## COLLECTION

$$
A B R E G E E
$$

## DES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE L'EUROPE, DEPUIS LE PREMIER JUSQU'A CE JOUR.

RÉDIGÉE PAR IM. BERENGER.
Avec Figures.

TOME QU.ATRIEME.

A PARIS,
Chez Lejay fils, Imprimeur-Libraire, rue de l'Echelle Saint-Honoré.

$$
1790
$$

```
                    OITOI,FIOO
                4y.3 & M है-A
                2,DA)OV eसN
            MCMON tar MOOTU: 2min
```





```
                                *N"T m
                                &)
                            SH2F%TAUQ a\MOT
\[
.21 \text { IA } A-4 . A
\]
```

```
\[
48+1
\]
5
\(a\)
\(\sqrt{2} .4\)
```

Tome IV.
Anow vose reverzer son Wixikeal gue Lorvgo movie tieke bien loun dims loccin Truden

collection
DE TOUS LES VOYAGES
FAITS AUTOUR DU MONDE

## PAR LES DIFFERENTES NATIONS

 - DE L'EUROPE.

$$
\mathscr{X} \mathbb{X} \mathcal{A} \mathbb{E}
$$

## DE M. DE LA BARBINAIS LE GENTIL.

Nous partimes de la baie de C. le 30 Aoûc 1714. Les vents contraires nous forcerent d'abord de relâcher à Sare, petite isle voifine de Guernefey: nous y primes des provifions \& y attendimes le beau tems. Un vent favorable nous en éloigna pour nous conduire aux Canay

## VOXAGE

ries. Le is Septembre, nous nous trouvámes fi proche de la petite isle Gratiofa, qu'il s'en fallut peu que notre vaiffeau ne s'y brifat; mais nous en fümes quittes pour la peur. Au lever du foleil, nous vímes lisle Lancerotte, \& nous paffames entre elle \& Torteventura, canal ou n'avait point encore paffé de grands vaiffeaux. Bientớ nous apperçames le Pic̈ de Teneriffe, \& nous vinmes vis-à-xis la ville de l'Oratavia; nous n'y jetàmes point l'ancre parce que la mer y eft profondé, \&que le fonds $n^{\prime} y$ elt pas folide; en louvoyant, nous y gagnions d'exercer nos matelots, dont la plupart étaient des paylans fans expérience. Nous nallâmes point à Ste. Croix, ville de lautre coté de lisle, pour n'y point etre arrêtés comme nous favions que le gouverneur en avait-reçu l'ordre. Dans le lieu où nous étions, on fé borna à s'informer du but de notre vóyage, \&l'on fut content quaand Hous eutmes dit-qu'il était de faire le commerce des noirs.
Les Canaries font les plus belles isles qu'on puiffe voir. Celle de Teneriffe les furpaffe toutes en fertilité; ony fait beaucoup de vin : la partie de l'Oratavia préfente des montagnes trèsłautes, couvertes de vignes, qui fourniffent la Malvoifie, objet d'un grand commerce aveeles
nations Européennes. Le Pic qui paffe pour la plus haute montagne du monde, vomit une fumée épaife \& noire, préfage rarement trompeur des tremblemenis de terre.

Jallai fouvent entendre la mufique efpagnole dans un couveht de dames, \& l'uné d'elles excita mon admiration \& ma pitié. C'était la niece du marquis d'Afialcazzar, la veuve du conte de Gomere : avec la beauté d'un ange, elle était aveugle ; fon mari impuifant \& jaloux qu'on accufait de ce malheur, vit fa fuite dans ce monaftere, \& ne put la fupporter; il mourut de défefpoir.

Nous partimes de Teneriffe le 24 Septembre, \& trouvàmes les vents alifés au-delà du Tropique. Ils, foufflaient en poupe, la mer était tranquille, pas le moindre orage: fous la ligne, le vent deviut variable: fouvent quand le ciel eft ferein on voit de petits nuages qui annoncent la tempete, \& qui dans un moment occupent tout lherifons puis ils fe diffipent avec rapidité; la vent vient avec eux, la pluie lui fuccede \& labat. La chaleur était brûlante : jly fubis la cérémonie ordinaire, dans laquelle on me fit jurer de ne jamais coucher avee la femme d'un pilote ; ce ferment me coáta ipeu, carles pilotes font trop peu aimables pour faire juger que


## $\sigma$

## VOYAGB

Nous vimes les côtes du Brefille İ $\overline{2}$ Décembre, \& cherchámes Pisle Grande, feul endroit ou les Portugais fouffrent les étrangers; nous furgimes heureufement dans un de fes havres, guidés par un vieillard Efpagnol qui fe difait médecin. Jadmirai les coquillages, les arbres, les montagnes de cette isle, parce qu'elle était la premiere où j’abordais en Amérique, la vue de quelques cabanes de pécheurs m'y plut davantage que des palais n'auraient fait ailleurs. - Cette isle a 14 lieues de circuit: elle eft fituée fous le Tropique, à deux lieues du continent. Il y regue un printems perpétuel : le fol en eft élevé, couvert d'arbres inconnus pour moi; ils y forment d’agréables bofquets. Pour mieux jouir de la beauté de ces lieux, je montai fur une montagne au travers de bois épais. Au retour je m’égarai \& marchai cinq heures fans favoir où je étais's enfin je vis le bord de la mer, mais jétais loin de notre havre où jarrivai trèsfatigué. Javais vu des arbres d'une groffeur tronnante. Ici les orangers, les citronniers naiffent fans culture, \& n'y profpèrent que pour preter leur ombrage aux finges \& aux crocodiles. Il y a des finges très-gros qui font retentir les montagnes de leurs cris; quelquesuns imitent les cris d'un enfant; la plupart font

## DEM.LEGENTIL.

très - fatonches. L'animal le plus inoonmode de cette isle, eft un ver qui s'infinue entre la chait \& les ongles, y groffit \& forme une tuimeur ; il faut l'arracher doucement avec la pointe d'une éguille, \& prendre garde de l'enlever tout entier. La péche y eft très-abondante \& le poiffon excellent. Je n'y ai vu que de mauvais oifeaux de mer': l'épaiffeur des bois ne permet pas qu'on y chaffe.

Nous avions befoin de vivres \& n'ofames nous approcher de Rio Janeiro; on s'y fouvenait trop encore de la vifite que lui avait faite. Pefcadre de du Gué-Trouin. Jallai un jour fur la Terre-Ferme \& vis furr des femmes épouvantées devaint nous. Je voulus les raffurer, je ne fis que les effrayer ericore : trois jeunes gens qui maccompagnaient leur faifaient craindre quelque violence: leurs cris réveillerent un homme qui nous examina gravement de la téte aux pieds, \& qui nous crut des corfaires. II nous reçut avec le ton du reproche, il s'adoucit enfuite; mais ne put rien nous fournir. Jamais je n'ai vu de pays plus pauvre. Jallai a Villa-Grande, ville du Brefil, mauvais village fi elle était en Europe; mais la pauvreté logeait a la ville comme a la campagne. Heureufement un Erançais nous envoya dans une
VO XAOB
pirogué des pois, du poiffon falé, de l'argent. C'était un chirurgien nommé de la Borde, demeurant aे Paraty, qui faifait fecrettement des affaires confidérables, mais qui n'ofa nous vi. fiter de peur d'irriter la jaloufie des Portugais. Paraty était à 10 lieues de nous, \& là fe rend une partie de l'or qu'on tire des mines.

Les richeffes des Portugais confiftent en efclaves dont une partie travaille aux mines, \& lautre plante du manioc, des cannes à fucre, du tabac \& du bled d'Inde. Les fauvages y font féroces, les Portugais ne le font gueres moins; it $y$ a quelques jours qu'on avait vu un combat à P'isle Grande entre deux Portugais \& leurs efclaves, \& il avait été furieux : l'un des Portugais fat bleffé à mort; \& fon ennemi acheva de le tuer lorfqu'il vit approcher un confeffeur, de peur qu'il n'allat en paradis.

Nous partimes de ce lieu après avoir fait du bois \& de l'eau: alors nos malheurs commencerent. Une confpiration nous mit dans le plus grand danger. Comme Français, nous ne pouvions nous rendre au Pérou, \& nóus avions pris une commiffion Anglaife, un capitaine qui n'en avait que le titre, \& prefque la moitié de nos matelots étaient Anglais: des rixes s'élevaient entr'eux \& les Francais; notre partialitó
irrita les premiers, qui comploterent de fe rendre maitres du vaifeau par la mort des officiers Français. Le capitaine Anglais nous avertit du danger. On fe faifit des mutins, ils furent châtiés \& mis aux fers. Tout vaiffeau qui porte des matelots de nations rivales, nourrit dans fon fein une guerre inteftine \& dangereufe.

Les vents contraires ne nous permirent point de voir la cóte des Patagons; mais nous décou. vrimes la terre de Fen \& le cap des Vierges : nous entràmes \& reffortimes avec peine d'un cul de fac que nous avions pris pour le détroi ${ }^{t}$ de le Maire. Ici le danger fut grand, \& les matelots les plus intrépides craignirent de périr par le vent contraire, ou fous la dent des peuples Antropophages; mais le vent changea, le danger s'évanouit, la joie fuccéda au défefpoir, \& les plus poltrons jurerent qu'ils avaient été tranquilles au milieu du péril.

Bientôt nous découvrimes en effet le détroit de le Maire, formé par l'isle des Etats \& la Tèrre de Feu, qu'on croit n'ètre qu'un amas d'isles très-hautes \& prefque ftériles. Le hafard feul nous a donné des notions affez exactes de ce pays. En 1715, un vaiffeau Français, après avoir paffé le détroit de le Maire, fut pouffé par les vents dans un port que formaient plufieurs isles.
\& d'oul if découvrit une multitude dislots, les
uns bas \& arides, les autres élevés \& couverts d’arbres: il vifita differrens paffages, mais le d:faut de vivres \& l'incuriofité lui firent abindonner ce lietr avant de le bien connaitre. Les habitans du pays font, dit-on, des hommes robuftes, vivant comme des betes, nuds malgré lintempérie du climat, \& fe cachant dans les cavernes des montagues. Le cap Horn, découvert par un capitaine de ce nom, ent eft la pattie la plus méridionale.
Hisisle des Etats eft inhabitée à caufe du froid is de fa ftérilité; le détroit qu'elle borne au levant, a 8 lieues de long fur 6 de large. Dans un befoin preflant, un vaiffeau peut relácher daus le port du Defir ; les courans y font fi rapides quils font paffer le détroit en deux heures fans le fecours du vent. Les tempètes y font fréquentes; nous en effuyàmes une qui hous eut mis en danger fi nous euffions été proche de la terre. Nos voiles furent emportées, \& pendant huit jours nous fômes le jouet des flots. Le froid était cuifant quoique nous fuffions au mois de Janvier, premier jour n'été de cos climats; la tempèe nous effraya moins, parce que les nuits étaient très-courtes; celle du If' in'eut que trois heures. Une partie
de l'équipage était attaqué du foorbut. Il était tems de décoüvir des terres, la premiere qui frappa nos regards fut les mammelles de BioBio; nous vimes enfuite l'isle Ste. Marie qui eft fort baffe \& eft fituée à dix lieues de la Conception.

Dès que nous découvrimes cette ville, nous vimes devant elle plufieurs vaiffeaux amarés; nous arborámes notre pavillon \& jetàmes Pancres alors les chaloupes de ces vaiffeaux nous apporterent divers rafraichifemens; nous vifitimes le gouverneur, jeune homme qui nous reçut avec la gravité d'un vieillard; \& nous reparàmes nos forces par is jours de féjour daris la ville. Nous apprimes des Français que nous trouvàmes ici en grand nombre, que le commerce y était ruineux : fix vaiffeaux auraient fuffi pour les befoins des Efpagnols, \& plus de 40 vaiffeaux de notre nation fe trouvaient dans ces mers : auffi tous leurs pofleffeurs y perdaient leurs avances; l'avidité les y avait fait accourir, \& jamais avidité ne fut mieux punie. Une feule raifon peut juftifier leur imprudence; le rabais des efpeces avait fait chercher les moyens de s'en dédommager, \& comme les armemens de ces navires avaient été fecrets, ohacun avait cru étre le feul. Et le mal préfent
n'eft pas le foul qu'on doive ctaindre; les commerçans Efpaguols ruinés, pourront bien faire interdire le commerce à toute autre nation que la leur dans les immenfes pays qu'elle poffede.

Je pris mon parti dans cet état de chofes, \& m'embarquai fur un vaiffeau de Bayome qui partait pour la Chine ; car javais pris goùt aux voyages, \& pour mon coup d'effai, je voulais faire, le tour du monde. Parlons un peu du pays que, je vois à préfent fous mes yeux.

Le Chili eft un des plus beaux pay's du monde; la terre y donne fans culture, tout ce que le travail lui arrache en Europe ; lair y eft fain \& tempéré, fur-tout près des cotes. C'elt la fertilité de la terre qui fait la richeffe du Chiloé, port \& ville, dont les habitans commercent en planches \& en viandes falées. Baldivia doit fon nomà un des conquérans de cette partie de lAmérique ; fon chătcau eft fortifié contre les attaques des Indiens; fa garnifon n'eft compofée que d'exilés \& de criminels. C'eft la punition qu'infligent les magiftrats aux voleurs, aux affaffins que limpunité y multiplie fans cefle. La Conception a devant elle une baye longue de trois lienes, large de deux, ou les vaifleaux font en füreté pendant lété, ${ }_{3}$,

## DE M. LEGENTIL:

qui n'eft rafraichi que par les vonts du midi. En hiver les vents du nord s'élevent, \& les vaiffeaux fe retirent dans un énfoncement nommé Talcaguena. Plufieurs de nos Français qui s'y étaient retirés pour attendre des momens plus heureux, y avaient bati des cabanes commodes, cultivé des jardins, pratiqué des routes pour la chaffe, \& ce lieu défert était devenu aine retraite agréable \&utile. On y voyait une chapelle.

