :llat
paroît peuplée, fertile, \& la plus grande des Marquifes.
43. O-heeva-potto.
44. Mopeeha ou Motu-hea eft une isle baffe, mais étendue. Elle n'eft point habitée ; elle abonde cependant en poiffons, en noix de cocos, en tortues \& en perles.
45. Whennua-oora eft une isle baffe; clle a des habitans, \& les mèmes productions que la précédente.
46. O-papatea.
47. Woureeo eft une grande isle habitée.
48. Ururutu eft habitée.
49. O-adeeha. Les infulaires des environs y vont pecher quelquefois; mais ils n'y demeurent pas habituellement.
50. O-ahoua-hou, isle grande \& peuplée.
51. O-weeha.
52. O-rima-tarra, terre haute \& habitée:
1753. O-rai-havai.
54. O-raro-toa eft habitée.
55. O-ahourou eft plus grande que Taiti. 56. O-toomoo-papa.
57. Touteepa, isle baffe peu étendue, mais habitée.
58. O-reeva-va. Tupia faifoit fur cette isle la remarque fuivante: " Raietéa tire de là fes „belles haches. \#On ne fait pas s'il parloit des haches de fer ou des haches de pierre. Si ce font des haches de fer, elles doivent -y avoir été portées par Abel-Janfen-Tafman,


593 ; où pàr J'ai acheté a dans une ef. prouve avee morceaux de
fition, il fem; us vimes en isle de Pal
êt plus éten.
baffe, \& d'a: eft celle quia isle d'Hervey.
n répond i
us vimes en

Ale ; maisha: 76
76. Ooporroo, isle grande \& bien peuplée. 77. Te-errepoo-opo-matto-hee.

Arts \&
78. O-heevai, isle plus grande que Taïti. fciences.

Tupia ajoutoit: "c'elt la mere de toutes les " isles. "
79. Tedhu - roa, petite isle fituée à peu de lieues au nord de Taiti. Elle eft inhabitée; mais les naturels de Taiti y vont quelquefois.
80. O-wanna, l'une des isles baffes à l'elt de Taïti.
81. Tata-hapai.
82. Tapy-ari.
83. Haedede, noms de trois autres isles, que j'ai trouvés dans une des liftes, fans aucun détail fur leur polition.
84. Pappaa eft une isle baffe, un peu à l'eft de Toopai (20). Les habitans de Pappaa vont fouvent pêcher \& prendre de la tortue fur cette derniere isle; mais les infulaires qui s'y rendent pour le mème objet, n'entendent pas la langue des infulaires qui lhabitent.

Comme je n'ai pas de détail fur la pofition particuliere des cinq dernieres isles, je ne les ai pas marquées dans la carte. Les quatrevingts autres fuffifent pour prouver que les habitans des isles de la Société ont des connoiffances étendues fur la géographie de leurs environs, vu la petiteffe \& la mauvaifé qualité de leurs pirogues, \& leur ignorance de la bouffole. Ils ne peuvent pas, comme les anciens Phéniciens \& les Grees, fuivre tes bords Tome VI.

Arts \& d'un continent étendu, pour faire des découArts \& vertes; ils font obligés de traverfer de grands efpaces de mer, avant d'arriver à une autre isle ; \& ce qu'il faut bien remarquer, itsn'ont d'autres provifions pour leurs longues campagnes que leur pàte de fruit à pain aigre, \& des fruits qui ne fe confervent que peu de jours. Ils n'ont pas de vafes affez amples pour y garder une eau fraiche long-tems; \& malgré ces défavantages, ils ont découvert des terres à plus de quatre cents lieues de diftance, tout autour de leurs isles.

Tonga-Tabbu, E-aoowe \& Namocka font les plus confidérables du grouppe des isles des Amís; mais, outre celles-là, nous en avons vu bien des petites; \& les naturels nous ont appris les noms de beaucoup d'autres. Les petites isles fituées en travers de la pointe N. E. de Tonga-Tabbu, font appellées Weweghee. En cinglant fur Namocka en ${ }^{1} 774$, nous découvrimes à l'eft de cette terre quelques isles, dont une étoit appellée O-Mango-nooé, \& l'autre O-Mango-eetée; c’elt-à-dire, la grande E. la petite Mango. Elles giffent l'une \& l'autre au N. de la route que nous avons fuivie; \& à notre $S$, nous obfervámes les isles de $T$. noo-mea \& Terefetchea. Au S. de Namockanooe, fe trouve Namocka eetée : Tafman appelle cette demiere Namocaki dans fa carte. Au N. O. de Namocka, il y a deux hautes isles; la plus occidentale qui fe nomme To-
 vatil



fooa, contient un volcan, \& Tafman l'appelle Amattafoa. Le capitaine Cook a adopté cette orthographe : les naturels donment à la plus orientale, le nom de Oghao, \& Tafman celui de Kayleai. La plus occidentale du grouppe des isles baffes fituées an N. \& au N. E. de Namocka, s'appelle Motto-wa; les autres petites terres de cet archipel portent le nom de O-Tooghooa, O-ooa, Looghala-ei, Fonnooaecka, Lagholla, Oofanga \& Wofoogee. Elles giffent toutes au N. de Namocka; mais les naturels nous dirent que plus loin au N. E. on rencontre les isles de Oovéea, Wo-aleeava, Oleefanga, Kofoo, , Ko-e-eonna, Konaghoonamoo, O-foolango, Mon-e-e-onne, Toghooroe, Koe-noogoo , Ko-ogee, Ko-neemo \& Tonounoo-ofooa.

Quiros donne une attre lifte de quelques isles qui giffent encore plus loin à loueft: plufieurs détails de cette lifte lui furent com. muniqués par un naturel de l'isle de Chicayana (a), \& il a écrit les autres d'après fes obfervations \& fes découvertes.
I. Taumaco. Quiros vit par 10 degrés de latitude fud, à 1250 lieues du Mexique, une tsle de huit ou neuf lieues de circonférence, élevée \& noire, \& qui reffembloit à un volcan : il apprit qu'elle portoit le nom de Taú maco.
(a) Voyez la Collectioti de Dalrymple:

I ij
2. Chicayana. A quatre jours de voile delà, il y a une isle baffe plas étendue que Taumaco : dans la langue da pays les chiens portent le nom de te-curi, ou te-ghoorée, comme à Tonga - Tabbu \& à la Nouvelle - Zélande; ce qui annonce que la langue de ces différens pays eft la meme.
3. Guaytopo eft une autre isle plus étendue que les deux dont on vient de parler; elle git à trois jours de voile de Taumaco, \& à deux de Chỉcayana; les habitans de ces trois isles ont de la bonté dans le caractere.
4. Mécayrayla eft, fuivant toute apparence, une isle baffe \& habitée, fur laquelle les naturels de Guaytapo vont chercher l'écaille de tortue, dont ils font leurs pendans d'oreilles.
5. Tucopia eft une isle élevée, qui git par 12 deg. de latitude fud, a cing jours de voile au S. O. de Taumaco.
6. Fonofono eft le nom d'un grouppe de petites isles plates, fituées à trois jours de voile de Taumaco. Cette traverfée cependant fe fait en quarante-huit heures avec un bon vent. On dit que les habitans font très-grands: leur langue eft différente de celle qu'on parle à Taumaco.
7. Pilen \& Nupan font des isles qui giffent près des Fonofono.
8. Pouro elf un grand pays très-peuplé : les habitans y ont la peau tanée: ils fe font la guerre entr'eux, \& ils ont des traits garnis d'argent.

[^20] $\& 1 a$ litéd

nier

> danfe

métic
deco

## du Capitaine Cook.

de voile delf lue que Tau. s chiens por. rée, comme à - Zélande ;ee différens pays
le plus éten. nt de parter; de Taumaco, bitans de cis le caractere. te apparence, uelle les natu. er lécaille de lans d'oreilles , qui git pat jours de voile
n grouppe de crois jours de fée cependant avec un bon it très-grands: le qu'on parte
les qui giffent
très-peuplé: ée : ils fe font is traits garnis

Herréra, Galyano, Argenfola \& de Conto, donnent des liftes d'autres isles découvertes par Alvarado \& Grijalva. Ces isles paroiffent

Arts \& fciences. jointes aux isles de la Nouvelle-Caroline, qui giffent à environ 205 d. O. de Gréenwich, près de la ligne, dans l'rémifphere auftral. La collection des voyages de M. Dalrymple, rapporte les noms de ces isles; mais commo les naturels ne nous en ont pas parlé, je les ai omis en parlant des connoiffances géographiques des infulaires de ces parages.
Bien des Européens confidérant les agrèts \& la voilure des mauvaifes pirogues, la qualité des alimens des habitans des terres de la mer duSud, s'étonneront comment ces peuples ont pu faire des découvertes auffi confidérables dans la navigation.

- En général, chaque individu, depuis le dernier jufqu'au premier, connoit les arts de la danfe, de la mufique \&\& de la poéfie; mais il y en a peu d'inftruits des fciences de la médecine \& de fes différentes branches, de la géographie, de la navigation \& de l'aftronomie : la nation ne compte pas au-delà de dix de ces docteurs, ni plus de deux cents éleves de ces maitres : je ne fais point fi réellement il n'y en a pas plus; je fuis porté à croire qu'il y en a davantage, mais que leur arithmétique ne paffe pas ce nombre. Leur maniere de compter eft en nombrant d'abord par les doigts ; 1. $a$-tahai; 2. a-rooa; 3. $a$-toroo;

4. a-hea; 5. a-téema; 6. a-hono; 7. a-hiddoo; 8. $a$-warroo; 9. a-heeva; 10. a-hooroo. Ils ajoutent enfuite une feconde dixaine jufqu'à vingt ; II. ma-tahai; I2. ma-rooa; I 3 . ma-toroo; I4. maehea; 15. ma-réema; 16. ma-hono; 17. maz hiddeo; 18. ma-wartoo; 19. ma-heeva; 20.
 vingtaine, jufqu'à deux cents : pour exprimer 21 , ils difent, a-tahai-taoo-mara-tahai ; littétalement, une yingtaine avec un; ils expriment 30, par tahai-ta00-mara-hooroo; 40, par a-rooa-taoo; so, par a-rooa-tavo-mara-hooroo, Ec. Ec.

Les docteurs qui ont appris de leurs peres, ou d'autres docteurs, les connoiffances quills enfeignent cux-mêmes, portent le nom de tahata-orrero ; ils font fort refpectés, \& ils font communément de la tribu des chefs. Cette circonftance me porte à croire qu'étant riches, ils n'ont pas befoin de fe faire payer de leurs leçons : il n'eft pas vraifemblable qu'un cheł accepte une récompenfe ou des bonoraires; car ils ont tous des terres, une maifon, des arbres' \& des fruits, des cochons, des chiens, des volailles, \& enfin des toutous qui les fervent.

La plupart de leurs connoiffances font l'effet de la mémoire, \& non pas le réfultat de la méditation, de la réflexion, ou du raifonnement. J'ai rencontré des chefs qui avoient effayé d'apprendre les noms des mois \& des

## pend

 \& la fqu'à vingt; 2a-toroo; 14 no ; 17. ma, t-heeva; 20 , mptent pai ur exprimer tahai ; littó Is expriment $0 ; 40$, рағ mara-hooroo, leurs peres, flances quils le nom do es, \& ils font fs. Cette cir, tant riches, ayer de leurs e qu'un chef honoraires; maifon, des , des chiens, tous quileses font l'effet éfultat de la du raifonne. ii avoient ef. mois \& des
jours; mais ils ne les favoient qu'imparfaitement, parce qu'ils n'avoient pas pris affez de peines pour s'en fouvenir : les docteurs de profeffion étoient plus habiles fur cela. Il doit y avoir cependant une époque où ces lumieres naquirent parmi eux ; \& l'inventeur a dù avoir la patience d'étudier attentivement les cieux, les mouvemens des corps céleftes, \& le talent de découvrir la véritable longueur de l'année folaire ou de l'année du fruit à pain; la durée des lunaifons, \& le commericement des nouvelles lunes. La direction dans laquelle fe trouvent les isles éloignées, n'a pas été moins difficile à reconnoítre, \& l'on n'y elt parvenu qu'avec de la fagacité, de la pénétration \& des combinaifons; ce qui prouve que l'inventeur dont il eft ici queftion, avoit beaucoup d'habileté, \& l'habitude de s'occuper des événemens divers de la vie \& des objets qui étoient autour de lui. On dira peutètre que ces peuples, lors de leur émigration, ont apporté ces connoiffances de l'Afie \& de chez les peuples les plus civilifés de ce continent. Quoiqu'on puife adopter cette conjecture par rapport aux autres fciences, ce pendant les idées qu'ils ont fur l'altronomic \& la géographie, leur adreffe à déterminer avec précifion la véritable pofition des isles à quatre cents lieues de diftance de leur propre pays, \& à régler la route de leurs I iv

Arts \& fciences.

## 136

 VOYAGEArts \& Iciences.
pirogues par le foleil \& les étoiles (a), prouvent évidemment que ces lumieres ont pris naiffance \& fe font perfectionnées parmi eux: on remarqueroit des erreurs \& des contradic. tions, fi l'altronomie affatique, découverte dans Phémifphere nord, avoit été portée à Taïti. Les points où le foleil fe leve \& fe couche à différentes faifons dans les pays fitués fur l'hémifphere aultral, different de ceux de lihémilphere nord; de forte que les découvertes faites par les Afiatiques auroient été inutiles en grande partie aux isles de la mer du Sud. Plus la contrée d'Afie dans laquelle on fuppofera qu'a commencé l'aftronomie de Taiti, eft éloignée de la ligne équinoxiale vers le
(a) Le vaiffeau l'Endéavour, fur lequel Tupia fe rendit à Batavia, fit d'abord 40 degrés de latitude fud, en partant de Taïti, \& traverfa enfuite 28 deg. au nord-oueft. Il dirigea fa route au fud-oueft l'efpace d'environ 38 degrés; il cingla dans la direction de loueft jufqu'a la Nouvelle-Zélande; il fit le tour des deux isles qui portent ce nom, par différentes directions jufqu'à 48 degrés de latitude fud. M. Cook, fiifant alors route de nouveau à l'ouef, atteignitles cótes de la Nouvelle-Hollande, qu'il longea au nord \& au nord-oueft, P'efpaçe d'environ quatre degrés de latitude nord; enfuite à l'oueft jufqu'a Savu, \& enfin par le détroit de la Sonde jufqu'à Batavia; \& cependant Tupia ne fut jamais embarraffé d'indiquer la cóte où git Taïti, lors même qu'il étoit à Batavia, éloigné de plus de deux mille lieues; ce qui démontre qu'il connoiffoit parfaitement bien l'aftronomie \& la géographie.


## du Capitaine Cook.

nord, plus cette différence deviendra fenfible, \& plus il fera probable que les habitans de ces Arts \& isles furent les inventeurs de leur aftronomie fciences. \& de leur géographie; \& s'ils ont eu affez de force d'efprit pour inventer des fciences qui exigent des obfervations exactes \& une grande fagacité, pourquoi ne les croiroit-on pas capables d'avoir imaginé eux-mêmes tout ce qu'ils favent?

Macti ingenio efte coeli interpretes rerumque nature capaces, argumenti repertores, quo deos hominefque viciftis. Plin. lib. II, cap. i2.

## SECTIONIX.

Religion, mythologie, cofmogonie, culte des infulaires de la mer du Sud. Leurs idées fur l'origine du monde; la vie à venir. Cérémonies qu'ils - pratiquent à la naifance des enfans, dans les mariages \& les enterremens.

Fragilis \& laboriofa mortalitas in partes ifta (numina) digeffit, infirmitatis fuæ immemor, ut portionibus quifque coleret, quo maxime indigeret. Itaque nomina alia aliis gentibus \& numina in iifdem innumerabilia reperimus. Plin. Hiff. nat. lib. II, cap. 7.

Yes habitans des isles de la mer du Sud n'ont pas fur la religion des idées bien netres Religion. teur de Punivers, qui a chargé diffêrens èrres fubordonnés à lui d'exécuter les diverfes parties de la création. Ils croient qu'il elt bon \& qu'il fait tout; qu'aucune des actions humaines ne lui eft cachée, \&\& que fa main libé. rale nous accorde tout ce qu'il $y$ a de bien dans le monde. Ils fentent leurs befoins, ils implorent les bontés de PEtre fuprème, \& ils loi offrent avec un coeur recomnoiflant ce que leurs terres produifent de meilleur. Ils avouent qu'il $y$ a en eux un etre qui voit, qui entend, qui éprouve les fenfations de l'odeur, du goit \& du tact : ils l'appellent $E$-tuche, \& ils difent qu'après la diffolution da corps, il rode autour du mort, \& qu'enfin il fe retire dans les figures de bois qui repréfentent des hommes, établies près de leurs cimetieres. Ils font convaincus qu'ils jouiront dans le foleil d'une vie heureufe; qu'ils s'y régaleront de fruit à pain \& de viande qui n'auront pas befoin d'etre apprètés : ils fentent l'obligation d'adreffer leurs prieres à la divinité ou a P'Eatooa-rahai, Les infulaires qui ont le plus de loifir, ont un grand defir d'apprendre tout ce que les docteurs du pays imaginent favoir fur cette divinité, \& fur les autres dieux inférieurs: ils ne font pas moins empreffés de pratiquer ce qu'ils nomment des vertus.
turuilof 3 Quoique ces principes foient répandus chez les diverfes pari it qu'il eft bow des actions $h$. ue fa mainlito il y a de bita irs befoins, is fupreme, \&is noiffant ce ope eur. Ils avouen it, qui entend, odeur, du gós. he, \& ils difert ps , il rode ab. retire dansla it des hommes, . Ils font con. foleil d'une ri: de fruit à pain foin d'être $2 p$. d'adreffer leus $a$-rahai, Les in , ont un gran! es docteurs ds divinité, \& fir $s$ ne font pas ['ils nommes
répandus chea

## du Capitaine Cook.

139
la plupart des peuples qui ne fout pas affez abrutis pour avoir perdu jufqu'à l'idée d'un Religion,
Dien, \& des obligations de lhomme envers
1'Etre fupreme, on a lieu de crojereependant que ces notions font les reftes d'une tradition qui vient du continent de l'Afie. Je ne prétends pas dire que cette croyance, ainfi que leur culte, n'ont pu être imaginés dais le pays; mais mon opinion eft fondée fur plufieurs raifons. I. La langue, les mours, les ufages \& plufieurs autres circonftances prouvent quela nation eft d'origine afiatique ; \& pourquoi ne foupçonneroit-on pas que fes idées religieufes viennent de la mème fource? 2. L'indolence \& la ftupidité des hommes eft fi grande dans la plupart des matieres qui exigent du raifonnement, de l'attention, ou qui fuppofent beaucoup d'idées abftraites, que nous aimons mieux fuivre la route battue, que d'en frayer une nouvelle. Il eft dong plus naturel que ces peuplades aient adopté les idées de leurs maitres, que d'imaginer qu'elles ont créé elles-mêmes tout le fylteme de leur religion, 3. Enfin, il eft für qu'il y a un fi grand rapport entre les idées religieufes de Taiti \& des isles des environs, \& celles des isles de l'orient, que l'on doit penfer qu'elles y ont été apportées de l'Afie. De plus, on fait qu'il n'y a pas un pays \& pas une nation, qui ne confervent des idées religieufes, tranfmifes par tradition; mais en remontant vers les fiecles pafés, il doit y avoir une fource gis


## du Capitaine Cook. <br> 141

ain daths $P_{\text {Pn }}$ individu dan ciftence. Lidos on de l'adoret, affez palpab, at, jufqu'a our découvrit n Dieu; il h is religieufes ie chez ces per. $u$ fage de leurs itiens ne font oir par eux. e de Dieu, 1 irs obligations lans l'enfance, aux matieres $r$ un long tems riode.
ion eft un des qu'on ait in. jorte une tres. ment parler, peut auffile Ils admettent rahai, qui eft mine fur tous environnent , ou, comme fa divinité tion particuf́fide à Hua.
heine ; O-roo à Roiedéa ; Orra à O - Taha ; Taootoo à Bolabola ; O - too à Maurooa, \& Religion.
Taroa eft la divinité principale de Tabuamanoo. C'eft toujours à cette divinité particuliere que le grand pretre de chaque isle s'adreffe dans les prieres qu'il fait au grand maraï du prince de l'isle. Ils croient que la grande divinité eft la premiere caufe de tous les êtres divins \& humain's; \& comme ces peuples ont mèlé par-tout lidée de la génération, on la retrouve dans l'origine de leurs dieux inférieurs : voilà pourquoi ils donnent a l'EatooaRahai une compagne du fexe féminin. Tous les Eatooas inférieurs, \& mème les hommes viennent de l'union de l'Eatooa-Rahai avec cet ètre du fexe féminin; fous ce point de vue, ils donuent à la grande divinité le nom de Ta-roa-teay-etoomo, la grande tige génératrice ; mais fa fernme n'elt pas de la même nature que lui. Ils croient que c'eft une fubftance matérielle \& dure, qu'ils appellent O-tepapa, un rocher. Ce couple a procréé O-heena, la déeffe qui a créé la lune, \& qui habite dans un nuage noir qu'on voit au milieu de cette planete; Te-whettoo-ma-tarai, le créateur des étoiles; Oomarreeo, le dieu \& le créateur des mers; \& Orre-orre (a), qui eft le dieu des vents. Mais la mer eft fous la direction de treize dieux, qui ont tous

[^21]

## du Capitaine Cook.

poiffoins, \&c. \&c. O-maouwe, après avoir créé le foleil, faifit l'immenfe rocher O-te-papa, fa Religion, femme, qu'il traina de l'oueft à l'eft à travers les mers: c'elt alors que les isles qu'ils habitent maintenant, fe détacherent de la grande maffe. O-maouwe laiffa enfuite cette grande terre à l'eft, où elle exifte maintenant; c'eft à ce tems qu'on confia à chacune des divinités inférieures, dont on a parlé plus haut, le foin d'une isle en particulier. On ne s'adreffe pas au dieu Tane plus particuliérement qu'aux autres divinités, \& on ne fuppofe pas qu'il a une plus grande part aux affaires du monde $(a)$, fi ce n'eft à Huaheine, parce que cette isle eft fous fon infpection, \& qu'il y eft révéré comme la divinité tutélaire du pays. Outre ces dieux de la feconde claffe, il y en a d'autres d'un rang encore plus inférieur; \& quoiqu'on leur donne le nom d'Eatooas, les mythologiftes grecs ou romains les appelloient genii, ou dii minorum gentium. L'un de ces petits dieux, appellé Orometooa, eft d'un caractere méchant; il habite fur-tout près des marais \& des toopapous (des cimetieres), dans ou près des boîtes ou petites caiffes qui renferment les têtes de leurs amis défunts; chacune de ces boítes eft appellée, à caufe de cela, Te-wharre-no-te Orometooa, la maifon du mau-
(a) Collection d'Hawkefworth, tome II, de la traduction françoife.


## du Capitaine Cook.

qu'après la mort il exifte féparé du corps, mais qu'il vit près des cimetieres, \& quill rode Relisiofit. autour du cadavre ou des os qui y foyt dépofés; ils le refpectent beaucoup, quoiqu'ils ne sadreffent à lui queen fifflant. Ils nous ont appris d'ailleurs, que cés Téehées habitent prificipalenent les figurés de bois qu'on place près de's maraís, \& qưils font mâles ou femelles, fuivantle fexe de la perfonne défunté. His les redoutent, car ifs croient que cés génies fe gliffent pen'dant la nuit dan's les maifons', \& quils mangent le coeur \& les entrailles de ceux qui dorment, \& qu'ils les font mourir.

Les Taïtiens ont établí des lieux, deftinés au culte religieux, auxquels ils donnent le nom de matais: ces templés font communément fur ou pres des pointes qui savancent daris la mer, \& qui confiftent en the groffe maffe de pierres, qui ont ordinairement la forme d'une pyramide d'Egypte, \& qui ont de larges efcaliers : quelquefois cette pyramide forme ür des côtés d'un efpace quí a dés murailles' de pierrés quarrrées, \& qui eft pavé de piêrres plates ; la pyramîde n'éft pas folide, maŕs lintérieur eft rempli de petits fragmens de corail. Quelquefois il y a un ou plufieurs hangards placés à peu de diftañce du maraï,

[^22]
## 146

## V'OXAGE

afin de recevoir ceux qui fe rendent autemple;
Religion. pour prier ou accomplir les cérémonies funéraires de leurs parens. Souvent il y a, peu loin du marai , des pieux fichés en terre, \& joints par des poutres de traverfes qui forment un chaffis ferme, \& de petites plate-formes ćlevées fur des colonnes de différentes hauteurs \& dimenfions. Les plates-formes font appellées whattas, \& c'elt là que fe placent les cochons, les chiens, Ies volailles \& les fruits que les naturels offrent à leurs dieux. Le grand chaffis eft quelquefois de trente pieds de haut, \& de vingt ou un peu plus de large, \& fouvent entiérement couvert de bananes fufpendues avec des guirlandes dee fleurs \& ornées de branches vertes. (a) Enfin, près des maraïs, il y a vingt ou trente pieces de bois détachées, fichées en terre, toutes remplies d'un côté de figures fculptées d'environ dix-huit pouces de long, qui repréfentent d'une maniere groffiere un homme \& une femme alternativement; fur une de ces pieces de bois, on compte jufqu'à quinze ou vingt figures, appellées auffi teehée. Les habitans plantent plufieurs efpeces d'ãbres auprès des maraïs, afin de les orner; le cafuarina equijetifolia ou le toa, eft celui qu'ils
(a) Les plantes qu'ils emploient à cela, font furr tout le pooraoo ou l'epooa tarooroo ou'l. c crataeva, l'és motoo, melaftoma malabathrica \& Pawa-waidai, ous le piper latifolinum. nonies funérai a, peu loindu , \& joints par nent un chaflas nes ćlevées fur eurs \& dimen. ellées whattas, ons, les chiens, 1aturels offrent eft quelquefois e vingt ou un it entiérement avec des guit. ranches vertes y a vingt ou es, fichées en ôté de figures ouces de long, e groffiere un tivement; fur compte jufqua? ées auffl techith s efpeces d’àr. e les orner; l eft celui qu'ls
tà cela, font firt p'le crataera, le 'awa-waidai, of

## DU CAPITAINE COOK. 147

emploient le plas communément pour cela à Taiti \& dans les environs; ainf quaux isles Religion. des Amis. Nous avons obfecvé fur ces dernieres isles, des arbres exceffivement gros, près de leur affayetoocas; le tamonoo ou le calophyllum inophyllum, \& l'e-meero ou l'hibijcus populneus, l'ewharra, ou l'atrodactylis \& l'etée, ou le dracaena terminalis, dont une variété a des fleurs touges \& des veines rouges \& autres dans les feuilles,
Il y a certains jours deftinés particuliérement au culte des dieux. Quoique je ne puiffe pas dire précifément quel jourr ils célebrent comme une fete périodique, d'après ce que j'ai entendu dire plafieurs fois; il eft cependant fur qu'ils obfervent des fetes.

Ils prépofent quelques perfonnes pour faire les prieres \& les cérémonies du culte. Chaque grand chef ou roi d'une isle, choifit parmi les chefs inféricurs, un homme intelligent, qu'il crée fon tahouwa, ou prêtre. Ce prêtre eft chargé de prier, d'offrir des facrifices, \& d'accomplir toutes les cérémonies qu'on juge néceffaires en différentes occafions. Cette dignité eft héréditaize de pere en fils : chaque chef d'une province a un autre prêtre, \& les claffes inférieures du peuple ont auffi des prêtres particuliers, qui ne peuvent pas faire des cérémonies de religion, ni offrir des prieres pour des hommes d'un rang plus élevé. On obfervé dans la Collection d'Hawkefworth, tome $\mathrm{H}_{\text {; }}$ K ${ }^{1 j}$

## $148 \quad \mathrm{~V}$ Y A GE

Religion.
p. 239 orig. que les prêtres des hommes ne peuvent pas non plus faire le fervice divin pour les femmes, \& que chaque fexe a des maraïs où les perfonnes d'un fexe différent ne font jamais admis ; mais qu'il y a des marais communs à l'un \& a leautre fexe. Quroique nous n'ayons jamais entendu parler de ces fingularités, il elt probable qu'elles exiftent.

Ces infulaires font, en lhonneur de leurs dieux, différens actes de dévotion. On doit compter d'abord linvocation ou la priere qu'ils adreffent à un de leurs dieux. Le prêtre prononce ces prieres à haute voix, ou il les offre fans parler : pour chaque cérémonie particuliere, ils ont de courtes fentences, qu'ils proferent dans ces occafions. Le langage quils emploient, femble mieux articulé, plus fententieux \& prefque different en tout de celui de la converfation ordinaire. Aucun de nous ne pouvoit comprendre la moindre fentence de leurs prieres : nous avions cependant des vocabolaires étendus, \& nous avions aequis une connoiffance aflez détaillée de leur langue. Outreles prieres que les prétres de chaque claffe font en certaines occafions; les laíques eux-mênes difent-leurs propres príeres \& accomphifferte plufieurs cérémoniés de leur calte. Le jeune Täutient quí, ent 1773 , fe décida à s'embarquer aved nous pour Hablieine, fit, avant de fouper, urre efpece de priere; il prit un-petit morceau du poiffon qu'il alloit man-
es hommese fervice divinh pue fexe a dss xe différent $n$ ? T. a des maris Qioique noms de ces fingule xiftent. aneur de levas tion. On doin oul la prite ieux. Le pitite voix, ouills que cérémonie es fentences, afions. Le lann nieux atriculk, férent en tous dinaire. Aucom tre la moindre avions cepan \& nous avious létaillée delen prérres decthe ions; les laiquas sprieres \& \& is de lear colite. 3, fe décida 1 Hałheine, fit, priere; il pith u'il alloitman-

## du Capitaine Cook.

ger, \& ille mit près de lui fur la table, comme une offrande à l'Eatooa. Lorfque je propofai Religion. aux naturels des queftions fur la forme de leur culte, ils me répondirent que le prêtre dit quelquefois fa priere fi bas, que perfonne n'y entend rien; mais qu'elle eft entendue par l'Eatooa, qui eft alors près du maraï, \& qui parle de nouveau au prêtre. Quand mème il y a une foule nombreufe préfente, ils n'entendent pas un feul des mots que difent les Eatooas, au lieu que le prètre les enternd tous.

Dès qu'un naturel des isles de la Société apperçoit un maraï, il ote fon vètement de deffus fes épaules \& il fe découvre par refpect, comme devant le prince; ce qui prouve qu'ils ont une vénération particuliere pour ces endroits, \& qu'ils y fuppofent un etre d'un rang fupérieur.

Aux prieres \& aux cérémonies, les naturels ajoutent des facrifices d'animaux \& de fruits du pays. J'ai vu fouvent des cochons, des chiens ou des volailles rôties, couverts d'une belle étoffe, \& expofés fur une efpece d'autel conftruit près du maraï; j'ai remarqué auffi que les grands échafaudages des environs du marai font couverts de bananes \& de plantains qu'ils offrent à leurs dieux. Je n'ai jamais obfervé qu'ils préfentent rien d'autre à leurs dieux, ni qu'ils facrifient des hommes; mais, comme le capitaine Cook femble avois K iij
approfondi ce fujet avec beaucoup de foin, (a)
Religion. il eft probable (b) qu'ils croient devoir punir leurs criminels en les offrant en facrifice à leurs dieux. De plus, comme on a déjà dit que les Taitiens \& les autres habitans des isles de la Société étoient anciennement cannibales, il y a grande apparence que ces facrifices humains font des reftes de l'anthropophagie de ces infulaires, avec cette différence feu, lement, qu'aujourd'hui ils tuent \& offrent les criminels aux dieux fans les manger; barbarie dont ils fe fouilloient en outte jadis. Quoique ła réfolution de ne tuer que des hommes méchans pour obtenir la faveur de leurs dieux, femble adoucir beaucoup cet ufage cruel, \& donner à cette action impie en elle-même une fainteté légale, elle fe trouve corrompue de nouveau, parce que le choix de la perfonne qu'on veut
(a) Voyez la Relation,
(b) Prefque tous les anciens peuples ont facrific des hommes; il en faut excepter les Egyptiens, qui n'ont jamais fuivi cette barbare coutume: \& toutes les fois qu'on trouve dans les anciens cérivains, que les Egyptiens facrifioient des hommes pour appaifer la colere de leurs dieux, on doit l'entendre des Arabes pafteurs, qui effayoient par-là de fe réconcilier avés leurs dieux, \& qui jadis inonderent \& conquirent toute l'Egypte. Perfonne n'a écrit fur les facrifices humains ayec plus de profondeur que M. Bryant, dans fes Obfervations and inquiries relating to vas. rious parts of ancient hiffory, pag. $267=285$,
ucoup de foin,? ient devoitp ant on factifo, me on a dejp tres habitans ? nciennement os ence que ces fore de l'anthropopts tte différence ef uent \& offerm, manger; bartis? tre jadis. Quoin les hommes mide curs dieux, fent cruel, \& doize même une fainé npue de nouraik fonne qu'on res
S. peuples ont fax er les Esyptiens, coutume: \& tous ns cerivains, quak mes pour appuiter 'entendre des dreh de fe réconcilierso derent \& connurx crit fur les factist leur que in. Brath itics relating wo pag. $267=288$

## du Capitaine Cook.

dévouer aux dieux (a), dépend du caprice du grand-prêtre.
Les facrifices humains étant à la difpofition du prètre, qui prétend converfer avec la Di vinité, cela fuppofe que ces nations croient que Dieu communique fa volonté \& fon bon plaifir par l'organe des pretres : on m'a dit que s'il furvient des doutes dans les occafions de grande importance, le prêtre confulte la divinité, dont il prétend rapporter la réponfe au peuple; ce qui femble annoncer que les marais font des efpeces d'oracles, out lon confulte la divinité qui répond au prêtre. La même idée s'elt répandue chez tous les peuples; car il y a a peine une nation ancienne ou moderne, qui n'ait pas imaginé que Dieu s'eft réfervé le droit d'inftruire les hommes dans les occafions les plus importantes, fur-tout dans celles qui influent beaucoup fur leur bonheur.

Les Taitiens racontent que le grand dieu Taroa-Téay-e-Toomo, après avoir eu de fa femme O-Te-Papa, plufieurs dienx des deux fexes, qui ont créé les différentes parties de ce monde, \& après avoir produit les différentes isles en trainant $\mathrm{O}-\mathrm{Te}$-Papa à travers les mers, il en eut enfin un fils nommé $O$ - Téa, qui fut le premier homme. Suivant leur tradition, fes membres étoient roulćs comme une
(4) Voyez la Relation du voyage.

K iv
 que nous con a mème union Te-Torro, qui c'eft de ce con. tout le gente sine du monds eur religion \& ils croient ques ieu, ils croien it aux hommas gure de Maob. ontra dans fon quer d'ailleurs qu un dieu ne Idant fait une ter Maouwe; réfentation de bolique qu'une 'ills imaginent e, exifte apris 'alors il paroit , de recevoir is, \& de monuant fes enne. un être invifl. doué du libre 1 de Téehúe, \& groffiere d'un tte figure a ra. de hauteur).

## DU CAPITAINE COOK. 153

Il eft probableque cette figure n'eft pas, dans leur efprit, la véritable figure de l'ame invi-Religion. fible, mais feulement fon embleme. 4. Comme ils penfent que l'homme defcend de leur divinité fuprème, ils doivent fuppofer qu'il eft dans un degré inférieur homogene à leurs divinités, ou que leurs dieux font analogues à Thomme; \& comme ils m'ont répété fouvent que le grand Eatooa ne peut.pas fe voir, ou en d'autres termes, qu'il eft invifible, cette analogie ne peut pas confifter dansle corps, la feule partie vifible de lhomme, mais dans la partie capable de penfer \& de raifonner. Enfin ils ne donnent qu'une femme à O-Téa le premier homme, ce qui femble annoncer que la monogamie leur paroit la maniere la plus raifonnable de propager l'efpece humaine.