Le commerce eft peu de chofe à la Conception : les Péruviens ne s'y rendent pas, \& lés commercans deiS. Jago ne peuvent s'y rendre qu'en été. La ville eft mal baitie; fes maifons font baffes \& conftruites de rofeaux \& de terre. Un évêque y fiége, mais fa cathédrale n'annonce point fa préfence; la feule églife des jefuites eft belle: feuls de tous les moines qu'on y trouve, ils ne font pas ignorans; le gouverneur de ce lieu était un jeune homme, dont on difait qu'il était de mème áge que fa nobleffe: les richeffes de fon pere, préfident de laudience de S. Jago, lui tenaient lieu de mérite ; il haiffait les Français \& ne le cachait pas, fon avarice \& fa haine les vexaient également: il prit leur modération pour de la poltronnerie \& en devint plus. injufte. Il pouvait nous dó-

## 14

fendre le commerce; les ordres de fon maitte l'y autorifaient; mais il n'y aurait rien gagné; il préféra d'exiger de nous mille piaftres pour le droit de faire des vivres. Nous réfolùmes de le mortifier, pour lui faire fentir que nous ne cédions point par lảcheré. Un de nos capitaineś mourut, \& nous réfolumes de l'enfevelir avec pompe à Talcaguena, au bruit du canon \& de la moufqueterie. On en demanda la permiffiou au gouverneur, qui la refufa comme on s'y attendait, \& on l'exécuta malgré lui: étonné de notre hardieffe, il nous envoya la permiffion de defcendre à terre au moment où nous y étions defcendus. Cet acte de yigueur fut utile, il rendit le gouverneur plus prudent \& plus honnéte, au moins envers nous.

Les Indiens étaient auff révoltés contre cet homme dur \& infupportable ; ils ravageaient la campagne, \& méditaient de venir bruler la Conception même. Leur confpization avair été fecrette: les Indiens de la plaiue, foumis aux Efpagnols, avaient projetté de fécouer le joug, \& invité les Indiens bravoslà fe joindre à eux. On découvrit leur confpiration, \& bientót les prifons, furent pleines \& les bourreaux en activité. On punit les innocens pour effrayer les coupables, \& Pon ne fit que les

DE M. DEE GENTIL.
ivriter. La ville était menacée, \& les Erançris crurent devoir offrir leurs fervices aut gotiverneur, qui les rejetta avec dédain. Cependant, allarmé pour lui-mème, fil fit partir fes effers des plus précieux. Sa conduite lo rendit enfin odieux aux Efpagnols ; ils firent entendré des plaintes; ils fe livrerent au découragemewt; a la terreur ; ils nous prierent de les recevoir dans nos vaiffeaux, \& cette inquiétude fe com: muniqua parmi nous. Le gouverneur pour montrer fon intrépidité, fit mettre à mort cinq des Indiens qui étaient dans les prifons, quoique les juges n'euffent rien trouvé qui put fonder leur condamnation. Ils fureut arquebufés fur le rivage; les Indiens s'en vengerent par de nouvelles dévaftations \& par la mort de plu* fieurs Efpagnols.

C'eft dans cet état que je laiffai la Conception. Nous partimes pour Valparay $\rho 0$, qui en eft à 60 lieues, Un coup de vent, joint 育 une voie d'eau, faillit à nous faire pétir dans cette traverfée : un brouillard nous dérobaís la terre qui était près de nous, \& nous tremblionsà chaque inftant de voir le vaiffeau s'enfoncer ; enfin nous parvinmes à découvrir notre voie d'eau \& à la boucher.

Nous nous réjouiffions d'avoir échappé ay
danger, lorfque nous tombámes dans un autre. Arrivés dans la rade, un coup de vent nous jeta fur un vaiffeau Efpagnol, \& peu s'en fallut que rious ne le fiffions périt en périfant nous-mèmes. La proue de notre vaiffeau fut brifée, celle des Efpagnols fut fort endommagée. A peine avions-nous réuffi à nous féparer de celui-là, que nos ancres chafferent, \& que nous tombàmes fur un autre vaiffeau, que nous pûmes enfin éviter ; mais' nous allions périr fur des écueils, fi le vent n'avait changé.
Valparayfo eft le port où Pon fait le plus d grand commerce en grains faricette cote; la ville n'eft qu'un bourg défendu par un chátead bien fitué. Elle dépend de S. Jago, qui n'en eft éloignée que de 30 lieues. Nous vifitámes de gouverneur, qui nous permit le commerce:, moyennant un droit de cinq pouf cent fur m tout ce que nous vendrions. II nous dit fort ve ingénument qu'il éraite pauvre, qu'il avait acheté fon emploi pour 28000 piaftres, \&\& qu'il lui fle devenait néceflaire de färe ce trafic prohibé, afin de ne pas périr de mifere. Sa fincéritéinous fit un devoir de l'exaclitude à remplir les conditions impofées; mais malheureufement pour
ch: lui \& pour nous, on vendit peu, \& fes profits furent médiocres.

Le Chili fait peu de commerce, il n'y a point d'activité, \& les habitans s'énorgueilliffent de leur indolence : ils font pauvres fur un fol fertile. C'eft d'ici que le Pérou tire les grains que fon climat brulant lui refufe: on trouve des magafins de grains tout le long de la côte d'Arica jufqu'à Guyaquil, \& ils font remplis par les vaiffeaux qui reviennent du Chili. Les magiftrats de ce dernier pays avaient cruelment fuiví la politique des Hollandais, ils avaient fait jeter à la mer, dix mille charges de bled, parce que la récolte était trop abondante \& qu'ils voulaient en foutenir le prix: ce bled couvrait le rivage de la mer quand nous y arrivàmes.

Les vaiffeaux du Pérou qui font ce commerce, font d'un bois fi dur \& fi fort, que la mer loin de le pourrir, le conferve : mais fouvent ces vaiffeaux périffent, parce qu'on les remplit trop de bled que l'humidité fait gonflor, \& alors le tillac \& les côtes du vaiffeau s'ouvrent; l'eau entre, \& on ne peut plus en boucher la voie.

Les Français portaient à $S$. Jago des marchandifes qu'ils vendaient mal \& avec peine ${ }^{3}$ le préfident de l'audience favorifait ce commerce, \& lui-même le faifait; mais il fallait
acheter cette facilité en fermant les yeux fur des vexations.
Nous partimes de Valparaifo le 14 Mars I715, \& nous arrivàmes heureuferuent à Coquimbo. C'êt le meilleur port de la mevdu Sud; les vaiffeaux y font à l'abri de tous les vents, \& y peuvent carener fur un petit rocher à fleur d'eau, près du rivage : deux petites isles qui font à demi-lieu du rivage, en marquent l'entrée. La ville de ce nom eft à deux lieues de là, près de la mer, dans une plaine bordée par les Cordelieres; fes dehors font charmans \& arrofés par une riviere dont les eaux fe diftribuent par des canaux dans tous les jatdins; car chaque maifon y eft féparée d'uné autre par un jardin planté d'oliviers, qui produifent les meilleures olives du monde. Les rues en font droites \& larges; mais les maifons font baffes \& couvertes de rofeaux, parce qu'on y craint les tremblemens de terre: les habitans font beaux \& affables; lair y eft fain. On y fait peu de commerce. Le gouverneur nous tracaffa dés qu'il eut appris que nous devions y faire quelque féjour: il fallut acheter la permiffion d'acheter des vivres par le préfent d'un habit de foie à fa femme. $\therefore$ Si ce pays cultivait le chanvre \& le lin,

> de M. le Gentile.
it lin ferait facile de fe paffer des Européens. On y trouve de riches mines d'or, des animaux de toute efpece qui errent dans les plaines fans avoir de matres; le plus gros boeuf n'y coante pas quatre écus, un beau cheval ne vaut guèress plus : on $y$ pourfuit la perdrix à cheval avec deschiens, qui la faififfent lorfqu'elle eft fatiguée ; mais elle a peu de gont: Les chevaux eux-mèmes fe prennent à la chaffe avec des lacs, \& on les rend enfuite familiers. Les vins du Chili font agréables, mais on les gâte en les confervant dans des peaux de boucs; ils ne peuvent fe conferver fur mer.
Nous partimes de Coquimbo pour Arica, ville du Pérou: le commerce s'y trouva dans un état pitoyable: j’y perdis mes efpérances de fortune \& ma gàité; ce n'eft qu'à force de raifon que je pus vaincre ma mélancolie. Arica eft peu de chofe par elle-mème; elle n'eft célebre que par le commerce qu'y font les Ef pagnols qui reviennent du Potof : l'air y efl mal fain; mais peut-être il y caufe moins de maladies que fon vin violent \& fumeux. Ses habitans ont l'air moribond \& font tourmentés de fievres malignes ; une montagne voifine qui eft couverte d'ordures de cormorans \&s antres oifeaux, y répand une odeur fétide, parce
que les pluies ne la lavent jamais, ou bien rat rement. L'air eft fouvent obfcurci par ces oifeaux, qui chaffent aux poifions, en formant fur l'eau un grand cercle qu'ils refferrent enfuite en fe preflant, \& y accumulent ainfi leurs victimes; alors ils plongent \& les pourfuivent dans leau; d'autres oifeaux à becs longs \& pointus accourent pour avoir part à cette chaffe. L'odeur \& le goût de ces oifeaux en font un mets peu fupportable.
Les côtes font habitées par des baleines, des loups matins, des pingoins, \& antres animaux ; quelquefois les baleines y échouent. - Un des plus grands revenus du gouverneur confifte dans la vente de l'ordure de ces oifeaux, dont on fe fert pour redonner aux terres la fertilité que lardeur du foleil leur enleve. Des vaiffeaux viennent deux fois l'année enlever \& acheter cette fétide marchandife. La montagne d'ou on la tire eft creufe, on lui donne le nom de Mome des Diables, parce qu'on croit les y entendre; peut-être les eaux qui entrent avec impétuolité dans fes concavités, produifent le bruit qui a donné naiffance à ces contes abfurdes.

- Peu de jours après mon arrivée, on y éprouva un tremblement de terre qui fe fit fentir à 200
lieues à la ronde. Un grand nombre de villes \& de bourgs furent renverfés; des montagnes s'ecroulerent, \& fe joignirent en engloutifint toutes les habitations qui fe trouverent dans les vallées. Cependant, peu de perfonnes périrent fous les ruines des maifons, parce qu'elles ne font baties que de rofeaux \& d'une terre légère.

Arica, Ylo, furent renverfés : la premiere ville a une mauvaife rade, dangereufe furtout par les vents d'oueft qui ne permettent pas d'y aborder, fans rifquer de fe brifer fur les écueils qui la bordent: mais fon gouvernement eft confidérable par le commerce qu'on y fait. Nous y trouvámes fept vaiffeaux Français. Le gouverneur était un homme d'une probité reconnue: il nous reçut avec honnêteté \& acheta tout le refte de notre cargaifon.

On trouve à une lieue de la ville une vallée couverte d'oliviers, de bananiers, de palmiers, \& autres arbres, plantés fur les bords d'un torrent, qui defcend des montagnes \& fe jette dans la mer près d'Arica. Nulle part je n'ai vu plus de tourterelles \& de pigeons-ramiers. C'eft ici quion trouve communément le Guanaco, (Llama) efpece de mouton, dont la tète reffemble à celle du chameau; il fert de bete de

Tomime \& porte jufqu'a 200 livres; mais fi oin les force de marcher quand ils font fatigués, is vomiffent au vifage de leurs perfécuteurs une liqueur noire \& puante.

Je quittai Arica pour venir à Ylo, qui en eft à 40 lieues. On $y$ voit auffi une vallée plantee dsoliviers, \& arrofée par un ruiffeau que les neiges fondues font enfler durant l'été. Nos Français y avaient bâti des magafins peu coûteux, mais le tremblement de terre les avait renverfés. A 40 lieues de-là, dans les montagnes, font deux villes célebres: Mochegoa \& ${ }^{-} V$ illa hermofa d" Arequipa; elles doivent leurs richeffes à leurs vins, les meilleurs du pays; la derniere s'elt fignalée par fes efforts en faveur de Philippe V.
2. Réfolu de pénétrer plus avant dans le Pérou, je m'embarquai fur une frégate qui faifait voile pour $P_{i} /$ co, ville éloignée de Lima de cinquante lieues. Jy arrivai aprés huit jours de naviga1 tion. Cette ville fut abimée en 1690 par un tremblement de terre; on $y$ vit la mer fe retirer a deux lieues de fes bords; la plupart des habitans s'enfuirent dans les montagnes; plufieurs vinrent contempler ce houveau rivage: mais trois heures apres, la mer revint avec une impétuofité effrayante engloutir ces mal-
heureux, que la viteffe des chevaux ne put dérober à la mort. La ville fut engloutie, \& aujourd'hui les vaiffeaux jettent l'ancre au lieu oú elle était affife.

La ville a été rebatic à un quart de lieue de, la mer, dans une fituation agréable; les nobles de la province s'y raffemblent; le voifinage de Lima $y$ amene beaucoup de négocians; elle a deux ancrages, fun devant elle, l'autre à deux lieues de-là dans un canton défert. A quatre clieues au midi, on montre une montagne où s'affemblaient les Indiens pour adorer le foleil, \& d'où ils jetaient dans la mer de grandes richeffes.
Le pays eft beau ; lair y eft bon; fur toutes les côtes du Pérou, il s'éleve un vent frais vers les 9 heties du matin, qui tempère l'ardente chaleur du climat; ; il n'y pleut prefque jamais; le vent du midi qui s'y fait fentir fans ceffe, iy chaffe les exhalaifons aqueufes vers le nord, \& les empèche de former des nuages. Le commerce y eft affez floriffant, fur-tout a Callao. Le vice-roi le fav̌rorifait, parce qu'il en retirait de grands avaptages ; mais à Pifco, on vendait encore plus avantageufement \&aumoins ayec plus de sûreté, parce qu'on n'y éfait point obligé de livrer fes marchandifes à la douane.

$$
24
$$

VO YAGE

J'étais fi voifin de Lima, que je défrai le vifiter; il $n^{\prime} y$ avait point de vaiffeau à Pifco qui put me conduire à fon port, \& je m'y rendis par terre. J'entrai d'abord dans la province de Chincha, dont la capitale eft un petit bourg d'Indiens, qui fut autrefois une ville de 200 mille familles. La province elle-même eft aujourd'hui déferte, \& on n'y compte gueres que 500 familles. Je vis fur la route des veftiges de ces géans qui furent frappés de la foudre, diola tradition, après avoir pofédé les demeures des hommes mis en fuite par le déluge. On me montra des rocs foudroyés, \& des os d'une groffeur extraordinaire ; mais j'ighore fi ce font des reftes de géans auxquels je ne crois gueres.

Je ne parlerai point des loix de l'empire du Pérou, ni de la conquete qu'en firent les Efpagnols; ces objets font connus : bornons-nous a dire que les Indiens vénèrent encore la mémoire de leur dernier roi ou Inca; qu'ils la célebrent dans une fete par des vers à fa louange, en jouant avec leurs flutes des airs qui les jettent dans une noire mélancolie, \& portent quelques-uns à fe rejoindre aux objets de leurs regrets, en fe précipitant du haut des montagnes.