Les habitans des isles de la mer du Sud ont certainement lidée d'une vie à venir; mais je ne fais pas comment les mettre d'accord dans ce qu'ils penfent fur cette matiere. Ils difent que l'être qui a des fenfations \& des penfées, ne périt pas avec le corps; mais qu'il fe porte bien, Woure, \& qu'il exifte près de fa vieille demeure, les reftes du corps expofés fur une plate-forme élevée, ou même près des os quand ils font enterrés, ou près de la tête quand on la conferve dans une petite boite. C'eft pour cet etre qu'ils mettent des fruits \& de la viande autour des cimetieres; \& les petites images de bois dont nous nous appellerions des ames. Malgré cette affertion pofitive, ils foutiennent en mème tems que les morts fe rencontrent dans le foleil, qu'ils y font à la fuite de Maouwe, \& qu'ils s'y régalent avec ce dieu, de fruits à pain \& de viande de cochon, ou de chien, \& qui n'exige point d'apprêts. Quelques-uns mème prétendent que ces morts ont une provifion continuelle d'une liqueur tirée de l'awa, piper methyfticum. Ils donnent à cet état le nom d'affemblée des cieux ou du firmament. (Touroova i'erai.) (a) Les infulaires d'un rang diftingué ont feuls l'efpérance d'ètre admis après leur mort, dans cette affemblée des cieux: peut-être que cette idée leur eft venue de tourooa, ou de l'affemblée des états de la nation, où les claffes les plus élevées de la peuplade peuvent feules affifter. Les toutous, ou le bas-peuple, fe raffemblent après leur mort à Taya-hoboo: je ne fais ce qu'ils entendent par ce dernier terme; nous n'avons jamais oui dire qu'aucun de ces lieux fût un lieu de punition. Le Tourooa-t'erai femble être une
$\qquad$
(4) Le mot touroova fignifie l'affemblée des états à Taiti, à laquelle le roi, les chefs des provinces, les prêtres, les chefs inférieurs \& les manahounes ont droit d'affifter. Les hoas ou les nobles de la fuite du roi doivent s'y trouver debout.

## in U Capitaine Cook.

 ou a ce que gré cette affer. n même tems dans le foleil, uwe, \& quils ruits à pain \& chien , \& qui les-uns mem? une provifion de l'awa, pi. et étac le nom nament. ( $T_{\text {ou }}$ d'un rang dif. re admis aptes $\in$ des cieur: eft venue de etats de la na. rées de la pen. s toutous, on près leur moth pils entendent ons jamais oui it un lieu de mble être uneemblée des étath es provinces, la manahounes ont es de la fuite do
place de jouiffance \& de bonheur, reffemblant en quelque forte au valhalla des nations fep-Religion. tentrionales, où les héros tués dans une bataille s'affemblent dans le palaís d'O din, mangent la viande de l'ours ferimner (a), \& boivent de la biere ou de l'hydromel dans les crá es de leurs ennemis. Hls ne femblent pas croire que les actions des hommes influent en rien fur l'état où ils fe trouveront après la mort; mais je fuís perfuadé que la crainte de mériter le déplaifir \& la colere des dieux. les empéche fouvent de commettre de mauvaifes actions. En effet, lorfque je leur ai demandé pourquoi ils ne tuent pasleurs enfans ou d'autres perfonnes, its m'ont toujours répondu que les dieux feroient en colere: j'ai continué à leur demander fi cette colere ou ce déplaifir feroit fuivi de quelque châtiment; ils moont toujours répondu qu'oui; ils m'ont affuré auffi, que cette colere auroit lieu après la mort : mais je noai jamais pu rien apprendre fur la violence \& la durée de la colere de leurs dieux. On a dit cependant, dans la Relation, que les arréoys ne craignent pas de tuer leurs enfans, \& l'on a rapporté la réponfe finguliere de Teina-Mai fur cette matiere. En tout, leur religion influe fur leur morale
(a) Voyez l'Edda en différens endroits, \& J. V. Georges Keysler, Antiquitates Selectre Septentrionales, pag. 249,


## DUCAPITAINE COOK.

'état d'enfance oiqu'ils faflen, eurs actions \& aplicité \& une rovient de a , la bonté \&
imes, ils n'ob. pté qu'ils com. fant, \& quils premier objet e circonftance ppelle O.Too, e chef delisse arquifes, s'ap. e une tortue 'O-T00, s'ap. e l'ame ou ha bole ou l'em. province de t-Roa, ce qui enfans mâles tion aux parpeau de leut \& I'on fend mbou aiguifé pécher qu'elle nd. Quoiqu'll nie religieufe l'opération, ropreté, Il n'y
a pas pour cela de jour ni d'âge fixes; on choifit le tems où l'enfant eft en état de la Religion. fupporter : on ne peut pas proprement donner à cette coutume le nom de circoncifion. Les deux fexes ont fur leur peau plufreurs points tatoués. Ce tatouage fe fait avec un inftrument d'os à dents, plongé dans du noir \& de l'eau: ces taches durent toute la vie. Les hommes en ont quelquefois fur les feffes, fur les bras, \& mème fur les côtés \& fur d'autres parties du corps. L'inftrument à dents s'appelle eoowee-tatattaou. Une fpatule de bois, avec laquelle ils remuent continuellement le noir, \& à l'extrêmité de laquelle if y a une boffe de l'épaiffeur du doigt, eft le fecond inftrument qu'ils emploient dans cette occafion ; avec la boffe ils donnent de petits coups fecs fur l'inftrument à dents, afin de percer la peau. Cette fatule porte le nom de tatae, \& le noir celui d'arahoa-tattaou. Ils appellent avarée les ligntes qu'ils tracent fur leurs felfes. Quand elles forment une mafe unie de noir, elles fe nomment toumarro; les piquares que portent les femmes fur les feffes, \& qui forit des fignes honorables de leur puberté, font'appellés totolioowa. Les prêtres forit feuls ces operationis; \& pour payer leur peine ${ }^{\text {, }}$ on leurr donne de l'étoffe, des volailles, du poifforr, \& depuis l'arrivée des Europeens, des cloùs \& des grains de verre.
Leurs matiages font accompagniés de quel-
 fez la langue gnification de x. Mahine, le on a tant parlé de Toperre, pendant notre dit qu'il s'affit til mit la main ironné de dis e femmes, qui unton de té. $t$; \& que Ma. de courtes té alimens; que fa femme, qui res ; que cette e certaines pa. rent dans la riv onftances qu'a. ans quoi nous rches plus ap.
rdinairementá diftingué, font e du décès, les a maifon qu'oc $t$ en vie $; \& l_{2}$ ommun, ils dé , par d'autres u jour \& la nuif
fuivante, jufqu'au lendemain matin, que le corps enveloppé d'une étoffe blanche, eft porté Religion. aux environs du maraï, où l'on doit dépofer les reftes du cadavre. Si l'endroit eft éloigné, on conduit le corps dans une pirogue, fur une biere couverte d'un toit, \& qui a la forme d'une petite maifon. On porte enfuite le corps près de la cóte, toujours accompagné du pretre, qui dit quelques prieres avant qu'on enleve le corps, \& qui les continue jufqu'a ce qu'il atteigne le maraï; il y renouvelle alors fes prieres \& fes fentences. Il jette de l'eau de la mer du côté du corps, mais non pas deffus. Pendant chacune de ces cérémonies, qu'il répere plufieurs fois, on ote le corps \& on le rapporte enfin, après avoir éta-1 bli un petit.enclos près du marai, \& une ef-1 pece de hangard ouvert, appellé tupapow, élevé fur des poteaux de fix ou fept pieds de hauteur: on dépofe le corps ou la biere fous le hangard, ou fur des poteaux, ou fur une plate-forme dreffée pour cela, \& on l'y laiffe jufqu'à ce que la chair fe pourriffe \& fe détache des os. On porte fouvent à peu de diftance du tupapow, de la viande, des fruits, de l'eau; \& les parens ont foin de l'orner d'ailleurs d'étoffe \& de guirlandes de fruits de l'ewharra, atrodaćtylis, \& de feuilles de cocos. On voit communément aux environs un ou plufieurs arbres de l'efpece appellée cafuatina equifetifolia. Les femmes de la famille pleurent \& ainfi que leur＇s larmes，\＆on lés jette fous la biere，avec les cheveux que fe coupent les jeunes gens en centé occafion．Quelques jours après，un des plus prochres parens fe revè de l＇habit fingulier，appellế hèva，qu＇on a dé． crit dans la Relation ；\＆i tenant dains fa main un claquet compofé de deux groffes nacres de perles；\＆\＆dé l＇autré un batoií plat，atimé le long du bord d＇urie dent de goula＇，il com－ mence une procèffion folemnelle，；\＆il fé rend par un long détour，de lá maifon du défunt au tupapow，précédé de deux frommes pref－ que nus，$九$ \＆noircis aveo du charbon mélé dans de l＇eau＇：cës deux liommes font appellés nine． $\nu a$ ，c＇elt－i－dirè，infenfés ou fons，parce qưon fuppofe que le chagerin les niet dans lé dêlire：fi le principal perfonnage du deuil qui accomplit la cérémonie de l＇héva；rencontre par hafard quelqu＇un，il court fur lai，\＆it le frappe avec lá dènt dé goułu dont fón bâton eft armé． C＇eft pouir cela qúe，dès qué les infulaires entencént le bruit des dewx coquilles，ils quit－ tent tótis leurs habitations＇，\＆ils s＇enfuient atr lơin，flafin de n＇ĕtrée pas frappés．Quanid＇le principal perfonriage dtr deuil pâfe près du zeadâvíe $;$ \＆près dés mayfons ôt logene les －nagratels，if pronoribe une prieté ou fenterice． Cas proceffrotis fe répetent à certaits inteèr－






## DUCAPITAINE COOK. IGI

valles pendant cinq lunes; mais, à la fin des lunaifons, elles font moins fréquentes qu'au Religioncommencement : chaque parent les conduit à fon tour; il s'y trouve de tems en tems des prètres qui, lorfqu'ils en font priés par les parens, répetent des prieres près du corps, \& offrent aux dieux du fruit ou des viandes; apres que la chair eft tombée, on ratiffe \& on lave les os; on les enterre dans le maraï, fi le mort étoit un chef, \& en-dehors s'il ne l'étoit pas. Le cráne d'un chef ne s'enterre pas avec les os, on l'enveloppe dans une étoffe, \& on le met dans une longue boite (a), que
(a) La maniere dont les Taïtiens difpofent de leurs morts, femble d'abord étrange ; mais d'autres peuples anciens \& modernes obfervent le même ufage. Quand j'étois en Ruffie, pendant l'été de 1765 , je remarquai dans le grand défert qui eft à l'êt du Volga, plufieurs Calmouks qu'on avoit expofés de la même façon pour les laiffer pourrir. Je vis un mort habillé dans fa hutte, \& je trouvai autour de cette hutte plufieurs morceaux de toile \& de foie fufpendus à de longs batons fichée en térre, \& fur lefquels il y avoit differentes lignes écrites en caracteres du Tibet. Je recontrai un autre cadayre dans une petite maifon de bois de fix pieds de long, \& de deux pieds de large; \& lorque j'en approchai, il en fortit un renard qui venoit de manger du corps. Outre les étendards dont je viens de parler, les Calmouks avoient placé autour de ce fépulcre des pieces de bois percées d'un trou, au milieu du. quel paffoient les batons des étendards, qui avoient par-là la liberté de fe mouvoir au moindre fouffe du

Tome VI.
les naturels appellent te-wharrí-no teooromettia; Religion. dont on a déjà parlé. Après que ces os font
vent. Ces pieces de boís étoient creufées aux deux cótés oppofés comme des cuillers dans un efpace long de fept ou huit pouces, \& large de cinq, \& couyert dans la partie creufe de caracteres de la langue du Tibet. Les lamas, ou les prêtres des Calniouks, difent que toutes les fois que la girouette on cet inftrument de bois fait un tour, il faut prier Dieu pour le repos des morts. On a inféré dans 1 Archaeologie de la Jociété des antiquaires de Londres, vol. II, pag. 233, un mémoire que j’ai compofé en 1767 : i'y ai dés crit les fix manieres dont les feetateurs de Ja religion du Dalai-Lama difpofent de leurs morts, 1. Ils brúlent le corps des lamas, des khans, des noions \& des atitres gens d'un rang ditingué; ils confervent leurs cendres, qu'íls mêlent avec de l'encens, \& qu'ils envoient au Dalai-Lama du Tíbet, 2. Ils gardent les corps dans une biere, \& ils les couvrent enfuite de pierres. 3. Ils emportent aux fommets des montagnes, quelques os qui y ferrent de proie aux oifeaux \& aux bêtes carna; cieres. 4 . Ils en placent d’autres dans un enclos remplí de chiens. Un homme nourrit ces chiens avec la chair qu'il détache des os du cadavre ; il jette les os dans Peau, \& il donne le crâne aux parens du mort, qui Pemportent refpectueufement chez eux. 5 . Ils jettent plufieurs corps dans l'eau. 6. Ils en enterrent quel-ques-uns. L'une de ces manieres eft déterminée par le prêtre, fuivant lheure à laquelle une perfonne meurt. Ces faits font confirmés par le docteur Pallas, dans fes Voyages à plufielrs provinces de Pempire de Ruffie, vol. 1, pag. 362,363 , en anglois; \& en partie par Jean Stewart, dans fa Defcription du voyage du Tibet, qui fe trouve dans les Philofoph. tranf. yol. EXVII.








gites

## DU CAPITAME COOK. IG3

enterrés, les parens renouvellent de tems en tems quelques cérémonies funéraires avec Religiona
reufees aux dom ns un efpace $b_{0}$ cinq, \& coupet de la langue do Calmouks, difer te on cet infre orier Diea poorle PArchacologit de res, vol. II, pie n 1767 : j'yaing eurs de la religita orts, I. Ils brúlet noions \& desas fervent leursces \& qu'ils envoiat lent les corpsdas e de pierres. o. Its zhes, quelques a aux bêtes camb s un enclos rempd ilens avec la chit jette les os dess ens du mort, gui eux. 5. Ils jettent a enferrent ged. détermínée parls e perfonne meath r Pallas, dans fos empire de Rufin, en partie par Jen oyage du Tibet, inf. vol. EXVII
part. II, pag. 478. A l'isle Formofe ou de Tayovan, les habitans gardent les corps des morts dans leurs maifons fur une plate-forme élevée, \&ils mettent le feu au-deffous, afin de les fécher; le troifieme jour ils enveloppent le corps de nattes \& d'étoffes, \& ils lexpofent fur une plate-fornte encore plus élevée : on enterre les os, aprés qu'on a gardé le cadavre pendant trois ans. Defcription de lisle Formofe, par Candidius. Les habitans de la Corée n'enterrent les corps de leurs amis que trois ans aprés leur niort. Duhalde, Hifioire de la Chine, Les Indiens des bords de 1 Orénoque laiffent les corps de leurs chefs fe pourrir; \& quand la chair eft tombée, ils parent le fquélette d'ornemens d'or \& de plumes, \& ils le fufpendent dans une hutte. Yoyez le Voyage de Raleigh, dans la Collection d'HakIuyt, vol. III, pag. 644 , édit. de 1598. Apollonius de Rhodes, Argonautic. lib. III, pag. 20\%, \& Elien, Var. hift. liv. IV, chap. I , difent que les habitan's de la Colchide coufent les corps de leurs parens morts dans des peaux de boufs crues, \& qu'ils les fufpendent avec des chaines en l'air. Les habitans du Chili mettent leurs morts dans l'attitude d'un enfant dans le fein de fa mere, \& ils lexpofent enfuite fur une plate forme élevée de fix pieds. Supplément au voyage die lord Anfon. Il y a donc d'autres peuples queles Taitiens, qui laiffent pourrir les morts, \& qui les enterrent enfuite. Quelques-uns ne les dépofent pas fous terre; ils féparent la chair des os, \& ils confervent le fquélette chargé d'ornemens, dans des cavernes pratiquées fous terre [tel eft l'ufage des Moluches, des Taluhets \& des Divihets ];ou dans de petites huttes pres de la cote de la mer, quelquefois à trois cents

de plumes to ret appellé oort il l'attache à rre. Ces plumios ifulaires; ils las e de la divinito', attention: vis. placent un jeung le l'amitié, del fe tient aveches ouges, \& il te pofe fur le tom cocos, qu'iles érentes maniers mettent auffids
ne porter lhath ame; cette cert e danfe ; les plat oien habilles, oient donner a muficiens:
à quelle époqie l'ame s'éloign ons des lieux of dit qu'ils croiet d'un rang dil uwe dans le fo
ime les Tehuek ia, pag. 118, 12

DU CAPITAINE COOK.
Teil, \& qu'ils fe régalent dans l'affemblée des cieux on de Te-rooa-te-rai, de fruits à pain \& Religion, de viandes de chien \& de cochon, qui n'exigent point d'apprêts. Ils n'ont pas encore déterminé d'une maniere bien précife à quel tems les morts fe rendent à cette affemblée (a). On a parlé fouvent de la doctrine des Egyptiens fur la tranfmigration des ames; mais je crois qu'on l'a rarement comprife : ils penfoient qu'après la diffolution du corps les ames font obligées d'animer les corps des animaux, des poiffons, jufqu'à ce qu'après uire révolution de trois mille années, la même ame vienne reprendre la direction d'un corps humain (b). Ils embaumoient le corps d'un mort', afin d'empêcher fa putréfaction \& fa diffolution, \& afin de prévenir cette ennuyeufe tranfmigration de l'ame à travers tant de corps d'animaux, \& faciliter fon paffage d'un corps humain (après lintervalle de trois mille ans) dans un autre (c). Cette croyance m'a fourni une con-
(a) Nous expoferons dans le chapitre fuivant ce que penfent fur l'ame les habitans des isles de la Caroline, ce qui pourra jeter du jour fur la croyance des Taitiens.
(b) Hérodote, liv. II, n. 123.
(c) Les Egyptiens crurent que l'ame reftoit près du corps tant qu'il ne tomboit pas en pourriture. Il y avoit à Memphis un lac entre le cimetiere \& la ville, \& dans les environs une belle prairie verte qu'on appelloit l'Elyfée. Voici la remarque que fait Servius fur L iij

## 166

 VO X A G Rjecture fur les tems où les Taïtiens fixent le
Religion. départ de l'ame pour le Te-rooa-te-rai; il me fenible qu'ils imaginent qu'elle a lieu quand la chair eft entiérement pourrie, \& qu'il ne relte que les os. La différence entre la doctrine de l'Egypte \& celle de Taiti eft évidente, \& n'a pas befoin de commentaire ; mais il paroit que ces deux peuples conviennent que l'ame relte autour du corps auffi long-tems qu'il y à de la chair qui n'eft pas tombée en putréfaction. Je fuis bien éloigné de penfer que les habitans de la mer du Sud ont tiré de l'Egypte leurs ufages funéraires \& leurs opinions fur lame. Les memes coutumes s'obfervent fou-

YEnéide, liv. VI : Vireta prope Memphim amana Junt, in quibus Agyptiorum Sepulchra fint: hac Elyfos campos vocant. Palus prope ef loto B' $^{\circ} \mathrm{ca}$. lamis plena, $\mathcal{F}^{8}$ graviter olet. Per hanc paludem vectantur cadavera; hinc, dixit Orphæus, vehiper Acherontem. Hom. lib. IV Ody.fee, ubi loquitur Protreus: fed te Elyfum campum E? ultimas terras dii immortales mittent, $\mathrm{E}^{\circ}$ c. $\mathrm{E}^{\circ} \mathrm{c}$. Homere, dans 1 l dyf
 fée, dit que les ames vivent dans un marais plein d'herbages. Les mots Axcfovíric \& Ely frum, dérivent đun mot de la languc égyptienne, qui fignifie ferti, lité, herbes \& joncs. Prés du cimetiere de Memphis on voyoit les portes d'un temple de Sérapis ou du foleil, ou cette partie de la ville, appellée Leucotiche par Thucidide, lib. I, c. 104. Les maraïs des Taïtiens font conftanment près de la mer, dans un canton agréable, environpé de verdures $\&$ de beaux arbres touffus.

A Aviens fixentle a-te_rai; il me a lieu quand ie; \& qu'il ne ntre la doctring ft évidente, \& i mais il paroit nent que l'ame ng-tems qu'jly mbée en putró e penfer quela tiré de l'Egypte rs opinions fus 'obfervent fou, pulchra fiunt: hes pe eft loto \}? c. hanc paludemosis æus, vehiper Adwe ubi loquitur $P_{T_{m}}$ ultimas terras die mere, dans l'0 dfe ns un marais plèn Elyfrum, dérives e, qui fignifie fortib etiere de Mempthis de Sérapis ou do ppellée Leucotide marais des Taitiss $r$, dans un cantm \& de beaux abbia

## du Capitaine Coox.

vent en des lieux fort éloignés, \& qui n'ont pas le moindre rapport entr'eux.
On a ditailleurs, que nous n'avons pas fait beaucoup de remarques fur la religion des habitans des isles des Amis : nous avons obfervé cependant qu'ils emploient le mot catooca; nous avons vu un de leurs prêtres pratiquer des cérémonies \& répéter une longue priere, vis-à-vis un de leurs cimetieres, appellé affayezooca a (a). On m'a dit qu'ils enterrent les reftes de leurs amis dans la maifon ou l'affayetooca rempli de morceaux de pierres de corail. Comme je trouvai dans cette maifon deux groffieres figures d'hommes, repréfentant le téehée de Taiti, je demandai fi on leur domnoit le nom de eatooca; on me répondit que non. Je leur demandai alors comment on les appelloit, \& on me dit Téeghée. Je demandai enfuite fi on leur adreffoit des prieres; ils me répondirent que non, \& ils roulerent ces ftatues avec leurs pieds, pour me montrer qu'ils n'avoient pas pour elles le moindre refpect.

Les habitans de la Nouvelle-Zélande font fort ignorans fur la religion; mais il y a dans leur langue, les noms d'eatooca \& de téeg* hée; ils repréfentent le téeghée par une figure
(a) Il paroit que le mot affayetooca fignifie la maifon de Dieu, car farre fignifie une maifon, \& $E-a_{-}$ tooca eft le nom de Dieu, ce qui feroit E-farre-tooca, ou E-ffayertooca.
$L$ iv
d'homme mal deffinée, faite de pierre néphréReligion. tique, qu'ils portent a leur cou. Comme ils n'ont pas de demeure fixe, ils ne peuvent établir une figure d'un téeghée à un certain endroit, de peur qu'elle ne foit détruite par un parti ennemi. D'ailleurs, puifqu'ils n'enterrent jamais les corps de leurs parens morts, \& qu'ils les jettent au fond de la mer, il. eft difficile qu'ils élevent a la mémoire de leurs amis, d'autres monumens que ceux qu'ils peuvent porter avec eux. On a dit ailleurs qu'ils ornent leur cou de quelques-unes des dents de leurs amis morts. J'ai vu des hommes \& des femmes qui en avoient des colliers entiers.

Les infulaires de l'isle de Páque enterrent leurs morts près des ftatues gigantefques de pierre, qui tiennent lieu des téehées de bois des Taitiens, parce que le hois eft extrèmement rare fur l'isle; car on m'a dit que ces figures repréfentent leurs chefs ou haréekées morts. J'ai obfervé une grande quantité d'os humains répandus fur la furface du parapet, où les colonnes font dreffées. J'ai mefuré un os de la cuiffe, \& j’ai trouvé qu'il étoit à peu près auffi long que le mien.

Nous n'avons apperçu aucunes traces dé cimetieres aux Marquifes, parce qu'aucun d'entre nous ne pénétra au fommet des collines: mais du vaiffeau nous apperçumes fur ces fommets, de longs pieux dreffés à peu près de la mème maniere que les téehées de Taïti:

## DU CAPITAINECOOK.

e pierte néphr'́ cou. Comme is ne peuvent és à un certain en, détruite par m ifqu'ils n'entech parens motts, le la mer, il et émoire de leuts ceux qu'ils pew lit ailleurs quils - unes des dents des hommes \& colliers entiers Påque enterrent gigantefques d: téehées de bois ois eft extreme m'a dit que cis fs ou haréekés le quantité dos ace du parapet, J'ai mefuré un Lu'il étoit à pell
unes traces de parce qu'aucun ommet des col. apperçûmes fur ceffés à peu pres hées de Taiti:
plufieurs des officiers jugerent que c'étoient des fortifications. Mendana vit, en 1585 , fur Religion. la mème isle, non loin de la bourgade, quelques chofes qu'il appella " un oracle entouré » de paliffades, qui avoit une entrée al l'O. \& 7) une maifon prefqu'au milieu, avec une porte \# au N . dans laquelle il y avoit des figures „ de bois mal travaillées : on avoit offert des \# comeftibles à ces figures, \& entr'autres un " cochon : les foldats Efpagnols prirent ce co\% chon; \& comme ils fe difpofoient à enlever \# d'autres chofes, les Indiens leur dirent par ") fignes de ne pas y toucher, \& de refpecter „ cette maifon \& ces figures (a).,, Ges détails me font croire que l'endroit qu'ils virent étoit un temple \& un cimetiere; en un mot, un maraï. Il paroit s'enfuivre auffi qu'ils ont la mème forme de culte \& des téehées de bois, auxquels ils font les memes offrandes de cochons \& d'autres comeftibles qu'à Taïti, \& que toute leur religion \& toutes leurs idées théologiques font à peur près les mèmes qu'aux isles de la Société.
Pendant le jour que nous reftámes à Mallicolo, nous ne fimes point d'obfervations fur la religion, ou far la forme du culte des habitans. Je fuis perfuadé que les hymnes chantés chaque matin à la pointe du jour, par quelques - uns des habitans de Tanna, font
(a) Collection des voyages de Dalrymple alisity

## 170

partie du culte qu'ils rendent à la divinité:
Religion. le ton folemnel \& les intervalles réguliers de ce chant confirment cette fuppofition. Nous n'avons pas vu la moindre trace de la maniere dont ils difpofent de leurs morts.

Nous avons obfervé, au fommet d'une col line ftérile de la Nouvelle-Calédonie, des pieux fichés enterre, avec des branches au fommet, \& une touffe d'herbe feche: on nous a dit que c'étoit un de leurs cimetieres. Nous appercûmes auffi, près des bords de la mer, un enclos autour d'un mondrain d'environ quatre pieds de haut, fur lequel il $y$ avoit plufieurs batons, au fommet defquels on voyoit de gros coquillages de l'efpece des turbines, \& les naturels nous apprirent que c'étoit le cimetiere du chef du diftrict. Le détachement qu'envoya le capitaine Cook fur l'isle de Bal. Jabea, qui git au nord-oueft de la Nouvelle. Calédonie, trouva un large mondrain fépulcral d'un chef qui fưt tué dans une bataille par les habitans de Mingha ou de Minda, grande isle fituée au N. ou au N. O. \& dont les habitans font guerriers. Enfin, j'ai rencontré à quelques milles de l'endroit où notre vaiffeau mouilloit, au pied d'une large chaine de collines qui traverfe toute lisle, une maifon d'un des chefs du pays, \& par-derriere une rangée de colonnes de bois d'environ dig ou douze pouces en quarré \& de huit ou neuf pieds de haut, qui avoient au fommet unetette $s$ réguliers de ofition. Nous de la maniere met d'une col. nie, des piear s au fommet, n nous a dits res. Nous ap. de la mer, un environ qua. y avoit plu els on voyoit des turbines, que c'étoit le e détachemens or lisisle de Bal e la Nouvelle. ondrain fepul. is une bataille u de Minda, N. O. \& donts nfin, j'ai ren. droit où notre e large chaine isle, une mai: par-derriered d'environ diz e huit ou neuf mmet une tite

## du Capitaine Cook. 271

humaine fculptée. Le vieillard qui habitoit cette maifon, me dit par fignes que c'éroit Religiona fon cimetiere; pais comme nous cherchions alors Héebai, ami du capitaine Cook, pour lui offrir un verrat \& une petite truie, j'eus d'autant moins le tems de faire des recherches plus particulieres, que c'étoit le dernier jour avant notre départ, \& que je voulois raffembler des oifeaux \& des plantes que j'avois vus, mais qu'il n'étoit pas facile de fe procurer. Ces fépulcres \& la tète humaine fculptée, femblent annoncer que les naturels enterrent leurs morts \& établifent une figure humaine ou un téehée près du tombeau, prefque de la même maniere que les Taitiens.

- La religion des infulaires de la mer du Sud porte, dans fon imperfection \& dans fes erreurs, l'empreinte des inventions des hommes; mais, fuivant moi, elle n'eft pas auffi cruelle \& auff remplie de fuperftitions que beaucoup d'autres qui étoient autrefois ou font encore en ufage chez des nations qui pafferit pour trèscivilifées : elle leur impole une efpece de culte, ello leur apprend à regarder Dieu comme ceJui qui diftribue tous les dons, comme P'Etre qui entend leurs prieres, \& qui veut affifter les hommes quíl linvoquent, \& récompenfer des bons.

[^23]$$
172 \quad \text { VOXA GE }
$$

> SECTION X.

Comparaifon de quelques ufages des infiulaires de la mer du Sud, avec les ufages des autres nations.

Non folum in rectis, fed etiam in pravis actibus, in. fignis eft humani generis fimilitudo.
M. Tul. Cic. de legib. lib. I.

Y'AI déjà eu occafion de rapprocher quelquesunes des coutumes des infulaires de la mer du Sud de celles des autres nations très-éloignées. Cette reffemblance d'ufages ne prouve pas toujours que les deux peuples proviennent l'un de l'autre; mais il y a des occafions où l'on peut fuppofer que c'elt une origine commune qui a introduit les mêmes ufages dans deux nations.

Nous avons trouvé, fur toutes les isles de la mer du Sud, lufage de fe couper ou de fe tatouer le corps avee des inftrumens plongés dans de l'eau remplie de noir de fumée; avec cette différence, que les habitans de la NouvelleZélande fe marquent fur tout le vifage, que ceux des Marquifes chargent tout le corps de figures, que ceux des isles de la Société \& de Taïti fe contentent d'imprimer fur les feffes de

## du Capitaine Cook.

larges taches, \& que les femmes de la Nou-velle-Zélande n'ont que des points noirs \& Religion. blancs fur les levres. Quelqu'étrange que foit cette coutume, elle a été répandue chez beaucoup de nations. Les Tungufes (a) \&les Groënlandois ( $b$ ) tracent différentes figures far le vifage de leurs enfans, en plaçant fous la'peau un fil plongé dans du noir. Les anciens Huns faifoient des incifions für leurs joues afin d'empêcher la barbe de croitre (c). Il ne paroit pas que cette raifon ait déterminé les habitans de la Nouvelle-Zélande à fe couvrir le vifage de ces figures profondes; ils fe défigurent plutôt pour rendre leur afpect plus terrible à leurs ennemis \& pour accoutumer les jeunes gens à la douleur. Tous les fauvages de l'Amérique fe tatouoient en noir quelques parties du corps. Pietro de la Vallée a obfervé que les Arabes ont adopté le même ufage. Boullaye le Gouz dit que les femmes des Bédouins du défert des environs de Tunis \& de Tremefen fe tatouent les levres, ainfi que les femmes Arabes en Paleftine, fuivant d'Arvieux \& de la Roque. Outre ces lignes profondes roulées qu'on voit fur le vifage des habitans de la Nouvelle-Zélande, nous avons fouvent remarqué fur leur front

[^24] la Société \&de fur les fefles de

## 174 VOYAGE

Religion. des fillons perpendiculaires qu'ils font avec un coquillage pointu dans un accès de chagrin, à la mort d'un parent ou d'un ami: Les Taitiens en pareille occafion fe bleffent le haut de la tete avec une dent de goulu, \& les anciens Huns fe bleffoient les joues toutes les fois quills pieu. roient la perte d'un homme diltingué, ou d'un parent (a).

Les habitans de Tanna oint, fur les bras \& fur le ventre, des cicatrices élevées, qui repréfentent des plantes, des fleurs, des éroiles \& différentes autres figures: ils fe découpent d'abord la peau avec un bambou aigu, \& ils appliquent enfuite à leurs bleffures une plante qui éleve la cicatrice au-deffus du refte de la peau. Les habitans de Tayovan ou de Formofe (b), impriment fur lear peau, au moyen d'une opération pénible, différentes figures d'arbres, de fleurs, \& d'animaur. Les nobles de Guinée damaffent lear peau ( $c$ ), \& les femmes du Décan fe découpent le front, les bras \& la poitrine en fleurs; les cicatrices élevées font peintes en couleurs, \& refiemblent à un dàmas à fleur (d).

Les infulaires de Mallicolo \& de Tanna,
(a) Agathias, lib. V; Merander Protector, lib, VIII; \& Sidonius, in panegyrico ad Avitum.
(b) Relation de Candidius.
(c) Prevot, Hiftoire des voyages, tome I.
(d) Voyage de Tavernier.
'ils font areen cès de chagrin, mi. Les Taititer le haut de latern anciens Huns fois qu'ils pien Itingué, oud in nit, fur les bras ces élevées fleurs, des itoi. es: ils fe décon
bambou aigo, irs bleffures ver u-deffus durell Tayovan ou $r$ leur peau, a ible, différents d'animaux. La lear peau $(c)$, , oupent le from, rs ; les cicatrices eurs, \& refer.

0 \& de Tanna,
der Proteetor, 18 ad Avitum.
ges, tome I.
portent une pierre cylindrique dans le cartilage des narines, \& M. Banks \& le capitaine Religion. Cook (a) ont tronvé que les naturels de la Nouvelle-Hollande fe percent le mème cartilage : mais au lieu d'une petite pierre, ils mettent dans le trou un os d'oifeau, de cinq ou fix pouces de long. Dampierre a obfervé que les habitans de la Nouvelle-Bretagne y placent de petits bâtons de la même longueur ( $b$ ). Les naturels des isles des Amis ont deux trous dans le bas de l'oreille, \& ils y portent un petit bâton. Le morceau de bois qu'y mettent les habitans de l'isle de Garret-Denis, près de la côte de la Nouvelle-Guinée, eft plus long (c). Les infulaires de Tanna, d'Irromanga \& de Mallicolo, ont de larges pendans d'oreilles, d'écailles de tortue, de plus d'un pouce de diametre, \& de $\frac{3}{4}$ de pouce de large, des bracelets de coques de cocos, \& de petits coquil lages treffés. Les cheveux des naturels deNamocka \& des isles des Amis font poudrés en blanc, en bleu \& en orange: leur blanc eft, fans doute, de la chaux de coquille; ils tirent leur couleur d'orange de terre - mérite, qui donne une teinte très-foncée; mais nous n'ayons pas pu nous procurer de leur bleu, ni
(a) Collection dHawkefworth.
(b) Voyage de Dampierre, vol. III.
(c) Voyage de Dampierre.
apprendre comment ils le fabriquent. Les
Religion. Papous ornent d'anneaux leurs oreilles, leurs deux narines, \& le cartilage du nez, qui eft troué. Ils ont des bracelets au-deffus du coude \& du poignet, \& des cheveux poudrés avec de la chaux de coquille (a). Le capitaine Carteret a obfervé que les habitans des isles qu'il a appellées Nouvelle-Irlande \& de l'Amirauté, poudrent leurs cheveux \& leur barbe $(b) ; \&$ les naturels de lisle Garret-Denis teignent leurs cheveux de différentes couleurs, en rouge, blanc, \& jaune (c). Les Tripolitaines poudrent les cheveux de leurs enfans avec diu vermillon ( $d$ ). Les anciens Gaulois augmentoient par artifice, la couleur naturellement rouge de leurs cheveux, \& les chefs y répandoient de la poudre d'or ( $e$ ). Ce luxe fut a dopté auffi par les femmes Juives $(f)$; \& S Jerôme, dans une de fes épitres, exhorte pieufement une dame romaine à ne pas permettre à fa fille ces vanités du monde: nec irrufet crines \& fibi anticipet ignes gehennc.