On trouve dans la province de Chincha plufieurs tombeaux antiques. Jen ai vu un dans lequel on avait tronvé deux hommes \& deux femmes peu défigurés encore, avec quatre pots d'argile, quatre taffes, les reftes de deux chiens \& des píeces d'argent; c'étaient-là peut-ètre les préfens qu'on fourniffait aux morts pour qu'ils puffent les offrir au foleil, devant lequel ils devaient comparaitre. Je remarquai encore, que les cadavres confervaient longtems, en divers lieux du Pérou, leur forme naturelle, fans doute à caufe de la féchereffe \& de la légéreté du terrain.

Cette province eft moins aride que les autres, parce 'qu'un grand nombre de ruiffeaux l'arrofe; les neiges en font des torrens qui rongent la terre, entrainent des arbres \& roulent de gros rocs; leur lit n'eft pas profond, leur cours peu étendu eft très-rapide. Souvent la multitude de leurs bras fait qu'on eft obligé de marcher pendant une lieue dans l'eau; heureux de ne point rencontrer d'arbres ni de rocs qui peuvent faire tomber l'animal qui vous porte, \&o vous entrainer avec lui dans la mer; des Indiens placés fur les bords indiquent les gués \& conduifent les paffagers.

Le premier jour, j’arrivai dans le Tambo

## VOXAG

de Gnaynacaya. Tamibo ef un édifice oul les Incas renfermaient leurs richeffes ; ce n'eft plas aujourd'hui qu'une mafure. Je portais mes provifions, \& meme mon lit; mais quand je voulus fouper, je trouvai ma viande corrompue par la chaleur; il fallut prendre patience \& marcher toute la nuit pour arriver à Cagnete, j'y entrai épuifé de faim, de laffitude \& accablé de fommeil; je me livrais à celui-ci pendant qu'on m'apprêtait à déjeuné,' mon manteau me fervit de matelas, ma felle doreiller, \& la faim de cuifinier après mon réveil.

- Ce bourg annonce la pauvreté de fes habitans; ils fe nourriffent de bled d'Inde \& de poiffon falé; leur climat eft moins doux que celui du Chili; leur terre eft aride \& déferte. Une efpece de cafaque qui fe croife fur Peftomac, \& s'arrete avec une longue épingle d'argent, eft lhabit des femmes. La campagne était par-tout inondée par les eaux du Caghete, \& pour fortir de ce lieu jallai, fuizi vant le confeil des Indiens, paffer fur un pont: au fommet d'une montagne. Jy parvins par des fentiers étroits \& incommodes; j'éprouvai une chaleur extraordinaire, \& j'étais affez élevé pour voir les nuages rouler fous mes pieds;

Ia vue de ce pont me fit frémir. Il joignait Tefpace entre deux pointes de montagnes feparées par un gouffre profond, ou'deux torrens Ie précipitaient avec fracas. Il était conftruit de cordes, faites d'écorces d'arbres, retenues par des pieax, \& fir lefquelles on avait mis des planches \& du fable. Les mules pafferent d'aboid fur ce pont vacillant, \& je paflai comme elles en me fervant de mes mains comme de mes pieds, \& fans ofer regarder à droite ni à gauche.

Au-dela eft la province de Pachacamac: j'y entrai par un chemin étroit bordé par lá mer, \& fur lequel uné montagne perpendiculaire shavance \& menace à chaque inftant de vous Ưerafer: il s'en détache de tems en tems des rocs qui tombent dans la mer. Je fouffris beatcoup durant ce voyage : durant le jour, j’étoufFhis dé chaleur; pendant la nuit, jétais devoré par des infectes fales \& incommodes; le fable Ctait brülant; je ne vis aucun arbre dans un elpace de 40 lieues, quelques-uns cependant fe remarquaient fur les bords des torrens : nul oifeau ne s'y fait entendre, un filence effrayant y regue, \& n'eft troublé que par le vol du Condur, qui eft le plus grand de tous les oifeaux, \& vit de vers.

Cette grande province porte le nom du Dieu des Indiens, c'eft-à-dire, du foleil. Elle ent une capitale qui renfermait un million d'ames: fes rues fpacieufes n'offrent aujourd'hui que des débris \& des os entafiés , des tombeaux dévaftés par l'avarice, \& un vafte filence: on y voit encore des cadavres épars q̣à \& là fur la terre, dont on diftingue les traits, \& qui

24 E
péu eaus fes dure nées du nord cour gros On fieur remp dont jouit tain, fuit autre les $p$ étage fenêt teme: ques lame eft ur que 1 tre. I
au pied d'une montagne; une riviere large \& peu profonde baigne fes murs \& diftribue fes eaux par des canaux dans les rues de la ville; fes dehors font arides, \& prefque fans verdure; on y feme cependant depuis quelques antnées un peu de bled, qu'un brouillard épais du matin fait profpérer au défaut de pluie. Au nord, entre la montagne \& la ville, eft un cours planté de quatre rangs d'orangers fort gros, \& toujours couverts de fleurs \& de fruits. On y refpire une odeur agréable; mais plufieurs de ces arbres ont péri \& n'ont point été remplacés. Près de-là eft un grand fauxbourg dont les maifons funt affez bien baties; on $y$ jouit d'un belle vue ; la mer parait dans le lointain, \& la riviere, après divers détours que l'wil fuit avec plaifir, va enfin s'y perdre; d'un autre còté eft la vallée de Lima, célébrée par les poêtes Péruviens. Les maifons n'ont qu'un étage, leur toit eft fait en terraffe; toutes les fenetres font garnies de jaloufies, les appartemens font vaftes \& grands; un tapis, quelques carreaux, quelques chaifes en font tout lameublement. Dans les plus belles maifons, eft une falle foutenue par des piliers entrelaffés que les tremblemens de terre ne peuvent abattre. L'églife cathédrale, le palais de l'arche-

$$
V \circ Y A G E
$$

vêque, celui du vice-roi, \& des maifons uniformes entourent la grande place, dont le milieu eft occupé par un baffin fpacieux, où des figures de bronze font jaillir l'eau qui retombe pour le remplir.

Les édifices publics n'y font pas beaux; les églifes y font plus riches qu'ornées: leurs tableaux peints par les meilleurs peintres de Cufco, font affez miférables; des rouleaux qui fortent de la bouche des perfonnages, $y$ annoncent leur action. Le monaftere des cordeliers eft formé de fept cloitres; j'y ai vu 600 religieux le jour de la fete de leur faint. L'églife était alors tendue d'ornemens qu'on eftimaif dix millions de piaftres. Celui des Jéfuites eft báti avec régularité, mais les jours font mal ménagés dans leur églife ; elle eft embellie par des tableaux faits en Europe, affez mauvaife copie d'excellens originaux. On y compte is monafteres de filles, toujours vifitées par des prètres \& des moines, qui n'y font pas toujours des prieres.

Le beau fexe eft ici d'une licence effrenée: toutes les converfations y font rougir les gens honnétes; la débauche y eft l'amour, on $y$ compte 600 maifons ou temples de Vénus; tout s'y tolère, la médifance n'y mord point, \&

Po mé fi.l
flu
s'é
mo
pas
opi etro fois
tou
cha
adr
voi
I
roy
Le le les
mes pou

L
les
tous
peu préc était

## DE MNLE GENTIL.

l'opinion publique ne retient pas, parce qu'ellemême eft dépravée: le grand nombre d'eccléfirftiques \& les exemples qu'ils donnent, $y$ influent plus que le climat. Au milieu de la ville s'éleve le palais de l'inquifition; mais elle eft moins rigide ici qu'ailleurs: elle ne soccupe pis des mours \& ne femble craindre que les opinions : or ici on n'en a point qui puiffe lui etre redoutable: rien n'y excite à penfer. Deux fois, je voulus avoir raifon fur des fujets qui touchaient à la religion; \& deux fois, je n'e. chappai à linquifition que par bonheur ou par adrefe; aucun des Efpagnols ne fe foucie d'avoir raifon fur ce point.

Le vice-roi frége à Lima, où eft une audience royale qui décide de tout dans ce royaume. Le roi d'Efpagne nomme à toutes les places, le vice-roi n'y nomme que par commiffion; on les achete del'un comme de l'autre, \& le commerce rembourfe alors les frais qu'on a fait pour parvenir.

Le roi retire le quint du produit de toutes les mines du. Pérou; mais ce quint diminue tous les jours, parce que les mines diminuent peut-ètre, \& certainement encore par les déprédations des gouverneurs. Le vice-roi actuel était évêque de Quito, qui remplit la place
d'un vice-roi mort jufqu'a ce que la cour en ait nommé un nouveau. Les peuples n'aiment pas que cet évéque régne, parce qu'alors tout fe fait par les pretres qu'on accufe d'une fordide avarice. Il y a une univerfité à Lima, eftimée des ignorans qui en jugent par l'oftentation \& le fafte avec lefquels on y reçoit des docteurs, que les brigues \& les cabales élevent plus que la capacité: la réception commence par des difputes interminables fur le cérémonial; les moines foutiennent un candidat, les prètres en foutiennent un autre; le vainqueur triomphe avec infolence, le vaincu fe retire en murmurant contre la partialité des Juges.

Les arts n'y fleuriffent pas plus que les fciences; les naturels Efpagnols préfêrent la mendicité au travail; des efclaves y fourniffent par leurs travaux aux befoins; plufieurs de ces efclaves noirs font des voleurs \& des affaffins: ils font divifés en tribus, dont chacune a fon roi que la ville entretient \& que la royauté rend libre: il eft juge parmi les fiens, punit, mais ne peut condamner à mort: on lui fnit des obféques magnifiques, s'il meurt: on chante, on danfe, on s'énivre en fon honneur, \& cette cérémonie finit par l'élection d'un nouveau roi,

Cett gue mait joui L. mais hain conv

Je retou pour fus té de te heure maifo la fuit n'arriv où l'o terre $t$ endroi affreux la terr fávait fe jetai habitar fines. I çais n'c Tom

## de M. le Gentil.

Cette inftitution adoucit pour les noirs les rigueurs de lefclavage, \& ils s'attachent à leurs maitres par lombre de liberté dont elle les fait jouir.

Les Créoles haiffent beaucoup les Français : mais leurs femmes ne partagent point cette haine; elles font très-engageantes, \& leur converfation féduit, s'il s'agit de tendreffe.

Je partis de Lima le 25 Janvier 1716, pour retourner à Pifco, où je devais m'embarquer pour la Chine: j'y arrivai le 3 Février, \& j’y fus témoin, fept jours après, d'un tremblement de terre effrayant: il commença vers les huit heures du foir, \& dans un inftant toutes les maifons furent renverfées : je voulus prendre Ia fuite, la peur m'avait lié les pieds, \& je n'arrivai qu'avec peine dans une grande place ou l'on fe retirait: un quart-d'heure apres, la terre trembla encore, elle s'ouvrit en quelques endroits, \& il s'éleva, an milien d'un bruit affreux, un tourbillon de pouffiere \& d'eau; la terreur s'empara de toutes les ames, on ne favait où fe fauver, \& fouvent l'afyle ou l'on fe jetait, devenait un tombeau. La plupart des habitans fe retirerent fur les montagnes voifines. La terre continuait a s'agiter : nos Français n'ofaient abandonner les débris de leurs .

Tome IV.

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

maifons, ni s'y tenir: on craignait que la mer ne s'elançât encore fur la terre, comme elle l'avait fait vingt-huit ans auparavant, \& on n'ofait s'en approcher pour s'affurer de fa tranquillité. Le jour augmenta nos allarmes. A 9 heures du matin, la terre trembla avec plus de violence, \& le bruit courut que la mer fe retirait : le fait était faux ; mais dans la confufion \& la frayeur, on n'examina rien, tout s'enfuiait en jettant des cris affreux : des femmes, des enfans reclamaient des fecours qu'on leur refufait. Je montai à cheval pour fuir comme les autres, avec un jeune homme en croupe: cependant, plutot par effroi que par courage, je réfolus de me rendre fur les bords de la mer, nous la vimes tranquille \& confervant fon rivage ordinaire. Nous nous hâtâmes de rapporter cette nouvelle à Pifco, \& pour la dévancer encore s'il était poffible, nous faifions des fignes avec nos chapeaux; mais notre courfe ptécipitée fit croire au contraire que nous exhortions à fuir : tout le monde gagna la montague: nous n'y trouvâmes que des vieillards \& des infirmes, \& la ville fut déferte pendant quatre jours.

Je fis diverfes remarques fur ce phénoméne. Demi-heuré avant que la terre s'agite, les ani-
m:
he oil for va: ble fe les ble la. mè fait

I $\& 1$ n'ar ordi refts en Je f baie a fais elle verb de le truit bles, erriv
maux paraifent faifis de frayeur, les chevaux henniffent \& fuyent; les chiens abaient; les oifeaux épouvantés fe jettent dans les maifons; les fouris fortent de leurs trous; les vaiffeaux alors s'agitent de maniere qu'il femble que les parties dont ils font compofés vont fe défunir ; les canons fautent fur leurs affuts, les mâts rompent leurs haubans. Si le tremblement va dans la direction de la longueur de la ville, il renverfe les maifons; fi avec la mème violence il la prend en largeur, il ne fait que les ébranler.

Le vaiffeau que j’attendais arriva enfin le 17 , \& le 21 nous partimes pour Callao, où nous n'arrivàmes qu'en fix jours, quoiqu'on n'y mette ordinairement que 24 heures. Le vaiffeau n'y refta qu'un jour, \& fit voile pour Guacho, qui en eft à 40 lienes, pour $y$ faire des provifions. Je fis le voyage par terre, \& vis la fameufe baie des Salines, d'où un tremblement de terre a fait retirer les eaux depuis quelques années: elle a ro lieues de long fur 6 de large; la reverbération du fel qui la couvre ne permet pas de la traverfer de jour. Mon guide peu inftruit, me fit traverfer des chemins impraticables, \& il me fallut mettre pied à terre; nous ąrivâmes à minuit à une ferme d'Indiens en-

C 2
tourée de montagnes efcarpées \& inacceffibles: Nous frappâmes à la porte, deux Indiens fortirent; mais ni nos offres, ni nos menaces ne purent les engager à nous ramener au che$\min$, pour nous conduire jufqu'a la ville de Chankaye. Ce ne fut que lorfqu'on les fomma au nom du vice-roi qu'on les rendit plus traitables, \& qu'ils nous fatisfirent. Nous' arrivàmes à Chankaye fur les 4 heures du matin où nous n'ofames nous repofer que jufqu'à 6, de peur que le capitaine du vaiffeau, peu obligeant de fon naturel, ne partit fans nous.

Au -delà de Chankiye, nous traverfàmes une riviere ou ma mule fe coucha, \& je paffai le jour avec mes habits mouillés; c'eft-là que je trouvai un courier qui portait à Lima, Pordre de dépofer le vice-roi, pour avoir permis le commerce aux Français: il nous apprit auff la mort de Louis XIV. Nous arrivâmes enfin à Guacho, après avoir fait 22 lieues ce jour-là. Cette ville eft mal batie, \& n'elt prefqu'habitée que par des Indiens, gens débannaires \& de bonne foi. On fait ici d'excellentes provifions, plus commodément \&à meilleur marché qu'en aucun autre lieu du Pérou: P'eau en: eft bonne, \& fe conferve long-tems.

A demi-lieue de-là eft Govera ou, Goaüras.
v
u
co
le
ni
et
m
q2 j’e le: ch ré $\mathrm{m}=$ Le ét: ajc me
ville dans une fituation riante \& champêtre; une riviere coule au milieu, les maifons y font commodes \& bien bàties; elles font belles: les femmes revenantes, \& les hommes n'y font ni orgueilleux, ni jaloux. Ce canton elt peutêtre le plus délicieux du Pérou, par fon climat, fa fertilité, \& le génie de fes habitans.

Nous partimes de Guacho le 4 Mars; je quittai ces lieux avec quelque regret ; mais j'en perdis prefque de fouvenir en ceffant de les voir.

Devions - nous cingler au nord ou au couchant? Ce fut la difpute de nos pilotes : ont réfolut d'aller à l'oueft, comme le plus court; mais les calmes \& les courans le rendirent long. Le 22, nous étions fous la ligne; la chaleur était accablante; la pluie, le tonnerre, le calme ajouterentà fon incommodité, \& nous paffàmes ainfi douze jours.

Le 3 Avril, un vent léger fe leva, \& nous vimes des oifeaux de mer, de toutes les efares peces. Un hibou vint fe percher fur nos mâts: on le prit, on le mit en cage où il demeura Is jours fans manger, puis on le laiffa libre; il s'éleva, voltigea autour du vaifeau, puis tomba dans la mer. Sa vifite était felon nos. matelots, un finiftre préfage. Pour nous, il

## VOYAOE

nous fit chercher d'où il venait: de la terre ferme? les hibous ne s'en éloignent jamais autant: de quelques isles? il n'en eft point ici de marquées fur les cartes; peut-être qu'elles nous font inconnues ou mal connues. Le feul M. du Bocage allant du Pérou à la Chine, dé. couvrit dans ces parages un grand rocher fort élevé, \& entouré d'un banc de fable: il le homma Isle de la Paftion, du jour quill la découvrit. Sa rélation nous fit prendre des précautions contre les écueils.
Parmi les oifeaux qui volaient autour de nous, il en était un plus gros qu'une oie ; il avait fept pieds d'anvergure, le bec crochiu \& garni de deux rangs de petites dents aiguës; on le prenait à lhameçon; c'était un linge en forme de poiffon; dès qu'il l'avait mordu, il ne pouvait plus s'en dégager. Cette efpece de péche était notre feule recréation.

Le 29 Avril, nous avions fait 1338 lieues; mais la joie de nous voir fi avancés fut troublée par la diminution de notre provifion d'eau: nous n'en eâmes plus que deux chopines par jour: c'était peu de chofe pour des hommes altérés : l'ardeur dú foleil nous faifait chanvin: feat on
mai
apr
dix
cir
sé
nol
d'u
$a b c$
raí ger de peau chaque femaine, \& nous reffemblions à des lépreux. Ce jour, l'air était chargé
de nuages, \& nous vimes à un quart de licue de diftance, fix trombes de mer, qui fe formerent avec un bruit fourd, femblable à celui d'un ruifleau dans un fouterrain. Ce bruit s'accrut \& devint femblable au fifflement des cordages quand ils coupent un vent impétueux. L'eau bouillonnait, \& s'élevait d'un pied \& demi au-deffus de fa furface; une fumée épaiffe d'une couleur pále la couvrait, formait un canal communiquant à la nue, \& fe pliant à fon mouvement, il s'allongeait, fe retréciffait, fe groffiffait felon que le nuage s'élevait ou baiffait.

Les matelots craignaient que ces trombes ne vinffent tomber fur nous \& fubmerger le vaiffeau, ou le brifer. Pour prévenir ce malheur on amena les voiles, on chargea le canon; mais toutes ces précautions furent inutiles; après avoir couru autour du vaiffeau, pendant dix minutes, nous vimes ces trombes s'étrécir, les canaux fe détacherent de la mer, \& s'évanouirent. On dit que ce phénomène annonce la tempète : celui-ci fut précédé \& fuivi d'un vent égal \& léger ; fouvent une pluie abondante \& fans tonnerre les termine. Il parait en effet qu'elles peuvent exciter une tempéte locale, non une générale; qu'on peut

C 4
craindre que les voiles d'un vaiffeau ne foient
veau: enlevées, non le vaiffeau lui-même fubmergé, \& que le bruit du canon peut en effet la rompre.

La pluie \& le tonnerre nous firent craindre, de finiftres accidens pendant plufieurs jours; mais enfin, le Io Mai, nous jouimes d'un ciel ferein, d'un vent conftant, \& pendant plus de quinze jours on ne toucha point aux voiles. Nous cherchions les isles Larrons, \& le befoin preflant de vivres, joint à celui de repofer fes yeux fur une terre, rendait notre recherche bien active \& bien impatiente. Nous ne mangions que du falé, \& bientôt l'eau allait nous manquer. Auffi les moindres nuages qui bordaient lhorizon, nous donnaient-ils de fauffes joies que le foleil diffipait. Chaque matin nous entendions le cri, Terre, Terre, \& toujours elle femblait fuir devant nous: j’avais foif, \& je ne rèvais qu'aux fontaines. Il y avait prés de trois mois que nous avions quitté le Pérou; les deux premiers m'avaient légérement ennuyé, le dernier m'accablait de ce fentiment pénible.

Enfin, nous en fümes un peu foulagés: nous découvrìmes une voile, \& bientôt nous reconnûmes un des vaiffeaux qui devaient partir après nous pour le mème voyage. Ces nou-
agréa mand ces is deme gnait me mi Nos ils' av nous
remer
No peine perçû c'était au Pé plus ce gra dans 1 vernet socher de pals couver ous u: ques $f$ quatre qui no
veaux venus nous apporterent une dilfraction agréable; jallai à bord de ce vaiffeau, j'y demandai avec vivacité à quelle diftance étaient ces isles tant défirées, \& on me répondit froidement, à 250 lieues. Cette réponfe les éloignait pour moi, \& pen s'en fallut que je ne me miffe en colere contre ceux qui me la firent. Nos pilotes s'en croyaient moins éloignés, \& ils avaient raifon. Dès le lendemain, 30 Mai , hous découvrimes l'une de ces isles, \& l'on remercia Dieu chacun à fa maniere.
Nous nous approchàmes de cotte isle ; à peine y avions-nous jeté l'ancre, que nous apperçûmes trois vaiffeaux qui s'y rendaientauff: c'était le refte de l'efcadre marchande laiffée qu Pérou: nous les aurions vu arriver avec plus de plaifir, fi nous n'euffions craints que ce graiíd nombre d'affamés n'apportát la famine dans l'isle. Nous allâmes rendre vifite au gouverneur Efpagnol; un guichet fervait de porte sochere à fa demeure, qu'on décorait du nom de palais, quoiqu'll ne fut qu'une chaumiere, couverte de paille \& de feuilles de palmier: fous une efpece de portique, nous vimes quelgues fufils, quelques rondaches, des lances, quatre drapeaux , un tambour, \& 40 foldats qui nous reçurent avec plus de gravité que

## 42

$$
V O Y A G E
$$

leur chef qui fe réjouit en nous voyant, dans lefpérance d'obtenir de nous du pain \& du vin dont il manquait depuis long-tems.
Dès que j'eus refpiré lair de la terre, j’oubliai mies fatigues paffées; celles de la navigation s'effacent encore plus promptement que les autres. Les trois derniers vaiffeaux avaient plus fouffert que nous. Le feu avait pris dans le fond de cale de l'un; la foudre était tombée fur un autre, en avait tué le capitaine, bleffé plufieurs. matelots, \& abattu le grand mât; le fcorbut, la faim \& la foif avaient défolé le troifieme. Auffi n'y a-t-il point de navigation plus longue que celle du Pérou à la Chine: elle ferait prefque impoffible fans la conftance des vents; la chaleur, un air pefant, y otent la refpiration; rien n'y recrée la vue, \& dans cet efpace de 3 à 4000 lieues, je ne vis que des poifons \& quelques oifeaux.
Le gouverneur nommé D. Juan Antonio, Francijco, Fernando Pimentela y Toledo, vint nous rendre vifite, \& le plat qui lui plut davantage dans le repas que nous lui offrimes, fut une décharge de fept coups de canon. Nous réglâmes le prix des vivres dont nous avions befoin, \& nous nous féparâmes contens.
Cette isle, nommée Guaham, en langue du
pays, a un circuit de 30 lieues; fon terrain eft coupé de montagnes d'un accès difficile, couvertes d’arbres, \& fur-tout de palmiers \& de cocotiers; on peut $y$ compter fix bourgs ; c'eft vis-à-vis celui d'Ymata, que les vaiffeaux jetent l'ancre: elle a dans fon intérieur des Indiens, qui vivent indépendans des Efpagnols. Tous en général font prefque nuds; la plupart font affligés de la lépre; ils vivent fous des cabanes conftruites de gros troncs d'arbre enchaffés les uns dans les autres, \& couvertes de feuilles; leur vie eft trifte \& miférable; mais celle des Efpagnols eft plus malheureufe encore, parce qu'ils en connaiffent une plus douce. La poffeffion de cette isle eft inutile, quoiqu'on y entretienne 300 foldats, qui fe marient avec les Indiennes, mais n'empèchent pas que fa population, autrefois de i 5000 ames, re foit réduite à 1500 . Elle produit beaucoup de ris ; le coco eft la nourriture ordinaire des Indiens ; le Rima y fert de pain; il y eft de lagroffeur du melon, fa chair eft blanche \& ref? femble à de la pate d'orge : on y trouve auffi le Doudou qui a la figure d'un maron d'Inde \& dont le noyau a le goût de la chátaigne: le Nica, l'Iffouni, le Dago fervent auffi de pain \& font d'un affez bon goút, quand on les a cuit fous la cendre.

44
Toute cette mer eft remplie d'isles jufqu'aux Moluques. Les jéfuites y étendent leur miffon, \& font les vrais conquérans de ces peuples. On s'y fert, \& fur-tout aux isles Mariannes, de petits bateaux qui vont toujours a la bouline, ont un balancier, font trés-légers, \& dont la proue fert de poupe, comme celle-ci de proue, enforte qu'ils n'ont pas befoin de virer de bord. Des Efpagnols fe font rendus aux Philippines dans ces bateaux, quoiqu'il y ait plus de 400 lieues de diftance.

Nous nous occupámes pendant deux jours à embarquer nos provifions: elles confiftaient en poules, en canards, en légumes, en quatre bœufs, fix moutons, \& huit cochons. C'é. tait peu de chofe; mais ce n’était pas là notre plus grande inquiétude. Devions-nous aller à Canton? Il y avait beaucoup d'Européens, \& nous étions menacés d'y vendre peu \& mal; đéja un de nos vaiffeaux nous y avait dévancés. Fallait-il fe rendre à Emouy? Le port n'en convient qu'aux vaiffeaux qui retournent dans la mer du Sud. Le capitaine choifit ce dernier parti, quoiquil ne fut pas fans danger, \& nous nous y oppofames en vain.
Nous quittâmes Guaham, que fes foldats
roi permit après que fais quele étaient t manger d vis des tr beau tem vent nous nous vim Philippine compagnc \& nous ci lots \& d' vent feul Déja le mofe, dc \& dont 1 lendemait ferpens, dont not jours apr. \& nous fil primes ri nous diffi nous euff duifirent mais en ré - auraient voulu quitter comme nous. Le vice-

## DEM. LE GENTIL.

roi permit à onze d'entr'eux de partir avec nous, après que nous l'eûmes rembourfé, de je ne fais quels prèts qu'il leur avait fait. Ces gens étaient tranfportés de joie de pouvoir enfin manger du bifcuit. Nous mimes à la voile, fuivis des trois autres vaiffeaux. Nous avions un beau tems,-il fit naitre la bonne humeur; le vent nous favorifa conftamment. Le 22 Juin, nous vímes le cap Engano, promontoire des Philippines, puis les isles Baboyanes. Nos compagnons pafferent entre ces isles \& le cap, \& nous cinglàmes au couchant, au travers d'islots \& d'écueils, où nous faillimes périr; le vent feul nous en fauva.
Déja le 25, nous avions découvert For$m o f e$, dont les écueils nous firent éloigner, \& dont les courans nous rapprochaient; le lendemain, nous vimes la mer couverte de ferpens, qu'y amenent les rivieres de Chine, dont nous découvrimes les montagnes trois jours après. Des pécheurs nous environnerent \& nous firent des fignes auxquels nous ne comprimes rien. Il nous fembla qu'ils voulaient nous diffuader d'aller à Emouy; heureux fi nous euffions pu les entendre. Ils nous y conduifirent lorfque nous le leur demandàmes, mais en répétant Hiamuen Booz, Emouy mau-
yais. Son entrée eft remarquable par une montagne fort haute, furmontée encore d'une tour qu'on apperçoit de 20 lieues en mer. A fix lieues de l'entrée de la baie, on voit une petite isle, percée à jour. Nous entràmes dans cette baie, \& jetämes l'ancre à deux lieues du port \& de la ville, parce que nous avions des craintes pour notre füreté' la baie a 8 lieues de circuit, la riviere de Changeheu qui s'y rend y forme un bon port.
Nous nous occupámes bientôtdu commerce, \& nous en fümes accablés : ladreffe des Chinois déconcerta notre prudence, \& nous ne favions à quoi nous déterminer. Nous fàmes quelquefois étourdis par le bruit aigu des chaudrons \& des baffins d'airain qu'on frappait fur les Schampans ou vaiffeaux de guerre envoyés pour nous faire homeur, ou plutot pour nous furveiller \& empécher qu'on ne nous apportàt des marchandifes. Nous primes des mefures pour notre fûreté, puis nous ofàmes vifiter les mandarins : nous fùmes bien reçus: les promeffes ne manquerent pas; on nous fit mème un préfent de chèvres, de jambons \& de fruits du pays; on nous affura d'une liberté entiere pour commercer. Nous eùmes des efpérances qui diminuerent peu-à-peu.