Quelques peuples peignent leurs vifages de
(a) Jacques le Maire, dans le Recueil des voyages quis ont fervi à Pétabliffement de la compagnie des Indes de Hollande, vol. IV, page 648.
(b) Collection d' Hawvef fworth, tome IV.
(c) Voyage de Dampierre, vol. III.
(d) Etat des royaumes de Barbarie.
(e) Diod. de Sicile, lib. page 305 , édit. Wechel.
(f) Jofephe.
différentes

## du Capitaine Cook. <br> 177

abriquent. $L_{A}$ oreilles, levn du nez, qui eq deffus du coude poudrés avectạ capitaine Cathe des isles $q u^{2} h_{3}$ de l'Amirauté, barbe $(b)$; Denis teignes couleurs, in es Tripolitaing enfans avec ds raulois augmen. or naturellemer chefs y répar luxe fut adopy ) ; \& S Jeróme, orte pieufement ermettre a d fafla
tufet crines \& foi
leurs vilages de
Recueil des voyys le la compagniit de 648. 2 , tome IV. 1. III. arbarie. 305 , edit Weate
différentra
differrentes couleurs, ou pour paroitre plus terribles à leurs ennemis, ou pour être plus Religione. beaux. Les miférables fauvages de la Terre de Feu fe fervent de craie rouge ou d'ocre, \& quelquefois d'huile de baleine, ce qui donne à leur phyfionomie un plus grand degré de Itupidité. Les femmes de la Nouvelle-Zélande ne manquoient pas de fe mettre du rouge mèlé avec de la graiffe, avant de venir à bord offrir leurs faveurs à nos matelots; \& les hommes femblent aimer le rouge auffi paffionnément que les femmes. Les infulaires de Tanna ne fe contentent pas du rouge; ils y ajoutent le noir luifant d'une efpece de plomb noir ( mo . lybdanum plumbago, Linn.) \& un blanc de chaux de coquille; ils enluminent leurs vifages de ces différentes couleurs placées alternativement en larges bandes. Le capitaine Carteret vit auffi aux isles de l'Amirauté des hom. mes qui avoient le vifage bariolé de raies blanches (a).

Les lobes des oreilles des infulaires de l'isle de Pàque \& des Nouvelles-Hébrides font tellement diftendus, qu'ils pendent jufques fur les épaules. Ils fe fervoient autrefois pour cela des feuilles élaftiques de cannes de fucre. Plufieurs nations de l'Amérique, ainfi que les Siamois, fuivent le mème ufage, \& emploient les mèmes feuilles roulées pour agrandir le
(a) Collection d Hawkefworth, tom. I. : Tome VI. M

## 178 VOYAGE

trou. En Afrique, plufiears négreffes mettent,
Religion. dans le trou de leurs oreilles, des pendans folides de fix pouces de diametre; (a) \& au nord de l'Afie, les tribus des Mongales ont des pendans d'environ un pied de long. Les trous des oreilles des habitans de la côte de Malabar font fi larges, qu'un homme y pafferoit aifément la main: leurs pendans pefent quelquefois deux onces chacun (b).

Les ongles des Taïtiens d'un rang diftingué, font fi longs que la partie qui elt au - dela du doigt, eft quelquefois égale à une des jointures. Les danfeufes, qui fur ces isles font toujours des femmes de qualité, ont auffi des ongles très-longs: il en eft de même parmi les femmes de la côte d'Or (c). Les mandarins de la Chine ont grand foin de laiffer croitre les leurs, pour montrer leur nobleffe \& leur rang; ils les enferment la nuit dans de petits étuis de bambou, afin de prévenir les accidens (d). Les danfeufes de Siam fe mettent des ongles longs, faux, de cuivre (e). Les habitans de Mindanao ne coupent jamais les ongles du pouce de la main gauche, \& les infu-
(a) Voyage de Brue.
(b) Voyage de Dellon aux Indesorientales.
(c) Prevot, Hiftoir egénérale des voyages, tomeIV.
(d) Voyage à la Chine, d'Osbeck, vol. I.
(e) Voyage de la Loubere.
laires de Java portent des cheveux \& des ongles longs. (a)

## Religion,

es Mongales ore ed de long. Ls ins de la cóted homme y pate. $s$ pendans piftu un (b). an rang difiningur ui eft au-deliht à une des joitre ces isles font tos. té, ont auffida $t$ de mème parii c). Les mandaris de laiffer croite ur nobleffe \& lian init dans deperiu prévenir les azis iam fe mettention vre (c). Les his ent jamais les es auche, \&iles if

Indes orientales. des voyages, watel sbeck, vol. I.

Les fages-femmes de Taïti imaginant qu'un nez large un peu plat eft un ornement, elles compriment celai des enfans au moment de leur naiflance, \& elles réiterent cette opération tant que le nez eft encore tendre. Ce fingulier ufage $\mathfrak{f e}$ retrouve chez d'autres peuples. Les Hottentots applatiffent le nez de leurs enfans avec le pouce (b). Les Macaflaris l'applatiffent également, \& ils répetent l'opération plufieurs fois chaque jour, en adouciffant en même tems le nez avec de l'huile ou de l'eau chaude (c).

A Taïti, c'eft un luxe de parfumer fes cheveux avec une huile odoriférante, \& c'eft auff l'ufage parmi les habitans des Maldives. (d) Les naturels de Tanna font remarquables par la quantité de cheveux qui croiffent fur leur corps : nous en avons vu plufieurs qui en étoient abfolument couverts; d'autres en avoient autant fur le dos qu'on en a fous les aiffelles: on prend également des précautions pour cela en d'autres contrées; car on remar-
[a] Recueil des voyages faits pour Rétalalifement de la compagnie hollandoije.
[b] Kolben, Defcription du cap de Bonne - Ejpć rance.
[c] Gomara, Hiforia general de las Indias.
[d] Voyages de Pirard, vol I.i
M ij

Les difformités \& les maladies que nous avons trouvées far les isles de la mer du Sud, ont été obfervées ailleurs par d'autres navigateurs. Il y a à Tanna, des hommes \& des enfans qui ne peuvent pas élever les paupieres, \& qui font obligés de lever la tête, pour amener l'objet au point où il eft parallele avec l'axe de la vifion; \& Dampierre a trouvé ce défaut parmi les habitans de la NouvelleHollande ( $b$ ); de méme les groffes jambes d'éléphant qu'on remarque aux isles de la Société \& à la Nouvelle-Calédonie, ne font pas rares chez les noirs de Calicut \& de Ceylan (c). Les habitans de Mallicolo étoient d'abord très - réfervés quand ils approcherent, pour la premiere fois, de nous; mais, dès quals virent qu'on les laiffoit avancer fans leur faire de mal, ils prirent de l'eau de la mer dans le creux de leurs mains, \& ils la jeterent fur leurs têtes; \& quand nous débarquámes, ils nous prierent de faire la même cérémonie, qui eft chez eux un acte d'amitié. Les habitans de Pulo-Sabuda, près de la Nouvelle-Guinée,
(a) Ibid, vol. I.
(b) Voyage de Dampierre, vol. I.
(c) Voyage de Pirard, vol. I.

## du Capitaina Cook.

obfervent le mème ufage ( $a$ ). Il eft affez probable que les Mallicolois defcendent de quel-Religion. ques-unes des tribus de la Nouvelle-Guinée, ou des environs. Sur la côte de Guinée en Afrique, les naturels n'entrent jamais dans un vaiffeau étranger, à moins que le capitaine ne vienue fur le plat-bord, qu'il ne plonge fa main dans la mer, \& qu'il n'arrofe fa tête d'eau; c'elt pour eux un figne d'amitié \& une efpece de ferment ou de cérémonie fuperftitieufe (b) : cependant il n'y a point d'apparence que les negres de Guinée aient des communications avec les naturels de la Nouvelle-Guinée \& de Mallicolo.

Le capitaine Cook, \& M. Banks, ont apperçu à Taiti \& aux autres isles de la Société, plufieurs mâchoires inférieures d'ennemis fufpendues comme des trophées. Les vainqueurs, fur la côte de Guinée, ne manquent jamais de fufpendre devant leurs maifons les mâchoires inférieures des ennemis qu'ils ont tués: c'eft une marque d'honneur, \& le premier mojen d'obtenir la nobleffe (c).

Cumme j'ai dit plus haut, chap. VI, fect. 3, que probablement les nations de la premiere race, qui habitent lisle de Pâque, les Mar-
(a) Voyages de Dampierre, vol. III.
(b) Relation des córes d'Afrique, appellées Guinéc, par Villaud de Bellefond, Paris, 1669 , in-8.
(c) Voyage de Guincé, d'Atkins, in-8.

M iij
 Philippines, 8 arolines, il ine ner ici des dé. des infulaites trouvera con. e qu'on remat. ons (a). l'une des Ca. leurs: il y en : en général, ont un pere : le teint de des Indiens emblent à des regre \& d'une lus brilée fons \& ils fervent principale prennent une ept efpeces de qu'on mange ; volailles , \& aux, fur-tout tt auffi d'ali-
$s$ infulaires des Itoire des navirofles, vol. II,

## du Capitaina Cook.

183
mens; mais ils manquent de quadrupedes. Les habitations du bas-peuple font de petites cabanes couvertes de feuilles de palmier (probablement de l'atrodactylis); celles de leurs chefs, ou tamoles, font grandes, peintes, \& ornées dans lintérieur. Leurs pirogues font élevées devant \& derriere : les bordages font coufus enfemble; à l'un des cótés, il y a des balanciers attachés à une longue perche placée parallélement à la pirogue, pour l'empècher de chavirer. Il y a de petites, chambres à la proue, à la pouppe, \& à chacune des extrêmités du balancier, une natte de feuilles de palmiers fert de voile.

L'occupation ordinaire des hommes eft de préparer les terres pour la culture des différentes racines. Ils défrichent les bois, \& ils y mettent le feu; c'elt pour cela qu'on appergoit fouvent de la fumée de fort loin en mer. La péche leur prend beaucoup de tems, \& ils fe fervent d'une efpece de verveux d'ofier. Les hommes conftruifent auffiles maifons \& les pirogues, \& fabriquent les armes. Les femmes les aident à planter les racines; elles apprêtent les alimens, \& elles font une étoffe avec l'écorce d'un plane (a). L'arbre appellé balibago dans le pays, leur fournit auffi la ma-
[a] Le plane dont on parle ici, eft probablement le morus papyrifera; car à fes feuilles dentelées on pourroit le prendre pour un plane.

M iv


## DU Capitaine COOK. 185

vie domeftigue levent \& ils loment de leut igent quand is pent l'occafion; ais fouvent. Ifs , \& ils font tou. ou grand chef re vit fur celle efs on tamoles ou vaffaux de que isle beau. $s$ de la famille efpece de bour. ax tamoles, \& infulaires, de trent beaucoup
fe peignent lo omatique (a), is refpectueufe n les jours de toujours ainfí n'ont d'autre e qui entoure ont une partie re jaune aromat-
paffe entre leurs jambes. Les femmes font vètues de mème; avec cette différence, que la Religion: piece d'étoffe defcend jufqu'au milieu des jambes, au lieu que celle des hommes couvre à peine les genoux. La partie fupérieure du corps elt nue; mais ils portent de tems en tems fur leurs épaules un manteau qui a un capuchon. Le chef eft vètu d'une piece d'étoffe, qui a au milieu un trou dans lequel il paffe la tête ; la partie du devant defcend jufqu'aux genoux, \& celle de derriere affez bas. Les fem mes ont au-deffus du coude, des bracelets d'écaille de tortue, \& dans les oreilles des anneaux de la même fubftance, qu'elles ornent quelquefois de fleurs odoriférantes ou de petits grains de cocos. Les hommes ont des chapeaux de filaffe, garnis autour de plumes d'oifeaux, placées toutes droites. Leur corps eft marqué de différentes lignes qui forment dif. férentes figures: les femmes \& les enfans n'ont aucune de ces marques.

Ces peuples ont les membres bien proportionnés; mais les chefs font d'une taille \& d'un embonpoint remarquables: ils ont des cheveux noirs, longs \& flottans en boucles, une barbe forte \& touffue, un nez large, de grands yeux, vifs \& percans. Leur caractere annonce une bonté \& une bienveillance extrême. Quand ils fe querellent, la haine ou la colere ne les porte jamais jufqu'à tuer leur adverfaire; ils ne fe battent qu'a coups de poing, \& dès que

de les féparer, concilient aife des préfens t un grand crib. a-delà d'un ban, Luoique linfide. criminelle, avee lier l'injure au itre alors de fo a le méme droin and il lui phait, omme époufe ha ne laife point ien : je ne faches é chez les influ ccafion de voit ens du peuple fe qu'il foit permis es chefs \& chea de dignité d'an diftrict de Cit len ou de Tor. entr'eux d'uns ie volent que las s tentationsler. obtiennent des chetant des En. ébris d'un vaif. nt, font obligo 1 fait faire des jets.

Il y a de l'union \& de l'amitié dans leurs fo- $\square$ ciétés; ils font d'un caractere vif \& gai; ils Religion. aiment le plaifir, les hiftoires badines, \& toutes fortes de jeux ; ils rient extrèmement ; leur maintien \& leurs manieres ont de la politeffe \& de la bienféance; ils parlent pertinemment \& d'une maniere judicieufe fur tous les fujets. Ils s'attendriffent; quand on leur fait le tableau du malheur \& de la mifere ; \& quand ils le voient fous leurs yeux, ils verfent des larmes. Ils chantent \& danfent beaucoup dans leurs affemblées. Les femmes s'affeyent fouvent en petits grouppes, \& elles chantent fur un ton langoureux, qu'elles accompagnent de mouvemens de la tête \& de la main, qui expriment le mème fentiment: ils donnent à ces chants le nom de Tanger ifaifil (a); il y a une mefure réguliere \& de l'harmonie dans leurs chants, \& ils battent la mefure en frappant fur leurs cuiffes. Les hommes qui danfent fe tiennent fur deux lignes oppofées l'une à Pautre; leur tête eft ornée de plumes \& de fleurs; des herbes odoriférantes pendent de leur nez, \& il y a à leurs oreilles des pendans de filaffe de noix de cocos treffées. Ils remuent en cadence, la tête, les bras, les mains \& les pieds. Le chef éleve quelquefois

[^25]en l'air, une piece d'étoffe qu'il promet au Religion. premier qui peut la faifir, \& alors tous les concurrens s'élancent à la fois.

S'ils font outragés par les peuplades voifines, ils fe vengent en faifant la guerre; ils ont des lances \& des dards garnis de pointes d'os humains, \& ils s'exercent conftamment à jeter des lances \& des pierres contre un but. Ils marchent réguliérement fur trois lignes; la premiere eft compofée des jeunes gens; la feconde, des hommes d'un moyen âge, \& la derniere des vieillards. Dès qu'un guerrier du premier rang eft tué, un autre arrive de derriere, \& prend fa place. Ils manquent d'armes défenfives; mais ils tâchent d'éviter, à force d'agilité, les traits que leur décoche l'ennemi; leurs guerres ne font ni fanguinaires ni cruelles; la mort de deux out trois combattans dé. cide ordinairement la victoire; les conquérans annoncent leur triomphe par un grand cri, \& pay les propos infultans quils tiennent aux vaincus.

Ils croient à l'immortalité de l'ame, à un état où l'on récompenfe les bons, \& où l'on punit les méchans. On jette dans la mer les cadavres des hommes du peuple; mais ils peignent en jaune ceux des chefs: le peuple affemblé fe coupe des épis de cheveux \& de barbe, \& il les place fur le mort, pour marque de leur chagrin; ils font enfuite Péloge du défunt en pouffant de grands cris, \& ils s'abf-
tiennent tout le jour de manger. Après cette cérémonie, ils enferment le corps au milieu Religion d'une petite chambre de pierres qui eft dans leur maifon, ou ils l'enterrent à quelque diftance de leurs habitations, \& du fépulcre bordé d'une muraille de pierres. Ils expofent de tems en tems, près du tombeau, des fruits \& d'autres alimens, qui, à ce qu'ils difent, font fucés par les morts: ils croient que les ames de ceux qui font allés au ciel, reviennent, le quatrieme jour, vivre fans qu'on s'en apperçoive, parmi leurs amis \& leurs parens. Ces ames paffent pour être de bons génies, \& dans toutes les occafions ils implorent leur affiftance \& leurs fecours; ils s'adreffent alors aux prètres, qu'on fuppofe communiquer avec eux.

Des maitres enfeignent cette doctrine \& d'autres connoiffances, aux jeunes gens des deux fexes, dans des maifons deftinées à cet ufage; on inftruitles petits garçons des noms \& de la direction des douze aires de vents, ainfi que des noms \& du mouvement des étoiles les plus brillantes; de la pofition \& des noms des isles voifines, \& de quelle maniere il faut gouverner pour y aborder. Ces docteurs enfeignent auff les différentes traditions religieufes. Quoiqu'ils n'aient point de connaiffance d'un Créateur du ciel \& de la terre, ils reconnoiffent cependant un efprit bon, qui eft le grand maitre du ciel, auquel beaucoup
de génies, bons \& mauvais, font fubordon:
Religion. nés: ces génies font des êtres céleftes, différens de ceux qui habitent la terre; ils ont un corps, \& à l'exemple des chefs du pays, ils époufent plus d'une femme. Le génie le plus vieux, appellé Sabucoor, \& fa femme Halmelul, eurent un fils Eliulep, c'elt-à-dire le Grand-Efpric, \& une fille Ligobund. Eliulep époufa Leteuhieul, femme née dans l'isle d'Ulée, \& il en eut un fils appellé Lugueiling, (c'eft-à-dire le milieu du ciel) que ces peuples adorent comme le grand maitre du ciel, dont il eft lhéritier préfomptif. Leteuhieul mourut à la fleur de lâge, \& fon efprit s'envola dans le ciel. Eliulep adopta un jeune homme né à l'isle de Lamurrec, appellé Refcho-Huileng, qui étant fatigué de vivre fur la terre, monta au ciel pour y jouir des plaifirs de fon pere. Sa mere vivant encore à Lamurrec, il alla la trouver dans la région moyenne de l'air, \& il lui communiqua les myfteres du ciel. La foeur d'Eliulep, appellée Ligobund, fe trouvant enceinte dans la région moyenne de l'athmofphere, defcendit fur la terre, \& mit au monde trois enfans. Elle fut étonnée de trouver notre globe ftérile \& fec ; à fa voix puiffante, il fe couvrit d'herbe, de fleurs \& d'arbres fruitiers; elle' l'orna de verdure \& le peupla d'hommes raifonnables. Dès-lors il n'y eut plus de mort ici-bas, feulement un court fommeil faifit les hommes le dernier jour de la lune; ils fe ra- ; ils ont un corps ays, ils épouffer e plus vieux, and Halmelul, eureq le Grand-Efprit lep époufa Letrb e dUlée, \&ilet g, ( $c^{\prime}$ eft-à-dire) es adorent come nt il eft l'héritié rut à la fleur d. dans le ciel. Bis né à lisle de $L_{3}$ uileng, qui ettes $e$, monta au cid Con pere. Sa men il alla la trourth 'air, \&illuicos - La four debs trouvant encite le Pathmofpher, it au monde tris rouver notreghte ante, il fe oosuri res fruitiers; bl pla d'hommes riout plos de out 5. Fommell faifta la lume; ils fer

## DU GAPITAINE COOK. IgI

 nimoient lorfqu'elle reparoiffoit fur lhorizon, comme s'ils fe fuffent réveillés d'un fommeil Religions; agréable. Mais l'efprit malin Erigerigers, fàché du bonheur du monde, $y$ introduifit une ef pece de mort, contre laquelle il n'y eut point de remede, \& depuis cette époque, celui qui meurt une fois eft toujours mort. Ce malin génie eft auffi appellé Elus - Melabus, c'elt-àdire efprit malfaifant: les autres font appellés Elus - Malafirs, efprits bienfaifans. Mororog, efprit malin, chaffé du ciel, apporta le premier le feu fur la terre. Lugueiling, le fils d'Eliulep, époufa deux femmes, l'une d'origine célefte, qui lui donna deux entifans, \& l'autre d'origine terreftre, née à Falala, dans la province d'Huogolen, dont il eut un fils appellé Oclefat. Ce jeune homme apprenant que fon pere étoit un efprit célefte, entreprit de monter au ciel ; mais il tomba \& verfa des pleurs: il alluma enfuite un grand feu, \& il monta dans la fumée vers fon pere célefte, qu'il embraffa. Il y a dans l'isle de Falala un étang d'eau douce, dont les naturels craignent d'approcher, parce qu'ils imaginent que les dieux s'y baignent. Ces peuples croient que le foleil, la lune \& les étoiles ont des ames raifonnables, \& font habités par un grand nombre de nations céleftes. Ces infulaires n'ont ni temples, ni ftatues, ni images; \& excepté un petit nombre d'entr'eux, qui femblent rendre un culte à leurs amis morts, ils necroient pas qu'il foit néceffaire de faite des
Religion. offrandes ou des facrifices. Les habitans d'Yap ou de Panlog, rendent un culte à un crocodile; ils font des enchantemens avec des nouds de feuilles de palmier. A l'eft de cinq grouppes d'isles, appellées Carolines, on en trouve beaucoup d'autres, \& en particulier celle de Falupot, dont les habitans adorent le Requin (Tiburon).

Ces isles font très-nombreufes, \& les habitans ont le teint brun comme ceux des Philippines; mais les habitans de Panleu, ou des Palaos, font fauvages \& barbares comme les negres: ils vont nus, \& ils font cannibales; voilà pourquoi les infulaires des Carolines les déteftent.

On refpecte beaucoup les chefs des isles Ca rolines; ils portent de longues barbes, \& ils s'affeyent fur un fiege élevé qui reffemble à une table, \& là ils donnent leurs audiences. Ceux qui veulent parler au chef, s'inclinent très - bas, enfuite ils s'affeyent; ils écoutent fes ordres, \& ils s'en vont après s'ètre inclinés de nouveau; quelquefois ils baifent fes mains \& fes pieds, ou ils prennent doucement fon pied avec la main, \& ils s'en frottent le vifage. Ils croient auffi que c'eft une marque de refpect d'endormir les tamoles avec des chanfons.

Ces détails prouvent que les habitans de la premiere race de la mer du Sud ont beaucoup
aire de faire den es habitans $d$ ' $Y_{\text {a }}$ culte à un croos. as avec des neoub de cing gromp nes, on en tronis articulier celle d $s$ adorent le Re eufes, \& les habi, e ceux des Philize e Panleu, ou da rbares comme tso s font cannibleks des Carolines lar chefs des istes $\mathrm{C}_{3}$ jues barbes: \&in é qui reflemblei it leurs audiencs 1 chef, s'incliness ent; ils écoveses après s'ètre ind fois ils baifent 5 ennent doucement Is s'en frotents c'eft une marge tamoles arec ds
e les habitans dell Sud ont beavoont

## du Capitaine Cook:

de reffemblance dans leurs mœurs, leur's ufages, leurs opinions, \& leurs croyan-Religion. ces religieufes, avec les naturels des isles Carolines : le hafard n'a pas produit cette conformité dans prefque chaque circonftance, fur-tout fi nous confidérons la proximite des deux grouppes d'isles, \& le rapport dans la taille, le teint, lhabitude du corps \& le tour d'efprit: il eft probable qu'il y a eu des migrations fucceffives d'isle en isle; il eft prefque fur que les habitans des isles orientales de la mer du Sud defcendent des habitans des isles Carolines. Ces peuplades n'ayant que des traditions vagues en place de monumens hiftoriques, on ne peut former de conjectures fur leur origine \& fur leurs migrations, qu'en comparant leurs ufages, leurs mours \& leur langage; j'exhorte les navigateurs à faire par la fuite des recherches fur les idiomes refpectifs.



Tome VI.


## du Capitaine Cook:

pas de déplaire au capitaine Cook mon ami, ni à M. Pringle.

On a bien dit que le fcorbut eftune affection putride ; mais jufqu'à préfent on t'a point

Conferv:
des gens demer.
quid \& quando e médic. 1.II, p. 8 .
yale a déjà pu. 1 difcours écrit xpérience \& less relle \& en méde uve dans les on. paroítra d'abord e ce fujet ; mais multipliées d: donner des de. ion \& l'ufagedes le propofer des $s$ méthodes uff plus grandes dé. ette tâche avec que je ne crains affez développé les caufes premieres de cette maladie, \& j'efpere les placer fous un nouveau point de vue, qui pourra en faciliter le remede.

Le fang des animaux s'impregne dans les poumons d'une quantité confidérable de matiere phlogiftique; car fi l'on tire, d'une veffie ou d'un vafe, de l'air inflammable (a), qu'on l'afpire dans les poumons, \& qu'on le rejette dans le même vafe, il ceffe non-feulement d'ètre inflammable après vingt ou trente afpirations, il éteint même une chandelle allumée qu'on y place; ce qui prouve, d'une maniere inconteftable, que l'air inflammable a été dépouillé de fon phlogiftique dans les poumons, \& que ce phlogiftique a été abforbé par le fang. Le docteur Prieftley ayant reconnu par expérience, que l'air ordinaire infpiré dans les poumons, n'eft plus propre à la refpiration ni à nourrir la flamme d'une chandelle, en a conclu " que l'ufage des poumons eft d'enlever " les émanations putrides, ou de chaffer le phlogiltique, qui s'étoient introduits dans
(a) Cet air inflammable fe fait en verfant de l'huile affoiblie de vitriol fur de la limaille d'acier. aenftrue pour 0 aoit prouvé mait affigné à la reffì e par le moyend etre un fluide ia préguer \& à fed les chymiftes a après l'expérieno qu'il eft aiféderter , au lieu de jeres pregne feulemete n décompole pis é d'air empiré( $($ ) d'acide nitreux $\begin{gathered} \\ \text { an }\end{gathered}$ je, dans fes Blicuar nfe que lair conms ue déphiogitigut
at employés dansum en ufage pour lit unte de l'air eff tub aliment à la fame poumons, aratid ommun, on peutity comme c'eft unans ique, il eft ankogu evenir éther fienk

## du Capitaine Cook.

197
(c'eft-à-dire d'air déphlogiftiqué du docteur Prieftley) \& d'un air qui ne nourrit pas la Conferv. flamme d'une chandelle. M. Sheele (c) a prouvé des gens que cet air empiré eft compofé d'un acide de mer. très - fubtil, \& d'un phlogittique : par conféquent, dans chaque afpiration, l'air ordinaire donne au fang fa partie empirée qui contient beaucoup de phlogiftique, \& le refte n'eft plus propre à la refpiration. L'air empiré agit comme un éther, ou comme un acide dulcifié fur les poumons \& fur le cocur, \& par conféquent comme un fimulant doux. Si l'acide domine trop dans fa compofition, il produit des convulfions ; \& trop de phlogiftique nuit également, ainfi que nous le verrons dans la fuite. L'acide dulcifié, ou l'air éthéré, eft donc le plus convenable. Toutes les fonctions du corps fe produifent, ou par des préparations chymiques, ou par une force méchanique, ou par lune \& l'autre. L'air empiré à raifon de fon acide dulcifié, ftimule le cœur \& produit le mouvement continuel de ce vifcere, \& par fon phlogitique il entretient \& répand cette
rectifie davantage. Le mot ether a été adopté en chymie d'aprés les idées des anciens philofophes, qui donnoient ce nom à la fubftance qu'ils fuppofoient exif tante au-delà de notre athmofphere. Les anciens appelloient empirée les régions les plus fubtiles \& les plus pures, ftuées par-delà notre athmofphere.
(a). Traité de chymie fur l'air छठ le feu, par Scheele, à Upfal, in-8.1777, en allemand.

N iij

## 198

 VOXAGEConferv. chaleur naturelle, qui eft abfolument nécef. des gens
de mer. gétaux, ont un acide, du phlogiftique \& une faire à la vie. terre abforbante. Les proportions des parties intégrantes varient, \& font quelquefois modifíés par l'addition d'autres fubftances. Les végétaux \& les animaux croiffent \& vivent à l'aide des alimens ou des fucs qu'ils tirent des racines. Les corps animés ont befoin de prendre fans ceffe des alimens \& d'en extraire des liquides qui s'affimilent, autant qu'il eft poffible, à ceux que contient le corps, \& qui deviennent prefque homogenes à fes parties conftituantes. Ces liquides circulent dans le corps fous la forme du fang, \& ils operent peu à peu une fécrétion de différentes parties qui dépofent des atomes imperceptibles de matiere, \& qui remplacent continuellement les atomes qui fe-diffipent par la tranfpiration \& le frottement, par le travail, l'exercice, \&c. Ces atomes dépofés par le fang \& par d'autres liquides, font analogues aux compofés renfermés dans les différentes fubftances employées commé nourriture. Si donc les particules acides dominent dans les alimens, c'eft une nourriture acidule ; fi c'eft le phlogittique qui eft le plus abondant, ils donnent une nourriture phlogittique ; fi les abforbans \& les alkalis dominent, ils deviennent une nourriture alkaline: la fanté dépend du jufte mè- logiftique \& une tions des partien quelquefois ma $s$ fubltances. Ls iffent \& viventi $s$ qu'ils tirent da it befoin de pren. \& d'en extrairs , autant quileth tle corps, \& qui nes à fes parties irculent dans : , \& ils operea lifférentes partis rceptibles de me atinuellement la la tranfpirationk , l'exercice, \&c fang \& par dzu s aux compole es fubftances $t$. Si donc les patio les alimens, coê eft le phlogitigue ils donnent una s abforbans \&l ${ }^{\circ}$ ment une nourtiad du jufte me

## du Capitaine Cook. 199

lange des différens corps qui fervent à la nourriture ; car les liquides qui circulent dans Conferv. le corps, \& qui enfuite conftituent les folides, des gens changent fuivant la qualité prépondérante de mer. dans les alimens. Si les acides l'emportent, les fibres du corps fe crifpent trop \& deviennent fort fujettes aux convulions; fi c'eft le phlogittique, on a lieu de craindre des maladies inflammatoires \& d'éruption; \& fi les parties alkalines dominent dans les alimens, il doit en réfulter des maladies putrides. Je ne prétends pas dire qu'une nourriture acidule eft la feule caufe des fymptomes convulffs \& fpafmodiques, ou la phlogittique des inflammatoires, ou l'alkaline des putrides: plufieurs autres caufes produifent, fans doute, les me.mes effets en différentes circonftances; il y a même des caufes extérieures qui jettent toute Phabitude du corps dans le même état de maladie, qui peut provenir d'une certaine efpece de nourriture.

Les alimens frais de l'efpece animale \& végétale contiennent un mêlange proportionné d'acide, de phlogiftique \& d'alkali, fur-tout s'ils font apprètés fimplement, \& qu'il n'y ait point d'épices ou d'autres corps qui ne s'affimilent pas aifément avec notre habitude de corps. Il ne faut donc pas s'étonner que, toutes chofes d'ailleurs égales, les alimens frais foient moins pernicieux que les falés.

Mais fi l'on examine l'eau, la chair, \& tous N iv

les alimens qu'on mange dans les vaiffeaux pendant les longs voyages, on trouve qu'ils des gens ont perdu ce mèlange égal de parties, qui feul de mer. en faifoit la, falubrité. L'eau, quelque bonne qu'elle foit, quand elle eft fraiche, devient cammunément, en peu de femaines, d'une puanteur infupportable, fur-tout dans les climats chauds, \& fouvent elle eft remplie d'infectes aquatiques. Si ces infectes meurent, ils y pourriffent, \& ils forment communément un véritable foie de foufre (a), qu'on fait être très-feptique \& très-nuifible. On fale la chair pour la conferver plus long-tems; mais le fel ardinaire n'elt pas anti-feptique quand on le méle aux fubftances a nimales: ces fubftances, dans l'état de mort, fe diffolvent peu à peu, par un mouvement intérieur de leurs parties intégrantes élémentaires; les parties volatiles du phlogiftique, \& les acides volatilifés par le phlogiftique, fe diffipent; les parties volatiles alkalines quittent alors la maffe, \& le refte eft un magma, qui a beaucoup de rapport à l'hepar fiulphuris, qui, après un tems plus long, devient un alkali, ou une terre abforbante. En mettant fur la chair une grande quantité de fel, on ne peut pas l'empêcher de fe pourrir; on arrête feulement les progrès de la putréfaction. Celle que nous avions embarquée, étoit
(a) M. Sage, Analyfe des bleds, Paris, ${ }^{1776}$, in-8, pag, 106 \& fuiv. parties, qui fed quelque bonna raiche, devient emaines, d'ung - tout dans les elle eft remplie afectes meurent, c communément , qu'on fait étre On fale la chait ems; mais le fel ue quand on le ces fubltances, ent peu à peu, de leurs parties oarties volatiles volatilifés parlo parties volatiles e , \& le refte eff rapport a lith tems plus long, rre abforbante. nde quantité de de fe pourrir; $s$ de la putréfac barquée, étoit
$d s$, Paris, 1776 ,

## du Caritaine Cook.

201
excellente : mais elle étoit tellement gâtée, qu'elle approchoit beaucoup de l'état de pourriture ; toute fa graife avoit été rongée par le fel, \& fon odeur, crue ou cuite, étoit exConferv. des genis de mer. trèmement défagréable, quoiqu'on eût la précaution de la fufpendre vingt-quatre heures à l'arriere du vaiffeau, dans un fac de cordes. Cette opération lui ôtoit une grande partie de fa falure, \& un peu de fa puanteur; il n'y reftoit plus que les fibres mufculaires les plus groffieres, fortement imprégnées de fel; la partie gélatineufe, qui eft ce qu'il y a de plus nourriffant dans la chair, étoit toute perdue, \& il n'y reftoit qu'une partie fortement alkaline, connue pour contribuer beaucoup d la putréfaction. Le pain de la marine angloife eft de bled, \& on le fait plat, fans écume de biere, ou fans aucun autre levain. L'applatiffement du pain en exclut l'humidité; mais il eft impoffible de le préferver des vers qui s'y engendrent par milliers: ils percent d'abord le pain \& ils y dépofent enfuite leurs cufs. Si malheureufement les tonneaux qui contisnnent ce pain n'ont pas été bien préparés, ou s'ils font encore verts, le pain fe moifit; il contracte un goût \& une odeur de relent, \& il fe pourrit réellement. Quand les tonneaux font bons, ils font toujours fujets aux émanations alkalines \& feptiques de l'eau putride, qui eft dans les futailles \& dans la chair, ou à celles de la calle, \& au mauvais air produit par la refpi-
ration de tant d'hommes. Cette refpiration péConferv. netre jufqu'aux endroits les plus écartés \& les des gens plus fecrets, \& infecte tout avec fa propriété de mer. feptique. Il n'elt pas befoin de dire qu'en certains cas l'cau de la ner peut atteindre les tonneaux de pain, \& alors malheur aux pauvres miférables qui font obligés d'en manger : il eft vrai qu'on prend tous les foins poffibles pour garantir le bifcuit de ces accidens; mais ils arrivent quelquefois en dépit de toutes les précautions.

On fervoit chaque jour à diner, des pois blanes dans la foupe; c'eft, fuivant moi, un des meilleurs alimens qu'on puiffe embarquer pour les longs voyages, parce qu'ils font remplis d'air fixe, \& qu'ils contiennent une quantité confidérable de phlogiftique; la fermentation de la digeftion les dégage de leur air fixe. Malheureufement nous avions à bord de la Réfolution, des pois qui avoient été mal féchés : quoiqu'on les fit bouillir long - tems, ils reftoient dans leur entier ; la gouffe fe détachoit, mais elle laiffoit les deux moitiés du pois auffi dures que fi elles avoient été grillées. Les pois qui étoient à bord de l'Aventure, n'avoient pas cette mauvaife qualité, qui les rendoit pour nous d'une digeftion difficile.

Il eft important de prendre, dans les longs voyages de mer, des alimens qui fe digerent aifément, parce que beaucoup de circonftances affoibliffent dans les marins la force digef-
e refpiration ph lus écartés \& les vec fa propritete dire qu'encer. itteindre les ton. ur aux pauytes in manger: ilets poffibles porz icidens; mais is de toutes les pré
diner, des pois fuivant moi, us puiffe embargua u'ils font remptis ent une quantit' ; la fermentation leur air fixe. MLS bord de la Réla été mal féchá: ng-tems, ils rel uffe fe détachoin, jitiés du pois auff été grillées. Ls l'Aventure, 故 alité, qui les remtion difficile. e, dans les lootg is qui fe digereth up de circontis ins la force digh

## du Capitaine Cook.

tive de l'eftomac \& des inteftins : le gouver. nement a coutume de donner de lhuile aux Conferv. équipages des vaiffeaux, pour que les matelots des gens faffent leurs poudings \& apprètent les alimens de mer. à leur gré. Le capitaine Cook dit que Phuile (celle du moins que la marine fournit ordinairement) produit un effet contraire à celui qu'on en attend; c'elt-à-dire, qu'elle n'elt pas anti-fcorbutique, mais feptique. D'après cette affertion, il femble qu'on donne ordinairement à la marine une huile d'une qualité inférieure, ou rance, ou fur le point de le devenir. Je laiffe à ceux qui connoifent les effets des acides fur notre organifation, à juger combien cette huile eft peu propre à la vie des marins.

On fournit aux équipages, de la fleur de farine ou de gruau d'avoine pour le déjeîner, \& ils font l'un \& l'autre excellens pour des hommes privés de nourritures végétales fraiches, pendant un long efpace de tems.

Comme un grand nombre d'hommes font entaffés dans un vaiffeau, il arrive à la longue, que l'air entre les ponts n'elt phas propre à refpirer, ou du moins il fe charge tellement d'émanations alkalines \& feptiques, qu'il doit être fort difficile de conferver la fanté des matelots au milieu de ces vapeurs infectes: l'eau de la calle, dans le puits de la pompe, eft d'ailleurs plus que fuffifante pour remplir le vaiffeau d'émanations nuifibles. Après avoir quitté Plimouth, nous atteignímes pêu à peu

204 VOXAGE

Conferv. des gens de mer.
les climats chauds, \& une odeur infupportable ne tarda pas à fe répandre fur le vaiffeau: l'eau de la calle étoit devenue extrèmement putride; \& le roulis répandant les qualités funeftes de cette eau, elle formoit \& préfentoit continuellement de nouvelles furfaces, d'où s'évaporoient des atomes funeftes. Aucun endroit du vaiffeau n'étoit plus infecté de cette odeur, que ma chambre \& celle de mon fils, parce qu'elles étoient les plus proches du grand mât, \& par conféquent prés de l'ouverture des pompes, d'où cette puanteur horrible fe communiqquoit aux parties fupérieures du vaiffeau. Connoiffant peu la navigation alors, je communiquai par hafard mes idées là-deffus au capitaine Cook; il me répondit tout de fuite, que l'eau de la calle lui paroiffoit en être la caufe; enfuite il m'expliqua la pofition du puits de la pompe, \& comment toute l'humidité du bâtiment devoit fe raflembler en cet endoit. Il ajouta que la Réfolution ayant été retenue long - tems à Sheernefs \& à Plimouth, il n'étoit pas éto nnant que l'eau y fût devenue putride. On mefura la profondeur de cette eau; on la trouva feulement de quelques pouces, \& on ne fe donna pas la peine alors de la pomper: l'eau avoit donc croupi. Je recommandai l'ufage du feu \& des fumigations entre les ponts, comme les meilleurs remedes contre les émanations de la calle (a). Quel-

[^26]$r$ infupportable vaiffeau: l'ean ement putride; tés funieftes de atoit continuel. d'où s'évapo. cun endroit du e cette odeur, non fils, parce du grand mat, rture des pom. ble fe commu. es du vaiffeau, alors, je com. s là - deffus au tout de fuite, foit en être la ofition du puits l'humidité da en cet endoit, ant été retenue limouth, il n'e. y fût devenue ideur de cette quelques poupeine alors de croupi. Je reles fumigations illeurs remedes calle (a). Quel-

## DU CAPITAINE COOK. <br> 205

quefois on fuivit mon avis; on appelloit alors l'équipage fur le pont, on fermoit les écou-Conferv. tillons \& les écoutilles; on empêchoit ainfi des gens la fumée des'évaporer au-dehors, \& elle avoit de mer. le tems de détruire la vermine. Quand cette opération fe faifoit en hiver, le thermometre s'élevoit dans ma chambre \& fe tenoit à un point plus haut les vingt-quatre premieres heures: la différence cependant étoit rarement de plus de deux ou trois degrés; on faifoit le feu entre les ponts, \& la fumée ne pénétroit dans ma chambre que par les fentes \& les crevaffes.

La propreté du corps eft une des chofes qui contribuent le plus à la fanté d'un équipage ; quand on met toujours le même ha-
valier Pringle dans fon difcours, qui a obfervé que les vieux vaiffeaux de vingt canons avoient leur cuifine à l'avant du faux-pont, \& qui a foupçonné que les équipages de ces vaiffeaux étoient beaucoup moins fcorbutiques que ceux des vaiffeaux de la même grandeur de conftruction moderne, a certainement raifon. Quand j’attendois à Plimouth, en 1772, Parrivée de la Réfolution, je vifitai avec le docteur Irving un vaiffeàu de guerre hollandois qui y mouilloit: noustrouvâmes la cuifine au milieu du fax-pont, un peu en avant du grand màt. Nous demandämes aux officiers quelle étoit la fanté de léquipage fur ce bâtiment après une longue campagne, \& ils me répondirent qu'on y jouiffoit d'une fanté remarquable. La fumee étoit trésgrande, \& les jours chauds, la chaleur étoit prefqu'infupportable à midi entre les ponts.

de la ent de voient beau. ion ; \& ngulié-
ver une ner, \& nt pour e point mangé ut faler perdre, ui donune efs nourquelque fe conolus ou pace de
is long out, elt le vers, ai aufil lle d'un e équiles obffont or1, cette

## du Capitaine Cook. 207

hourriture tend à accroitre cette maladie. Je crois donc que du bifcuit de feigle, ou de feigle Conferv. \& de froment mélćs enfemble par égales parts, des gens feroit infiniment plus falubre; je préférerois de mer. auffi le bifcuit de bled feul, pourvu que la farine ne fut pas trop fine, \& qu'on ne fit que la dégager du fon le plus groffier. Enfin le bifcuit doit être fait avec du levain ou de la pâte aigre. J'ai appris par expérience, que le bifcuit feroit meilleur. A notre départ du cap de Bonne-Efpérance, au mois de novembre 1772 , en place du bifcuit que nous avions confommé pendant la traverfée de Plimouth au Cap, nous en achetâmes des Hollandois, aưtant que notre vaiffeau en pouvoit tenir : il etoit de bled qui n'avoit pas été moulu très-finl, \& dont on n'avoit pas bluté le fon, \& il étoit fait avec un levain aigre. Ce pain ftimuloit fi doucement nos entrailles, qu'il nous procuroit des felles plus régulieres que le bifcuit de bled. Mon opinion me paroit d'autant plus probable, que les foldats \& les matelots Ruffes, qui ne mangent que du bifcuit de feigle, fait avec une pâte aigre \& une farine dont à peine on a ôté le fon, fe portent très-bien \& font rarement attaqués du fcorbut, quoiqu'ils n'aient prefque pas d'autres alimens que ce pain. Il faut feulement avoir la précaution, I. de manger ce bifcuit après qu'il a été trempé, \& jamais quand il eft abfolument fec. 2. D'en faire de gros pains, \& enfuite de les couper
en petits cubes d'environ un pouce \& demi; Conferv. \& de les cuire une feconde fois. Il eft fur que des gens ce bifcuit eft moins fujet à fe moifir, fon acide mer. dité \& fa dureté font qu'il devient plus tard la pâture des vers: les particules plus grof fieres ftimulent les inteftins \& donnent des felles aifées ; fon acidité agit d'abord comme anti-feptique, \& produit une plus grande fermentation de tous les alimens, \& par conféquent jette plus d'air fixe, ce qui calme \& arrête la putridité de la viande falée, \& avec les parties inflammables dont abondent les pois, produit une nourriture plus analogue au fyltème de notre organifation animale. On fe récriera d'abord contre cet ufage, comme étant une nouveauté; car on fait qu'il n'y a point de corps plus contraire aux nouveautés que celui des marins : mais l'exemple des officiers \& la douceur envers les matelots, furmonteroient ces obftacles en peu de tems, \& introduiroient dans la marine angloife une nourriture qui feroit favorable à la fanté des équipages, \& qui conferveroit un grand nombre d'hommes.

La fourkrout, dont l'ufage s'eft fi fort répandu dans ces derniers tems, eft un antifcorbutique excellent. La maniere de la préparer eft très-connue en Allemagne, en Da nemarck, en Suede \& en Ruffie; \& l'on a fi bien réuffi lorfqu'on en a préparé en Angleterre pour les vaiffeaux du roi, qu'il eft prefqu'inutile

## du Capitaine Cook.

 ent des comme de ferconfé. alme \& \& avec ent les alogue le. On comme 'il n'y nousemple telots, tems, e une té des nom-prefnutilequ'inutile d'infifter fur cette matiere ; mais il fe trouvera peut - être des gens qui voudront Conferv. employer cet aliment falutaire fans favoir comment il fe prépare, \& la defcription fuivante ne fera pas inutile. On prend des têtes de choux, qu'on hache \& qu'on met enfuite dans une efpece de caiffe qui s'avance peu à peu fur une machine femblable à celles dont on fe fert pour couper des concombres en tranches. Les taillans de fer qui coupent les choux en tranches, ont de douze à dix-huit pouces de longueur. Tandis que la caiffe eft tirée en avant \& en arriere fur cette machine, il faut preffer doucement les têtes de choux, \& y en mettre de tems en tems de nouvelles: les choux fe découpent en tranches minces, \& tombent dans un grand tube, qui aboutit à la machine. Il y a des perfonnes qui mettent dans ces tranches de choux du fel \& des grains de carvi ( carum carvi Linn.), \& d'autres du fel \& de la graine de genievre : on les bat dans un tonneau \& dans une cuve, dont on a déforncé le haut, jufqu'a ce qu'elles donnent du jus. L'inftrument dont on fe fert pour cela, eft un gros bâton d'environ cinq ou fix pouces de diametre, ou un grand \& fort battoir de beurriere. Les grains de carvi font préférables au genievre : en effet ils. font trèsnourriffans; \& toutes les nations Tartares, après les avoir moulus, les font cuire avec le lait de leurs jumens; d'ailleurs ils donnent

Tome VI.

## 210

$$
V O X A G E
$$

Conferv. des gens de mer.
par la fermentation une grande quantité d’air fixe : ils ont la propriété de rendre le lait aux nourrices qui n'en ont plus, \& ces dernieres qualités fuffiroient feules pour leur donner la préférence fur le genievre. Si la futaille dans laquelle on prépare la fourkrout, a contenu du vin, de leau-de-vie ou du vinaigre, la fermentation réuffit mieux, \& procure à la fourkrout un goutt plus vineux. Quelquefois on frotte l'intéricur du tonneau avec du levain de fourkrout, pour l'accélérer: mais on peut omettre cette précaution, fl l'on a affez de tems que pour les choux paffent par une fermentation graduelle. On conduit enfuite le tonneau dans un lieu de température modérée, \& s'il eft poffible, de plus de 50 ou 60 deg. du thermometre de Fahrenheit, parce que la chaleur hâte beaucoup la fermentation vineufe. Dès que la fourkrout commence à être acidulée, ce qui arrive en dix, douze ou quatorze jours, fuivant le degré de chaleur dans lequel on tient le tonneau, on peut le retirer dans le cellier où on veut le garder. Dans le commencement, on trouve une certaine guantité de jus au haut des choux en fermentation, \& l'on fait avec un baton un trou au milieu du tonneau, pour que la liqueur en fermentation circule mieux. Si le chou eft def tiné à un long voyage de mer, on l'ôte de fon jus; \& quand il eft dans cet état de féchereffe, on en remplit d'autres futailles, où

## dU Capitaine Cook. $2 I f$

té d’air ait aux rnieres nner la le dans ontenu gre, la e à la quefois du le. nais on affez de ne ferle tontrée, \& deg. du la chaineufe. re aciu quair dans le retic. Dans ertaine ermenrou au eur en eft defote de de féles, ou

Pon a foin de le comprimer; mais fi l'on veut le confommer fur les lieux, on couvre le fom- Conferv. met du tonneau avec un couvercle bien pro- des gens pre, furlequel on met un gros poids pour com- de mer. primer le chou fermenté.
On nettoya la calle à notre retour au Cap; on en trouva deux tonneaux de refte. Au mois de juillet 1775 , il nous en reftoit encore la moitié d'un; le capitaine Cook le donna au conful anglois de Fayal, quil'aimoit beaucoup. Ce chou étoit auffi bon qu'au mois d'octobre 1771 , tems où on le prépara.
Le bled eft certainement préférable au gruau davoine, parce qu'il eft plus nourriffant; l'avoine eft eependant très-anti-fcorbutique. On a déjà parlé des effets des fooins.
Les pois frais font, fans doute, très-falubres pour les matelots; mais comme ils font remplis de phlogittique, \& qu'ils n'ont pas affez d'analogie avec nos vaiffeaux alimentaires, il feroit bon de donner du vinaigre aux matelots pour leur foupe de pois; ils en corrigeroient ainff l'acidité; ces pois, en fermentant dans les inteftins, fe dégageroient de leur air fixe, \& deviendroient ainfi plus anti-fcorbutiques \& plus falubres.

Le capitaine Cook (a) penfe que, pour les longs voyages, il vaudroit mieux embarquer du fucre que de thuile; le fucre eft une des
(a) Voyez la Relation.

0 ij
fubftances végétales qui contiennent unacide

Conferv. des gens de mer. de phofphore, \& un principe huileux inflammable, \& qui renfermant un mèlange jufte \& convenable d'acide \& de phlogitique, fermente en général plus aifément, donne plus tôt une fermentation vineufe, \& communique plus tôt qu'aucune autre fubftance végétale, la fermentation aux autres fubftances qui ne fermentent pas encore. Cette qualité rend le fucre un des meilleurs anti-fcorbutiques.

Le moût doux de biere, ou l'infufion de drêche, moulu en gros gruau, eft aujourd'hui fi bien reconnu pour un anti-fcorbutique, qu'il feroit inutile d'en recommander l'ufage. Le docteur Macbride, le chevalier Pringle \& le capitaine Cook ont démoritré cette propriété d'une maniere inconteftable. Le mout de biere fe prépare en faifant infufer deux ou trois pintes d'eau bouillante dans une pinte de bonne dreche groffiérement moulue: l'infufion fe tient dans un endroit chaud près du feu de la cuifine, \& l'on a foin de bien couvrir le vafe pour empecher que la liqueur ne fe refroidiffe.

J'ai obfervé, à bord de la Réfolution, de merveilleux effets de ce remede: deux de nos matelots avoient conftamment des fymptomes de fcorbut, peu de jours après notre départ des endroits où nous relâchions. La maladie prenoit chez eux des accroiffemens rapides, \& devenoit toujours dangereufe: leurs gencives

## du Capitaine Cook.

n acide inflam. iufte \& e, ferlus tôt unique tale, la ne fere fucre ion de rd'hui tique, 'ufage. ingle \& proe moût eux ou pinte e: l'inrès du ouvrir ne fe naladie les , \& ncives
étoient faignantes, \& remplies d'ulceres ; leurs dents relâchées, leurs pieds œdémateux, avec Conferv. de groffes taches livides \& pourprées: l'en- des gens flure, comprimée par le doigt, laiffoit voir un de mer. trou qui ne fe rempliffoit pas de quelques minutes : leur urine avoit une odeur putride, fort défagréable, \& elle contenoit de longs filamens. L'un d'eux perdit entiérement l'ufage de fes membres, qui fe crifperent. Non-feulement ils guérirent tous les deux, en prenant une quantité copieufe de moût doux, il y en eut même un qui acquit de nouvelles gencives; les ulceres lui avoient fait perdre peu à peu les anciennes: l'autre, qui avoit les membres crífés, fe foulagea finguliérement, en y appliquant des grains chauds de drêche, dont on avoit tiré l'infufion du moût doux. J'ai vu un autre malade, dont l'enflure \& les taches pourprées qu'il avoit aux pieds, difparurent avec. des fomentations de ces grains chauds. Nous avions onze grands tonneaux de drêche, \& les deux premieres années elle fe garda très-bien. Le capitaine Cook (a) a objecté, contre l'infufion de la drêche, qu'elle ne guérit pas radicalement le fcorbut en mer, qu'elle l'empéche feulement de faire des progrès confidérables. Mais les deux ou trois cas dont je viens de parler, font fûrement des guérifons parfaites. Il faut remarquer d'ailleurs que le malade, quí
[a] Voyeź la fin de la Relation du voyage.
recouvre la fanté par l'ufage du mon̂t doux, Conferv. reftant à bord, eft toujours foumis à laction des gens des caufes qui produifent le feorbut; il contide mer. nue à boire de l'eau putride, à manger de la viande falée, également putride ; il refpire toujours un air putride, au moins pendant la nuit, entre les ponts; \& toutes ces circonftances entretiennent \& accroiffent les femences de putridité dans fon corps. On peut donc dire qu'un homme qui a une habitude de corps vicieufe, a été parfaitement guéri du forbut, fans ofer renoncer à l'ufage du moût doux, pendant tout le tems qu'il refte à bord, de peur d'etre attaqué de nouveau par la maladie, dont il mange \& refpire continuellement les germes. La dreche fe fait avec de lorge \& toutes les efpeces de graines qu'on mange, qui ont quelque analogie avec la claffe des gramens; elle contient beaucoup de matiere fucrée. Quand on fabrique la drêche, on laiffe macérer les grains d'orge, \& on les fait enfuite fermenter à un degré modéré de chaleur. Cette fermentation hâte la croiffance du tuyau \& des premieres racines; mais il dégage les particules fucrées qui étoient dormantes \& enveloppées dans la fubftance glutineufe (a). Une fubftance douce, analogue au fucre, eft plus capable qu'aucune autre de hatter la fermentation; la dreche étant féchée au moment où
(a) Sage, Analy fe des bleds, Paris, in-8. $177^{6}$. or de la ire toudant la circonf-femenut donc ude de léri du u mout bord, la malement orge \& lange, fle des natiere n laiffe enfuite Cette yau \& sar-enve. Une $t$ plus rmennt où

In matiere fucrée eft dégagée des autres par la fermentation, conferve ce jus doux pré- Conferv. cieux; \& lorfqu'il eft extrait de la drèche, en des gens y faifant infufer de l'eau bouillante, la liqueur de mer. eft chargée de particules de fucre, qui hâtent la fermentation, adouciffent les parties putrefcentes de la chair falée, \& jettent une grande quantité d'air fixe, qui eft la feule puiffance capable de réfifter fortement aux terribles effets de la putréfaction.
Jai reconnu, par plufieurs expériences, que l'eau putride contient un foie de foufre; \& comme rien n'étouffe plus efficacement \& plus fubitement les émanations qui fortent du foie de foufre, comme rien ne lui ote mieux fon gout infect que la chaux vive, je propoferois de verfer, dans l'eau putride, de la chaux vive diffoute, jufqu'à ce qu'on ait dépouillé cette eau de fon mauvais goût \& de fon odeur. Je ne puis pas déterminer la proportion, parce que le degré de putridité de l'eau varie, \& que par conféquent il faut en mettre une quantité plus ou moins grande. La chaux vive rend leau potable dans un inftant, \& l'impregne en quelque forte d'air fixe, pour fuppléer à celui qui s'eft diffipé par la fermentation putride. Si l'on tranfvafe l'eau ainfi préparée, elle Fera non-feulement agréable à boire, mais encore limpide \& claire (a).
(a) Depuis que j'ai compofé cet article, j'ai'appris O iv

## 216 VOXAGE

L'eau de chaux verfée auff dans l'eau puConferv. tride du puits de la pompe, précipitera à l'infdes gens tant fes particules putrides, \& ôtera à cette de mer. eau fa qualité nuifible. Outre cette opération, je raréfierois avec le feu l'air du puits de la pompe ; \& je fuis fûr que ces deux précautions jointes enfemble, empécheront non-feulement les émanations de devenir nuifibles, mais elles empècheront en outre l'eau de reprendre fa putrefcence de fi-tôt.

Si le rob de limons \& la marmelade de carottes n'ont pas produit l'effet qu'on en attendoit, peut-être que c'eft parce qu'on avoit trop épaiff ces jus au feu. Je crois que le rob de limons eft par lui - même un anti - fcorbutique plus puiffant que la marmelade de carottes. On avoit craint, avec affez de raifon, que le jus de limons ne fe gardât pas long-tems, \& je dirai à cette occafion, que nous primes, le capitaine Cook \& moi, enviton trente gallons de oe jus au cap de Bonne-Efpérance: nous $y$ ajoutâmes environ un cinquieme on on fixieme d'eau-de-vie ou de rum, qui le conferva pendant trente-deux mois, auffi bon que le premier jour. Je crois que cet acide
que l'infufion de l'eau de chaux dans de leau douce, deftinée à l'ufage des vaiffeaux françois, l'a empéchée totalement de devenir putride, tandis que la méme eau, dans laquelle on n'avoit point mis d'cau de chaux, eft devenue trés-putride.

## du Capitaine Cook.

'eau pu: a à l'inf à cette ération, ts de la sautions alement ais elles ndre fa de $\mathrm{Ca}-$ en at1 avoit le rob orbutirottes. que le ns , \& imes, galnous 4 on conbon acide
mèé avec du fucre, adminiftré dans une quantité convenable aux fcorbutiques, contribue- Conferv. roit à les guérir.
On a déjà dit, dans la Relation des gens peu nos équipages ont été attaqués du forbut dans notre longue expédition. Les maladies qui dominerent fur les vaiffeaux, tandis que nous étions dans les froides régions antarctiques, où nous avions fouvent des vents forts mèlés de neige, de pluie neigeufe, \& de froids, furent fur-tout des rhumes légers, des rhumatifmes, des maux de gorge, \& des enflures aux glandes; je penfe que ces enflures étoient occafionnées par l'eau de glace que nous buvions. Quand nous rempliffions trente ou quarante futailles de petits morceaux de glace, fur lefquels on verfoit de l'eau de glace diffoute, \& qu'enfuite on les defcendoit dans la calle, la température de l'air changeoit tout-à-coup, de forte que du soe degré de l'échelle de Fahrenheit, le thermometre tomboit à trente-cinq; d'ailleurs on fait que la glace chaffe tout l'air fixe de l'eau, \& la fonte de la glace par le feu n'eft pas une opération qui puiffe lui rendre fa quantité naturelle d'air fixe: il eft probable que le défaut de cet air fixe produifoit des obftructions dans notre fyftème glandulaire.
Les équipages eurent pendant ce voyage, où nous avons changé fi fouvent de climat? moins de fievres qu'on ne le craignoit. Aux

## 218

 $\begin{array}{llllll}\mathbf{V} & \mathbf{O} & \mathbf{Y} & \mathbf{G} & \mathbf{B}\end{array}$mois de février, mars, avril 1774 , après que Confeav. nous eutmes quitté les climats froids, \& lorfdes gens que nous approchâmes des climats plus temde mer. pérés, le capitaine, mon fils, mon domeftique, \& deux ou trois autres perfonnes fur la Réfolution, eurent des coliques bilieufes; ils fouffrirent des peines très-vives, \& la maladie prit des accroiffemens dangereux. M. Cook fur-tout, pour avoir voulu négliger fon mal, dans le commencement, devint extrèmement foible, \& il eut, pendant vingt-quatre heures, un hoquet continuel.

- On a eu occafion de parler fouvent dans la Relation, des vénériens qui fe trouverent parmi les équipages; nous en avons eu jufqu'à trente ou quarante à la fois. J'ai appris derniérement par unte lettre écrite de Copenhague à un de mes amis, que le docteur Hensler, médecin du roi de Danemarck, a tiré des vieilles chroniques \& des regiftres un grand nombre de faits hiftoriques qui prouvent, d'une maniere inconteftable, que cette pefte étoit connue en différentes parties de l'Europe, plufieurs fiecles avant la découverte de l'Amérique par Chriftophe Colomb en 1493 , \& il faut remarquer qu'au nord de l'Europe les moirres \& les hermites la répandirent beaucoup plus qu'aucune autre claffe d'hommes. Comme ce favant fe propofe de publier le réfultat de fes recherches, nous aurons bientôt des preuves claires des faits avancés dans les Tranfactions fues bilienfes; 3 Ves, \&la malast rerear. M. Cok négliger fon met, vint estremema gtrquate hers,
lef fouvendissh troverentprici is euj juquiltree ppris demitrane penhzovi inió Henster, ctdain édes riellos diver grand nombrat went, devie E te pefte éloita de PEurope P vertedel Matis 1493 , cilitur juropelesming ent beavoup ph homme Carctict
philophiques, vol. XXVII \& XXXI, n. $365-\mathrm{II}$.
On a déjà parlé, à différentes reprifes, dans Conferv. la Relation, des poiffons qui nous empoifonne- des gens rent à Mallicolo \& à la Nouvelle - Calédonie; de mer. j'ajouterai feulement que je foupconine que ces poiffons fe nourrifent principalement de médufes, dont quelques-unes font brûlantes \& corrofives, quand elles font en contact avec la peau humaine, \& qui probablement font capables de produire tous les fymptomes qu'on a décrits, fi on les reçoit dans fon eftomac. Si les médufes font fi nuifibles, on demandera peut-etre comment il arrive que les poiffons en mangent fans être affectés comme nous le fümes. Mais on doit remarquer que les poiffons mangent, fans en reffentir duymal, jufqu'aux pommes de mancenilier (hippomane mancinella), qui font mourir un homme; il faut bien que les alimens très-dangereux pour nous, ne le foient pas pour eux.
Ces empoifonnemens que nous avons effluyés; montrent de plus en plus la néceflité d'envoyer dans toutes les parties du monde, des hommes verfés dans les fciences naturelles, afin d'examiner les propriétés bonnes ou mauvaifes des différens objets.
Quibufdam \& iis quidem non admodum indoctis totum hoc difplicet philofophari. Quidam autem id non tam reprehendunt, fir remiffius agatur: fed tantum fudium, tamque multam operam ponendarn ih eo non arbitrantur. M. TuL. Crc. de fin. bon. E? mal. lib. I.

DISCOURS

$$
D E M \text {. WALES. }
$$

な. miere fois dans l'hémifphere auftral, les favans croyoient encore qu'il y a des terres d'une grande étendue vers le pole fud; \& le navigateur célebre à qui on confia les deux vaif feaux, la Réfolution \& l'Aventure, fut chargé de déterminer ce point important en géographie : mais cette opinion n'étoit fondée que fur une fimple probabilité; les raifons mathématiques \& philofophiques qu'on a propofées fur cela, ne font point du tout folides, \& la prétendue néceffité du contrepoids de ce côté du globe eft fi peu vraie, que je fuis fort furpris que tant d'habiles écrivains l'aient adopté. Les mathématiciens favent que tout corps en repos, quelqu'irrégulier qu'il foit, refte en équilibre s'il eft fufpendu fur une ligne qui paffe par fon centre de gravité; \& la révolution d'un corps irrégulier autour d'un axe, n'eft point troublée par fes irrégularités, $\mathfrak{f i}$ elles fe trouvent dans la direction de fon axe de rotation, ainfi qu'on les fuppofe être ici. Quand elles fe trouvent dans quelqu'autre direction, le cas eft différent; mais alors elles doivent être beaucoup plus grandes qu'aucure

## DUCAPITAINE COOK.

montagne que nous connoiffions, pour cath fer une aberration fenfible dans l'axe de la terre.
De plus, fi à une maffe irréguliere de matiere folide, telle qu'eft notre globe, on ajoute une quantité de matiere parfaitement fluide, on fait que la matiere fluide fe diftribuera dans les vallées, ou plutot le long de ces parties de la matiere dure, qui font les plus proches du centre de gravité, fans aucun égard au centre de figure; \& par conféquent s'il n'y a pas affez de matiere fluide pour inonder \& couvrir le tout, les portions qui font vers la partie la moins denfe du globe ou du corps, feront couvertes les dernieres : ceci pourroit arriver, quand même la terre feroit une fphere parfaite fans aucune irrégularité à fa furface. La méme chofe pourroit fe faire, quoiqu'un peu moins fenfiblement, par les feules irrégularités de la furface, lors même que la terre feroit par-tout également denfe. Obfervez qu'avant cette expédition, il étoit du moins vraifemblable que les irrégularités de denfité \& de furface étoient à peu près égales dans les deux hémifpheres, quoique cela ne fut pas néceffaire.

Dès que le voyage fut réfolu, les commif faires des longitudes, toujours occupés du progrès des fciences, chargerent M. Bayly \& moi de faire des obfervations à bord des deux vailfeaux; ils nous fournirent pour cela des inf-

## $222 \quad \mathrm{VOYAGE}$

trumens de toute efpece, conitruits par les meilleurs artiftes; en voici la lifte :
I. Un obfervatoire portatif.
2. Une horloge aftronomique, faite par M. Shelton.
3. Un compteur, fait par M: Monk.
4. Un inftrument de paffage, par feu M. Bird.
s. Un quart de cercle aftronomique, par le même excellent artifte.
6. Un télefcope de deux pieds, parle même.
7. Une lunette achromatique, de trois pieds $\frac{1}{2}$, avec un triple objectif, par M. Dollond. 8. Un micrometre objectif achromatique, fait \& divifé par M. Dollond.
9. Un fextant d'Hadley, par le même.
10. Uil autre par M. Ramfden.
II. Un compas azimuthal, par M. Adams.
12. Deux globes, par le mème.
13. Une aiguille d'inclinaifon, par M. Nairne.
14. Un barometre de mer, par le meme.
15. Un anemometre ou machine pour mefurer le vent, inventée par le docteur Lind d'Edimbourg, \& faite par M. Nairne.
16. Deux barometres portatifs, par M. Burton.
17. Six thermometres, par le mème.
18. Un théodolite ou graphometre, avec un niveau \& une chaîne, par le même.
19. Un appareil pour mefurer la chaleur de l'eau de la mer à différentes profondeurs.
20. Deux gardes-tems, l'un de M. Lareum

## DU CAPITAINE COOK.

Kendall, d'après les principes de M. Harrifon, \& lautre de M. Jean Arnold.
M. Bayly avoit les mêmes inftrumens, exsepté l'inftrument des paffages, dont nous devions nous fervir en commun quand cela feroit poffible; fes gardes-tems étoient tous les deux de la conftruction de M. Arnold.

## De l'obferyatoire.

L'obfervatoire fut imaginé par mon collegue M. Bayly, \& c'eft fans doute un des obfervatoires portatifs les plus commodes qu'on ait jamais faits. Les côtés perpendiculaires font compofés de huit poteaux, d'environ deux pouces d'équarriffage, \& de cinq pieds \& demi de long, qui foutiennent un cercle de huit pieds de diametre, \& le couvert de toile huilée. Les poteaux font de hêtre, armés à l'extrèmité de piques de fer qui fe fichent en terre, \& au fommet de petites pointes de fer adaptées à des trous pratiqués dans le cercle pour les recevoir: le cercle eft compofé de huit parties, d'environ trois pieds de long, de deux pouces de large \& d'un pouce d'épaiffeur, de bois de hêtre. Il eft aifé de les joindre enfemble, ou de les démonter à laide de quelques fortes plaques de fer, bien ferrées avec des vis de bois à l'extrêmité d'un are, \& par les vis \& les écrous qui fe trouvent à l'extrêmité d'un autre : on les viffe \& les déviffe fréquemment,

## 224 VOYAGE

fans danger d'ufer les trous, comme cela atriveroit avec des vis de bois qui entreroient dans du bois. Sur le bord extérieur de ce cercle, on a placé de petits pitons, \& au bord fupérieur de la toile dans les parties corref. pondantes il y a plufieurs crochets qui prennent ces pitons, fervant à foutenir le bord fupérieur de la toile, tandis que le bord d'enbas traine à terre. Il y a une traverfe du mème bois, viffée au fommet d'un des huit poteaux par une vis, \& au pied d'un autre poteau voifin. Les traverfes du fommet du poteau au pied de celui qui les fuit, tiennent tout cet affemblage dans une pofition droite \& lui donnent de la fermeté. Il y a de plus un autre cercle inférieur, exactement de la même dimenfion \& de la même conftruction que le premier, fur lequel il pofe: le toit de l'obfervatoire eft viffé à ce cercle par dix longues vis qui paffent aux extrèmités des montans, dans des écrous de fer fixés pour cela dans ce cercle. Quelques pieces font attachées au couronnement par des charnieres, \& d'autres aux deux montans. Au moyen de ces gonds, le toit s'ouvre \& fe ferme comme un parafol; \& quand il eft dégagé du fecond cercle, on le plie \& on le réduit à un très-petit volume.

La couverture du toit eft d'une toile trèsépaiffe, \& elle defcend tellement qu'elle flotte d'environ quatre pouces par-delà les bords: le couronnement a environ huit pouces de diametre treroient de ce cerau bord s corref, qui prenle bord ord d'endu même poteaux poteau oteau au tout cet lui donin autre lème dique le l'obfergues vis ns, dans s ce cer-couronres aux onds, le parafol; e, on le me. ile trèsle flotte bords : uces de liametre
diametre, \& il eft revètu d'une piece de toile pàreille à celle qui eft au-deffus du toit. Une boucle paffe à travers fon centre \& eft attachée dans lintérieur par une noix. Cette boucle elt deftinée à recevoir un crochet qui pend à une corde fur une poulie fixée au fommet de l'arbre; au pied de cet arbre, il y a un levier: au moyen d'une jumelle \& d'une feconde qui lui correfpond du côté oppofé, le levier tourne fur une cheville de fer. La corde paffe par un trou dans le levier, \&o elle eft tendue quand l'extremité du levier s'avance \&qu'on l'a retient au moyen de la corde fans fin. Le toit de l'obfervatoire peut fe détacher du cercle, \& on peut le tourner en tordant ou détordant la corde jufqu'à ce que l'ouverture foit vers le foleil ou vers tout autre objet qu'on veut obferver. Quand l'obfervation eft finie, on peut lácher le levier, \& laiffer tomber le toit de maniere qu'il porte fur le cercle inférieur, parce qu'alors il fera moins expofé à être dérangé par le vent. Il y a auffi huit petits pitons, fur le bord intériear du cercle inférieur, \& autant de petits crochets qui y correfpondent fur le cercle fupérieur, ou celui auquel les pieces du toit. font attachées. Ces 'crochets, quand le toit eft baiffé, doivent entrer dans les pitons, \& la corde tendue alors, afin d'empècher, s'il eft poffible, l'effet du vent. L'ouverture elt cachée, quand on ne s'en fere pas, par de la tọile qui eft de la même efpece Tome VI.
\& peinte de la meme maniere que celle qui couvre le toit. Excepté trois arbres dont on a befoin, tout cet obfervatoire plié fe renferme dans une caife de fix pieds neuf pouces de long, \& d'environ vingt pouces en quarré. Les trois arbres qui portent l'obfervatoire, font d'environ quinze pieds de longueur \& de quatre pouces de diametre: on peut les placer parmi les boute-hors d'épargne du vaiffeau; ou s'il paroitt trop incommode de les confer ver, on peut toujours en couper au milieu des bois ou en acheter.