On no reaty, jé dans la F mouy. E rin de nous pol priviléges cution d defquels rant. Cel qu'elle n m'avait noife, Canton, un pea p ! Le 1 Chinois faire la difaient là nous des chaif nous env cette vill les unes \& je refl pulace, en filence
2 toutes

On nous préfenta une lettre du pere Laureaty, jéfuite Italien, qui réfidait à Focheu, dans la province de Fokien, à 60 lieues d'E. mouy. Elle avait été demandée par le mandarin de ce port, \& le pere nous affurait que nous pouvions nous liyrer avec confiance aux priviléges du port, \& qu'il veillerait fur l'exécution des traités que nous pourrions faire, defquels cependant, il ne fe rendait point garant. Cette lettre reveilla notre défiance plus qu'elle ne la calma: je me rappellai ce qu'on m'avait raconté au Péroú, de la perfidie Chinoife, \& je regrettai qu'on n'eut 'pas choifi Canton, où le commerce des étrangers domne un peu plus de bonne foi aux négocians Chinois.

Le i Juillet, nous allâmes diner chez un Chinois qui fe difait chrétien; car pour nous faire la cour, \& obtenir la préférence, ils fe difaient tels ou difpofés à le devenir; puis de là nous vifitámes les mandarins, portés fur des chaifes de bambou; une foule de peuple nous environnait; dans les rues étroites de cette ville, nos chaifes ne pouvaient aller que les unes après les autres; la mienne fe rompit \& je reftai là, expofé à la curiofité de la populace, qui me fit cent avanies, que j'effuyai en filence; les chiéns mème aboyaient \& fuyaient 2े toutes jambes devant moi.

Nous arrivàmes enfin chez le gouverneur de la ville ou houpou; c'était le jour de fa naiffance, \& lon y jouait la comédie devant fa porte; elle fut interrompue par notre arxivée, \& les acteurs joignirent leurs huées à celles de la populace; les gardes nous conduifirent dans une falle ou le houpou nous attendait fur un trone élevé; il fe leva en nous voyant, vint à nous d'un air riant, \& nous fit prendre vingt différentes fortes de thé, du vin de Perfe
les $i$ min ceq fent tito tectì que Il ne de gant, mon daier: que plus out police honn nous que 1 il éta: voila ville au mi à là co mit de
Pen étions Tor

## De Mile Gentie:

les intervalles entre les colonnes. Après les prélit minaires,il demanda de quelle nation nousétions, ce que nous cherchions, \&c. puis on nous préfenta encore du thé \& du vin de Perfe, \& le titó nous congédia en nous affurant de fa protection. Son lieutenant nous reçut auff bien que lui, mais ne nous parla que de repas. Il nous dit qu'il mangeait huit ou dix livres de viande de porc par jour, \& fa taille gigantefque nous le fit croire. Ma grande taille, mon embonpoint; ma barbe épaiffe me rendaient aux yeux des Chinois plus:refpectable que mes compagnons; mais je n'en fus pas plus heureux. La crainte de nous faire trop ou trop pew dhonneur, engagea le juge de police à refufer notre vifite, fous le prétexte honnête d'une incommodité. Noüs allions enfin nous repofer de cette fatigante corvée lorfque le fils du houpou nous invita à diner; il était aimable, on re put le refufer. Nous voild de nouveau en chemin, itraverfant une ville d'une Iongueur ennuyeufe, \& arrivant au milieu d'un effaim de Chinois, qui joint à là chaleur \&\& à du vin de riz échauffé, nous mit dans un état dangoiffé.

Pendant le diné, on nous apprit que nous étions les maitres' de faire entrer notre vaiffeau Tome IV.
dans le port; nous n'ofames le faire, \& avaric tout jécrivis au pere Laureaty; nous dimes aux mandarins qu'il nous était néceflaire pour nous faire entendre des négotians, ils le crurent, \& permirent de nous porter des vivres. Nous apprimes quelques jours apres le motif des careffes des mandarins: leurs prédéceffeurs avaient été caffés pour avoin obligé un vaiffeau Anglais à force de mauvaife foi de s'emparer d'une jonque Chinoife, \& de fe battre contre une flotte de Chanpans qu'll favait repouffée à coup de canon. Notre défiance n'en fut pas diminuée; mais il fallait que nous reftaffions dans cette baie, parce gue ta faifon des ouragans approchait. Ces $t u$ fans, comme les appellent les Chinois, vienneut du levant, \& font quelquefois le tour du compas dans lefpace de 4 heures. Nous notis armámes de patience; nous achetions des vivrẹ toujours plus chers, parce que le houpou avait mis des impofitions fur tout ce qu'on nous apportait; cependant nous le croyions le feul gilant homme, parce qu'il nous faifait de tems en tems quelques préfens.

Pendant inotre long \& emnyeux féjour dans cette baie, nous allámes viliter le grand pagode quí était devant nous : les bonfles nous y recurent très-bieny mais en payant: Lé 20 Juillet,

> DE M. Le GENTIL.

1e pere Laureaty arriva, \& nous entrâmes dans le port; il nous en couta 500 taels par mois pour nous loger dans une maifon qui en était voifine. Le pere nous fitmille careffes, \& nous confeilla de nous défier de célles des mandarins; cet avis nous parut de jour en jour plus fage. Nous fùmes étonnés de le voir compter un jour de plus que nous, \& ne devions pas l'etre: ce fait n'étonne plus que les ignorans.

Nous ne négligeàmes done point les précautions. Le tito avait mis des gardes devant notre logis pour empêcher la contrebande, \& nous y: en mimes auffi pour notre füreté. Le pere fut vifité par les mandaijns, \& pendant trois jours, notre cour fut remplie de bourreaux \& de leurs fattellites, cortege ordinaire de cesadminiftrateurs.

Le tems de leur faire des préfens arriya; déjà ils nous avaient fait favoir le jour de leur naiffance, afin de n'en pas laifere échapper un prétexte, car toutle monde leur en fait alors. Nous leur enfimes donc felon leur rang \& avec d'autant plus de facilité que nous en avions reçus nous-mèmes ; mais nous fümes bien furpris lorfque peu de jours après, ils nous envoyerent la lifte des préfens qu'ils nous avaient faits, \& exigerent le payement des oies, chêvres, fruits

D 2
\& autres chofes qu'ils avaient domées ; il fallur de plus payer celui qui en avait fait le mémoire, celui qui avait frit la lettre de compliment, ceux qui les avaient apportés, \&c. Lci les préfers ruinent ceux qui les reçoivent \& enrichiffent ceux qui les font: 'ceft une maniere nouvelle de débiter fes denrées.
Le titó nous ordonna de défarmer notre vaiffeau, \& de mettre notre poudre \& nos armes daris les mains d'un mandarin de guerre; nous rious excufâmes quant au gouvernail, qui nous était nécellaire pour éviter le naufrage au milieu d'une riviere rapide, \& nous defcendinres quelques vieilles armes aveo des barils remplis de cendre quì farent remis is un mandarin qui ne s'avifa pas de les vifiter. Enfuite, fous l'apparence de veiller à notre fûreté, il nomma pour commercer avee nous des négotians auxquels il demandait 10000 taèls pour la préférence. Le titó n’était pas la feule fangfue qui cherchait $\approx$ fe nourrir d̀ onos dépens; il fallut encore fatisfaire ${ }^{1}$ 'avidité des autres mandarims petits \& grands qui regardaient notre arrivée comme un remede $\ddagger$ leurs miferes. Le Houpou nous exempta des droits de douane ; mais il les fit payer aux marchands avec qui nous avions affaire dans la raifon de 18 pour cent. Lorfquil vine nous vifi-

## DeM, Le Gentif: 53

 ter, nous le faluâmes d'un falve d'artillerie; il n'en exigea pas moils une fomme trois fois plus forte que ne payent les autres vaifeaux pour le droit d'ancrage : il nous fit acheter les vivres au double de leur valeur, \& toujours il choifit lui-méme ceux qui nous les vendaient,pour empécher qu'on ne nous trompât, difait-il; \& en effet, pour nous tromper plus fûrement, en empéchant la concurrence, Les marchands nous voyant enfermés dans le port par les ouragans, nous fatiguerent par des lenteurs, par le haut prix qu'ils mettaient à leurs marchandifes, par le mépris qu'ils faifaient de ce que nous pofédions; \& nous tremblions encore qu'ils n'appriffent l'arrivée de nos compagnons à Canton, ce qui aurait augmenté les difficultés. Plus nous preffions, plus ils devenaient lents; nous parlions de fortir du port, ils en riaient. Enfin, le principal négotiant, l'ame de tout le commerce, fe retira à la campagne, \& nous fit dire , qu'il nous en dirait un jour les raifons. Le pere Laureaty repréfenta en vain au titó le mauvais effet que pouvait produire notre mécontentement. Ce gouverneur nous fit dire que feul il nous fournirait des foies crues, mais qu'il fallait lui envoyer tout notre argent. Nous ne pouvions accepter la propofition, \& nous eraignions
## 54

## VOYAGE

d'irriter par un refus in homme qui pouvait nous vexer en tant de manieres. Nous luifimes des complimens, nous nous excufames par des prétextes honnetes \& par des menfonges.

Cependant le tems s'écoulait \& nous ne faifions rien : nous étions par-tout accompagnés des gardes du houpou, qui, fi nous entrions ne l'avait retenue.

Pour s'attirer de nouveaux préfens, les mandarins publierent des ordres relatifs à notre voyage : ils parlaient de nous comme dhommes confidérés dans leur pays, qui venaient pour con-
de

$$
10
$$ naitre les mours \& les coutumes des Chinois,

\& ne faifaient le commerce que pour fournir
d' aux dépenfes du voyage. Nous les en fimes remercier; mais avec des mains vuides', on était fur d'etre mal reçus. Le pere Laureaty nous donna un confeil qui nous fit plus refpecter que les complimens des mandarins; c'était de punir à l'inftant, non avec l'épée, mais avec
le baton, les infultes qu'on pourrait nous faire, \& chaque jour nous le pratiquions avec fuccès. Quoique timides, les Chinois font malins \& n'aiment pas les étrangers; nos habits, nos perruques étaient lobjet de leurs farcafmes, \& parce que ceux d'Emoui commercent avec les Philippines ou ils font traités avec dureté, ils en haiffent davantage les Européens.
Pendant près de deux mois nous délibérâmes; ohacun eut fon avis, \& rien ne fe faifait; nos embarras augmentaient,\&- nous déclamions contre la fortune \& contre le capitaine qui nous avait conduit à Emouî. Pour nous donner plus d'aigreur encore, nous apprimes que nos compagnons étaient arrivés à Canton, \& qu'ils y faifaient un commerce avantageux; mais déplorer fon fort n'était pas l'améliorer.

Jallai voir un Chinois, qui pour m'infpirer de la confiance me montra une atteftation que lui avait donnée un Anglais: elle m'apprit que eet honnète homme était le premier frippon d'une ville peuplée de voleurs. Cette recommandation était admirable, \& il la méritait. Nous l'éprouvâmes, \& quatre miffionnaires qui avaient voulu pénétrer dans l'Empire fans la permifion de Pempereur qui fe fait fouventiattendre longtems, léprouverentauff. Un cippitnine Chinois

## 56 VOXAGE

leur promit de les mettre fecrettement à terre, de garder le filence \& de leur donner un guide; ils le crurent \& s'embarquerent, mais le Chinois les ayant débarqués à deux lieues d'Emouí, vint donner avis aux mandarins de leur arrivée: il efpérait qu'ils feraient faifis, envoyés à Pekin, \& qu'il demeurerait poffeffeur de leurs effets qui étaient encore dans fon vaiffeau: il fut trompé dans fon attente; le juge lui ordonna de les amener à Emouï dans deux jours. Ils vinrent \& chercherent auprès de nous des confolations \& un appui que nous ne pouvions leur donner, Nous les logeàmes en attendant qu'on eut décidé de leur fort. Ils nous raconterent que dans leur paffage des Philippines à la Chine, ils avaient été affaillis d'une tempâte pendant laquelle les Chinois fe livrerent à de ridicules fuperftitions; ils fumiguerent le vaiffeau, \& couvrirent de riz une nate de jonc où fe couche un jongleur couvert d'un chapeau pointu. Là, les yeux étincelans \& la bouche écumante, il s'élance fur la poupe, faifant tourner avec viteffe une canne de bambou; puis il fe recoucha fur la nate, \&\& craça fur le ris des caracteres où l'on ne comprit rien, Il traça fur du papier avec fa langue đógoútante de fang des ordres de jeter à la mer, tantot une balle de marchandifes, tantôt une
char: \&le ploye nies

Le 'opp gatoi eut 1 les in atten eur 1 p'en Le hous tetirê out ager Emoi prit chat uifit mes
P'étic
$\mathrm{N}_{\mathrm{c}}$ iré à tentic que I
terre, guide; Chinois ï, vint vée : il Pekin, fets qui trompé de les rent \& tions \& donner, eut dé ue dans avaient elle les titions; to de riz $\mathrm{ur} \mathrm{Cou}_{-}$ c étincee fur la e canne nate, \& ne comlangue la mer, tôt une
charge de ris; ce qui enfin allégea le vaiffeau \& le fauva peut-etre; mais ne pouvait-on employer un expédient fi fimple fans ces cérémonies ridicules?

Le pere Laureaty fauva ces miffionnaires de lopprobre qu'on leur préparait dans l'interrogatoire qu'ils devaient fubir, \& fans doute, il eut réjailli fur nous. Il obtint qu'on viendrait les interroger chez nous, \& qu'ils pourraient attendre à Chanfeu les ordres du vice-roi; on leur rendit leur argent \& leurs nipes, \& nous B'en entendimes plus parler,

Les obftacles fe multipliaient pour nous; ils hous rebutaient. Emplia, négotiant qui s'était retiré à la campagne, refufait de venir à la ville; tout allait mal lorfqu'un incident vint nous foulager. Un riche marchand de Canton vint à Emoui, \& nous traitàmes avec lui; Empfia l'apprit \& accourut partager la proie qui allait lui echapper: il s'affocia avec le premier \& le fér duifit par fes difcours. Nous nous en trouvàthes moins bien, mais mieux encore que nous P'étions.