## Des horloges.

Nos deux horloges avoient des pendules 'compofés de cette efpece appellée communément pendule à gril, avec l'échappement à repos, à la maniere de feu M. Graham: on les établiffoit au moyen d'une plaque \& d'un chaffis de fer. La plaque eft de fonte, d'environ trois ou quatre pouces d'épaiffeur, de deux pieds de long \& de treize ou quatorze pouces de Jarge, pefant entre trois \& quatre cents livres; cette plaque fe pofoit horifontalement fur quatre poteaux de bois armés de fer, \& fichés prr:fondément en terre, où le fol le permettoit; \& quand cela ne fe pouvoit pas, on la plaçoit fur un rocher. Le chaffis de fer eft d'environ un pouce en quarré, excepté au fommet, \& il a environ trois pouces de largeur \& trois quarts

## du Capitaine Cook.

celle qui dont on a renferme ouces de n quarré. rvatoire, leur \& de t les pla. vaiffeau; $s$ conferu milieu in chaffis ron trois ux pieds unces de s livres; fur quahés prr:ttoit; \& plaçoit viron un , \& ila $s$ quarts
de pouce d'épaiffeur: ce chaffis eft viffé fortement à la plaque par des vis. Il y a deux appuis de fer, d'un pouce en quarré, viffés fortement auffi à la plaque \& au chaffis. Le pied de la caiffe de l'horloge appuyoir fur une furface horifontale, $\&$ le dos portoit contre une barre plate, à laquelle on le viffoit fortement par deux groffes vis qui paffoient par la planche de derriere de la caiffe \& des mortaifes.

Cette maniere d'établir une horloge au befoin, a été imaginée par M. Jean Smeaton, membre de la faciété royale de Londres. Elle a plufieurs avantages, en ce qu'elle ne prend qu'une heure, \& qu'elle peut avoir lieu dans plufieurs cas où l'ancien ufage de la fixer à un poteau n'eft pas praticable, fur-tout dans les endroits remplis de rochers, qui font fouvent les feuls qu'on puiffe trouver pour obferver près de la cóte de la mer. L'horloge a une bafe très-ferme \& n'elt fujette à aucun inconvénient que je fache, fi ce n'elt l'expanfion du ohaffis \& des fupports, que j'ai reconnu étre quelquefois affez grande pour élever la caiffe de lihorloge entiérement hors de la bafe, la relâcher par conféquent, \& la rendre fujette à acquérir du mouvement par l'ofcillation du pendule; mais je crois qu'on peut remédier complétement à cela, en plaçant une barre en croix vers le pied du chaffis de fer, \& en y attachant fortement la caifle de l'horloge de la mème maniere qu'au fommet, par de P ij
fortes vis \& des écrous qui pafferoient parla planche du derriere de lhorloge \& des mortaifes. Cette maniere d'établir le pied de la caiffe, exige feulement que lhorloge foit placée perpendiculairement à lhorifon, en: fichant bien de niveau en terre les poteaux fur lefquels pofe la plaque de fonte, ce qui fera très-difficile \& très-ennuyeux \& prendra beaucoup de tems. Dans les circonftances ou l'on a le plus befoin de cet appareil, le tems eff extremêment précieux : voilà pourquoi je propoferois de fixer deux forts bras à la barre de traverfe, au lieu des mortaifes, qui fe projeteroient affez en avant pour admettre librement entr'elles la caiffe de l'horloge : dans chacun de ces bras, il y auroit une vis affez groffe; \& en láchant une de ces vis \& ferrant lautre, l'horloge pourroit fe placer tout de fuite d'une maniere bien droite, après que la plaque de fonte aura été pofée à peu près horifontalement; \& alors il eft facile de faire preffer les deux vis contre la caiffe avec une force égale \& modérée: on pourroit ajouter une autre vis à la barre de fer, fi on le jugeoit à propos, afin de la tenir droite de l'autre cóté ; mais cela n'eft pas néceflaire.

Comme on ne penfa à aucun des moyens de remédier à cet inconvénient, quand le capitaine Cook partit, on confeilla à M. Bayly \&à moi, d'effayer d'autres méthodes pour nos obfervations aftronomiques. Si l'on excepte ce
ient pat: \& des pied de ge foit on, en: aux fur pui fera a beauoù l'on ems elb je prooarre de e projee libreans chais affez ferrant tout de sque la eu près de faire ec une ajouter jugeoit l'autre
yens de le capi3ayly \& our nos epte ce
que femble indiquer, touchant la notre, llappendice du voyage au pole boréal du capitaine Phipps, la premiere idée en fut donnée par M. Bayly, qui préfenta fur cela un deffin aux commiffaires des longitudes: le bureau chargea enfuite M. Arnold de l'exécuter ; cet artifte fit dans l'exécution quelques changemens qu'il jugea devoir être utiles. On doit fe repréfenter Thorloge fupportée fans toucher terre, par des pieces de bois de mahogany, d'environ deux pouces d'épaiffeur, de deux \& demi de large, \& viffées fortement à la caiffe de phologe avec de grofles vis de fer; ces pieces pofent fur trois pilotis fichés en terre, \& on peut les lever ou les baiffer, au moyen de vis, fuivant qu'il le faut pour placer perpendiculairement la caifle de l'horloge; deux de ces pieces font viffées aux deux côtés de la caiffe, très-près du cadran, \& la troifieme directement au milieu de la planche de derriere, exactement à la mème hauteur que les deux autres. Il y a de plus trois arcboutans de mahogany, d'environ deux pouces en quarré, bien emmortaifés, qui preflent affez fortement contre la caife de l'horloge, c'elt-à-dire, directement contre le milieu de la planche de derriere \& contre les deux coins de devant de la caiffe. La caiffe de l'horloge, \& en particulier la planche de derriere, eft très - forte, \& elle n'a que la hauteur abfolument néceflaire pour contenir le pendule.

## 230

 VOYAGE- Avant de quitter cette matiere, il he fera pas inutile de rapporter quelques irrégularités très - extraotdinaires, furvenues dans la marche de deux horloges que j'appellerai B \& C. Ces détails préfenteront, fous un méme point de vue, leurs différentes marches dans les différens endroits où on les a établies.
L'horloge B gagna 5 f. 03 par jour fur la révo. Jution fy dérale, du 28 mars au r $^{\text {er }}$ avril 1772 , tems où elle fut établie à l'obfervatoire royal de Gréenwich, fur des pieces de bois fichées dans la muraille; c'eft -à - dire, de la maniere que l'horloge de paffage eft fixée à cet endroit: Thorloge C perdit of. 373 par jour, fur la ré volution fydérale, du 25 au 28 mars 1772 , qu'on l'établit au même endroit \& de la mème maniere. Les ofcillations moyennes du pendule furent d'I d. 53 m . de chaque côté : cette forloge, avec la mème longueur de pendule, perdit 20 f : $\frac{5}{8}$ par jour, fur la révolution fydérale, du premier au 9 juillet 1772 , à lisle de Drake, dans le canal de Plimouth, par so d. $21 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$ de latitude N. \& 4 d . $16 \mathrm{~m} . \frac{1}{8}$ de longitude $O$. du méridien de Gréenwich; \& les vibrations du pendule écoient d'I d. 50 m . de chaque cóté.
8 A Fonchiale à l'isle de Madere, par 32 d. $33 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$ de latitude $\mathrm{N} . \& 17 \mathrm{~d} .11 \mathrm{~m} . \frac{1}{4}$ de longitude O. B perdit 36 f. 6 , \& C 1 m . Is f.par jour, fur la révolution fydérale, du 30 juillet au premier août 1772 . Le pendule de B faifoit


## BU CAPITAINECOOK. <br> 235

il the fera gularités s la marii $B$ \& $C$. me point ss les difla révo. il 1772 , re royal $s$ fichées maniere endroit: fur la ré: s 1772 , a mème du pené: certe endule, on fydéPisle de ar 50 d. longicles vim. de de lons f. par juillet faifoit
des ofcillations d'r d. 40 m. de chaque côté, \& celui de C d'I d. 53 m .

Au cap de Bonne-Efpérance, par 33 d .55 m . $\frac{3}{4}$ de latitude S. \& IS d. $23 \mathrm{~m} \cdot \frac{1}{4}$ de longitude eft, B perdit I m. If f. 43 \&, C 1 m. 27 f. 35 par jour, fur la révolution fydérale, du 2 au 14 novembre 1772. Les ofcillations moyennes de la premiere furent d' $1 \mathrm{~d} .37 \mathrm{~m} . \frac{\mathrm{r}}{2}$, \& celles de la derniere d'I d. $43 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$.

A la baie Dusky à la Nouvelle-Zélande, par $45 \mathrm{~d} .47 \mathrm{~m} . \frac{5}{12}$ de latitude S. \& 166 d .18 m. de longitude eft, B gagna 4 f. 066 fur la révolution fydérale, du $s$ au 21 avril 1773 , \& les ofcillations moyennes furent d'I d. 35 m . de chaque cóté.

Dans le canal de la reine Charlotte à la Nou-velle-Zélande, par 41 d .6 m . de latitude S. \& $174 \mathrm{~d} .18 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$ de longitude eft, C perdit i d. 29 f. 003 par jour, fur la révolution fydérale, du 20 avril au 20 ñai 1773 ; \& fes ofcillations moyennes furent d'id. 35 m . de chaque côté. Cette horloge alla ici avec plus de régularité qu'à aucun autre endroit; feulement pendant. la nuit du 14 au Is mai, elle paroit s'etre arrêtée douze fecondes : ce qui eft fort extraordinaite, fur-tout quand on confidere que $M$. Bayly affure que rien n'en troubla le mouvement, parce qu'il fut feul, durant tout linter-c valle, dans l'obfervatoire.

A la pointe Vénus à Taïti, par $17 \mathrm{~d} .29 \mathrm{~m} . \frac{\mathrm{T}}{4}$ de latitude S. \& $210 \mathrm{~d}: 2\lceil\mathrm{~m}$. de longitude eft,

B perdit I m. $28 \mathrm{f} .42, \& \mathrm{C} 2 \mathrm{~m}$. 10 f .69 pait jour, fur la révolution fydérale, du 27 aw 31 aôtt I 773 : le pendule de la premiere of filloit d'r d. 39 m . \& celui de la feconde ofcilloit d' 1 d. $46 \mathrm{~m} . \frac{\mathrm{L}}{2}$ de chaque côté.

Dans le canal de la reine Charlotte, B perdit 2 If. II 6 par jour, du 6 au 22 novembre, \& fes ofcillations étoient d' r d. 38 m . de chaque cóté ; \& C perdit au mème endroit I m. 8 f. 47 parjour, du 7 au is décembre 1773 , \& fon pendule ofcilloit d'I d. 46 m . de chaque cóté. La lentille du pendule étoit alors d'environ fept pieds au-deffus de la mer, à la marque de la marée baffe. Durant la premiere relâche, elle étoit d'environ quatre-vingt-quatre pieds \& demi au-deflus du niveau de la mer.

* Au cap de Bonne-Efpérance, cette horloge perdit 1 m .30 f . o 16 par jour, fur la révolution fydérale, du 23 au 28 mars, tems où M. Bayly tranfporta fon obférvatoire \& fon horloge dans une autre partie du jardin : enfuite du 28 de mars au io d'avril, elle perdit I m .17 f .7 f fur la révolution fydérale. M. Bayly affure, comme on l'a déjà dit, qu'il n'arriva point d'altération dans la longueur du pendule, \& je ne doute pas qu'il ne l'ait examiné avec attention; mais fr réellement il n'eft pas furvenu quelqu'altération dans la longueur du pendule, (ce qui a pu arriver fans qu'it l'ait découvert) il m'elt abfolument impoffibled'ex-


## DU CAPITAINE COOK.

lu 27 au ere ofcilof cilloit
a, B porvembre, de chaI m. 8 f 3 , \& fon ¡ue cóté. environ arque de relâche, re pieds r. horloge olution I. Bayly ge dans 128 de 7 f .7 I affure, 1 point lule, \& né avec as furur du 'il l'ait led'ex-
pliquer un changement f brufque \& ficonfidérable. Les ofcillations du pendule étoient d'i d. 46 m . de chaque coté.

L'horloge B perdit i m. 22 f. 64 par jour fur la révolution fydérale, à Taiti par 17 d .29 m . $\frac{1}{4}$ de latitude S. \& 210 d .25 m . de longitude E. du 23 avril au 9 mai 1774 . Je ne parle pas icí de la perte qu'eile fit du 30 avril au premier mai; il paroit qu'elle perdit une minute de plus ce jour, qu'en ancune autre circonftarce; ceque je ne puis expliquer, parce que je ne me fouviens pas d'avoir jamais laifée ouverte la caiffe de l'horloge. Sanis doute quelqu'un de Péquipage, pour s'ammer, trouva moyen de l'ouvrir \& de retarder l'horloge d'une minute, afin de voir fi l'aftronome s'en appercevroit. Les ofcillations du pendule furent d't d. 35 m . de chaque coté, jufqu'au 30 d'avril, jour où elles tomberent à I d. 30 m . Elles diminuerent enfuite peu à peu; de forte que, le 7 mai , les of cillations ne furent plus que d'r d. is m. Je ne connois point la caufe de ce changement; le poids n'étoit pas à plus des deux tiers de fa longueur : cependant je le remontai, \& en peu d'heures il augmenta les of illations jufqu'à rid. 35 m . \& il continua à vibrer fur cet arc, jufqu'au to mai qu'il fe trouva en-bas.
En la remettant en mouvement une feconde fois, au canal de la reine Charlotte à la Nou-velle-Zélande, $j$ 'eus beaucoup de peine à la faire aller, parce que la plupart des pieces; \&

## 234 VOXAGE

fur-tout les verges d'acié du pendule, étoient couvertes de rouille; elle perdit is f. 58 par jour, fur la révolution fydérale, du 22 octobre au $\{$ novembre 7774 , \& elle alla avec affez de régularité, après que je l'eus remife en mouvement. Je l'huilai auffi de nouveau, \& les of cillations furent alors d'I d. $37 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$ de chaque côté.

Au canal de Noël fur la terre de feu, par 55 d .22 m . de latitude S. \& $289 \mathrm{~d} .58 \mathrm{~m} \cdot \frac{2}{3}$ de longitude eft, B gagna 36 C: $/ 52$ par jour, fur la révolution fydérale, entre le 23 \& le 26 décembre 1774 ; \& les ofcillations moyennes du pendule furent d'I d. $37 \mathrm{f} . \frac{1}{2}$ de chaque côté. Cette latitude étoit la plus haute ou j'aie eu occafion d'obferver.

Le 23 mars 1772 , je remontai $B$ une feconde fois, au cap de Bonne-Efpérance, \& depuis cette époque jufqu'au 23 avril elle perdit 42 f. 207 par jour, fur la révolution fydérale: les ofcillations du pendule étoient d' $\mathrm{Id} .38 \mathrm{~m} . \frac{\mathrm{I}}{2}$ de chaque cóté jufqu'au 9 avril, enfuite d'I d. 40 m .

En examinant les marches diverfes des horloges, au cap de Bonne - Efpérance, en novembre 1772 \& avril 1775 , je fuis porté à croire que le pendule n'étoit pas à fa jufte longueur, ou lors de notre relâche au Cap, en novembre 1772, ou à la baie Dusky à la Nouvelle. Zélande, après lequel tems il ne fubit plus aucune altération; d'autaint plas que la

## Lecomp

 a verge ét difpofée qt mique, fat dant plufie les minute comme les quatre heu, étoient 58 par 2 octobre c affez de en mou1, \& les $\frac{1}{2}$ de cha-
feu, par $8 \mathrm{~m} \cdot \frac{3}{3} \mathrm{de}$ ir, fur la e 26 déennes du jue côté. j'aie eu
feconde \& depuis rdit 42 f. rale : les $38 \mathrm{~m} . \frac{1}{2}$ te d'Id. des horen noporté à ufte lonCap, en la Noune fubit s que la
difference correfpond à peu près à celle qui réfulteroit d'une révolution entiere de l'écrou qui foutient la lentille du pendule; favoir, 28 ou 29 f. outre la méme quantité que Phorloge avoit gagnée lorfqu'on l'établit une feconde fois à la pointe Vénus \& au canal de la reine Charlotte: or, en rétabliffant cette quantité, cette horloge auroit été d'accord avec ellemème, autant peut-être qu'il eft poffible de l'attendre d'une horloge, fur-tout quand on la met en mouvement à des époques fi éloignées, \& que, durant les intervalles, on la dépofe daus des lieux humides \& peu convenables, comme cela fera toujours à bord des vaiffêaux, à moins qu'on n'arrange un endroit exprès : je crois que cela pourroit fe faire aifément fur chaque navire. Il ne fera pas inutile d'ajouter que cette place ne doit pas être près de l'un ou l'autre côté du bátiment; \& qu'il doit ètre tapiffé d'une groffe toile peinte, \& par-deffus d'une groffe étolfe de laine: un efpace de vingt pouces fur quinze de large, \& quatre pouces \& demi de haut, fuffiroit.

Le compteur avoit un fimple pendule; dont la verge étoit d'un fapin blanc, \& tellement difpofée qu'elle battoit avec l'horloge aftronomique, fans aucune différence fenfible, pendant plufieurs minutes: elle n'indiquoit que les minutes \& les fecondes, on la remontoit comme les horloges ordinaires après vingtquatre heures, en tirant la corde du poids:
elle étoit conftruite de maniere à donner un fort battement, \& à frapper avec beaucoup d'exactitude a la fin de chaque minute, afin qu'on put faifir plus certainement le premier moment de la feconde, pendant l'obfervation. * Le bruit de l'ofcillation elt très-utile, quand le vent eft fort, ou lorfqu'à raifon de quelque autre agitation de l'air, on ne peut pas entendre Phorloge aftronomique. Cc compteur nous a été d'un avantage particulier, parce que nos obfervations fe faifoient communément fur la côte de la mer, où le mugifement de la houlle nous permettoit rarement d'entendre l'horloge aifronomique.

De linftrument des palfages.
Cet inftrument étant aujourd'hui trop connu pour exiger une defcription générale, je parlerai feulement de quelques difpofitions particulieres à celui dont nous nous fervimes, \& de la maniere de le difpofer. L'objectif de la lunette, qui étoit achromatique, avoit trois pieds \& demi de foyer, \& l'ouverture trois pouces \& demi ; il groffiffoit les objets environ cinquante fois. L'axe pofoit fur les deux pieces angulaires de métal de cloche, attachées à deux fortes plaques de cuivre, d'environ fix pouces en quarré: ces plaques entroient dans deux poteaux de bois de Riga, de fix pouces fur huit, \& viffées fortement avec de grofles vis, qui

## du Capitaine Cook:

onner un beaucoup ute, afin premier ervation. e, quand quelque as enten. eur nous que nos nt fur la la houlle lhorloge je parleis partiimes, \& tif de la oit trois re trois environ x pieces sà deux pouces leux pour huit, is, qui
paffoient en - travers les poteaux, du côté oppofé à celui où fe mettent les plaques de cuivre; les fupports de métal de cloche glififient fur les plaques de cuivre, l'une dans une direction verticale, \& l'autre dans une direction horifontale, à l'aide de plufieurs vis d'acier, afin d'ajufter l'inftrument \& de le pofer dans le plan du méridien. Les poteaux avoient au pied chacun un double tenon qui s'adaptoit a deux mortaifes d'un feuil de mème bois, de dix pouces de long, fur fix ou fept pieds de longueur, \& ils étoient foutenus par une barre horifontale, à environ trois pieds audeffus du chaffis, \& aux angles par des traverfes. Quand on vouloit dreffer l'inftrument, on creufoit un trou de cinq pieds de long, d'environ quinze ou feize pouces de large, ou de trois pieds de profondeur, dans une direction perpendiculaire au méridien : on y defcendoit les poteaux \& le feuil ; on mettoit enfuite l'inftrument à fa place, \& on le dirigeoit fur une mire qu'on avoit placée dans le méridien au moyen du compas azimuthal ; après avoir tenu compte de la variation occafionnée par le mouvement du chaffis d'un coté ou d'un autre dans le trou, \& après qu'on avoit rendu l'axe horifontal en fufpendant le niveau au point de vue deftiné à ajufter Pinftrument, \& en élevant une extrèmité du feuil ou en baiffant l'autre, fuivant que cela étoit plus convenable, jufqu'à ce que les deux extrêmios
tés de l'axe fuffent de la mème hauteur. Le trou étoit alors rempli de terre \& de pierre, \& bien foulé; nous avions grand foin, durant cette opération, de ne pas tordre ou forcer l'affemblage hors du plan du premier vertical, \& pour cela nous mettions fouvent l'inftrument en fa place, nous effayions le niveau, \& nous dirigions la lunette vers la mire. On place enfin 1'inftrument de la maniere la plus exacte, avec des vis qui conduifent les deux pieces angulaires de métal de cloche, fur lefquelles il repofe : je n'ai jamais trouvé que l'inftrument ainfi dreffé, variat d'une maniere fenfible dans fa pofition.

Du quart de cercle aftronomique.
Get inftrument a été fi bien \& fi complétement décrit par M. Maskelyne, aftronome royal, dans fes inftructions relatives au paffage de Vénus, ( voyez nautical Almañach de 1769) qu'il refte peu à dire fur cette matiere. Il ne fera pas inutile cependant d'expofer une ou deux différences particulieres à mon inftrument. D'abord l'arc excédant, ou celui qui eft deftiné à déterminer la ligne de collimation, par les obfervations des étoiles près du zénith, n'étoit pas compté depuis le commencement des vifions de l'arc de 90 deg. dans ce cas, il auroit montré la diftance au zéntih des objets ; mais $89,88,87$ degrés, \&c. Par ce moyen on obtient la hauteur, au lieu de la

## DU CAPITAINE COOK.

Le trou e, \& bien ant cette $r$ Paffem, \& pour ut en fa ous diriice enfin te, avec angulaiepofe: je fidreffé, pofition.
mpléteronome t paffage ( 1769 ) e. Il ne une ou inftruqui eft ration, zénith, cement ce cas, ih des Par ce 1 de la
diffance au zénith; \& les divifions de Vernier \& les fecondes indiquées par la vis du micrometre, fe lifent exactement de la même maniere que fur l'arc de 90 deg . De plus, le quart de cercle dont je me fuis fervi avoit une feconde ligne d'à-plomb, qui, dans les obfervations des étoiles près du zénith, fe fufpendoit au moyen d'un appareil deftiné à cet effet du bord de la regle horifontale du quart de cercle, \& a laquelle on faifoit couper, en deux parties égales, un point très - fin fur l'arc à droite du commencement des divifions, en même tems que la ligne d'à-plomb ordinaire, ou celle qu'on emploie généralement, coupe les deux points qui font fur l'are \& la plaque centrale de l'inftrument, \& dans une ligne parallele à celle qui paffe par le centre, \& à la premiere divifion de l'arc ; il eft alors manifefte que la ligne d'à-plomb qu'on emploie communément, \& qui feroit dérangée par la lunette, peut s'oter pour en fubftituer une autre. Par ce moyen on prévient entiérement les erreurs qu'on auroit pu commettre en changeant les denx points de fufpenfion. Toutes les obfervations fe comptent réellement du mème à-plomb.

Le télefcope, la lunette achromatique \& le micrometre objectif achromatique, n'avoient rien de particulier dans leur conftruction, \& ils font maintenant fi connus, qu'il n'eft pas néceffaire de les décrire; j’ajouterai feulement que les deux lınettes de réfraction étoient ex-
cellentes, \& garnies d'axes polaires mobiles, afin de pouvoir les adapter commodément à toutes les latitudes.

Du Jextant d'Hadley.
Nous avions, M. Bayly \& moi, chacun deux de ces fextans; l'un de M. Dollond, avec fon nouvel appareil, pour ajufter le verre horifontal de derriere, \& l'autre de M. Ramfden. Le dernier fut conltruit par ordre de la fociété royale, en r768. Je m'en étois fervi auparavant dans mon voyage à la baie d'Hudfon, \& j'en connoiffois la valeur : fon rayon avoit quinze pouces, \& il étoit coupé dans une feule plaque folide de cuivre battu, d'environ un neuvieme de pouce d'épaiffeur. Le chaffis \& les barres de traverfe étoient d'enviroll un pouce \& un tiers de large, \& foutenus derriere avec des regles de champ perpendiculaires; attachées fortement avec des vis qui paffoient à travers le chaffis du fextant dans les barres elles-mêmes. L'index étoit auffi très-large \& fort, \& affermi par une arbre perpendiculaire, bien viffé fur fon côté fupérieur. La pefanteur de ces barres \& du chaffis rendoient l'inftrument un peu lourd; mais je n'en ai jamais trouvé un qui confervát fa figure, fon plan \& fes pofitions, auffi bien que celui-ci ; \& ces qualités font fi effentielles, qu'on ne devroit, je crois, y jamais re-' noncer, dément ad
cun deux avec fon horifonnfden. Le la fociété fervi aue d'Hud. on rayon upé dans tu, d'enffeur. Le it d'envi\& fouteamp peravec des du fexdex étoit ine arbre oté fupéu chaffis d; mais fervát fa uffi bien effentielmais re-' noncer,
fioncer, uniquement pour réduire le poids de l'inftrument à quelques onces de moins: fá pefanteur ne m'a jamais paru incommode, dès que j'y ai été accoutumé. Cet inftrument avoit quelques défavantages, auxquels on remédie en général, telle que la petiteffe du verre de Phorifon; ce qu'il y a de pis, ce verre étoit Gpetic qu'il ne rendoit pas le champ tout entier, quand l'index étoit retourné à fon plus grand angle: mais malgré ces imperfections \& quelques autres, je crois, tout examiné, que c'elt le meilleur inftrument de cette efpeee, dont je me fois jamais fervi.
Le fextant de M. Dollond étoit de la même grandeur \& conftruitavec des regles de champ, comme celui de M. Ramfden, mais moins maffif cependant. Les additions le rendoient auffi pefant, défaut que j'ai obfervé étre peu important, quand les pieces \& la maniere de les ajufter contribuent à lui donner de la fermeté. Je ne puis pas dire que cet inftrument offroit cette compenfation; car il étoit trèsfujet à fe plier, lorfqu'on lui donnoit différentes pofitions. L'index étoit auffi fujet à fe jeter dans la direction de l'angle mefaré, faute d'ètre affez affermi ; les verres de l'horifon manquoient de ftabilité, \& à moins qu'on n'y veillàt très-attentivement, ils changeoient fouvent de pofition, mème dans le court intervalle néceffaire pour faire une obfervation; de forte qu'il me falloit examiner leurs difféTomo VI.

## $242 \quad V O Y A G E$

rentes erreurs avant \& après l'obfervation, wie fut pas $p^{\text {as }}$ \& prendre un milieu des deux réfultats. Jé dois obferver cependant, qu'on la tellement perfectionné, \& qu'on y a ajouté tant d'ingénieux appareils, que s'ils avoient été un peu mieux difpofés, l'inftrument feroit prefque ineltimable; mais ne fachant par où commencer, ni comment décrire ces améliorations, fans donner une hiftoire générale du fextant, depuis fon invention jufqu'à préfent, je vais me jeter dans cette digreffion, \& le lecteur trouvera peut-être bon que je rapporte quelques détails touchant le premier ufage qu'on fit des inftrumens aftronomiques dans la navigation : j'indiquerai les différentes efpeces qui fe font introduites, \& les additions qu'on y a faites de tems en tems avant l'invention admirable du fextant : je renfermerai le tout dans le plus petit efpace poffible.

Je n'ai jamais remarqué dans les livres, qu'on fe foit fervi en mer d'aucun inftrument aftronomique avant la fin du quinzieme fiecle. A cette époque, ainfi que le dit Maffeius, dans fón Hiftor. Ind. Martin. de Bohemia, difciple de Regiomontan, recommanda les aftrolabes pour prendre des hauteurs à bord d'un vaiffeau; mais il ne paroit pas qu'on s'en foit fervi dès-lors, \& il eft douteux fil l'arbalete (a)
(a) Les anciens auteurs l'appelloient arbalefte, arbaleftrille, fleche, rayon aftronomique, croix géo-

## Du Capitaine Cooko

 ultats. Je tellement tant d'inté un peu t prefque commenorations, fextant, t, je vais le lecteur orte quelage qu'on as la navifpeces qui qu'on y a ention adtout danses livres, nftrument me fiecle. Maffeius , nia, difciles aftrobord d'un n s'en foit rbalete (a)
$t$ arbalefte, croix géoue les Chab
qu'on inventa vers'ce tems, ou bíentôt après, ne fut pas le premier inftrument aftronomique qu'on ait employé en mer ; il eft du moins fur que tous les anciens écrivains quej'ai vus, parlent de l'arbalete, comme d'un inftrument très-ancien, excepté Jean Werner de Nuremberg, qui, autant que j'ai pu le découvrir, eft le premier qui l'ait décrit; mais, d'après ce qu'il dit, il ne paroit pas qu'il en fut l'inventeur. Il avertit les marins qu'il eft propre à obferver la diftance de la lune au foleil, ou à une étoile, afin de déterminer la longitude en mer. Le livre de Werner fut imprimé en 1514 ; \& je trouve qu'Apian, dans fa Cofmographie, qui, par la date de fa préface, femble avoir été écrite en $5 \$ 24$, ou meme auparavant, recommande cet inftrument pour le mème objet. Vers ce tems la méthode de trouver la longitude en mer, par les obfervations de la diftance da foleil ou des étoiles, elt citée dans plufieurs auteurs, \& en particulier par Gemmz Frifius, dans fes Principia aftronomia \& cofmographic, imprimés en 1530: il parle auffi de découvrir cette longitude au moyen d'une horloge ou d'un garde-tems: ce fut d'ailleurs le premier, fi je ne me trompe, qui ajouta trois marteaux à l'arbalete, qui avoit d'abord été

[^27]
## 244 VOYAGE

d'une feule croix, \& qui par cela étoit trèsincommode ; car ou la fleche étoit d'une longueur énorme pour mefurer les petits angles, \& par conféquent très-difficile à manier, ou bien les divifions, fur-tout vers 90 deg, étoient trop petites pour comporter une médiocre précifion. Cette addition eut lieu au milieu du feizieme fiecle; mais on ne fait point fürement qui l'imagina, car une arbalete de la même efpece fut décrite, à peu près dans le même tems, par Michel Coignet, natif d'Anvers, dans fes Inftruít. nouv. des points plus excellens $\mathcal{E}$ néceflaires touchant l'art de naviger; \& par Waeghener, Hollandois fi fameux alors pour dreffer des cartes, qu'aujourd'hui nos matelots appellent un volume de cartes, un Waeghener.

En 1542 , Pierre Nonius, dans fon traité de crepufculis, publia la méthode de divifer, au moyen de plufieurs cercles concentriques décrits fur une face de l'inftrument, \& de divifer chacun de ces cercles en un nombre différent de parties égales ; comme, par exemple, le cercle le plus extérieur fut coupé en quatre-vingt-dix parties égales ou degrés, le fecond en quatre-vingt-neuf, \& le troifieme en quatre - vingt-huit, \&c. de forte que, dans chaque obfervation, l'index doit traverfer l'un ou l'autre de ces cercles très-près d'une divifion, d'où lon peut avoir par le calcul les degrés \& les minutes contenus dans cet ares

## du Capitaine Cook.

Mais cette móthode incommode fit bientôt place à celle des tranfverfales, qui fut imaginée dans le mème tems, \& appliquée a la fleche. \& aux autres inftrumens, par Richard Chan-. celer, habile artifte Anglois. Thomas Digges, dans un traité ingénieux, publié en 1573 , fur la nouvelle étoile qui paroiffoit alors dans. la chaife de Caffiopée, décrit une fleche avec laquelle il l'obferva; il fait plufieurs remarques curieufes fur l'ufage de cet inftrument, \& entr'autres il parle d'une méthode de corriger l'erreur qui provient de l'excentricité de l’ail ; \& après avoir expofé fort en détail cette maniere de divifer, il ajoute: "J'avoue que la " divifion de la fleche en plufieurs parties fen"fibles, n'a pas été inventée par moi; mais „ que plufieurs habiles mathématiciens s'en " fervent depuis long-tems en Angleterre. Le \# premier qui l'employa, comme j'en fuis " affuré, fut Richard Chanceler, habile artifte, " \& dont je publie le nom avec d'autant plus " d'empreffement, qu'il eft mort fans laiffer " d'autre fouvenir de fes talens, que quel" ques inftramens d'une invention admirable " \& d'une exactitude finguliere. .n

Je me fuis ainfi étendu fur cette matiere, parce que Tycho-Brahé, page 403 de fes ouvrages, publiés à Francfort en 1648, parlant de la même étoile, rapporte ce paffage de M. Digges ; \& ajoute: " Mais quand j'étudiois, " il y a vingt-huit ansà Leipfick,' ''employois
m une fleche ainfi divifée, qui venoit du ca"binet de l'habile mathématicien Homelius, \#\& que je vins à bout de me procurer en "féduifapt fon domeftique. Je ne fais pas d'oü "Homelius l'avoit tirée, ni s'il en étoit l'in"venteur., Tycho vouloit donc difpurer à M. Digges, en faveur de fon ami, le mérite de cette invention : mais il me femble qu'il ne pouvoic pas le faire avec avantage; car il n'alla pas à Leipfick avant l'année 1562 ou 1563 , ainff que nous l'apprenons de l'hiftoire de fa vie; \& Tycho lui-mème, dans fon épitre à Chriftophe Rothman, écrite en 1587 , \& imprimée à Uranibourg en 1599 , dit qu'il étoit alors âgé de dix-fept ans ; \& puifqu'il étoit né en 1546 , il y alla en 1563 , c'elt-à-dire, dix années feulement avant que M. Digges écrivit : or M. Digges affure en termes exprès, qu'à cette époque linventeur étoit déjà mort, que la méthodé étoit connue \& fuivie depuis longtems en Angleterre, \& qu'il ne fe fouvenoit pas del'époque où on l'imagina; \& furement il s'en feroit fouvenu, s'il n'y avoit eu que dix à douze ans.

Tycho ajoute qu'il avoit appliqué cette efpece de divifions aux quarts de cercle, aux fextans, \&c. \& it remarque qu'elle n'eft pas exacte dans ces inftrumens, quand les cercles font décrits à diftances égales. Il donne auffi une méthode de corriger cette erreur au moyen des tranfverfales circulaires qui pafferoient à travers le centre du quart de cercle fi on les

## du Capitaine Cook.

it du caComelius, ocurer en pas d'ou étoit l'inuter à $M$. e de cette e pouvoit n'alla pas \{63, ainls e fa vie; à Chrif\& impritoit alors oit né en dire, dix gges écriprès, qu'à 1ort, que puis longvenoit pas ent il s'en que dix à
cette efercle, aux n'eft pas les cercles nne auffi au moyen feroicut à fi on les
continuoit; \& enfin il la préfere fans héfiter à la méthode de Nonius, décrite ci-deffus, qui étoit très-incommode, fujette à de plus grandes erreurs, \& qui n'étoit pas applicable aux inftrumens dont on peut fe fervir en mer. Cette maniere de décrire des tranverfales fut inventée par Jean Ferrerius, artifte très - habile \& très - exact, \& elle fut enfuite exécutée d'une maniere plus élégante \& auffi précife par le docteur Hooke, notre compatriote, ainfi qu'on peut le voir dans fes remarques fur la machina coleftis d'Hevelius.
Sur ces entrefaites, plufieurs tentatives adroites pour perfectionner la méthode de Nonnius, furent faites par différentes perfonnes, \& en particulier par Jacobus Curtius, vicechancelier de l'empereur Rodolphe II, \& protecteur de Tycho auprès de ce prince, ainfi qu'on peut le voir en détail dans les ouvrages de Tycho \& de Clavius, publiés entre 1580 \& 1590 , \& qui enfin conduifirent à l'excellente méthode aujourd'hui univerfellement en ufage. Pierre Vernier, de Franche-Comté, la publia le premier dans un petit traité, intitulé : La conftruction E. l'ufage du quadrani nouveaik, imprimé à Bruxelles, en 163 I . Dans la préface de cet ouvrage, Vernier réclame cette invention, \& obferve avec raifon qu'eli fuivant cette mérhode, les minutes fe diftirnguent aifément fur les quarts de cercle de trois̆ pouces de rayon ; \&ol plufieurs inftrumens de
248. $V$ V YAGE
M. Ramfden m'ont convaincu de cette vérité. L'arbalete \& l'aftrolabe femblent avoir été les feuls inftrumens dont on fe foit fervi en mer jufqu'à la fin du feizieme fiecle. A cette époque, le quart de nonante ( $a$ ), appellé en anglois Back Staff, parce que l'obfervateur avoit le dos tourné au foleil, commenca à être fort en ufage. Cet inftrument fut inventé par le célebre capitaine Jean Davis, qui donua Je nom au détroit qui fépare le Groenland occidental de l'Amérique. Il en fit la defcription dans un petit livre, intitulé: Les fecrets du marin, publié en I 个94. Je n'ai jamais pu trouver cet ouvrage ; mais Adrièn Metius a donné une defcription \& une figure de cet inftrument dans fon Aftronomica inftitutio, imprimée en 1605 , \& enfuite dans fon traité de arte navigandi, publié à Francfort ell 1624, \& dans fes Doätrine Spherica, lib. V, publiés au mème endroit en 1630 .
Originairement cet inftrument n'avoit qu'un arc; favoir, celui fur lequel gliffe le marteau d'ocil; le marteau d'ombre étoit fixé fur une regle droite, emmortaifée dans le côté fupérieur du rayon de l'inftrument à une plus grande diftance du marteau de l'horifon que l'arc lui-mème : mais il ne conferva pas longtems cette forme; car vers l'an 1600 , ou bien, tót après, llarc fut porté jufqu'à 90 d . partie

[^28]e vérité. avoir été fervi en A cette ppellé en ervateur nenca à inventé idonna and occription du matrouver donné inftru-impriaité de 1624, ubliés qu'un arteau $r$ une fupée plus nque longbien, oartie
nu-deffous \& partie au-deffus du rayon \& du marteau d'ombre, qu'on y fixoit jufqu'au degré le plus convenable : dans cet état il étoit généralement connu fous le nom de Parbalete. Il fubit bientót un autre changement, \& il reçut fa forme actuelle: le marteau d'ombre étant alors placé à une grande diftance du marteau d'horifon, la pénombre devint fi étendue, qu'on ne pouvoit juger avec quelque degré de certitude, du commencement, de l'extrémité, ni du centre; \& ce qu'il y avoit de pis, fi le foleil n'étoit pas très - brillant, on n'appercevoit point l'ombre du tout: on jugea donc néceffaire de diminuer le rayon de cette partie de l'arc fur laquelle étoit placé le marieau d'ombre, afin d'obtenir une ombre plus diftincte \& plus forre. On ne fait pas qui perfectionna ainfi l'inftrument; quelques auteurs croient que ce fut l'inventeur lui-méme, mais j'en doute beaucoup: la derniere addition de quetqu'importance qu'on y ait faite, fut de fubltituer une lentille dont la longueur du foyer étoit précifément égale au rayon du moindre arc, au lieu du marteau d'ombre. Cette amélioration, quoique très-fimple, fut d'une grande utilité; car le point de lumiere formé fur le marteau d'horifon dans le foyer du verre, devint affez brillant pous étre vu très-diftinctement lorfque le foleil étoit fi foible qu'on ne pouvoit pas appercevoir la moindre trace d'ombre à travers le
marteau. On dit pofitivement a la page 250 , vol. I, du nouveau fyfteeme de fir Jonas Moore, que ce fut l'invention de M. Flamfteed, le premier aftronome royal ; mais d'autres affurent qu'elle fut imaginée par le feu docteur Edmond Halley, \& adaptée à cet inftrument dans fon voyage à l'sle de Sainte-Hélene en 1677: il eft probable qu'ils ont eu tous les deux la mème idée.

Ces trois inftrumens, favoir, l'aftrolabe, Parbalete \& le quartier de Davis, fubirent plufieurs autres altérations, \& parurént fous un grand nombre de formes différentes, dont je n'ai pas fait mention plus haut : du premies vinrent le demi-cercle", les anneaux marins \& le quartier marin; le fecond produifit la demiarbalete, le rayou de M. Hood, \&c. \& le dernier les quartiers d'Elton \& plufieurs autres: aucun de ceux-ci ne fut long-tems en ufage; \& en effet, ils ne méritoient guere d'ètre employés.

Je vais parler maintenant des différens inftrumens qu'on inventa pour mefurer les angles par réflexion. Je fuis fermement perfuadé que la premiere idée en fut donnée par cet habile \& infatigable méchanicien, le docteur Hooke, vers l'an 168 I , ainfi qu'on le voit dans l'hiltoire de la fociété royale de Birch, vol. IV, page $102, \&$ dans fa vie \& fes ouvrages polthumes, p. $23 \& 503$, publiés par R. Waller en 170 ; mais comme fon inftrument

## du Capitaine Cook.

mefuroit les angles par une réflexion feulement, il ne fut pas auffi commode pour la mer qu'il l'auroit été d'ailleurs. Le premier qui publia enfuite quelque chofe fur cette matiere, fut John Hadley, vice-préfident de la fociété royale, fameux alors pour avoir perfectionné \& mis en ufage le télefcope. Il préfenta le I 3 mai 1731 a la fociété royale un inftrument conftruit à peu près dans la même forme qu'ils le font maintenant, \& y ajouta une defeription. Il parla fort en détail de la théorie \& de la maniere de fe fervir de cet inftrument ; mais quoique M. Hadley fut le premier qui le publia, il n'eft pas moins für que Newton inventa long-tems auparavant un inftrument de cette efpece, qui différoit peu de celui de M. Hadley, excepté dans la méthode d'appliquer la lunette ; mais cette découverte, ainifi que beaucoup d'autres de ce grand homme, ne fut connue du public que plufieurs années après; favoir, à la mort du docteur Halley, en 1742 , lorfqu'un mémoire écrit de la propre main de Newton, contenant une defoription de l'inftrument, fe trouva parmiles papiers de ce favant ; \& il fut imprimé avec la figure de linftrument, dans le num. 465 des Tranfactions philofophiques de l'année 1742. Le mémoire n'étoit point daté, on ne fauroit dire en quel tems Newton fit cette découverte : il in y a pas cependant le noindre doute qu'elle ne foit antéricure à celle de M. Hadley de 173 I ,

252 Vo Y AGE
puifque Newton mourut en 1727 ; \& les der nieres années de fa vie il s'occupa peu de ces niatieres.

Quand le mémoire de M. Hadley fut lu à la fociéte royale, le docteur Halley déclara qu'il en avoit un de Newton, qui décrivoit un inftrument pareil à celui de M. Hadley, \& qui lui avoit été donné en 17000 u 170 I , mais qu'il ne favoit pas où le retrouver. It eft très-probable que le docteur Hadley auroit pu décider fi l'idée de Newton fut antérieure à celle du docteur Hooke, en 168 I , comme Paffure M. Stone, dans fon appendix de la traduction des inftrumens de Bion, ou il dit:

- Le premier de ces inftrumens pour prendre " la diftance de la lune au foleil, fut inventé 3. il y a long-tems par Newton, ainf que le „prouve un mémoire écrit de fa main, trouvé * parmi les papiers du feu docteur Halley; 30 \& ce mème iniltrument que Newton fit faire, fe voyoit encore, il n'y a pas long-tems, chez M. Heath, dans le Strand, quoique le docteur Halley s'en futt fervi en 1672 . quand il alla dreffer le catalogue des étoiles de l'hémifphere auftral. "Mais on ne peut pas compter beaucoup fur ce qu'il a ainfi avancé. Il eft vraifemblable qu'on fit un inftrument de cette efpece fous la direction de Newton, mais non pas au tems qu'il dit; car d'abord le docteur Halley ne partit pour Sainte - Hélene qu'à la fin de 1676 , c'elt-à-
les der, de ces fut lu à déclara crivoit Tadley, 1701 , ver. Il auroit érieure comme de la il dit: rendre nventé que le trouvé Calley; faire, tems, roique 1672 , s étoion ne u'il a fit un ection il dit; pour 'elt-à-
dire, quatre ans plus tard que ne l'a avancé M. Stotue : \& il eft prefqu'auff fur que, lorf qu'il s'embarqua, il n'avoit point cet inltrument, puifque dans fon traité, intitulé: $C_{a-}$ talogus fellarum auftralium, publié après fon retour en 1679 , \& que j'ai maintenant fous les yeux, il donna une lifte de ceux qu'il emporta, \& l'on n'y en voit point de pareils. Il eft difficile de croire qu'il n'eût pas parlé d'un inftrument qu'il auroit reconnu pour être fi utile, \& qui avoit été inventé par un fi grand homme, expreffément pour cette occafion \& pour obferver la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles, d'autant plus que le docteur Halley avoit fort à cocur cette méthode de trouver la longitude, \& qu'il en parle à différentes fois dans cet ouvrage.

Si cet inftrument fut conftruit pour le docteur Halley, il eft très-probable que ce fut vers le tems où il alla obferver la variation da compas fur la pinque Paramore, c'elt-àdire, ent 1698, 1699 \& 1700; mais je penfe toujours que s'il avoit eu quelque inftrument de cette efpece, il auroit rapporté fes effais dans fés journaux, \& je n'ai pas vu qu'il en dife rien.

Le principe fur lequel eft fondé cet inftrument admirable, eft fi naturel \& fi fimple, que j'ai connu cinq perfonnes, outre le docteur Hooke (qui n'employoit qu'une réflexion) qui l'ont inventé \& qui l'ont conftruit fans fe rien communiquer les uns aux autres. Après Nev.
ton \& M. Hadley, ou plutót avant le dernier; M. Thomas Godfrey de Philadelphie fit un quart de cercle pour mefurer les angles par réflexion. On alla l'effayer en mer vers la fin de l'année 1730; mais je n'ai pas pu découvrir avec quel fuccès ni de quelle maniere il étoit conftruit, s'il avoit deųx réflexions ou feulement une. Jofeph Harris, garde des monnoies, inventa enfuite un inftrument de cette efpece, fans favoir qu'on en avoit déjà imaginé un pareil. Enfin il eft prouvé d'une maniere inconteftable, par plufieurs lettres de M. Rowning, que le mème inftrument fut exécuté de nouveau vers l'an 1752 ou 1753 , par M. Holroyd, habile méchanicien, réfident alors àYork, mais qui vit aujourd'hui à Londres; cet artifte le perfectionna même, comme on le dira plus bas.

Malgré ces découvertes particulieres, que leurs différens auteurs négligeoient dès qu'ils venoient à apprendre ce qu'on avoit déjá fait avant eux, il n'y eut aucune tentative pour perfectionner le fextant, depuis que M. Hadley l'imagina, jufqu'après l'année 1745 , époque où finit fon privilege exclufif. Dès que les artiftes eurent la permiffion d'en conftruire, ils fe difputerent feulement à qui les donneroit à meilleur marché, fans s'embarraffer de l'exactitude. Cet inftrument étoit réduit à un état fi déplorable en 1750 , que M . de la Caille nous affure dans fes Ephémérides des mouvemens céleffes de 1755 à 1763 , que deux hommes obfervant

## du Capitaine Cook.

eux-mèmes de la maniere la plus exacte, avec deux des meilleurs fextans qu'ils avoient pu fe procurer, différoient fouvent de 6,7 \& méme 8 min . dans la hauteur du foleil : on doit en conclure, ou que ces inftrumens avoient été faits en France, ou qu'on n'avoit pas eu. fón de les faire venir des bons artiftes d'Angleterre; car il a toujours été facile d'en acheter d'affez exacts pour obferver les hauteurs, ou de $M$. Jackfon, pendant que M. Hadley a joui de fori privilege exclufif, ou après fa mort, de M. Bird. Les premiers que je fache qui aient employé ce fextant pour les mefures des diffances, furentle docteur Bradley, alors aftronome royal à Gréenwich, \& le capitaine John Campbell, de la marine royale. Le dernier, vers l'an 1747 , ayant, pour fon propre amufement, mefuré les diftances de plufieurs étoiles fixes avec un fextant de Jackfon, il en communiqua les réfultats au docteur Bradley, qui les trouva correfpondans à la véritable diffance des étoiles dans les cieux. Ces deux meffieurs firent fouvent enfuite a Gréenwich des obfervations de la diftance de la lune au foleil \& aux étoiles, \& des étoiles entr'elles. Pendant le cours de ces expériences, le docteur Bradley montra au capitaine Campbell un inftrument imaginé pour ces fortes d'obfervations, par M. Hadley, \& dont la forme reffembloit à celui de Newton; feulement le petit miroir gliffoit dans une couliffe, de maniere qu'il fe plaçoit à droite ou à
gauche du grand, pour mefurer commodé. ment la diftance de la lune aux objets qui étoient aux deux côtés de cette planete, fans retourner le plan du quart de cercle; ce qui étoit alors jugé très-incommode, quoique cela fe pratique aujourd'hui. Le docteur Bradley, qui avoit beaucoup perfectionné les tables de la lune du docteur Halley, efpéra qu'il trouveroit par-là la méthode tant fouhaitée des longitudes en mer, en obfervant la diftance de la lune all foleil \& aux étoiles fixes, d'autant plus que M. Bird s'appliquoit à perfectionner le quartier d'Hadley, dont le principal défaut. étoit de fe plier quand on lui donnoit une pofition qui n'étoit pas verticale. M. Bird réuffit fi bien, qu'en $1750, M$. Benjamin Robins fit ces obfervations avec beaucoup de fuccès dans fon voyage aux Indes Orientales, en fe fervant d'un fextant feulement de fept pouces de rayon.

L'illuftre Newton avoit, long-tems auparavant, établi les fondemens de la théorie de la lune, dans fes Philofophice naturalis principia mathematica, \& à cette époque plufieurs mathématiciens anglois \& étrangers chercherent à expliquer \& à réduire cette theorie en tables, ou à faire des obfervations pour déterminer les points que la théorie feule ne pouvoit pas donner, ainfi que pour perfectionner \& vérifier les tables déjà faites; car l'expérience montroit affez que la théorie feule ne pouvoit pas
pas procurer des tables exactes. Parmi ceux qui ont exercé leurs talens fur cette matiere, on doit citer en particulier le docteur Bradley, M. Simpfon, en Angleterre ; \& dans les pays étrangers, les célebres MM. Euler, Clairaut, Mayer, d'Alembert, Walmsley, \& plufieurs autres. De tous ceux qui ont fait fur cela des recherches pratiques, aucun n'y a mis plus de foin que notre compatriote le docteur Bradley, qui a furpaffé tous les Anglois par fa fagacité, fon exactitude \& fon affiduité; mais il faut avouer, d'un autre côté, que les mathématiciens étrangers lui font bien fupérieurs dans la théorie; l'avantage qu'ils ont fur lui, provient fans doute de l'étude qu'ils ont faite de la méthode moderne de l'analyfe: MM. Euler, Clairaut \& Mayer fe font diftingués le plus; \& files deux premiers ont, à quelques égards, montré plus de profondeur dans les mathématiques, le dernier a été bien plus heureux dans la difpofition ingénieufe de fes tables, qui donnent de la facilité \& de la promptitude au calcul.

En conféquence M. Euler publia les tables de la lune dans l'almanach aftronomique de $175^{\circ} 0$, imprimé à Berlin. Les tables de M. Clairaut parurent en 1752 , en réponfe à la queftion du prix qui fut propofé par l'académie impériale de Pétersbourg en 1750 ; \& celles de M. Mayer, dans les mémoires de l'académie de Gottingne 1753 . Ce dernier furpaffa tous Tome VI.

## 258 VOXAGE

fes prédéceffeurs, par la facilité \& l'exactitude de fes calculs; ce qu'il dut peut-ètre en partie à l'ufage qu'il fit des obfervations de M. Bradley, données par M. Morris à M. Euler, qui les communiqua à $M$. Mayer. Dans ces tables, les erreurs en longitudes n'excédoient jamais deux minutes ; \& M. Mayer les ayant encore perfectionnées, il les envoya au commiffaire de notre amirauté, en demandant, pour fa récompenfe, une partie de ce que le parlement avoit promis pour la découverte des longitudes en mer: il y joignit la defcription \& le deffin d'un inftrument pour mefurer les angles par réflexion : on trouve l'un \& l'autre à la fin de fes tables lunaires, imprimées depuis par ordre des commiflaires des longitudes. Cet inftrument eft deftiné fur-tout à prévenir les erreurs qui pourroient s'introduire en faifant l'arc total de ces inftrumens moindre qu'un cercle entier, ainf que les irrégularités qui peuvent furvenir dans les divifions intermédiaires.

Le docteur Bradley rapprocha très-foigneufement ces tables d'un grand nombre d'obfervations de la lune, qu'il venoit de faire à Gréenwich avec les nouveaux inftrumens, \& il dit: "qu'après plus de deux cents trente comparaiis fons, il n'a jamais trouvé qu'elles différaffent b) d'une minute \& demie des longitudes ob„ fervées. „Comme cette quantité comprenoit l'erreur des tables \& celle des obfervations, le

## du Capitaine Cook.

 M. Brad uler, qui es tables, nt jamais at encore mmiffaire , pour fa le parlee des lon. ription \& furer les \& l'autre imées de-longituout à préntroduire ns moines irrégudivifions-foigneu-t'obfervaà Gréen, \& il dit: comparaiifféraffent tudes obmprenoit tions, le
docteur Bradley en conclut que les tables doivent donner la véritable pofition de la lune; à un peu plus d'une minute d'un degré près, \& que par conféquent la difficulté de trouver la longitude en mer par les obfervations de la lune, dans ce qui a rapport à l'exactitude des tables, avoit été réfolu, \& qu'il reftoit feulement à vérifier fi on pourroit obferver en mer avec une exactitude fuffifante.

Après cette repréfentation, les commiffaires des longitudes firent conltruire, par M. Bird, deux des inftrumens circulaires de M. Mayer; \& le capitaine Campbell, qui avoit déjà montré de l'exactitude \& de l'habileté dans ces fortes d'obfervations, fut chargé de les effayer en mer, ainfi que le fextant de M. Hadley. Cet excellent obfervateur, \& M. Jean Bradley, neveu du docteur Bradley, firent un grand nombre d'obfervations de la diftance de la lune aux étoiles fixes en 1757, 1758 \& 1759 ; elles furent enfuite calculées parle docteur Bradley, qui trouva qu'elles s'accordoient d'une maniere furprenante entr'elles, \& avec les longitudes des lieux qui étoient à la vue du vaiffeau, quand on obfervoit. Dans le cours de ces expériences, il ne parut pas que les fextans d'Hadley fuffent fujets à des erreurs confidérables, de l'épece de celles que l'inftrument de M. Mayer fe propofoit de prévenir ; \& comme ce dernier inftrument eft d'un rayon peu étendu, on en négligea l'ufage.

L'aftronomie étoit à ce point, lorfque toutes les fociétés favantes \& les académies de l'Europe fe préparerent à obferver le paffage de Vénus fur le difque du foleil en 1761 ; le docteur Halley l'avoit prédit quatre - vingts ans avant qu'il arrivât, \& il avoit indiqué l'utilité que pouvoient en retirer les fciences. Tous ceux qui s'occuperent de cet important phénomene eurent une belle occafion de faire des expériences fur la méthode de trouver la longitude en mer; \& perfonne ne s'y livra avec plus d'ardeur \& de fuccès que $M$. Maskelyne: il réuffit non-feulement à faire lui-mème un grand nombre d'obfervations, mais il convainquit fi bien les officiers de nos vaiffeaux, de la facilité, de la certitude \& de l'utilité de ces obfervations, que la méthode devint bientót d'un ufage univerfel dans le fervice de la compagnie des Indes, \& elle eft regardée depuis long-tems comme une connoiffance néceffaire parmi fes officiers de mer. A fon retour en Angleterre, il publia les méthodes qu'il avoit employées, ainfi que plufieurs excellentes manieres d'abréger les calculs, qui alors étoient affez ennuyeux, \& que le plus habile calculateur ne pouvoit pas faire en moins de trois ou quatre heures: il donna à fon ouvrage le titre de British mariner's guide, \&c. Guide du marin pour trouver la longitude en mer. Le mème livre renferme plufieurs méthodes qui n'étoient pas univerfellement connues ou d'un ufage

# du Capitaine Cook. <br> 261 

que toutes es de l'Eu. paffage de I ; le docvingts ans diqué l'utinces. Tous rtant phéde faire des uver la lonlivra avec Maskelyne: i-même un il convainaiffeaux, de tilité de ces int bientôt de la comdée depuis e néceflaire tour en Anil avoit emllentes malors étoient bile calculade trois ou age le titre le du marin - Le méme ui n'étoient d'un ufage
général, pour difpofer \& vérifier le fextant d'Hadley avec plus d'exactitude, ainfi que diverfes idées utiles, qui n'ont pas un rapport fi immédiat au fujet que nous traitons ici, mais qui font d'une grande importance au marin, \& dont, je crois, on tire maintenant un grand profit : enfin il recommanda la publication du Nautical Almanach fur un plan approchant de celui qu'avoit d'abord propofé l'abbé de la Caille.

Sur ces entrefaites, nous eûmes le malheur de perdre deux des meilleurs aftronomes qui aient peut-être jamai's exifté, \& ceux qui ont le plus perfectionné cette méthode, le docteur Bradley, profeffeur d'aftronomie à Oxford, \& M. Mayer, l'auteur des tables de la lune, dont on a déjà parlé. Le dernier ayant reçu de la munificence de Georges II d'excellens inftrumens de M. Bird, en fit ufage avec une ardeur infatigable ; \& en comparant fes obfervations, ainfi que celles que lai avoit communiqué au-. trefois le docteur Bradley, avec les réfultats que donnoit la théorie, perfectionna tellement les tables de la lune avant fa mort, que fa veuve les envoya, en 1763, au bureau des longitudes, \& elles ne diftéroient pas de plus d'une minute des obfervations du docteur Bradley, excepté en très - peu de cas que l'obfervateur avoit marqués comme douteux; mais en général, les erreurs n'étoient pas d'une de-mi-minute.

## R iij

## VOXAGE

M. Gael Morris compara ces nouvelles tables aux obfervations du docteur Bradley. Ce favant, en rapprochant les obfervations de Bradley des tables que Mayer envoya d'abord, \& en changeant les maximum de l'équation, où les obfervations fembloient le plus l'exiger, compofa des tables des mouvemens de la lune, qui indiquoient, dans tous les tems, d'une maniere très-exacte, la véritable pofition de la lune; mais comme il devoit fa théorie \& fes découvertes à M. Mayer, on ne put jamais le déterminer à les publier pendant la vie de M. Mayer, de pear qu'on ne l'accufát de vouloir partager la fomme promife par le parlement, pour la découverte de la longitude en mer, que cet habile aftronome réclamoit à $\mathfrak{f i}$ jufte titre.

L'exactitude des tables \& la poffibilité des obfervations étant ainfi déterminées, plufieurs mathématiciens chercherent à diminuer la longueur \& la difficulté des calculs; entr'autres M. Witchell, principal de l'académie royale de Portfmouth, parvint à réduire en tables toute cette partie du calcul qui a rapport à la réduction de la diftance apparente, à la diftance vraie de la lune aux étoiles, à raifon de la parallaxe \& de la réfraction; \& cette réduction, dans ces tables, peut fe prendre à la vue, ou, dans les cas les plus difficiles, par des parties proportionnelles qui font aifées. Cette méthode fut propofée aux commiffaires

## DU CAPITAINE COOK.

velles taadley. Ce ations de d'abord, equation, sl'exiger, le la lune, ns, d'une ition de la rie \& fes jamais le a vie de t de voule parleitude en moit à fi
bilité des plufieurs er la lontr'autres e royale n tables port à la à la difaifon de e réducdre à la les, par aifées. niffaires
des longitudes au mois de feptembre 1764 , \& tellement approuvée, qu'ils firent donner une gratification de trois cents livres fterling, \& calculer \& imprimer les tables, fous l'infpection de M. Shepherd, avec l'addition d'une colonne, pour corriger les effets de la réfraction provenant de la denfité variable de l'athmofphere. A l'aide de ces tables, autant qu'une longue expérience me permet de l'affurer, la réduction mentionnée ci-deffus peut fe faire dans l'efpace d'environ trois minutes, \& toujours dans cinq. M. Witchell propofa auffi le plan d'un Nautical Almanach, \& MM. Dunthorne \& Lyons donnerent bientôt après d'excellens abrégés pour faire cette réduction par des regles \& des tables fort courtes; ils obtinrent chacun une récompenfe de cinquante liv. Aterling, \& le bureau des longitudes publia leurs méthodes.

Dès le commencement du printems de 176 3, M. Maskelyne, de retour de fon voyage aux Barbades (a), où il avoit donné un grand nombre de preuves qu'on peut faire des obfervations de la lune avec facilité \& avec exactitude, fut nommé aftronome royal à Gréenwich, à la mort de M. Blifs, qui avoit fuccédé au docteur Bradley en 1762. Comme il fe trouva alors membre du bureau des longitudes, il
(a) II étoit allé faire des obfervations fur le garde. tems de.M. Arnold.
demanda de nouveau la publication d'un Nautical Almanach, \& il préfenta un mémoire figné de plufieurs officiers de la compagnie des Indes, qui affuroient tous qu'un tel ouvrage feroit de la plus grande utilité à la navigation. Les commiffaires s'adrefferent au parlement, pour obtenir la permiffion d'imprimer \& de publier cet almanach, \& l'on expédia en effet un acte, daté de la cinquieme année du regne de Georges III. Le premier almanach de cette efpece fut ealculé \& imprimé pour 1767 , \& on l'a toujours continué depuis; on le donne plufieurs années d'avance, pour qu'il ferve à ceux qui entreprennent de longs voyages. Le meme acte accorda une réconspenfe de trois mille liv. fterling à la veuve \& aux héritiers de Tobie Mayer, auteur des tables de la lune; \& trois cents liv. Pterling au célebre $M$. Euler, pour avoir réduit la théorie de la lune de Newton en formules analytiques très-commodes, dont M. Mayer avoit profité, \& d'où, par une fagacité finguliere, il avoit tiré avec facilité \& avec exactitude la plus grande quantité de chacune des équations.
M. Maskelyne ayant comparé les dernieres tables de ra lune de $M$. Mayer avec un plus grand nombre d'obfervations, conçut l'efpoir de les approcher encore davantage de l'obfervation. Du confentement du bureau des longitudes, il calcula de nouveau les tables d'équation par les nombres qu'il avoit lieu

## du Capitaine Cook. 265

de croire les plus voifins de la vérité: il confeilla auffi de les étendre jufqu'à des dixiemes de fecondes, afin que l'omiffion des fractions qui furviennent dans le calcul, introduife moins d'erreurs. Ces tables ont depuis été imprimées, \& c'eft d'aprés ces tables que les calculs du Nautical Almanach fe font maintenant. On a enfuite inventé \& publié dans le Nautical Almanach de 1772 , les deux méthodes les meilleures \& les plus exactes de réduire la diftance obfervée de la lune au foleil, ou à une étoile, à la diftance vraie; nous fommes redevables de l'une de ces méthodes à M. Maskelyne, \& de l'autre à M. Witchell ( $a$ ).

Au moyen du Nautical Almanach \& des différentes méthodes décrites ci -deflus, d'abréger la réduction de la diftance apparente à la diftance vraie, à caufe de la parallaxe \& de la réfraction, les calculs néceffaires pour cette méthode de trouver la longitude peuvent fe faire en quinze ou feize minutes, par un calculateur très - ordinaire ; \& jadis les plus habiles ne pouvoient pas les achever en moins de trois ou quatre heures.

Malgré ces progrès, il reftoit encore plufieurs chofes à faire, \& beaucoup de diffl-
(a) Il y a une méthode de M. le chevalier de Borda, peut-être encore plus facile, dans la Connoiffance des tems de 1780.

266
cultés à furmonter. Cette méthode n'avoit guere encore été pratiquée que par les aftronomes, \& l'on ne pouvoit pas fuppofer que le commun des marins voulit fe donner la peine de la fuivre : il n'eft point aifé d'engager les hoinmes à exécuter les plans des autres, à moins qu'ils ne foient affurés du fucces; \& ce n'étoit point ici le cas, puifque chaque marin avoit oui dire, dès l'enfance, que cette opération étoit impraticable. Les commilfaires de l'amirauté employerent tous les moyens poffibles pour l'encourager dans la marine du roi. Heureufement on eut à obFerver un autre paffage de Vénus, en 1769 ; l'obfervation de ce phénomene, ainfi que les voyages entrepris derniérement dans les mers du Sud, ont engagé plufieurs perfonnes qui, par goût \& par état, s'intéreffoient à cette découverte, à s'exercer à cette méthode, \& leur exemple a peut-ètre plus contribué que tout le refte à la répandre.

En devenant plus générale, on a remarqué dans les inftrumens, différens petits défauts qui avoient échappé auparavant, \& auxquels on n'avoit pas fait beaucoup d'attention: les plus effentiels étoient le manque d'exactitude dans les divifions de l'are, \& les erreurs provenant du défaut de parallélifme dans les deux furfaces des miroirs de verre. M. Bird avoit donné une méthode, fuivant laquelle un habile artilte peut obvier au premier défaut,
n'avoit les aftroofer que lonner la é d'engades au. $s$ du fuc. puifque enfance, ble. Les ent tous ger dans eut à ob-- 1769 ; fi que les les mers nes qui, $t$ à cette rode, \& bué que
emarqué défauts uxquels ion : les actitude urs proles deux rd avoit un hadéfaut,
\& il avoit reçu cinq cents liv. fterling du bureau des longitudes. M. Ramfden y a remédié entiérement, en inventant une machine curieufe pour divifer les arcs dans les inftrumens d'aftronomie ; \& le bureau des longitudes lui a auffi accordé une gratification confidérable. Cette machine divife avec tant de précifion \& d'exactitudé, que dans un quartier qui avoit été divifé par fon apprentif, en préfence des commiffaires des longitudes, \& examiné enfuite avec la plus grande rigueur par M. Bird, on n'y trouva aucune erreur qui allát à quinze fecondes de degré ; car M. Bird m'a affuré que, s'il y avoit cette erreur, il la découvriroit furement. Ce meme artifte eft actuellement occupé d'une machine femblable pour divifer les lignes droites, avec autant d'exactitude, de fûreté \& de promptitude.

On a remédié auffi aux erreurs provenant du défaut de parallélifme dans les deux furfaces des verres, par l'index Speculum de M. Maskelyne : on peut en voir la defcription dans des remarques très-intéreffantes, qu'il a publiées fur le fextant d'Hadley, dans le Nautical Almanach de 1774. On laiffe la partie fupérieure de l'index Speculum fans être étamée, \& la furface de derriere de verre dépolie, \& on couvre ceile-ci d'une efpece de peinture noire : par - la tous les rayons que ne réfléchit pas la premiere furface, fe trou-

## 268

 VOXAGEvent abforbés, \& jofe affurer que c'eft une des plus grandes améliorations qu'on ait faites à cet inftrument depuis qu'on l'a inventé. M. Holroyd, que nous avons cité comme un des inventeurs du fextant d'Hadley, avoit eu auff une idée femblable pour prévenir ces erreurs, comme le prouve un quartier qu'il fit conftruire par M. Dollond en 1769 , \& que j'ai vu. J'ai vu auffi des appareils du mème artifte, pour prévenir ces erreurs, en employant des miroirs d'une efpece de verre opaque, \& d'une compofition un peu reffemblante à l'émail, qui mériteroit qu'on en fit d'autres effais.
M. Maskelyne donne, dans le mème ouจrage, des regles \& des avis excellens touchant les dimenfions des miroirs, la maniere de les étamer, l'ouverture de la lunette \& les moyens de la placer parallélement au plan de l'inftrument. Il confeille de mettre, dans le foyer de l'oculaire de la lunette, deux fils d'argent un peu épais, qui divifent le diametre du champ en trois parties égales; il montre en mème tems qu'on pourroit tirer d'autres avantages de ces fils.

J'ai obfervé plus haut, que M. Bird a le premier employé des regles de champ perpendiculaires, pour foutenir ou affermir le plan de cet inftrument; mais l'alidade d'une lame de cuivre, mince \& large, étoit expofée à fe courber, ou dans le plan ou en-de-

## DU CAPITAINE COOK.

'eft une ait faiinventé. mme un , avoit prévenir quartier n 1769 , areils du eurs, en de verre 1 reffemn en fit
ème ouens toumaniere nette \& $t$ au plan re, dans deux fils tt le diaégales; il roit tirer

Bird a le amp perfermir le de d'une oit expor u en-de-
hors du plan de l'inftrument, ce qui tendoit à forcer le centre. Pour remédier à cet inconvénient, le même artifte appliqua le premier une regle perpendiculaire à la furface de l'alidade, ce qui devoit affurément perfectionner les parties de l'inftrument, qui font très-délicates; mais on trouva que l'allidade étoit encore fujette à fe plier dans le fens de fa longueur, ou, ce qui eft la mème chofe, dans le plan de l'angle mefuré. Le peu de force néceffaire pour furmonter le frottement qui fe fait autour du centre, opéroit ce pli; ce qui eft fi incroyable, que M. Bird, qui connoit autant que perfonne les inconvéniens des métaux, ne pouvoit pas le croire, jufqu'à ce que le capitaine Campbell, qui le premier découvrit ce défaut, le lui fit voir en relâchant la vis qui affermit la partie fupérieure de l'alidade, \& en pouffant Palidade doucement avec fon pouce. Quand il retiroit fabitement le pouce, M. Bird reconnut de fes propres yeux que l'alidade faifoit reffort en arriere d'une quantité trèsfenfible : cette erreur eft réellement très-confidérable, fi par hafard la vis qui tient l'axe du centre a été tournée un peu trop fortement. Afin d'y remédier, M. Bird, dans tous les quartiers à réflexions qu'il fit les dernicres années de fa vie, plaça une plaque circulaire mince, de cuivre battu, creufée d'un côté, coupée par un grand nombre d'entail.

## $270 \quad V O X A G E$

les droites de la circonférence, prefque jufqu'au centre, \& il y avoit un trou allez large pour laiffer paffer librement la vis qui attachoit le centre. Cette plaque étant pofée fur l'axe du centre, la partie concave appuyée fur le derriere du quartier, \& la vis dans le trou, la plaque agit comme un reffort contre le dos du quartier, \& en cédant, elle empèche le centre d'être trop ferré par la vis, \& cependant l'affermit affez pour empêcher les fecouffes. Mais, comme il y a plufieurs fextans qui ne font pas conftruits de cette ma. niere, \& qu'il eft poffible que cet appareit ne remplife pas toujours fon objet auffi complétement qu'on le defireroit, je confeillerois à l'obfervateur de mouvoir l'alidade de différens côtés, entre les obfervations; c'elt-à-dire, de découvrir \& de cacher les objets alternativement; par ce moyen, on les amene au point du contact, en portant l'alidade de différens côtés; les erreurs provenant de cette caufe feront alternativement négatives \& affirmatives; \& par conféquent fi on en prend un égal nombre des deux côtés, elles fe détruiront entr'elles. Cette méthode tendra auffi à corriger les erreurs qui proviendront d'une mauvaife habitude que l'obfervateur peut avoir contractée en formant le contact des deux objets. Je n'en ai jamais vu réfulter aucun inconvénient, fi ce n'eft que les obfervations deviennent un peu irrégulieres : cette irré-

## grande qu

 duites co \& catte
## ̄u Capitaine Coor.

fque juffez large qui attaofée fur appuyée dans le $t$ contre le empèvis, \& cher les urs fexette ma. appareil ffi comeillerois de diffé-t-à-dire, alternarene au lade de de cette \& afn prend fe déIra auffi th d'une at avoir ux obcun invations e irré-
gularité fera plus ou moins grande, faivant la quantité réunie de ces deux erreurs.