Nous apprimes alors qu'Empfia ne s'était reiré à la campagne que pour échapper anx prétentions des mandarins, Le titô ne demandait que 10000 taèls pour la préférence qu'il lui avait
VOXAOE
domuéc, \& lés autres exigeaient à proportion: Une prompte retraite le fit échapper à leur avidité, \& le marchand de Canton les forca de rabattre de leurs prétentions. Ces marchands s'obligerent de faire la charge du vaiffeau pour le milieu de Décembre, \& nous la payâmes d'avance. On ne peut rien faire fans cela, \& les Chinois comptent lufage de cet argent avancé parmi les profits du commerce.
Notre cargaifon devait confifter en foies crues, en damas, fatins, gros de tours, vernis, broderies, thé; nous oubliâmes les drogues médecinales, fur lefquelles le profit eft toujours certaiit, \& nous payàmes le tout au 30 pour cent plus clier qu’a Canton. Les mandarins demeurerent garants du traité, \& les négotians s'obligerent de payer tous les droits; ainfi nous púmes jouir de quelques jours paifibles.
Nous fùmes invités à un repas: jamais nation ne m'a paru plus impatientante avee fes complimens \& fes cérémonies. Arrivés, nous vimes fix tables entourées d'un tapis de foie qui pendait jufqu’à terre, mais fans napes \& fans affiettes ; la cuifine paraiflait pavée de charbons enflammés par compartimens quarrés, près defquels une foule de marmitons promenaient gravement des canards, des poules \& des petits
chons em bralaient la pres une 1 pima la mo dun autre plats vuides ger leurs fo fint déchire ntes, \& c cornet, qu' fir un taml duffait grot ts ragounts
lines, nou des bätons 1 Hos doigts d. bint de fer des, \& nou périons bc Sous fumes Shmois fe f pas fans a repas \& I Le pere 1 était un vi ent \& très marche c prima la moitié parce que nous étions des gens fun aurre monde, on plaça fur les tables des plats vuides où les marmitons vinrent décharger leurs fourches; puis un écuyer tranchant vint déchirer les viandes avec des mains dégoùuntes, \& on mangea tandis qu'on fonnait d'un cornet, qu'on frappait fur des baffins d'airain, fir un tambour de peaux de bufle, \& qu'on daflait grotefquement autour de nous. Vinrent les ragoûts dans de grandes jattes de porcefines, hous ne pouvions nous en fervir avec des bátons pour toute fourchette, nii tremper nos doigts dans la fauce parce que nous n'avions foint de ferviette : on y fert des boifons chaues, \& nous avions apporté du vin que nous ©périons boire frais \& qu'on nous fit chauffer. Nous fùmes donc fobres par dégout, \& les Chimois fe fcandaliferent de nous voir fortir du pas fans avoir la tète échauffée. Nous payàmes repas \& nous nous réfugiàmes chez nous. Le pere Laureaty nous quitta bientôt après; était un vieillard aimable, gai, plein de jugefent \& très-inftruit ; il était de Macerata dans marche d'Ancone, \& inftruifait à la Chine
depuis 22 ans. Le pouvoir qu'ont les jéfuites ì la Chine en impofe au peuple; l'éclat qui les environne parle aux yeux, imprime le refpect, \& leur fait faire plas de converfions que leurs difcours. Jaccompagnai ce pere jufqu'aux extrémités de l'isle d'Emouï, \& je fus témoin deh crainte qu'il infpirait. Les mandarins lui en. voyaient des députés \& des rafraichiffemens fut fa route ; ceux qui le rencontraient à cheval mettaient pied à terre, leurs gens baiffiient les marques de la jurifdiction qu'ils exerçaient \& fe rangeaient en haie les bras croifés fur la pob trine. Je vis fur la route des villages peuplés de cabaretiers; on $y$ change auffi de porteurs; les chemins étaient remplis de voyageurs, \& les campagnes de cultivateurs attachés au travail, Après deux jours de marche, nous arrivâmes à un bras de mer large de domi-lieue qui fépare Emouil du continent : il était couvert de barteaux attachés enfemble par de fortes chaines, \& formaient une ville flottante. La; je quittai ce bon pere, qui me promit de m'écrire \& de répondre à mes queltions; il m'avait inftruit par fa converfation, il m'éclaira par fes lettres, \& c'eft à lui que je dois la plus grande partio de ce que je fais fur la Chine.

L'infolence des Chinois nous prouva bielt
(ot combi
pilotes ve un moucl fecours notre hor coups. Pa dens l'eau Chinois le perdit fes
un bâton pureufen uultitude querelle, time capi it en lev rps noir $r$ leurs ndatins pdre maí aitété dé tames de demand ne mulı US. voir excheren rent \& ures. Ils

## de M. le Gentil.

uites jui le; fpect, leurs extre 1 de la ui en. ins fur cheval ent les ient \& la poi. plés de rs; les $\&$ les travail, ivâmes fépare de bis. haines, equit crire \& inftruit ettres partio
a bien.
tot combien il nous avait été utile. Un de nos filotes voulut arracher des mains d'un Chinois un mouchoir qu'il lui volait; celui-ci reclama fecours de la populace qui bientôt environna notre homme, déchira fes habits \& le roua de coups. Pour échapper à fes ennemis, il fe lança dan l'eau pour fe fauver à la nage; mais les Chinois le pourfuivirent dans des bateaux; il perdit fes forces, il revint à terre, \& arrachant un baton à fes adverfaires, il s'en fervit fi vipureufement qu'il fe fit jour au travers de la multitude; mais il avait bleffé l'auteur de la qeerelle, \& comme l'effufion de fang eft un fime capital à la Chine, tout le monde s'enit en le voyant couler; notre pilote revint le rps noir de leurs coups, \& le vifage déchiré f leurs ongles. Le bleffé alla fe plaindre aux undarins, qui pouvaient fous ce prétexte, fe dre maitres de nos biens; car notre vaiffeau aibété défarmé, afin de le carèner. Nous nous aimes de porter des plaintes à notre tour \& demander juftice. Nous paffàmes au travers ne multitude qui fe rejouifait d'avance de us voir condamnés à la baftonade. Les juges ercherent à éluder nos plaintes; ils s'affemrent \& nous firent attendre pendant deux ureo. Ils firent venir le Chinois bleffé qui

$$
V O \text { Y AGE }
$$

s'étaitcoupé en différentes parties de la téte ave
des des morceaux de porcelaine pour aggraver is crime du pilote. Les bourreaux, cortège ordiz naire des mandarins, le reçurent au milier d'eux avee des cris menaçans pour nous; il voulaient nous fervir d'efcorte lorfqu'on now appella: déja ils faifaient rêtentir leurs voix lu gubres, lorfqu'inftruits qu'ils n'accontpagnaiem ainfi que les criminels, nous refufâmes de mard cher, \& fímes déclarer aux juges que nous ne venions pas pour être jugés, mais pour deman. der jultice. Ceux-ci, fentant bien qu'ils ne pou. vaient nous condamner avec quelque apparence d'équité, réfolurent de nous rebuter par des obitacles, ils firent demander le pilote quils favaient hors d'état de mareher. Nous perfift mes à demander audienee; ; ils exigerent que nous y paruffions à genoux comme les Chinois, nous refufarmes de le faire; ils céderent enfin, a condition qu'on ne nous donnerait point da fieges, \& que le thó ne nous ferait préfenté qu'après l'audience. Les mandarins nous atterdaient fous un dais de taffetas de Chine, ayant une table devant eux : nous les faluatmes à notre maniere \& leur demandames jaftiees; ;ils nows embarrafferent d'abord en accufant notre pilow d'avoir été dans une rue écartée, pour y yoû
difa l'en étai rent ner les ils pilo obti fuite P. retir geai affez cour m'in parle 5 Le d'un peut tems
$\qquad$ qu'il trom la Ch culari
des femmes, ce qui était le plus grand crime, difaient-ils, qu'un étranger put commettre dans 1'empire; nous fimes voir que cette accufation ćtait deftituée de vraifemblance, mais ils parurent toujours la croire pour ne pas nous donner gain de caufe. Ils nous firent les promefles les plus fortes de veiller à notre füreté, quand ils eurent vû par eux-mèmes l'état de notre pilote : mais c'elt toute la juftice que nous en obtinmes, \& nous abandonnàmes notre pourfuite par laffitude.
2: Pendant qu'on carẹnait notre vaiffeau, je me retirai dahs la petite isle de Colomfou, \& logeaiedans un pagode, dont les boizes fervaient affez négligeminent lidole: Je me plüs beaucoup dans dette folitude, avec mes hôtes, qui m'inftruifirent des coutumes du pays. Je vais parler de quelques-unes (*).
*es Chinois prétendentque leur empire eft d'une ancienneté quì nous étonne \& que l'on peut contefter avec quelque raifon; les premiers tems de leur hiftoire font remplis de fibles. OH

[^0]ne fait pas trop ce qu'était cet empire ; ce n'éft que fous les empereurs Hoangti, Yao \& Xun, qu'on apprit à filer la haine \& le coton, à faire

CH dif pro des rames \& des bateaux, à naviguer; à dompter les animaux, à bátir des maifons, å labourer la terre, à renfermer les morts dans des cercueils, à faire des vafes pour renfermer les liquides. Les premiers rois, dit Confucius, fe retiraient dans des cavernes, oudans des foffes fouterraines lorfque la neige couvrait la terre; au printems ils habitaient le fommet des montagnes, fous des cabanres faites de branches d'arbres entaflées: ils vivaient de chair crue, d'herbes \& de fruits, ils buivaieno le fang des animaux, ils fe couvraient de leurs peaux. Ces rois n'approchaient pas encore de la diguité d'un chef de Sauvages: $\qquad$
On fait que les Tartares ont vainou facilement ce peuple láche \& timide ; ils en ont adopté les doix parce qu'elles áffuraient leur empire, \& pour la méme raifon, ils l'ont forcé de fe couper les cheveux comme les Tartares: il défendit mieux fes cheveux que fon empire; mais il céda enfin; l'on ne s'appergoit plus aujourd'hui du petit nombre des vainqueurs, ce qui fait leur füreté.
On comptait autrefois II4 royaumes dans la
Chine;
eft
cor
fair
COL
vie
Les
du
cha cha une dan La eft froi E cont
par 200 de nir
faire
le n pas : dom

Chine ; ceftà-dire fans doute $\mathrm{H}_{4}$ peuplades différentes, aujourd'hui elle eft divifées en is provinces. Celle de Fokien où je me trouve, eft dans une fituation trés-commode pout le commerce ; on y trouve tout ce qui eft nécef. faire pour conftruire des vaiffeaux; fon fol eft coupé de montagnes, \& arrofé de plufieurs rivieres; des mains laborieufes le rendent fertile. Les vaiffeaux qui en partent vont dans les mers du Japon \& aux Philippines, y porter des marchandifes pour l'ufage des habitans \& pour la charge du gallion de Manille; ils en rapportent une quantité incroyable d'argent. Ils vont auffi dans les mers de l'Inde jufqu'a Batavia \& Achem. La province n'eft pas bien étendue, mais elle eft riche \& peuplée; on y reffent l'excès du froid \& celui de la chaleur; l'air y eft très-pur.
Emouï n'a pas le titre de ville; mais il eft confidérable par le nombre de fes habitans, \&o par la réfidence du tito qui commande à plus de 20000 hommes: lisle de fon nom a 18 lieues de circuit: le port en eft vafte \& peut contenir plus de mille vaiffeaux. On a eu propofé de faire un pont de vaiffeaux de-làł'jufqu’au Japon s le nombre des vaiffeaux qu'il faudrait ne ferait pas un obftacle; mais la mer ie fe laiffe pas dompter aufi facilement.

Eti entrant dans ce port, je crus voir the
d’un forèt flottante: un peuple auffi navigateur n'a que des pilotes ignorans ; ils n'ont qu'une connaiffance imparfaite de la bouffole, \& ne s'éloignent point de la terre jufqu’a perdre de vue les montagnes. Cependant, on dit, qu'ils connaiffentla bouffole depuis 800 ans. Je crois peu au génie inventeur d'un peuple qui ne fait rien perfectionner. Je crois auffi peu aux longues navigations qu'on leur attribue, car leurs vaiffeaux font conftruits de maniere à ne pouvoir fupporter des mers orageufes.

Voici comment ils fe dirigent pour aller aux Philippines. Ils vont d'abord chercher l'isle Formofe, \& ils la voyent avant d'avoir perdu de vue les montagnes du continent: ils découvrent auffi les Philippines; ou les Babuyanes, avant qu'ils ayent ceffé de voir les isles qui font entr'el_ jes \& Formofe. Si la mer eft agitée pendant la nuit, ils louvoyent; fi elle eft calme, ils jetent l'ancre; fi les brouillards leur dérobent la vue des terres, ils amenent les voiles. Leurs vaiffeaux font plats \& quarrés à la poupe, comme à la proue ; leurs pefantes voiles font tiffues de rofeaux; ils ont deux máts; le fond de cale eft partagé en plufieurs chambres quarrées dont les cloifons font jointes fans clous \& enduites
d'un maftic très-fort, les voyes d'eau y font peu fréquentes; mais il y a peu de place pour les marchandifes, \& l'arimage y eft impoffible.

La ville eft dans un mouvement perpétuel. Elle a deux lieúes de circuit; les maifons en font baffes, fes palais ne fe diftinguent que par les colonnes de bois qui en foutiennent le toit 5 plus elles font hautes \& groffes, plus la maifori eft diftinguée. Elles ont une porte où les feuls mandarins peuvent paffer; les autres hommes paffent par les portes qui font fur les côtés.

On fait qu'il y a trois ordres de villes à la Chine: les Hien relevent des Cheu, les Cheu des $F u$ : celles-ci reffortiffent de la métropole qui eft la premiere entre les villes du premier ordre. Tout le peuple des campagnes dépend Immédiatement de quelque Hien, dont chacune à un gouverneur nommé Chi-Hieri \& un tribunal appellé Hien-Hào. Il y a so villes du premier ordre, 247 du fecond, 1152 du troifieme: cinquante-huit millions d'hommes y payent la capitation, \& dans ce nombre ne font pas compris les magiftrats, les foldats, les femmes; les enfans.
On n'y parvient aux emplois que par de longues études, \& d'abord il faut favoir lire, ce qui n'eft pas facile; ils ont deux fortes de car

$$
\text { E } 2
$$

## 68

VOXAGE
ractères, les fimples \& les compofés; prefque tous ces derniers font hiéroglyfiques; chaque lettre eft un mot, \& pour exprimer la docilité d'un homme, ils employent deux caracteres, dont l'un exprime un homme \& l'autre un chien, fymbole de la docilité; l'ufage de ces lettres a toujours quelque chofe de vague, comme on peut bien l'entrevoir de ce feul exemple. Ces lettres font au nombre de $365, \&$ chacune a cinq inflexions différentes; ce qui en multiplie le nombre : chaque chofe parait avoir fon nom \& fon hiéroglyphe particulier: leur combinaifon va très-loin, \& $\alpha^{\prime}$ eft en cela que confifte la difficulté de cette langue.