C'elt ainfi que les inftrumens \& la pratique de l'aftronomie nautique font arrivés à leur état actuel de perfection : il faut attribuer une partie de ces fuccès aux récompenfes \& au noble encouragement donnés par le bureau des longitudes, à tous ceux qui imaginent quelque chofe d'utile aux progrès de l'aftronomie \& de la navigation. C'eft au lecteur à juger de quelle utilité l'inftitution du bureau des longitudes a été à la GrandeBretagne.

Comme je viens de traiter fort au long de la méthode de trouver la longitude par des obfervations de la diftance de la lune aus foleil \& aux étoiles fixes, on s'attend peutêtre que j'expofe mon opinion touchant l'exactitude avec laquelle on peut les faire, \& ce qu'on doit efpérer de l'inftrument dont j'ai tant parlé. Il faut avouer que le quartier de réllexion a encore quelque chofe de très-défagréable, \& qu'il n'eft pas aifé d'expliquer. Quelquefois, pendant plufieurs mois, les longitudes déduites des obfervations faites à peu près dans le même tems avec mes deux fextans, ne différoient pas de plus de dix ou quinze milles, \& très-rarement d'une auffi grande quantité : enfuite les longitudes déduites commençoient à différer davantage, \& cette différence s'accroiffoit peu à peu.
quelquefois jufqu'à plus d'un degré \& demi; en peu de tems elles diminuoient de nouveau, \& bientot après les obfervations s'accordoient comme à l'ordinaire. J'ai effayé toutes fortes de moyens pour découvrir la caufe de ces étranges differences; mais mes efforts ont été inutiles, \& quelqu'un plus yerfé que moi dans la méchanique devroit fuivre ce travail.
Quant à l'exactitude de nos obfervations, je citerai deux faits qui n'ont pas befoin d'ètre appuyés par des raifonnemens. Au moyen de la montre de M. Kendall, j'ai rapporté au cap de Bonne-Efpérance quarante obfervations faites avant notre arrivée à ce cap, dans l'efpace d'une demi-lunaifon : j'ai employé le même moyen pour réduire au Cap plufieurs obfervations, après que nous en fúmes partis. Le réfultat des premieres donna 18 deg. 10 min . eft pour la longitude de la ville du Cap; \& celui des dernieres 18 deg. 23 min . $\frac{2}{3}$ eft. Le milieu eft de 18 d .16 m . 50 eft ; ce qui differe de 6 min .25 fec . de fa vraie longitude, telle qu'elle a été déterminée par MM. Mafon \& Dixon ; de plus, le milieu des quatre obfervations de la lune, faites immédiatement après notre arrivée à Sainte-Hélene, donna 5 deg. 30 min. $\frac{1}{5}$ oueft pour la longitude de cette isle, après qu'elles y eurent été rapportées par la montre de M. Kendall ; quatre autres faites immédiatement

## DU CAPITAINECOOK.

thent après notre départ, \& rapportées à cetté isle de la même maniere, donnereint 6 degrés 20 minutes de longitude O . Le milieu eft de 5 deg. 55 min. $\frac{x}{10} 0$. ee qui ne differe qué de 6 min . 6 fec. de fa véritable longitude qu'a trouvée M. Maskelyne par un grand nombré d'obfervations aftronomiques faites à terre. Je conclus donc que cette méthode donne; avec très-peu de peine, la longitude du vaiffeau en mer, à un fixieme de degré près, ou tout au plus à an cinquieme: je vais continuer à décrire le refte des inftrumens dont nous avons fait ufage dans cette expédition:

## Des compas ažimuthaiux:

Outre le compas azimuthal, de la confe truction de M. Adams, qui appartenoit au bureau des longitudes, \& qui étoit de l'invention du docteur. Knight; nous en avions deux autres : l'un de ceux-ci étoit de l'invention du docteur Knight, \& du même artifte M. Adams ; \& l'autre avoit été fait pat M. Grégory, avec quelques changemens de fon invention: ces changemens confiftoient fur-tout dans la grandeur de l'inftrument, le poids \& la force de fés parties, \& leur maniere de fufpenfion, qui étoit fur des rouleaux : chacun de ces rouleaux contribue à diminuer fon mouvement, ou à le rendre plus régulier \& moins fenfible. Je dois ob= Tome VL.

274 VOYAGE
ferver que les compas du docteur Knight; tels qu'on les fait maintenant, font trèsdéfectueux fur ce point ; le moindre mouvement du vaiffeau les dérange, \& l'on ne peut pas les raffermir tout de fuite : voilà pourquoi ils foht d'un ufage très-incommode, \& peut-être moins exact qu'ils le feroient d'ailleurs.

Je ne puis m'empécher de faire ici une ou deux remarques fur les irrégularités des obfervations faites avec cet inftrument. Dans le canal d'Angleterre, les extrêmes des variations étoient de $19 \frac{3}{8}$ à 25 degrés ; \& pendant la traverfée d'Angleterre au cap de Bonne-Efpérance, j’ai fouvent remarqué des différences prefquauffi grandes, fans pouvoir les expliquer en aucune maniere: la différence dans notre pofition ne fufffifoit pas pour cela. Ces irrégularités continuerent après notre départ du Cap, ce qui m'engagea à examiner les circonftances dans lefquelles elles furent faites. Je reconnus bientot que, lors de la plapart des obfervations, pendant lefquelles on avoit eu les plus grandes variations, l'avant du vaiffeau étoit nord \& eft, \& que quand on fit celles qui donnoient les moindres, l'avant du bátiment étoit fud \& ouef. Je communiquai cette particularité au capitaine Cook, \& à quelquesuns des officiers qui ne parurent pas d'abord croire mes remarques fondées; mais à mefure que l'occafion s'en préfentoit, on faifoit de

## du Capitaine Coor. 275

Knight; at trèse moune peut pourode, \& it d'aildes ob: Dans variaendant ne-Eférences expli$e$ dans Ces irpart du irconfJe reart des oit eu aiffeau celles u bátiai cette elques'abord mefure foit de
nouvelles obfervations, qui me confirmoiens dans mes idées; \& pendant tout le voyage, j'ai eu toutes fortes de raifons de croire que les variations obfervées avec l'avant du vaiffeau, en différentes pofitions, \& mème én différentes parties du batiment, différeroient très-fenfiblement l'une de l'autre, \& qu'il y auroit une diverfité encore plus grande dans les variations obfervées à bord de différens vaiffeaux : ce qui s'eft trouvé vrai, en comparant celles qui ont été faites dans le même tems fur l'Aventure. Le douzieme article n'a befoin d'aucune explication.

## Des aiguilles dinclinaifori:

Cet inftrument a été fait par M. Nairne; fuivant un deffin de M. Mitchell, membre de la fociété royale. L'aiguille peut s'y balancer dans tous les tems d'une maniere affez exacte, mais non pas fans beaucoup de peine \& d'embarras. Cette fufpenfion fe fait au moyen de quatre petites boules qui fe meuvent fur deux petits fils d'archal, dont l'un eft fuppofé etre dans un plan qui paffe par l'axe de l'aiguille \& fes deux poles, \& l'autre dans un plan qui lui eft perpendiculaire. En faifant mouvoir les boules du dernier fil, le centre commun de gravité des boules \& de l'aiguille vient dans le plan qui paffe à travers les poles \& l'axe de l'aiguille ; \& enfuite en faifant mouvoir les S ij

Les principaux inconvéniens de cette conftruction, font la difficulté de placer le fil de métal qui conduit les deux dernieres boules dans le plan convenable, \& l'impoffibilité de connoitre avec certitude quand cela arrive: de plus, il eft très-poffible, \& fans doute il arrive fouvent que l'axe de l'aiguille \& fes deux poles ne font pas dans le mème plan; dans ce cas, il y a une autre difficulté pour balancer l'aiguille d'une maniere très - exacte. Je crois qu'on parviendroit à remédier à ces défauts, fi la largeur de l'aiguille fe mettoit dans la direction de fon axe de rotation, ainfi que dans le compas azimuthal. Je foumets cette conjecture au jugement de ceux qui, fur cette matiere, font plus éclairés que moi.

## Des barometres \& des thermometres.

Les deux barometres portatifs ne différoient en rien des barometres ordinaires; mais la conftruction du barometre de mer eft curieufe, \& mérite d'être décrite. Il étoit, de l'efpece qu'on appelle barometre à réfervoir: le réfervoir étoit un cylindre de bois, percé au fommet de deux trous circulaires, l'un de près d'un demi-pouce, \& l'autre de près d'un pouce de diametre; le tube s'adapte fi exactement dans le premier, qu'il ne laiffe pas fortir le mercure: le plus grand trou eft couvert d'un
morceau d'étoffe de laine, à laquelle M. Nairne a trouvé la propriété d'admettre l'air, \& non pas le mercure. Le tube étoit droit, \& fon calibre plus petit que de coutume, fur une longueur à peu près de deux pieds; mais audeffus il étoit d'une largeur ordinaire: la petiteffe du tube au-deffous, empêchoitle mercure de defcendre auffi promptement que le mouvement du vaiffeau P'auroit fait defcendre d'ail leurs, \& la largeur du tube au-deffus empêchoit ce qui s'élevoit, d'avoir un effet auffi fenfible qu'il l'auroit eu lors du mouvement du mercure dans cette partie du tube.

Ce barometre étoit fufpendu à une planche ordinaire jufqu'au milieu de fa hauteur. Je m'apperçus bientôt que le mouvement du vaiffeau produifoit un effet très - fenfible fur cet inftrument ; \& il me parut que le mouvement d'un barometre ainfl fufpendu, tendoit à élever le mercure un peu plus qu'il ne fe feroit élevé fans cela : voilà pourquoi les variations moyennes du mercure, pendant le voyage, ont en général été plus grandes qu'elles ne l'auroient été dans un barometre en repos. Monfieur Nairne me dit qu'il a reconnu depuis, par expérience, qu'un barometre de cette efpece peut être fufpendu à une telle hauteur au-deffus du baffin, que fon mouvement aura une tendance à rendre fa hauteur moyenne plus petite qu'elle ne feroit dans un barometre en repos; \& de là il eft venu à bout de détermiS iij
ner le point où on doit le fufpendre pour que le mercure n'ait point de tendance à monter ou defcendre. Dans un barometre ainfi fufpendu, le mercure fera parfaitement en repos:

Les thermometres n'avoient rien de particulier : leur échelle alloit de od. à 120: il ne feroit pas mal que les thermometres qu'on veut employer dans les expéditions de cette efpece, en euffent une plus étendue.

Le théodolite \& la chaine de Gunter font trop connus pour avoir befoin d'être décrits.

La machine à vent, ou l'anémometre, a été complétement décrite par fon inventeur, le docteur Lind, dans les Tranfactions philofophiques, vol. 65 , de l'année 1775 . Un pareil inftrument ferait fans doute très-utile, fil'on pouvoit le faire avec une échelle un peu plus étendue que celle que j'avois. L'eau n'y a jamais monté à plus d'un neuf-dixieme d'un pouce, au milieu des coups de vent les plus forts; \& elle afcilloit enfuite de ce point jufqu'à rien.

L'appareil, pour mefurer la chaleur de l'eau de la mer à différentes profondeurs, confiftoit en un tube de bois quarré, d'environ dix-huit pouces de long, \& trois pouces en quarré extérieurement : ce tube avoit une foupape au fond, qui s'ouvroit par en-bas, \& une autre au fommet qui s'ouvroit par en-haut; le thermometre fe plaçoit exactement au milieu de ce tube. Quand on vouloit s'en fervir \$on latta-

## du Capitaine Cook.

our que monter fufpenpos:
e parti$0:$ il ne $s$ qu'on le cette rer font décrits. e, a été eur, le philofon pareil , fi l'on eu plus y a jale d'un les plus nt jufle l'eau nfiftoit ix-huit rré exape au autre e ther1 de ce l'atta-
choit à une fonde très-longue, précifément au-deffus du plomb; de forte que, pendant la defcente, l'eau avoit un paffage libre à travers le tube, au moyen des foupapes qui étoient alors ouvertes; mais à linftant où on le retiroit, les foupapes fe fermoient par la preffion de l'eau: on remontoit ainfl le thermometre dans une maffe d'eau de la même température que celle dans laquelle on l'avoit plongé.
M. Cook a déjà parlé de nos garde-tems dans fa préface; on connoît les principes de ceux qu'a conftruit M. Kendall, d'après les plans de M. Harrifon ; mais je ne connois point les principes de conftruction des montres marines de M. Arnold. Je voulois rapporter en abrégé tout ce qu'on a fait pendant l'expédition, avec ces yarde-tems, pour trouver la longitude en mer; mais je n'ai pas pu tirer des réfultats affurés, des différentes perfonnes qui fe font occupées de cet objet: j'ai publié feulement les obfervations de M. Bayly \& les miennes.


## DISCOURS

Sur les moyens employés dans ces derniers tems, Ef fur-tout dans la feconde expédition du capitaine Cook, pour conferver la fanté des gens. de mer, prononcé à la fociété royale de Londres le 30 novembre 1776, par le chevalier : Pringle, préfident. (a)

ME S S IE UR .

Le comité m'a chargé de vous avertir de la difpofition qu'il a faite de la médaille de Sir Godefroy Copley (b) ; \& je remplis ce devoir avec d'autant plus de plaifr, que vous applaudirez d'un commun accord à fon jugement. Les commiffaires ont reconnu le mérite de plufieurs des mémoires qui formeront le volume de vos Tranfactions de cette année ; mais ils
(a) La focieté royale ayant couronné en 1776 un mémoire du capitaine Cook, qui expofoit les moyens qu'il a employés pour garantir fon équipage du fcorbut, M. Pringle a prononcé à cette occafion un difcours, dont voici la traduction.
(b) Fondateur du prix.

## du Capitaine Cook. <br> 281

n'ont pas héfité à préférer celui que je vous ai préfenté de la part du capitaine Cook, \& qui décrit les moyens que ce navigateur célebre a employés poür conferver la fanté de léquipage du vaifeau du roi la Réfolution, pendant fa derniere expeddition autour du monde. Le nom feul d'un auffi digne membre de cette fociété, qui a fait les voyages les plus étonnans \& les plus inftructifs, qui a découvert \& reconnu de nouvelles contrées fort étendues, qui a détruit la chimere du continent auftral, \& fixé les bornes de la terre habitable \& de la navigation de l'océan dans l'hémifphere du fud, fuffit pour fe départir de la rigueur de vos regles, qui exigent qu'un mémoire foit préfenté par l'auteur lui-mème.
Je ne m'arrêterai pas à donner à cet illuftre voyageur tous les éloges qu'il mérite; je parlerai feulement de l'objet du prix que vous diftribuez toutes les années. Le fondateur a voulu couronner l'ouvrage de l'année, qui contient les recherches expérimentales les plus utiles \& les plus heureufes ; or quels travaux plus utiles que ceux qui font deftinés à fauver la vie des hommes? \& où trouvera-t-on des tentatives qui aient mieux réuff que celles du capitaine Cook? Ses réfultats ne préfentent ni la vaine forfanterie des empiriques, ni des théories ingénieufes, mais faufles. Son mémoire concis \& fans art, expofe les moyens par lef-
quels avec cent dix-huit hommes (a), il a fait un voyage de trois ans E dix-huit jours, dans tous les climats depuis le 52 d . nord, jufqu'au 71 d. fud, fans perdre plus d'un homme de maladie; (b) \& ce qui ajoute un nouveau prix aux obfervations importantes de M. Cook, fes précautions font fort fimples.

Je demanderai à ceux qui s'occupent le plus des bills de mortalité, fi dans le plus fain, \& parmi les hommes de la meilleure fanté, ils ont jamais trouvé fi peu de morts dans le même efpace de tems? L'étonnementaugmente, lorfqu'après avoir lu l'hiftoire des anciennes navigations, on reconnoit que l'air de la mer n'a plus de malignité; \& enfin qu'on parcourt le globe entier fur des vaiffeaux, avec moins de danger pour la fanté, qu'on ne fait le tour de l'Europe.

Afin de mieux expofer le contrafte qui eft entre les navigations actuelles \& celles des anciens tems, permettez-moi de yous rappeller
(a) Il y avoità bord cent dix-huit hommes, y compris le docteur Sparmann, que MM. Forfter prirentau Cap.
(b) Ilmourut d'une phthifie pulmonaire, qui fe termina par une hydropifie. M. Patten, chirurgien de la Réfolution, qui m'a expofé Pétat du malade, a obfervé qu'il fe plaignit, dès le conmencement du voyage, d'une toux \& d'autres fymptomes de confomption, qui ne le quitterent plus; ; que fes poumons étoient fans doute attaqués avant qu'il montàt à bord.
ce quevous avez lu du premier voyage entrepris pour l'établiffement de notre compagnie des Indes (a). Quatre vaiffeaux montés de quatre cents quatre-vingts hommes partent des ports d'Angleterre; le forbut affoiblit tellement trois des équipages, dès qu'ils furent à trois degrés au-delà de la ligne, que les marchands qui s'étoient embarqués comme pafiagers, fe virent contraints de faire le fervice des matelots; \& pendant la traverfée fur la cote de Soldania, place de rafraichiffement de ce côté du cap de Bonne - Efpérance, il mourut cent cinq hommes, c'elt-à-dire, plus du quart des complémens. Sir Richard Hawkins, officier auff éclairé que brave, qui vivoit à cette époque, ne dit-il pas que, pendant les vingt ans qu'il a fréquentéla mer, il pourroit citer dix mille marins que le fcorbut feul a fait perir? (a) Il étoit filoin de fe méprendre fur la nature de cette maladie, que j’ai lu peu d’auteurs qui la décrivent auffi bien. Si , dans ces premiers tems, qu'on peut appeller l'enfance du commerce \& de la puiffance maritime de la Grande-Bretagne, le foorbut emporta tant de monde, quel ravage ne doit-il pas avoir fait lorfque nos flottes s'accrurent, \& que notre commerce s'ouvrit de nouveaux ports?
(a) L'efcadre commandée par Lancaftre, qu'on appelloit le Général, mità la voile en 1601 . Voyez Purchafs Pilgrims, vol. I, pag. 147 \& fuiv.
(a) Ibid. vol. I, pag. 1373 \& fuiv.

Mais，pour paffer de ces époques éloignées à une plus moderne，dont fe fouvienment tous les membres de cette affemblée，arrêtons－nous fur l＇expédition victorieufe，mais déplorable， de lamiral Anfon．Il femble qu＇alors tout ce qui étend les forces navales \＆le commerce de l＇Angleterre avoit dû faire de grands pro－ grès；\＆cependant，pour conferver la fanté des marins，on ne prenoit guere plus de pré－ cautions que n＇en avoient pris nos ancêtres ignorans．On fait qu＇après avoir paffé le détroit de le Maire，le fcorbut infecta l＇efcadre d＇An－ fon；que le Centurion eut à peine parcouru quelques degrés dans la mer du Sud，qu＇il perdit quarante－fept hommes，\＆que，huit mois après le départ de la flotte，il n＇y avoit prefque perfonne fur les vaiffeaux，qui n＇en futt attaqué；que le neuvieme mois，quand le Cen－ turion cingla vers le Juan－Fernandès，il avoit perdu quatre－vingt－quatre matelots；que la maladie fit de tels progrès fur le bâtiment ami－ ral，qu＇avant de relâcher fur l＇isle，il avoit jeté deux cents hommes à la mer；\＆qu＇enfin il n＇y avoit plus que fix matelots par quart pour le fervice．Les deux autres vaiffeaux fouf－ frirent en proportion．

Ces malheurs ne finirent pas à Juan－Fer－ nandès：après un intervalle de quelques mois， cette maladie terrible reparut de nouveau； \＆avant que le Centurion，qui portoit alors le refte des équipages des trois vaiffeaux，

## DU CAPITAINECOOK. $285^{\circ}$

 tous -nous table, ut ce merce profanté e précetres étroit d'Ancouru qu'il huit avoit n fut Cens avoit ue la amiavoit enfin quart fouf-Fer10is, eau ; alors aux,
pût aborder à Tinian, il perdoit quelquefois huit ou dix hommes dans un jour. Enfin, après avoir été deux ans en mer, M. Anfon avoit perdu plus des quatre cinquiemes de l'efcadre ; \& fuivant l'hiftorien du voyage, tous ces malheureux périrent du fcorbut dans la mer du Sud. Je parle d'après l'écrivain élégant qui a fait la relation du voyage. Comme il ne s'occupoit pas de la médecine, \& qu'il n'a point appuyé cette partie de fon récit fur le témoignage des chirurgiens des vaiffeaux, ou fur leurs journaux, je crois qu'il fe joignit au forbut une efpece de maladie peftilentielle, qu'on a appellée fievte de prifon ou d'hdpital (a), parce que c'eft là qu'elle fe manifefte fouvent. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner file fcorbut feul ou le fcorbut joint à la fievre, détruifirent la plus grande partie des équipages d'Anfon, puifqu'on a découvert depuis, des moyens de prévenir ces deux maladies, caufées par un air infect. On doit obferver, à la gloire du prudent \& brave commodore, qu'il ne fit pas lui-même les préparatifs de fon voyage ; que fon vaiffeau étoit fi chargé, qu'on ne pouvoit ouvrir les fabords que dans les momens les plus calmes, \& que, pour conferver
(a) Le docteur Méad, qui vit les obfervations de deux chirurgiens du commodore, dit que le fcorbut étoit alors accompagné de fievre putride, \&cc. Voyez fon Treatife on the Scuroy, \&c. pag. 98 \& fuiv.
la fanté de fes équipages, il ne négligea rien de ce qui étoit alors connu \& pratiqué dans la marine.

Je rapporterai les principales découvertes qu'on a faites depuis fur cette matiere, \& à l'aide déquelles nos vaifleaux ont exécuté de longues navigations fi heureufement, qu'elles effacent le fouvenir de nos premiers défaftres; mais il eft à propos de dire auparavant quelle eft cette maladie, la plus fatale aux gens de mer, \& pour laquelle on a imaginé tant de préfervatifs, car les marins eux-mèmes la connoiffent peu. J'obferverai d'abord que le foorbut de mer n'eft pas la maladie qu'on appelle de ce nom à terre : ce qu'on nomme ordinairement fcorbut à terre, appartient à une clafle de maladies abfolument différentes de celles dont il eft ici queftion ; \& 'opinion recque qu'il n'y a guere de confitututions totalement Libres d'affections fcorbutiques, eft fi peu vraie, qu'excepté parmi les matelots ou parmi ceux qui menent une vie pareille à la leur, \& particuliérement parmi ceux qui mangent des alimens falés ou pourris, fur-tout s'ils vivent dans un air fale \& dans la mal-propreté, j’ai lieu de croire que c'eft une des maladies les moins fréquentes. Jai foumis cette opinion au jugement de la fociété royale ily a plufieurs années, \& rien ne m'engage aujourd'hui à en changer. Je vous dis alors, meffieurs, contre l'opinion commune, mais appuyée fur des raifons qui paroif

## du Capitaine Cook.

fent bonnes, que l'air de la mer n'eft pas la caufe du fcorbut, puifque pendant les plus longs voyages, la propreté, la ventilation, \& les provifions fraiches, préferveroient de cette maladie l'équipage d'un vaiffeau, \& que fur les côtes où il n'y a point de marécages, les habitans ne font pas fujets à cette indifpofition, quoiqu'ils refpirent fouvent l'air de la mer (a). En adoptant les fentimens de ceux qui attribuoient le fcorbut à une révolution feptique, je conclus que c'eft un commencement de corruption dans toute l'habitude da corps, femblable à celle d'une fubftance animale privée de la vie (b). Cette affertion eft affez vérifiée par l'examen des fymptomes dans les foorbutiques \& l'état de leurs corps après la mort (c). A cette occafion, je remarquai que les viandes falées fe pourriffent en effet après un certain tems, quoiqu'elles reftent mangeables à caufe du fel ; que le fel ordinaire, qui paffe pour un des meilleurs préfervatifs contre la corruption, n'eft qu'un préfervatif ordinaire, lors même qu'on en met
(a) Voyez les Maladies de I armée, part. I, ch. 2, app. pag. 7.
(b) Ibid.
(c) Woodall furgeon's Mate, pag. 163 ; Poupart, Mémoires de lacadémie royale des fciences, année 1699 ; Petit, Maladies des os, tome II, pag. 446; Méad on Scurvy, pag. 101.
une grande quantité; \& que fi l'on efi met auffi peu que dans l'affaifonnement de nos viandes fraiches à table, ou de nos viandes falées, il háte la putréfaction, loin de l'empêcher.

Les expériences rapportées par feu M. Canton, membre de cette fociété, dans fon mé moire fur la caufe de l'afpect lumineux de l'eau de la mer, confirme la qualité putride du fel de la mer.

On a dit que le fcorbut provient de la froidure de l'air, qui arrête la tranfpiration; que c'eft pour cela qu'il eft endémique chez les peuples du Nord, \& fur-tout chez ceux qui habitent les environs de la Baltique (a). Le fait eft en partie vrai; mais je crois qu'on s'eft trompé fur la caufe. Dans les longs \& rigouteux hivers de ces contrées, les troupeaux privés de pâturages, pouvant à peine fubfifter, les habitans font obligés de les tuer à la fin de l'automne, \& de les faler pour plus de fix mois : cette nourriture putride qu'ils prennent fi long-tems, \& à laquelle les habitans du Sud ne font pas réduits, femble être la caufe principale de la maladie. Si l'on réfléchit que, dans le Nord, le -bas-peuple n'a prefque point de légumes ou de fruits, \& très - peu de li queurs fermentées l'hiver, \& qu'il habite fouvent des maifons humides, fales \& mal aérées,
(a) Philofoph. tranfait. vol. LIX, pag. 446.

## DU CAPITAINE Cook. 289

 il eft aifé de concevoir pourquoi il eft fujet à la mème maladie que les gens de mer, tandis que d'autres nations fous une mème latitùde, mais qui vivent d'une maniere différente, s'en préfervent. Auff M. de Linné nous apprend que les Lappons, l'un des peuples les plus hyperboréens (a), ne connoiffent pas le fcorbut, fans doute parce qu'ils ne fe nourriffent jamais de viande falée, qu'ils ne font aucun ufage du fel, \& qu'ils mangent tout lhiver la viande fraiche de leurs rennes.La fanté des Lappons eft d'autant plus remarquable, qu'ils confomment peu de végétaux, \& jamais de pain, comme l'ajoute le célebre auteur que je viens de citer: mais dans les provinces qui bordent la Lapponie, où l'on fait ufage du pain \& un peu des végétaux, où l'on confomme les viandes falées, les habitans font auffi affectés du fcorbut que par-tout ailleurs (b). Permettez-moi, meffieurs, de remarquer en paffant, que les progrès de lagriculture, du jardinage, \& des autres arts de la vie, en étendant leur influence jufqu'aux parties les plus éloiguées de l'Europe, \& jufqu'au plus bas peuple, commencent à dimi-
(a) Linnai Flora Lapporiica, pag. 8, 9.
(b) M. de Linné, en plufieurs endroits de fes ouvrages, confirme ce qu'on dit ici, que les viandes fälées font une des caufes principales du fcorbut. Voyez Amanitat. acad. vol. V, pag. 6 \& fuiv. pag. 42.

Tont VI.

290 VOXAGE
nuer fenfiblement cette maladie, même dans les climats où elle étoit jadis le plus répandue.

On a affuré que les hommes qui vivent fur les côtes de la mer, deviennent fcorbutiques fans manger de viandes falées; mais je n'en ai jamais connu d'exemple, excepté dans ceux qui refpiroient un air marécageux, ou putride d'ailleurs, qui ne faifoient point d'exercice, \& ne mangeoient ni fruits ni légumes frais: car alors les humeurs fe corrompent de la mème maniere, mais non pas au mème degré que celles des gens de mer. Ainfi, dans la derniere guerre, lorfque le château de Siginghurf, au comté de Kent, fut rempli de prifonniers François, le fcorbut fe manifefta parmi eux, quoiqu'on ne leur eutt pas fervi de viandes falées en Angleterre : on leur donnoit chaque jour de la viande fraiche \& du pain, mais fans légumes ou fans végétaux. Le chirurgien qui les foignoit, \& qui m'a communiqué ces détails, ayant été auparavant employé dans la marine, étoit plus en état de juger de la maladie \& de la guérir. Outre le manque de légumes, il obferva que les cours étoient fales \& trop pleines, les chambres humides, à caufe du foffé qui les environnoit, \& que l'efpace accordé aux prifonniers pour prendre l'air, étoit fi petit \& fi bourbeux dans les tems de pluie, qu'ils fortoient rarement. Il ajouta que, d'après fes repréfentations, on lui permit de donner aux prifonniers des racines \& des lé-
voifin, prendrel tenedes: leur fanti montra go'onles quentils
rurgien n lesplus t oin vivoie on voyo tions fc tout che hard falé mes \& mes: m qui fuiv mes, les jets à cel \& de la faire pot venir \& flesions pai enes cité, jo: marine, differen:

## du Capitaine Cook.

 pandue. ent fur utiques n'en ai $s$ ceux putride ercice, frais : de la e degré la derghurl, onniers i eux, iandes chaque is fans en qui ces délans la la made lét fales caufe 'efpace l'air, ms de a que, nit de les lé-gumes, pour les faire bouillir dans leur foupe, \& de placer les malades dans un village voifin, \& fur un terrein fec, où ils pouvoient prendre l'air \& marcher; qu'en employant ces remedes, ils recouvrerent tous promptement leur fanté : il eft probable que le fcorbut fe montra plus tôt parmi ces étrangers, parce qu'on les avoit pris en mer, \& que par conféquent ils y étoient plus difpofés. Le mème chirurgien m'apprit en outre, que dans les parties les plus baffes \& les plus humides de ce comté, où vivoient quelques hommes de fa profeffion, on voyoit de tems en tems de petites affections fcorbutiques chez le bas-peuple, \& furtout chez ceux qui vivoient tout l'hiver de lard falé, fans liqueurs fermentées, fans légumes \& fans autres fruits que quelques pommes : mais il remarqua que, dans les hivers qui fuivoient une récolte abondante de pommes, les payfans étoient beaucoup moins fujets à cette maladie.

Je me fuis étendu fur cette partie de mon fujet, parce que la connoiffance de la nature \& de la caufe du forbut me femble néceffaire pour perfectionner les moyens de le prévenir \& de le guérir. Après beaucoup de réflexions, après toutes les converfations que j'ai eues avec ceux qui, à une extrème fagacité, joignent une longue expérience dans la marine, je fuis perfuadé qu'en examinant les différens anti-fcorbutiques qui ont été approu-
vés \& adoptés derniérement, on trouvera que, quoiqu'ils puiffent varier dans la maniere d'opérer, ils contribuent cependant tous à corriger ou prévenir la pucréfaction, foit de l'air dans les parties du vaiffeau les plus fermées, foit des viandes, de l'eau, des vêtemens \& des lits, \& du corps lui-meme. L'examen des principaux anti-fcorbutiques, \& des autres moyens employés par le capitaine Cook, a donné peutêtre un nouveau poids à cette idée, \& ce fera une raifon de plus de méditer fur ces principes, afin de perfectionner cette branche importante de la médecine.

Le capitaine Cook commence par la drêche fa lifte des provifions; il dit, "' qu'il en fai"foit un moût doux, \& qu'il en donnoit à \# ceux qui avoient des fymptomes manifeftes \# de fcorbut, \&à ceux qui y paroiffoient le "plus fujets., "Le docteur Macbride, qui le premier eut l'idée de cet anti-fcorbutique, fut conduit à cette découverte par des expériences préfentées à cette fociété, \& dont le réfultat indiquoit que l'air produit par la fermentation alimentaire, a le pouvoir d'arrêter la putréfaction (a), il fit un grand nombre d'effais à l'appui de ce fait; \& trouvant que ce fluide eft de l'air fixe, il en conclut, avec

[^29]
## DU CAPITAINE COOK.

raifon, que toutes fes fubltances nutritives qui en feroient remplies, \& qu'on pourroit porter commodément en mer, feroient très-bonnes contre le fcorbut, qu'il regardoit alors comme une maladie putride, \& qu'il confeilloit de prévenir ou de guérir par cette efpece d'antifeptiques (a). La biere, par exemple, avoit toujours paffé pour un des meilleurs antifcorbutiques; mais, comme elle tire fon air fixe de la drêche dont elle eft compofée, il jugea la drêche elle-même préférable pour les longs voyages, parce qu'elle prend moins de place que la biere toute faite, \& qu'elle fe garde plus long-tems. L'expérience a depuis vérifié cette théorie ingénieufe, \& la drecheaacquis tant de crédit dans la marine, qu'il ne manquoit plus qu'une expédition auff longue \& auffi célebre que celle-ci, pour la mettre au nombre des provifions les plus indifpenfables: car, quoique le capitaine Cook remarque " qu'il faut auffi prendre d'autres précautions, qu'il ne croit pas que le moût de biere puiffe guérir en entier un fcorbut fort avancé, il eft perfuadé cependant qu'il fuffit pour empècher long-tems cette maladie de faire des progrès confidérables, \& il n'hé fite pas à prouver que c'eft un des meil-

(a) Voyez Macbride's, Exper. Eff. pafim. T iijpofe à la putréfaction, des que le travail ou lemouvement intérieur commence.

Il abonde dans le vin, \& il n'y a pent-étre point de fubftance végétale, qui en foit plus remplie que le jus du raifin; \& comme le vin a un gount agréable, il faut le mettre au premier rantg parmi les anti-fcorbutiques. Le cidre \& les autres productions vineufes, qu'on tire des fruits, font également bonnes, ainfíque
(a) On a eu la bonté de me communiquer le journal que M. Patten a tenu fur la Réfolution, \& j'y ai lu le paffage fuivant, qui confirme ce qu'on vient de dire : J'ai trouvé durant le voyage, que le moitt de biere eft de la plus grande utilitédans toutes lesmaladies fcorbutiques. Comme un grand nombre de performes en prennent par préciaution, cette precaution dans prefque tous les cas a eu du fuccès; ce eft le meilleur remede qu'on ait découvert jufqu'd préfent pour guérir le fcorbut de mer; ©f je fuis bien convaincu d'aprés l'examen de fes effats हiं de Sa maniere d'op'ŕer, qu'en y joignant les tablettes de bouillon portatives, la fourkrout, le fucre, le fagou, \& les raifins de Corinthe, le forbut, cette pefle de la mer, deviendra rarement, ou prefque jamais, alarmant dans un vaifeau pendant les plus lonys voyages, $\sqrt{ }$ on a Join des provifions, छठ $\sqrt{i}$ on veille á la pro preté.

## du Capitaine Cook. 295

les différentes efpeces de biere. On a obfervé conftamment que dans les longues campagnes, ou les voyages éloignés, le fcorbut ne fe manifefte jamais tant qu'il refte affez de petite biere pour en donner à chacun une ration complete, \& qu'après qu'elle eft toute confommée, cette maladie paroît bientôt. Il eft donc à defirer que cet excellent breuvage fe renouvelle en mer; mais les vaiffeaux n'offrent pas pour cela les commodités néceffaires: les Ruffes cependant viennent à bout de préparer à bord conme à terre, une liqueur mitoyenne entre le moutt \& la petite biere: ils prennent pour cela une certaine quantité de drêche \& de farine de feigle, qu'ils pêtriffent, \& dont ils forment de petits pains qu'ils cuifent au four. Ils y verfent enfuite au befoin une quantité convenable d'eau chaude, qui fermente fi vite, que dans l'efpace de vingt-quatre heures la boiffon eft achevée; c'eft une petite liqueur vive \& aciduleufe, qu'ils appellent quas, qu'ils trouvent fort bonne, \& qui n'eft pas défagréable pour les étrangers. Le feu docteur Mounfey, membre de cette fociété, qui avoit vécu long-tems en Ruffie, \& qui avoit été archiater fous deux fouverains, m'a dit que le quas eft la boiffon ordinaire des flottes \& des armées de cet empire, \& qu'il eft anti - fcorbutique. Il ajoute que, lifant $\dot{2}$-Mofcow les Obfervations fur la fievre de prifon ou d'hópital, que je vénois de
publier (a), il forma le projet de comparer ce que je difois, avec ce qu'il verroit dans les différentes prifons de cette grande ville ; mais, après les avoir toutes vifitées, \& les avoir trouvées remplies de malfaicteurs (car la derniere impératrice ne laiffoit exécuter aucun de ceux qui étoient convaincus de crimes capitaux), il fut bien furpris de ne point y remarquer de fievre, \& il n'apprit pas qu'on y eût jamais connu une maladie particuliere aux prifons. Il remarqua que quelques - unes de ces prifons avoient une cour où l'on permettoit aux prifonniers de prendre l'air ; mais qu'il y en avoit d'autres privées de cet avantage, fans etre plus mal-faines: il ne pouvoit expliquer la fanté de ces hommes, que par l'efpece d'alimens qu'ils confommoient: ces alimens étoient les mêmes que ceux du bas-peuple du pays, qui, n'étant pas en état d'acheter de la viande, fe nourrit principalement de pain de feigle (le plus acide de tous les pains), \& qui boit du quas. A fon retour à Pétersbourg, le docteur Mounfey fit les mêmes recherches, \& y eut le mème réfultat.