Tous les examens s'y font par écrit : il n'y a point d'école publique. Les riches ont des maîtres dans la maifon; les autres s'affocient au nombre de dix à douze pour en payer un qui ferve en commun à leurs enfans; la difficulté de la langue ne permet pas à un maitre d'avoir beaucoup de difciples. Il y a deux fortes d'examens; les uns font pour s'exercer,les autres pour parvenir aux degrés. Les vice-rois, les mandarins y préfident; ils font enfuite afficher ceux qu'ils ont diftingués. C'eft un honneur d'être nommé les premiers. Les juges font plus ou moins févères, \& fouvent largent y fait ce que les talens n'y
peus
nir E
ades
les b à Co
parle
\& av
fuite action

II:
prem
catior eux
claffes
là peu
niers
ordre
Hien.
c'elt d
rins 0
torité
etre dí
au ch font av éclat; placé, nir bachelier.

Quoiqu'il n'y ait pas d'écoles publiques, il y ades efpeces d'académies où l'on s'exerce dans les belles-lettres, \& où l'on a élevé un temple à Confucius. Ceux qui fe diftinguent font reçus parleurs parens \& leurs amis au fon des flutes, \& avec des acclamations de joie; ils vont enfuite au temple du philofophe lui rendre des actions de graces pour les avoir bien infpirés.

Il y a trois claffes de bacheliers : ceux de-la premiere reçoivent de l'empereur une gratification annuelle, \& les places vacantes parmi eux font remplies par ceux des deux autres claffes. Comme celles-ci peuvent monter, cellelà peut defcendre. Iffaut qu'il y ait 20 des prenimers dans les colleges des villes du premier ordre ou Fu, is dans les Cheu, 8 dans les Hier. Ces trois claffes forment les lettrés, \& c'eft dans les lettrés qu'on choifit les mandarins civils. Ceux qui ne parviennent pas a lautorité deviennent Emerites, ils réuffifent à être difpenfés de tout examen par une requête au chef qui y préfide. Tous les examens fe font avec de grandes cérémonies, avec un grand éclat; tout y eft réglé; le lieu ou l'on doit être placé, ce qu'on y doit faire, les habits qu'on les bacheliers: ils font fans chauffes \& ont des fouliers de paille, des bonnets de laine. Dans les examens qui fe font en cette métropole, on compte communément 4 ou 5000 bacheliers.' Ils paryiennent enfuite à des grades plus élevés. Ces exercices fucceffifs entretiennent l'énuulation : mais que produit-elle? Les favans Chinois d'aujourd'hui ne favent que ce qu'ont fu leurs peres.

Les Chinois ont auffi des degrés militaires. If $y$ a des bacheliers d'armes en auffi grand nombre que de lettrés ; ils font tous Tartares, au moins d'origine; ils ont leurs examens auxquels préfident les vice-rois, \& paffent par eux dans les différens grades, dans les différens emplois.

Il y a fix grands tribunaux à la Chiné. L'un préfide aux affaires politiques, l'autre fur les finances, le troifieme fur le culte, le quatrieme fur la guerre, le cinquieme fur les bàtimens publics, le fixieme fur les affaires criminelles. Audeffus de ces tribunaux eft celui des Colaos, des confeillers d'Etat qui veillent à la sûreté de tout l'empire, ont les entrées libres dans le palais, \& répondent comme il leur plait aux requètes préfentées àl'empereur. Deux autres fontles cent
feurs des magiftrats \& de l'empereur lui-même.
Chaque province eft gouvernée par deux mandarins, dont le premier veille fur les affaires civiles \& les finances, l'autre eft chargé des affaires criminelles. Ils ont des juges infé. rieurs. Chaque ville a un gouverneur, \& chaque gouverneur quatre confeillers. Toutes les années la cour députe deux mandarins, dontl'un veille à la sûreté des chemins \& fur les poftes; lautre fert d'examinateur pour les autres magiftrats qui le redoutent beaucoup.

Le Tito, qui commande ordinairement à 20000 hommes, a fous lui divers lieutenans. Tous les bourgs, tous les villages ont unkmandarin. Un juge de village a ce titre dans leacivil, un fergent la dans le inilitaire; ils fédiftinguent par leurs habits; ils font obéis, ils obéifent avec exactitude: chacun y eft fils de fes ceuvres, \& l'on n'y doit point la confidération dont on jouit, aux talens \& aux vertus de fes ayeux. Jamais ils n'exercent la méme charge plus de trois ans, \& ils n'en peuvent pofféder aucune dans les lieux qui les vifent naitre. Si l'un d'eux prévarique, il eft puni févérement, \& fon nom eft inforit dans une efpèce d'almanach, afin que le peuple voie qu'on a égardà fes plaintes.

$$
\text { E } 4
$$

S'ils vendent la juftice, s'ils ont de mauvaifes
rure fort femb nant confe die. filenc niant rin C lorfq Le les $p$ Quelc voleu peu l'arge Rautre c'eft dité ta
L'è de ceu il eft tres n: fupéric de bor:
\& s'én
s'enivn
rurent; alors celui de la maifon en flammes, fort comme éperdu de chez lui,tenant une boëte femblable à celle ou fe tient le fceau, \& le donnant à fon ennemi devant tous, le pria de le conferver, tandis qu'il allait pourvoir à l'incendie. Le mandarin de guerre étonné, garda le filence, mais craignant de fe compromettre en niant d'avoir reçu le fcea̧u, il rendit au mandarin civil celui qu'il lui avait fait prendre, lorfque l'incendie fut éteint.

Le bảton, les galeres, l'exil, la mort, font les peines en ufage pour y réprimer le crime. Quelquefois la populace punit elle-mème les voleurs publics \& les affaffins. Pour des fautes peu graves, on fe rachete du batton avec de l'argent, dont une partie revient au mandarin, Jautre à ün homme qui fubit la peine pour lui: c'eft un ufage que la loi défend, que la cupidité tolère.
si L'empereur Kamhi eft ami des arts, furtout de ceux qui font inconnus aux. Chinois: mais il eft puérilement jaloux de la gloire des autres nations, \& ne peut fouffrir qu'on les croie fupérieures à la fienne. Sa curiofité n'a ¿point de bornes. Il voulut connaitre les effets du vin, \& s'énivrer avec un de fes mandarins. Il but, s'énixra, \& tomba dans un profond fommeil.

Le mandarin craignit \& fit craindre à ceux qui
Ka environnaient ce prince qu'il ne s'habituat au vin, qui ajouterait encore à la violence de fon caractere ; il fe fit lier \& conduire en prifon, ordonnant à ceux qui fervaient l'empereur de dire qu'on l'y avait jetté par fon ordre. L'empereur fe réveilla \& demanda fon compagnon de débauche; on lui fit la réponfe concertée ; il rèva quelque tems, fit venir le prifonnier chargé de chaines, qui fe jeta à fes pieds. Quel eft ton crime, lui dit Kamhi? Je l'ignore, dit le man* darin: je fais feulement que votre majefté a ordonné qu'on me traitât ainfi. Surpris \& interdit, il fit délier le mandarin, \& depuis ce tems, il évita les excès du vin auxquels il attribuait fon injuftice.

Ce prince eft avare. On dit que fe promenant un jour à Nankin, il appella un mandarin très-riche, \& lui ordonna de prendre la bride de l'ảneffe qu'il montait pour le conduire autour du parc. 11 : obéit \& requt un taèl pour falaire : l'empereur à fon tour voulut lui rendre lo mème fervice, \& il s'en défendit en vain. Après la promenade, le prince lui demanda : combien fuis-je plus grand \& plus puiffant que toi? Le mandarin profterné lui dit qu'il n'y 'a point de comparaifon à faire. J'en veux faire une, dit
pai
la
féli
, 1
dar
hol
d'u
trai
nai
che
fur
def
auf
foie
de:
jou
tag
circ
1
que
les
les
nas
ma
trè:
le

Kamhi: je fuis 20000 fois plus grandquie toi, paie ma peine à proportion de ce que jaia payé Ia tienne, Le mandarin donna 20000 taels, fe félicitant encore de la modeltie de fon maitre. - Les Chinois font blancs; rien ne choque dans leur phyfionomie ; beaucoup font de beaux hommes; les plus vains ont des ongles longs d'un pouce qui atteftent qu'ils ne font point contraints de travailler pour vivre: ils font ordinairement gros, de hauteur moyenne: les riches font vètus de trois tuniques de foie l'une fur l'autre, celle de deffus d'une couleur modefte a des manches larges; leurs caleçons font auffi de foie; au dedans ils portent des bottes de foie,pour le dehors elles font de cuir,quelquefois de fatin. En général, ils font toujours actifs, toujours laborieux; ils cultivent le haut des montagnes \& le fond des vallées, partout ils font circuler leau néceffaire pour fertilifer la terre.
lls ont des fruits que nous avons; ils en ont que nous n’avons pas: tels font les oranges, les goaves, les bananes, les cannes à fucre, les cocos, les grenades \& grenadilles, les ananas \& avogados, \&cc. les mangles, le litchy: le mangle ravit par fon odeur, fa chair jaure eft très-acide, fon noyau arrète le flux de fang; te litchy a le goût du raifin mufoat, fon écorce
$76 \quad$ VOYAGE
eft rude \& fine, fa chair eft ferme \& verdatre; fon noyau gros \& noir, il eft de la groffeur d'une prune, on le feche pour le conferver. On n'y trouve ni amandes, ni olives, point de chènes : maisle bois de fer, le bambou, le palmier \& autres que nous n'avons pas. La rhubarbe y eft à très-bas prix ; on y recueille différentes cires, celle que donnent les abeilles, \& celle que fourniffent de petits vers, celle qu'on retire de certains végétaux. On y recueille \& on y fait grand ufage du bétel \& du thé. Ils font une forte de vin avec du ris \& de l'eau; on y a des vignes qu'on néglige.

Ce pays eft riche en mines. On fait que lor \& largent n'y font pas frappés en monnaia, mais y fervent d'objets d'échange, Touf s'y achete, touts'y vend au poids. On n'y trouve ni lin, ni chanvre: les toiles y font faites de fil de coton ou d'orties. La porcelaine \& les ouvrages de vernis y font communs. Le ris y eft la nourriture du peuple, \& il elt bien fupérieur à celui d'Italie. On y trouve beaucoup de gibier \& d'efpeces qui nous font inconnues; le poiffon y nourrit une partie du peuple; les Chinois en élevent une efpece dans leurs maifons; leur écaille eft dorée \& argentée, ils font de couleur bigarée, \& leur queue eft auffi
long des le fa 0 rare vigu poin vice

## C.

qui qui tous lesm zinzi un fL fort fe $m$ baiffe fervi tre \& fais : naiffe étran Ils celui après quanc
longue que tout le corps. On y a des brebis \& des vaches, mais fans favoir faire le beurre, le fain-doux leur en tient lieu.

On y voyage à pied, en chaife \& en bateau, rarement à cheval. Cet animal n'y a point la vigueur \& la beauté des nôtres. Ori ne le ferre point, \& à fix ans il eft prefque hors de fervice, parce que fa corne elt ufée.

Cette nation eft polie, mais d'une politeffe qui ne reffemble point à la nôtre: deux mots qui ne fignifient rien commencent \& finiffent tous leurs complimens. Pour faluer, ils joignent lesmains, les élevent, les abaiffent \& difent, zinzin, qui fignifie tout ce qu'on veut. Devant un fupérieur, ils croifent les bras \& s'inclinent fort bas. Deux amis après une longue abfence, fe mettent à genoux l'un devant l'autre \& fe baiffent jufqu'a terre trois ou quatre fois. Les ferviteurs fe mettent à genoux devant leur mâtre \& battent trois fois la terre de leur front. $J_{e}$ fais, $j e$ dis, font des expreffions qu'ils ne connaifent point; ils parlent de leurs actions comme érrangers à eux-mèmes.
Ils ont plufieurs noms : celui de leur famille, celui que leur pere \& leur mere leur donne peu après qu'ils font nés, celui qu'ils reçoivent quand ils commencent à s'inftruire, celui qu'on

$$
\mathrm{VOXAGE}
$$

leur donne quand ils prennent le bonnet viril $;$
bes, celui que leur fait appliquer leurs vertus ou leurs emplois, celui qu'ils reçoivent de leurs fervices. Dans les vifites, on remet au portier un cahier de douze pages, où l'on a écrit en lettres rouges fes noms \& l'objet de fa vifite. Si le vifité eft abfent, on recommande le cahier \& la vifite eft faite. Il eft un habit deftiné aux vifites; on le fait porter devant foi, \& fillon rencontre quelque perfonnage, on le revét pour le faluer avec décence; fil l'on en eft revêtu quand on rencontre un ami qui ne l'eft pas; on s'en dépouille pour le complimenter. Les cérémonies pour les vifites font très-nombreufes \& exactement obfervées; on fait comment \& ou l'on doit la recevoir, comment on doit joindre les mains, combien de fois on doit dire zinzin, la place qu'on doit offrir, celle qu'on doit accepter, \&c. Ils mangent meme en cadence \& par mefures; les mouvemens de leur corps \& de leurs mains, ceux de leur mâchoire mème dépendent des regles preforites: tout leur eft commandé, \& le coour eft muet au milieu de cette fervitude du corps.

On invite trois fois pour un repas; on le fait en préfentant un cahier ou l'on a écrit: qu'un tel a préparé un repas de quelques hers
jour, titres
yenir tion $\mathcal{E}$
çit le
le the
ou l'h
le plu
fa cou
aux ef
fice. A
de s'y
qu'on
pour
coméd
le tint
de ma
pas vo
petite
la mèr
qu'ils
rémon
Le
peut $f$
drait
à fáp.
bes, a nettayé fes verres, Ec. afin qu'un tel jour, une telle perfonne (qu'on qualifie des titres les plus honorables) $y$ veuille bien le venir recréer par les charmes de fa conyerfation E l'eloquence de fa doctrine, Ec. On re¢oit le convié avec cérémonie, on lui donne le thé, puis on entre danş la falle du feftin, où l'hôte éleve un vafe d'argent pour faluer le plus diftingué des convives; il fe rend dans fa cour en fe tournant vers le midi, il offre aux efprits tutélaires du vin en forme de facrifice. Alors on s'approche de la table ; mais avant de s'y affeoir, il faut de longs complimens, qu'on recommence pour boire goutte à goutte, pour ainfi dire. Pendant le repas on joue la comédie, mè̉ée d'une mufique effrayante, par le tintamare qu'elle fait. Ces comédiens vont de maifons en maifons, \& vers le milieu du repas vont demander à chaque convive quelque petite récompenfe ; les valets dela maifon font la mème chofe, \& portent au mâtre Pargent qu'ils ont reçu. Le repas finit par d'autres céxémonies.