Il femble que, dans la fabrique du quas des Ruffes, la farine de feigle accroit la fermenta-
(a) Ce traité fut publié d'abord féparément, \& enfuite joint auk Obfervations fur les maladies de l'arméé.

## DU CAPITAINE COOK.

tion \& ajoute plus d'air fixe, puifque la drèche feulene pourroit pas produire fi-tôt une liqueut auff acide \& auffi vive : \& il eft probable que, lorfqu'on donnera aux autres grains un degré convenable de fermentation, ils acquéreront plus ou moins la même qualité; d'après ce que m'a dit un officier de marine, ami du capitaine Cook, je penfe du moins que lavoine produiroit cet effet. Cet officier croifant fur un grand vaiffeau (a), au commencement de la derniere guerre, \& le fcorbut fe manifeftant parmi l'équipage, il fongea à une efpece de nourriture dont il avoit vu faire ufage dans quelques campagnes d'Angleterre, \& il jugea qu'elle lui feroit très-utile. On remplit de gruau d'avoine un vafe de bois, on y verfe de l'eau chaude, \& l'infufion continue jufqu'à ce que la liqueur commence à devenir aigrelette, c'eft-à-dire, jufqu'à ce que la fermentation commence; ce qui arrive en deux jours, dans un tems médiocrement chaud. On tire enfuite l'eau du vafe de bois, \& on la fait cuire jufqu'à la confiftance d'une gelée (b); il prépara du gruau de cette maniere, \& il en fit fervir dans les chambrées: il l'adoucit d'abord avec du fucre, \& il ajouta un peu de vin de France
(a) L'Effex, de yo pieces de canons.
(b) Ce mets eft appellé Sooins danis les campar gnes du nord.
qu'il avoit pris fur un vaiffeau ennemi, quile rendit d'un meilleur goût, quoiqu'il fât aigre; \& cet aliment ne fut pas moins agréable que falutaire.
Il m'a affuré qu'en prenant du fooins, \& s'abftenant de viandes falées, fes fcorbutiques guérirent tous fans fortir du vaiffeau; que cet expédient lui réuffit dans ce voyage, \& dans toutes fes autres campagnes durant la guerre ; qu'il ne fut obligé d'envoyer aucun de fes malades à terre. L'avoine non fermentée, comme l'orge qui n'eft pas préparée, ne paroit avoir aucuin effet fenfible fur le fcorbut: l'air fixe qui eft incorporé à ces grains, femble fe mêler avec le chyle qu'ils produifent, \& leur qualité élaftique ou anti-feptique ne fe manifeftepas, à moins que cet air fixe ne foit dégagé par une fermentation antérieure.

Avant que l'on conniat la puiffance de l'air fixe contre la putréfaction, on attribuoit la vertu des fruits, des légumes \& des liqueurs fermentées, à leur acide ; \& nous avons toujours lieu de croire que l'acide contribue à produire cet effet. Si on dit qu'on a fait ufage dans le forbut, avec peu de fuccess, des acides ninéraux, qui contiennent peu ou point d'air fixe, je répondrai que peut-ètre dans ces effais on ne les a jamais affez délayés; car il eft airé de concevoir que la quantité d'eau qu'on donne communément à l'élixir de vitriol, par exemple, eft trop petite ; que cet acide peut à peine
(a) Le C wofere affen mififme, elh tiretce alor M. Paten of tit de la dr famannce, an foin deen Pintiono.
(b) Ceft soit de Péra
fortir des premiers paffages, vu le tiffu délicat des lactées qui doivent l'arrêter \& exclure une liqueur fi piquante; il faudroit donc, lorfqu'on manque de drèche, ou lorfqu'elle commence à fe gater, parce qu'on la conferve depuis longtems (a), effayer de l'eau acidulée avec de l'ef prit de fel de mer, dans la proportion de dix gouttes feulement pour une quarte; ou avec de l'efprit foible de vitriol, dans la proportion de treize gouttes pour la meme mefure $(b)$, \& de donner à ceux qui font menacés de forbut, trois quartes de cette liqueur par jour.

Mais fi l'air fixe \& les acides font de fi bons préfervatifs contre le fcorbut, pourquoi le capitaine Cook a-t-il employé fi peu de rob de limons \& d'oranges (car c'eft ainfi' qu'on a appellé les extraits ou les fucs épaiffis de ces fruits), en traitant cette maladie? Voici la raifon qu'on m'en a donnée. Comme on n'a-
(a) Le capitaine Cook m'a dit que la dréche fe conferve affez bien pendant deux ans; mais que la troifieme, elle perd de fon goút, \& qu'il doute qu'il lui refte alors quelque chofe de fa premiere vertu. M. Patten cependant a obfervé que, quoique la quantité de la drêche foit diminuée fenfiblement la troifieme année, il l'a toujours trouvće utile, lorfqu'il a eu foin d'en mettre une plus grande quantité pour linfufion.
(b) C'eft d'aprés ces proportions que jai trouvéle goût de l'évan aciduleux comme il faut, \& agréable.
voit embarqué ces anti-fcorbutiques que pour les effayer, on dit au chirurgien du vaiffeau, par forme de conjecture, combien il pourroit en mettre pour une dofe, fans toutefois limiter ftrictement la quantité. L'effai fe fit d'après la proportion fpécifiée, mais avec fi peu de fucces, que ne jugeant pas à propos de perdre plus de tems fur cela, il s'occupa àguérir le fcorbut avec le mon̂t de biere feulement, dont il connoifloit l'efficacité, $\&$ il réferva ces robs pour d'autres occafions, fur-tout pour les rhumes: alors, dans un grand verre d'eau chaude mètée de fucre \& de quelques efprits, il mettoit une cuillerée de rob, \& produifoit par-là un fudorifique agréable, qui avoit un bon effet. On ne doit donc point s'étonner que le capitaine Cook ne connoiffant pas la dofe convenable de ces jus, \& les ayant vu manquer dans tous les effais, ait conçu une foible idée de ces anti-fcorbutiques : il eft à propos aufii de remarquer que, comme ils avoient été réduits à un très-petit volume par l'évaporation fur le feu, ce procédé les avoit vraifemblablement beaucoup affoiblis, \& qu'avec leurs particules aqueufes, ils avoient perdu de leurs particules aériennes, d'où dépend en grande partie leur qualité anti- feptique. Si donc on effayoit de nouveau ces excellens fruits, il feroit plus à propos d'envoyer à la mer les jus purifiés en caiffes entieres, fuivant ce qui a
fontentafl lui-meme

## du Capitaine Cook. <br> 30 I

par un chirurgien de la marine, très-habile \& très-expérimenté. Les témoignages en faveur des qualités falutaires' de ces acides, font en effet fi nombreux \& fi perfuafifs, que s'ily avoit encore des exemples de leur peu de fuccès, pareils à ceux de ce voyage, je ne croirois pas encore cette raifon fuffifante pour les oter de la lifte des meilleurs anti - fcorbutiques.
Obfervez, meffieurs, que le capitaine Cook ne fait pas plus d'éloge du vinaigre que des robs; il ne faut pas en conclure qu'il ne prife point cet acide, mais feulement qu'en ayant eu fort peu dans une expédition qu'il a achevée avec tant de fuccès, il ne croit pas que de grandes provifions de vinaigre foient aulfi néceffaires qu'on l'imagine communément. Quoiqu'il ait diltribué, en place de l'acide, de lá fourkrout aux différentes chambrées, \& employé principalement le feu pour purifier les ponts, $j$ 'efpere que les navigateurs ne'fe ferviront pas de fon autorité, afin d'omettre cet article: le vinaigre fera du moins un bon affaifonnement pour les viandes falées, \&l'on peut quelquefois l'employer avec fuccès, fur-tout dans les afperfions des poftes des matelots. Il faut remarquer que l'odeur en eft peu agréable aux perfonnes en fanté, mais qu'elle l'eft communément aux malades, fur-tont à ceux qui font entaffés dans un lieu fale. Là, le médecin lui-mème recherche l'odeur du vinaige, autant
pour fon plaifir que comme un moyen de fe préferver de l'infection.

Le moutt de biere \& les fucs acides fe diftribuoient feulement comme des remedes; mais la fourkrout (du choux aigre, dont on mange beaucoup en Allemagne ) étoit d'un ufage plus étendu. Le chou acquiert fon acidité par une fermentation fpontanée, \& c'elt ce goût aigre. let qui le rend plus agréable à tous ceux qui en mangent: on peut ajouter à fes autres qualités, qu'elle s'elt confervée bonne jufqu'à la fin du voyage.

On a lieu de s'étonner que, quoique le chou ait été fi vanté par les anciens, (on peut voir ce que difent là-deflus Caton l'ancien \& Pline le naturalifte ) \& que fes qualités fe trouvent prouvées par l'expérience qu'en ont faite les nations pendant des fiecles, quelques-uns des écrivains de médecine modernes les plus diftingués, le défapprouvent: l'un dit qu'il jette dans la cuiffon une odeur rance, qu'il confond avec celle de la putréfaction; un autre le décompofe \& y découvre un air très-groffier, quile rend indigefte ; mais on fait aujourd'hui que la propriété, tant décriée, qu'il a d'engendrer des vents, provient de l'air fixe qui rend le chou fi fain quand il eft fermenté. Un des plus célebres médecins de notre fiecle l'a même dénoncé comme ayant quelque chofe de vénéneux : cet auteur croyoit, avec auffi. peu de foridement, que le chou étant une
plante alcalefcente \& difpofée par conféquent à la putréfaction, ne pouvoit jamais être employée dans le fcorbut, à moins que la maladie ne vint d'un acide ; mais les expériences dont j'ai préfenté autrefois le réfultat à la fociété, prouvent que ce végétal, ainfi que les autres corps fuppofés alcalefcens, elt réellement acefcent; \& le fcorbut ne provient jamais d'acidité, mais plutót d'une efpece de putréfaction, où tendoit, à ce qu'on croyoit, la claffe mal fondée des alcalefcens (a).
Parmi les dernieres provifions de mer qu'on a découvertes les plus falubres, chacun a entendu parler de la foupe portative, \& le capitaine Cook en a tiré un grand avantage durant fon expédition : ce bouillon concentré, délivré de toute graifle, \& ayant, par une longue évaporation, jeté les parties les plus putrides de la viande, eft réduit à la confiftance d'une colle, \& dans un endroit fec il fe conferve plufieurs années comme les autres colles. On a dit que les bouillons, quoique faits fans végétaux, s'aigriffent en fe gardant (b) : or, foit qu'il fe forme par-là un acide, ou qu'il ne s'en forme pas, je fuis porté à croire que les parties géla-
(a) Voyez cette remarque plus étendue dans mes obfervations fur les maladies de l'armée, chap. I.
(b) La'feule matiere qui s'aigriffe dans le fang, eft la matiere gélatineufe, \&c. Sénac, Structure du caurra liv. III, chap. 4 , page 5 .

304 VOYAGE
tineufes des fubftances animales, telles que celles qui compofent les tablettes de bouillon, ne font pas fort difpofées à la putréfaction. Puifque le capitaine Cook obferve qu'au moyen de cette foupe, fon équipage mangeoit une plus grande quantité de légumes qu'il n'en auroit mangé d'ailleurs, on doit convenir que du moins elle a été anti-feptique par-là.
J'en ai dit affez fur les provifions qu'ont embarquées les vaiffeaux de roi dans les longs voyages de ces derniers tems: M. Cook ne réclame d'autre mérite que d'avoir diftribué avec prudence celles qu'on lui avoit données; mais il a feul la gloire des réglemens abfolument nouveaux dont je vais vous parler, \& des effais qu'il a faits avec fuccès, d'après les idées de quelques-uns de fes amis.

D'abord l'équipage ne faifoit qu'un quart fur trois, au lieu d'un fur deux, comme c'elt l'ufage; c'elt-à-dire, qu'il le divifoit en trois bandes, \& mettant chacune de quart à fon tour pendant quatre heures, chaque homme avoit huit heures de repos pour quatre de fervice ; au lieu que, dans le fervice ordinaire, la moitié du monde étant de quart à la fois \& y rentrant tous les quatre heures, chaque individu ne peut avoir qu'un fommeil interrompu; \& quand ils font mouillés, ils n'ont pas le tems de fe fécher avant de prendre leur hamac. Lorfque rien'n'exige un travail preffant \& extraordinaire, un marin ne doit-il pas fe rafraichir

Une $2 u t h$ putréfaction les vétemert matelots. D ment une : page en ten homme avo ilavoit la bien la prs tend d'aille h vertu. C (\& peute\&) rouvelle)
(a) Les 1 tement, guri Tomt $V$.
fraichir par un fommeil auffi tranquille qu'un jounnalier ordinaire? Je fais que rien ne dif, tingue plus un officior, que le foin de préferver fon équipage de l'humidité \& des autres injures du tems. M. Cook a veilié fur le fien avec une humanité particuliere, Dans la zone torvide, il mettoit les matelots à l'abri de la chaleur brôlante du foleil, à l'aide d'un toit placé fur les ponts; dans fes campagnes fous le cercle antarctique, il donnoit à chaque homme un gros habit de laine, garni d'un capuchon.
(a) Les matelots le trouvoient fort utile pour manocuyrer à la pluie \& à la neige, \& parmi les glaces flottantes, dans les hautes latitudes du Sud.

Une autre précaution effentielle contre la putréfaction, e'eft de tenir propres le corps, les vêtemens, les hamass, \& les poftes des matelots. M. Cook m'a appris que, réguliérement une fois par femaine, il paffoit l'équipage en revae, \& qu'il examinoit fi chaque homme avoit changé de linge, \& fi d'ailleurs il ayoit la propreté convenable : on fait combien la propreté, qui contribue à la fanté, tend d'ailleurs au bon ordre \& à l'exercice de la vertu. Cet officier infatigable s'eft perfuadé (\& peut-être fon obfervation n'eft-elle pas nouvelle) que ceux des matelots qu'il enga-
(a) Les matelots portoient dans loccafion ce wetement, quills appelloient leur jaquette magellanique. Tome VI.
gea à être plus propres qu'ils ne l'auroient été d'eux-mêmes, font devenus en même tems plus fobres, plus rangés, \& plus artentifs à feur devoir : mais il faut avouer qu'un matelot n'a pas beaucoup de moyens de fe tenir propre, quand il le voudroit. Je n'ai pas oui dire que les commandans des vaiffeaux fe foient encore fervis de lalambic, afin de fe procurer de l'eau douce, pour laver le linge \& les habits, \& cependant il eft fur que l'eau de la mer ne fe mêle pas avec le favon, \& que Ta toile humide de faumure ne fe feche jamais parfaitement. Comme M. Cook a eu des occafions fréquentes de faire de l'eau fur les isles de la mer du Sud, il a diltribué a a l'équipage de l'eau douce par-tout ; \& en cinglant dans des hautes latitudes des mers du Sud, il en a pris en abondance, comme vous le verrez par la fuite de ce difcours.

Il n'eft pas befoin de parler des hamacs \& des lits: tous les officiers favent aujourdhui combien il importe à la fanté des équipages de les tenir fecs \& bien aérés ; puifque la refpiration de tant de monde répand, danis l'épace de 24 heures, une humidité funefte fur les parties baffes du vaiffeau. M. Cook, non content de faire expofer les hamacs \& les lits fur le pont à chaque beau jour (ce qui eft la méthode ordinaire), avoit foin qu'on en aérát toutes les parties.

Il s'eft occupé en outre de la pureté du

## DU CAPITAINE COOK. $30 \%$

vaiffeau lui-même, précaution fans laquelle toutes les autres auroient été inutiles. Je ne yous rapporterai point en détail les ordres qu'il donnoit pour laver \& ratiffer les ponts, parce que je ne vois pas qu'en ceci il l'ait emporté fur les navigateurs ordinaires; mais, puifqu'il a tiré de fi grands fecours du feu pour parifier fon bátiment, je tácherai d'expofer la méthode de l'employer, plas au long qu'il ne l'a fait. Après avoir mis du bois dans un fourneau à grille, on l'allume \& on le porte fucceffivement dans toutes les parties gui font au-deffous des ponts ; par-tout ou il y a du feu, l'air le plus proche s'échauffant devient feécifiquement plus léger, \& par fa légereté il s'éleve \& paffe par les écoutilles dans l'athmofphere: l'efpace vuide eft rempli par l'air froid des environs; \& celui-ci s'échauffant à fon tour, monte \& eft remplacé par un autre air: ainfi, en tenant le feu quelque tems dans chacun des appartemens inférieurs, on chaffe l'air fale \& on $y$ en introduit du frais. Ce n'eft pas tout; je crois que les vapeurs acides du bois agiffent alors comme anti-fcorbutiques, \& corrigent l'air corrompu qui refte.

Un officier de marine, d'un rang diftingué, m'a communiqué une obfervation trèsjufte, c'eft que fur les vieux vaiffeaux de vingt canons d'ancienne confruction, on étoit bien moins attaqué du fcorbut, que V ij

## 308 VOUAGE

fur les bátimens du même port de conftruc? tion moderne; il ajoute qu'il ne peut expliquer cette différence, que parce que les premiers ayant leur cuifine à l'avant da fauxpont (a), la cheminée alloit fi mal, qu'elle rempliffoit tous les environs de fumée quand le vent fouffloit de l'arriere. Cela étoit incommode, mais cet inconvénient lui paroiffoit compenfé par la bonne fanté dont jouif foit l'équipage : peut-être que les feux allumés ainfi dans les parties bafles, contribuoient plus à fécher \& à ventiler les ponts inférieurs, qu'ils ne peuvent le faire maintenant qu'ils font placés fous le gaillard d'avant, au-deffus du pont d'en-haut.

Les feux portatifs étoient fur-tout d'une utilité manifefte pour diffiper lhumidité dans ces endroits où Pair circuloit le moins. Cette humidité, quí provient de la tranfpiration d'une multitude d'hommes, \& fouvent d'animaux que l'on conferve en vie, \& des vapeurs qui fortent du puits, où il y a le plus de corruption, étant une des caufes principales dŭ fcorbut, $M$. Cook s'eft appliqué plus particuliérement à la chaffer. Il ne pouvoit pas employer de meilleurs moyens que des feux; tandis quils bruloient, quelques hom-
(a) Le faux-pont eft immédiatement au-deffus de la cale.
mies fic da fil du vaif for-toll partiel jeall de des via les vap went 0 s'ell fo nettoy en a $t$ aller a des. P non-fe rendre pot de Qua courir geoit quoiqu parties lement prits ac \& le $n$ fluide qui arn purific: \& de fubftan ne m' du fil de carret, chaque partie de l'intérieur du vaiffeau qui étoit humide : ils purifoient for-tout le puits, qui, fe trouvant dans la partie la plus baffe de la cale, reçoit toute l'eau des voies, \& les gouttes qui tombent des viandes gâtées ou de l'eau corrompue: les vapeurs méphitiques de la fentine ont fou'vent occafiontié la mort fubite de ceux qui s'en font approchés fans précaution pour la nettoyer: fouvent cette vapeur peltilentielle en a tué plufieurs de fuite, qui vouloient aller au fecours de leurs infortunés camarades. Pendant ce voyage, on eft venu à bout non-feulement de purifier, mais encore de rendre agréable ce lieu, en y defcendant un pot de fer rempli de feu.

Quand le tems ne permettoit pas de recourir à cette opération falutaire, on fumigeoit le vaiffeau avec de la poudre à canoin: quoique cette fumée ne puit pas defécher les parties baffes du batiment, elle chafloit feulement l'air corrompu, par le moyen des ef: prits acides du foufre \& du nitre ; car le foufre \& le nitre jouiffent peut-ètre d'abe forte de fluide aérien, qui fe dégage alors du feu, \& qui arrête la putréfaction. Mais comme ces purifications, à l'aide de la poudre à canon, \& de la combuftion du goudron \& d'autres fubftances réfineufes, font affez connues, je ne m'y arrèrerai pas davantage.

Parmi les différens moyens de renouvel ler l'air, vous vous attendiez peut-être, mef fieurs, à entendre parler du ventilateur du docteur Halles; \& perfuadé comme je le fuis de l'excellence de cette machine, je vois, avec regret, qu'on a perdu une fi belle occafion d'en donner au public une idée favorable: fi le fuccès de l'expédition de M. Cook, fupéricur à ce qu'oln pouvoit en efpérer, ne fuffifoit pas pour jultifier cette omiffion, je dirois en faveur de notre digne confrere, le docteur Halles, que par une fatalité humiliante qui accompagne fi fouvent les découvertes les plus utiles, la réputation de ce ventilateur eft bien loin d'etre fermement établie dans la marine. Il n'elt donc point furprenant que le capitaine Cook n'ait pas eu le tems de l'examiner, \& qu'il ait négligé de furcharger fort vaiffeau d'un appareil qu'il n'avoit peut-ètre jamais vu en ufage; d'ailleurs il étoit muni d'un autre ventilateur: il avoit les manches à vent, quoiqu'il n'en parle pas dans fon Mémoire; \& il m'a dit qu’il les a trouvées très-utiles, fur-tout entre les tropiques. Ils occupent peu d'efpace, ils exigent pèu de travail pour les faire aller, \& la machine eft fi fimple que tout le monde peut s'en fervir: mais leur effet eft peu confidérable en comparaifon du ventilateur du docteur Halles; on ne pout pas les employer dans les vents forts, \& ils font inutiles dans les chir l'air. Ne devroit-on pas fe fervir de lun \& l'autre de ces ventilateurs?

Tels font les moyens par lefquels notre habile navigateur a purifé l'air; il ne refte plus qu'a dire comment il s'eft procuré une eau faine.
M. Cook avoit un appareil pour diftiller l'eau' de la mer; \& quoiqu'il n'ait pas pu en tirer autant qu'on l'avoit efpéré, il en profitoit quelquefois. En-dedans du tropique fud, dans la mer Pacifique, il a trouvé tant d'isles fi bien arrofées, que, comme je l'ai déjà obfervé, il manquoit rarement d'eau douce. Pour avoir la plus pure, quand il en trouvoit de la nouvelle, il jetoit l'ancienne, quoiqu'il l'eût faite depuis deux ou trois jours; maís il a été plus de quatre mois dans fa traverfée du cap de Bonne-Efpérance à la Nouvelle-Zélande, au milieu de la zone glacée auftrale, fans voir terre une feule fois; \& il a achevé le tour du globe dans cette haute latitude, fans trouver une feule fontaine. Ici, le lecteur étonné eft porté à traiter fon Voyage de roman; ces mêmes bas-fonds, ces plaines de glaces \& ces montagnes de glaces flottantes, au milieu defquelles il a dirigé fa route périlleufe, \& qui de tous côtés annonçoient des naufrages, ont contribué à la fanté de l'équipage, en lui fourniffant de l'eau douce, ce dont il manquoit le plus. Or avoit obfervé que ces maffes énormes de glaces;

$$
V \text { iv }
$$

appellées isles ou montagnes, fe fondent en cau douce. Crautz, qui avance ce paradoxe, n'imaginoit pas qu'elles priffent leur origine dans la mer; il croyoit qu'elles fe formoient d'abord dans. les grandes rivieres du Nord, \& qu'enfuite portées au milieu de l'Océan, elles s'accroiffoient jufqu'a cette hauteur prodigieufo par la neige qui tomboit deffus ( $a$ ); mais on n'avoit jamais affirmé que toute eau de mer glacée fe fond en eau douce, ou fi on l'avoit dit, cette opinion s'étoit peu accréditée. Il eft für que le capitaine Cook ne s'attendoit pas à cette tranfmutation, \& il fut très-agréablement furpris de trouver un obftacle de moins à combattre, celui de nourrir long-tems fon équipage de provifions falées avec une petite ration d'eau corrompue, ou avec le peu d'eau empyreumatique qu'il pouvoit tirer de la diftillation; la glace fondue n'étoit pas feulement fraiche, mais douce \& ff faine, que ce fut une nouvelle preuve des erreurs de la raifon humaine prononçant fans expérience. Un ancien fort refpecté avoit, par la théorie, expafé les mauvaifes qualités de la neige fondue, \& depuis cette époque jufqu'aux tems modernes ce préjugé étendu à la glace n'étoit pas encore détruit.

Dans cette navigation autour da globe, parmi des pluies neigeufes, de la neige, des
(a) Hift, du Groënland, liv, I\&II, part, in \&\& 12 .
brumes
Péquipas d'une als tempéréc Lejouma campagl rentaife fit peud tombé ma caufe. Le pet confi ordinaire: vres inter tout de fu continues heure, el On doite aux talens Réflutio Cook; ca meilleurs fions, il equipage, des accide maladies, homme in plas fage c lots qu'on
(a) Entu relle.zeland
brumes \& des tems le plus fouvent humides, 1'équipage de la Réfolution jouit à peu près d'une auffi bonne fanté que dans les zones tempérées \& torrides; on voit feulement, par le journal du chirurgien, que vers la premiere campagne (a), quelques perfonnes commencerent à fe plaindre du fcorbut; mais la maladie fit peu de progrès, excepté dans un homme tombé malade de bonne heure par ane autre caufe. Les autres maladies furent égafement peu confidérables; il n'y eut que dés rhumes ordinaires, des diarrhées légeres \& des fievres intermittentes que le quinquina guériffoit tout de fuite : il faut y ajouter quelques fievres continues; mais comme on les traita de bonne heure, elles ne devinrent jamais alarmantes. On doit donc beaucoup d'éloges aux foins \& aux talens de M. Patten, le chirnrgien de la Réfolution, qui a fi bien fecondé le capitaine Cook; car il faut convenir que, malgré les meilleurs réglemens \& les meilleures provifions, il arrivera toujours à un nombreux équipage, pendant une longue expédition, des accidens qui produiront plus ou moins de maladies, \& qu'a moins qu'il n'y ait à bord uin homme intelligent, verfé dans la médecine, le plus fage commandant perdra bien des matelots qu'on auroit pu faúver.
(a) Entre le cap de Bonne-Efpérance \& la Nou-velle-Zèlande.

Voilà, meffieurs, les réflexions que j'avois à vous préfenter fur cette matiere intéreffante; \& fi j’ai été fi long, daignez vous fouvenir que la plus grande partie de mon difcours explique ce que le capitaine Cook n'a fait qu'indiquer; qu'il m'a fallu employer d'autres obfervations qu'il m'a remifes, ou que j'ai obtenues après fon départ, des amis dont il parle dans fon Mémoire.

Le comité n'a pas cru pouvoir donner au capitaine Cook des preuves plus éclatantes de fa haute eftime \& de fon refpect, qu'en lui offrant cette médaille: \& il ne paroit pas néceffaire de raffembler fur cela vos fuffrages; l'attention que vous avez bien voulu m'accorder, me femble une preuve de votre unanimité: ma fatisfaction feroit entiere, fi M. Cook fe tronvoit ici pour recevoit les honneurs qu'on lui défere; mais vous favez que cet infatigable navigateur elt parti pour une troifieme expédition, \& qu'il va continuer, au milieu des mers, fes travaux pour les progrès des fciences naturelles \& la gloire de cette fociété. Vous pouvez être furs que l'objet de fa nouvelle entreprife n'elt pas moins grand, peut-être mème l'eft-il davantage, que celui des deux premieres.

Permettez-moi donc, meffieurs, de donner à M . Cook cette médaille empreinte de fon nom immortel : perfonne n'a mieux mérité ce témoignage de notre eftime \& de notre atta-

## DU CAPITAINECOOK.

chement ; car fi Rome honoroit d'une counronne civique celui qui fauvoit la vie d'un fimple citoyen, quels hommages ne font pas dus à celui qui, après en avoir fauvé un fi grand nombre, a expofé dans vos Tranfactions les moyens par lefquels la Grande-Bretagne peut maintenant, pendant les voyages les plus éloignés, conferver la vie de fes intrépides enfans qui, bravant tous les dangers, contribuert, d'une maniere fi glorieufe à la célébrité, à l'opulence, \& à l'autorité de leur patrie! (a)
(a) Le Mémoire préfenté par le capitaine Cook à la fociété royale, eft inféré dans la féconde partie, vol. LXVI des Tranfact. philofoph, mais la fubftance de ce Mémoire fe trouve dans les dernieres pages dü Voyage. La feule chofe importante qui foit omife dans le journal, eft l'extrait d'une lettre qu'a écrite M. Cook au préfident avant de s'embarquer. Elle eft datée du canal de Plimouth, le 7 juillét 1776. La voici :
"Je penfe comme vous, que la cherté du rob de , limons \& d'oranges empechera qu'on ne nous' en „fournifle une quantité confidérable. Mais je ne le crois pas auffinéceffaire, quoiqu'il puiffe aider l'effet des autres anti- fcorbutiques; lorfqu'il eft feul ${ }_{3}$ , je n'en ai pas une grande opinion. Je ne fais pas plus de cas du vinaigre ; mon équipage en aeu trèspeu dans le dernier, voyage : fur la fin nous n'en avions point du tout, \& cette difette n'a eu aücuné fuite funefte. Jai lavé rarèment lintérieur du vaiffeau avec du vinaigre, il m’a paru que le feu \& la fumée ét oient meilleurs."

## Fin du fixieme \& dernier volume

# T A 㯭 或 <br> DES CHAPITRES 

## ET DES SECTIONS

Contenus dans ce fixieme volume.

CHAP. VI. Des idées morales, des mours, du raffinement du luxe, छ\% du fort des femmes chez les infulaires de la mer du Sud.
SEcT. VI. Infruction publiqie \& particuliere; origine \& progris des manufactures, des arts $\mathcal{E}$ des fciences.
Sect. IX. Religion, mythologie, cofmogonie, culte des infulaites de la mer du Sud. Leurs idées fur l'origine du monde ; la vie à venir. Céré-
: monies quíls pratiquent à la nai Jance des en-
fans, dans les mariages $\mathcal{E}$ les enterremens. 137
Sect. X. Comparaifon de quelques ufages des infulaires de la mer du Sud, avec les ufages des autres nations.

173
SEcT. XI. Des moyens de conferver la Santé dans un long voyage. Remarques fur les maLadies qui nous font firvenues pendant le voyage ; des remedes \& des précautions que nous avons amployés.

TABE
Difcours de M. Wales. De lobbervatoire. Des horloges. De rinfrument 226 De linftrument des palfages. 236 Du quart de clercle aftronomique. 238 Du fextant d'Hadley. 240
Des compas azimuthaux. Des aiguilles d'inclinaifon. 273 Des barometras ef des $\quad 275$ Des barometres \& des thermometres. 276 Difcours fur les moyens employés dans ces derniers tems, \& fur-tout dans la feconde expédition du capitaine Cook, pour conferver la Santé des gens de mer, prononcé à la fociété royale de Londres le 30 novembre. 1776 , patis le chsvalier Pringle, préfident.

Fin de la Table:


[^0]:    (a) Jimagine 'que celई eft produit par quelqu'efpeces dinfectes.

[^1]:    (a) On Pappelle auffi quartier Anglois ou quartier de Davis.

[^2]:    (a) 11 y a une méthode de M. le chevalier de Borda, peut-être encore plus facile, dans la connoiffance des tems, de 1780 .

[^3]:    fent, pourr guterir le forrbut de mer; \& je fuìs bien convaincu, d'apre's l'examen de fes effets, E de fa maniere d'opérer, qu'en y joignant les tablettes de bouillon portatives, la four-krout, le fucre, le fagou, \& les raifins de Corinthe, Le fcorbut, cette pefte de la mer, deviendra rarement; ou prefque jamais, alarmant dans un vaifeaut, pendant les plus longs voyages, $\sqrt{2}$ on a foin des provifions, \& $\sqrt{E}$ on yeille d̀ la propretci.

    X iii

[^4]:    (a) Ce traité fut publié d'abord féparément, \& enfuite joint aux obfervations fur les maladies de: Tarméc.

    Xiv

[^5]:    (a) L'Effex, de 70 pieces de canons.
    (b) Ce mets eft appellé Sooins dans les campagnes du Nord.

[^6]:    (a) Voyez cette remarque plus étendue dans mes obfervations fur les maladies de larmée; cap. I.

[^7]:    (a) Entre le Cap de bonne Efpérance \& la Nou:

[^8]:    can:

[^9]:    ille;

[^10]:    cette

[^11]:    $\Sigma$ PRIVILEGE DUROI. Quouis, par la gracede diev, rot de franceet de navarre: A nos amés \& feaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôtl|de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Eieutenans civils $\& \&$ autres nos Jufficiers qu'il appartiendra, $S$ AL U T: notre amé le $S$ r. $* * *$ Nous a ffit expofer quil defireroit faire imprimer \& donner au public, le fcoond Voyage dans lHic-

[^12]:    (a) Collection de Dalrymple, vol. II, page 159.
    (b) Hiftoire des navigations aus Terres auftrae les, vol. II, pag. 486.

[^13]:    (a) Voyez la Relation du voyage.
    (b) 1bid.

[^14]:    (a) Lord Kaimes' Sketches of the hifory of man,

[^15]:    dubart

[^16]:    "Arabe, venant de Shiras, dont les planches n'é ", toient pas cloucés enfemble, mais jointes d' une ma"niere particuliere, comme fí elles avoient étécou"Jues, $\delta^{\circ}$ c. "Lorque les nations plus civilifées eurent imaginé de meilleures méthodes de conftruire, en employant les clous \& les chevilles de fer, Pufage de coüdre les bordages futabandonné á ceux qui connoiffoient moins les arts. Dans tout l'Orient on fe fert aujourd'hui du fer, \& l'on ne coud plus les bordages que fur les isles de la mer du Süd.

[^17]:    (a) Collection ${ }^{\text {P}}$ Hawkefworth, tome III, page 2I, \& fecond Voyage de Cook, tome II.

[^18]:    (a) Tome II, page 472 de la traduction françife.

[^19]:    (a) Relation du premier voyage.

[^20]:    Bie

[^21]:    (a) Orrée fignifie le vent.

[^22]:    point des expreffions pour les idées abftraites, donnent aux penfés le nom de paroü ño te oboo, de paroles du ventre.

    Tome VI. K

[^23]:    
    
    

[^24]:    (a) Voyage en Sibérie, de Gmelin, vol. I \& II.
    (b) Crantz, Hifoirg du Groënland, vol. I.?
    (c).Ammien Marcellin, liv. XXXXI, chap, 2 ; \& Jordanes, Hift. Get.

[^25]:    (a) Je me fuis déja fervi de ce mot plus haut, pour prouver que la premiere race des infulaires de la mer du Sud defcend des habitans des isles Carolines.

[^26]:    (a) L'ami du capitaine Cook, dont parle le che-

[^27]:    déens appelloient bâton de Jacob un inftrument aved lequel ils obfervoient ; mais on ne fait pas sil zeffens. Whit à l'arbalete des tems modernes.

[^28]:    (a) On l'appella auffi quartier anglois, ou quartier de Davis.

[^29]:    (a) Voyez l'appendix \& les obfervations fur les maladies de l'armée.