Le Chinois eft fi vindicatif, que lorfquil ne peut faire à fon ennemi tout le mal qu'il voudrait lui faire, il va fe tuer ou s'empoifonner ¿̀ fa porte, parce qu'il fait qưon punit févére-
VOXAGE
ment ceux qui par leurs inimitiés ont jeté leurs ennemis dans cet excès de défefpoir. Souvent il vend fa femme, fes concubines, fes enfans, pour fatisfaire la fureur qu'il a pour le jeu.

Sa femme eft fon efclave : elle eft bannie de la fociété civile, \& n'eft occupée qu'à plaireà un mari fouvent dégouttant \& toujours jaloux; elle vit dans une retraite profonde, reléguée dans une partie de la maifon, \& n'en pouvant fortir; elle y eft gardée avec foin \& n'y peut marcher la nuit fans lumiere. Elle marche toujours à gauche, \& les hommes à droite, pour ne pas la rencontrer. Veut-elle préfenter quelque chofe à un homme, elle ne peut le lui remettre à la main, il faut qu'elle le mette dans un panier qu'elle pofe à terre pour quel'homme le ramaffe. Jamais elle ne s'affied auprès d'un homme, ne boit de l'eau tirée du méme puits, ne fe baigne dans le mème bain. Le frere méme he mange jamais avec fa focur. Dès l'àge de trois ans, on lui rabat les orteils fous la plante du pied, on les bande avec force, \& elle peut à peine marcher. Un Chinois ne l'épouferait jas, fi elle jouiffait de cette heureufe facilité. La beauté la plus attrayante pour cet homme, ce font de très-petits pieds: enfuite on eftime des yeux longs \& peu ouverts,avec un nez écrafé,
\& 1 dan
L font plus leur les, cies pauv à de: ves. fans fance $L^{*}$ traire bliffe coive l'épo eft à tent 1 c'eft fois d que 1 mes ê riages ou en
Un
$T 0$
\& les oreilles longues, larges, ouvertes \& pen. dantes.
Le teint des femmes $y$ eft très-beau; elles font vetues avec modeftie, mais elles ont le plus grand foin de leur parure; en général, leurs cheveux font noirs, leurs levres vermeil. les, leur bouche bien faite, leurs dents noircies par le bétel. Il y a des Chinois qui, trop pauvres pour prendre une femme, fe vendent à des riches, afin d'époufer une de leurs efclaves. Quelquefois ne pouvant nourrir leurs enfans, ils les noyent att moment de leur naiffance.

L'autorité des peres fur les enfans eft arbitraire; ce font eux qui les marient, qui les éta_ bliffent, qui font leur deftin; les filles n'y recoivent point de dot, elles font achetées par l'époux, qui fouvent ne la voit que lorfqu'elle eft à lui; s'ils n'ont point de fils, ils en adoptent un: ils l'achetent en quelque maniere; \& c'eft ainfi que tout fe fait en Chine. Quelquefois deux enfans naiffent mari \& femme, parce que leurs peres les ont promis quand leurs femmes étaient enceintes. Ordinairement les mariages fe font par le moyen des entremetteurs ou entremetteufes.
Un Chinois ne peut avoir qu'une femmele. Tome IV,
gitime; mais il y fupplée par des concubines : celles-ci font fubordonnẹ́es à la femme; leurs enfans Pappellent leur métes ils ne portent le deuil que d'elle, feule elle peut domner à l'époux le nom de mari; les concubines ne lappellent que le pere de famille.
${ }^{-2}$ Le marí \& la femme peuvent fe féparer s'il y a une forte cantipathie entr'eux; fi la femme commet adultere, fi elle eft ftérle, fi elle eft babillarde, immodefte, voleufe, peu obéifante, jaloufe, ou attaquée d'une maladie dégoûtante; mais il faut pour autorifer le mari dans les derniers cas, que la femme ait ces défauts à un degré éminent. Cent coups de verges font fa punition, fi elle s'enfuit de chez fon mari, qui peut encore la vendre; fif elle s'enfuit \& fe mad rie, elle éft condamnée à etre éxanglée; enfin, toutes fes fautes font graves; \& \& tous les chatimens févères. Un deuil rompt les engagemens préédens, \& peidant qu'on le porte, il eft défenidu dere-matior. 49 3tat plases oug whinsths
2 Aprèsodiverfés formalités pour la conclufion d'un mariage, ils en doment avis à leurs ayeux: ils orneht leur temple domeftique avec autant: de magnificence qu'ils le peuvent; on s'y aft femble, on lave fes mains, puis on ouvre les xablattes fur lefquelles font éorits les noms de

## De M. Le Gentil.

leurs ayeux jufqu'à la quatrieme génération, \&c on invoque leurs efprits. Le chef de da famille à genoux brûle de l'encens \& offre une coupe de liqueur aux ames de fes ancétres. Toute l'alfemblée fe profterne pour les faluer; alors on leur déclare le mariage; alors feulement on fait la demande formelle de la fille, dont le pere fait les mèmes cérémonies pour les ames de fes ayeux; c'elt-là, en quelque maniere, leurs fiançailles. De plus longues cérémonies fuivent encore. Ils ne fe marient qu'après avoir confulté le fort, \& choifi dans le calendrier un jour qui n'y foit pas marqué comme malheureux. Ce jour fixé, on fe raffemble dans le temple domeftique, l'époux fe profterne fur fes degrés jufqu'à ce que le facrifice foit achevé, puis il s'approche du fiége où fon pere eft affis, fait quatre genuflexions \& boit du vin qu'on lui préfente. II vient enfuite recevoir les ordres de fon pere à genoux. "Allez, mon fils, lui dit celui-ci, allez chercher votre époufe; amenez dans cette maifon une compagne fidele qui vous aide dans le foin des affaires domeltiques. Com-portez-vous en toutes chofes avec fageffe \& prudence ". Le fils fe profterne, fort, \& fe rend dans la feconde cour du pere de fon époufe, qui de fon côté vient d'obferver les mèmes céré

$$
V O X A G E
$$

monies avec fa fille. Une de fes compagnes lui met une guirlande fur la tete couverte d'un long voile, lui donne des confeils, \& l'accompagne avec fes parens júfqu'auprès de fon époux qui ne peut la voir encore: ils fe faluent \& adorent le ciel, la terre \& les efprits qui y préfident. L'époux conduit enfuite fon époufe dans fa maifon, qui fe montre alors fans voile à fes yeux. Nous paffons rapidement fur ces nombreufes cérémonies \& fupprimons celles qui fuivent pendant quatre jours.

Les Chinois font de mauvais peintres, \&

## deM. Le Gentic.

Il n'y a pas de langue plus pauvre en expreffions que la Chinoife: fes 60000 mots ou caracteres, ne peuvent exprimer tout ce qu'on exprime dans les langues de l'Europe; 1eur figure varie \& le fon en eft monotone, les équivoques naiffent en foule de leur ufage. De plus, chaque province a fon langage particulier, \& leurs habitans peuvent s'entendre à peine les uns les autres.

Ce peuple n'a aucune idée claire d'un être fuprème, il manque d'un caractere pour l'exprimer; leur phyfique repofe fur cinq élémens, le bois, le métal, la terre, le feu \& l'eau: les applications qu'ils font de ces principes font ridicules \& doivent l'être, puifqu'ils ignorent l'art des expériences, \& ne foupçonnent pas mème qu'il exifte.

Confucius eft le plus célebre, le plus révéré des Chinois: il vint au monde 500 ans avant Jéfus-Chrift; fa fageffe prévint l'âge ; il fuyait la compagnie des jeunes gens, \& à quinze ans, il fit un recueil des vertus morales, \& il les pratiqua. Sa morale fe réduit à cinq points principaux ; la piété des enfans envers leurs peres; les devoirs de la femme envers le mari ; la fidélité des peuples envers le prince; les devoirs de l'amitié \& de la fociété ; la fubordination qqui
doit sobferver entre les freres. Cette morale lui fit un grand nombre de difciples.

Les peuples du Lantung ou il était né, fuivirent quelque tems fes maximes \& fes loix; mais leurs voifins jaloux troublerent la paix dont elles les faifaient jouir par des artifices. Ils envoyerent à leur roi des filles d'une beauté finguliere; elles lui infpirerent de Pamour \& le goutt de la molleffe; les grands fuivirent fon exemple, \& la morale fut abandonnée.

Confucius prit la fuite pour ne pas être le té. moin de honteux défordres; il parcourut plufieurs pays, \& par-tout vit fa doctrine rebutée; fa patience, fon amour du travail lui procurerent cependant un grand nombre de difciples, auxquels il ne permettait pas de lui donner le nom de fage; car fa fupériorité fur les hommes de fon tems, ne le rendit pas moins modefte. Il mourut àgé de 74 ans.

Ce ne fut qu'après fa mort qu'il jouit de toute fa gloire que le tems n'a fait qu'affermir, \& qui ne peut être détruite qu'avec la nation \& l'empire où il eft honoré. Il a un temple dans chaque ville où les lettrés s'affemblent, \& où fa ftatue eft placée dans le lieu le plus éminent: autour d'elle font celles de plufieurs de fes difciples dans une attitude qui marque le refpect
\& la
On d'uns noxe

C fide : s'y d pare étrec fes do blette tres . chèv facrif noux homr lave jette porte. le vaf on cri avec yité, yrir l; lettrés
defcen
$\operatorname{vin}$ \&
\& la vénération qu'ils curent pour leur mátre. On lui fait deux petits facrifices dans l'efpace d'une lune, \& un folemnel dans chaque équinoxe. Difons un mot de celui-ci.

C'eft le gouverneur de chaque ville qui y préfide : undes lettrés devient le facrificateur, \& s'y difpofe par le jeùne \& l'abftinence; il prépare la veille, le ris \& les fruits quilui doivent être offerts. On orne laautel des plus riches éroffes de foie, \& on y place fa fatue, ou les tablettes fur lefquelles fon nom eft écrit en lettres d'or. On lui immole des pourceaux \& des chêvres. Le jour fuivant, au chant du coq, le facrificateur fe rend au temple, \& invite à genoux Pefprit de Confucius, a venir recevoir les hommages \& les offrandes des lettrés ; puis il lave fes mains, on allume des bougies \& l'on jette des parfums dans les brafiers placés à la porte. Puis le prètre élevant avec fes deux mains le vafe rempli du fang \& du poil des victimes, on crie qu'on les enfeveliffe, \& on le va faire avec beaucoup d'ordre, de modeftie \& de grayité, dans une cour. Enfuite on vient découyrir la chair des bétes inimolées. Alors un des lettrés dit: Que l'efprit du grand Confucius defcende; \& le prètre éléve un vafe plein de vin \& le répand fur une figure humaine faite
de paille, \& dit: „Vos vertus font grandes ${ }^{Y}$ "admirables, excellentes, 6 Confucius. Siles \#, rois gouvernent leurs fujets avec équité, ce $\geqslant$ n'eft que par le fecours de vos loix \& de vo"tre doctrine incomparable. Nous vous of\#frons tous ce facrifice. Notre offrande eft is pure. Que votre efprit vienne donc vers v nous, \& nous réjouiffe par fa préfence". On fe met enfuite à genoux, \& bientót après on fe releve. Le pretre fe lave de nouveau les mains; on lui préfente deux vafes, l'un plein de vin, l'autre couvert d'une étoffe de foie; il les prend, s'approche de lautel, s'y met à genoux, \& tandis que les muficiens chantent des hymnes, il offre les deux vafes à l'efprit de Confucius, \&́ brule enfuite la piece d'étoffe, dans un vafe do bronze, en prononçant ce difcours :
"Depuis que les hommes ont commencé de \# naitre jufqu'à ce jour, quel eft celui d'en\#vertus de ce Roi? L'efprit de Confucius eft \#fupérieur à celui des faints du tems paffé. - Ces offrandes font préparées pour le facrifice \# que nous faifons, o Confucius! Tout ce que „ nous vous offrons eft peu digne de vous. Le " gout \& l'odeur de ces mers que nous vous \# préfentons, n'ont rien d'exquis; mais nous
" vous les offrons, afin que votre efprib nous "écoute." Le facrificateur fe profterne enfuite \& prie; tous les affiftans fe mettent à genoux ; le prètre boit le vin \& on lui donne les viandes immolées, en difant à l'efprit, qu'on fe perfaade qu'en lui offrant ces chofes, on recevra des biens, des graces \& des honneurs. On diftribue enfuite les viandes au peuple, qui croit, en les mangeant, fe préferver de tous les maux. Puis on termine la cérémonie en reconduifant l'efprit au lieu d'où l'on fuppofe qu'il eft defcendu.

Les Chinois honorent auffi les morts par un culte folemnel. J'ai vu le temple magnifique élevé par le titô d'Emouï aux efprits de fes aieux. J'y vis faire un facrifice folemnel. L'édifice était très-orné: les tablettes où font les nums des aieux étaient fur une grande table en forme d'autel, couvertes d'un grand voile. Lג s'élevait une figure humaine faite de paille, qui repréfentait, fans doute, le corps de celui à qui l'on offrait particuliéroment ce facrifice. D'autres tables étaient couvertes de poules, de fruits, de poiffons, de vins, de ris, \&c. On fe mit à genoux lorfque le prêtre fut entré; on fe profterna, \& il dit à haute voix : Nous qui formmes des enfans refpecfueux enyers nos peres, nous yous feryons \& nous yous honorons aujourd'hui;
nous yous fupplions dé venir au milieui de nous pour recevoir nos youx \& nos offrandes. Trois fois le peuple fe profterne, puis le facrificateur répand du vin fur la figure de paille : on fe profterne encore, \& il offre les viandes \& les fruits. On entend alors lè maitre des cérémonies qui élevant la voix, dit: Buvez le vin de la félicité; qu'il foit la fource des biens \& des faveurs. Le pretre boit le vin \& fait cette priere : Illuftres ancêtres, vous avez commandé de nous promettre de votre part des biens fans fin. C'ef: yous qui procurez d̀ yos defcendans les dons magnifiques $d u$ Ciel, $\mathcal{E}$ qui nous donnez des moi $\mathcal{F}_{-}$ fons abondantes, une longue vie, \&c. Puis on fo met à genoux \& l'on diftribue les viandes, La cérémonie finit par des vocux, par lincendie d'un monceau de papiers dorés \& par des revé, rences.

Les Chinois font magnifiques dans leurs funérailles. Leurs habits de deuil font blancs, \& pendant les premiers mois qu'ils le portent pour leur pere ou mere, ils font couverts d'un fac de groffe toile \& ceints d'une corde : rien n'eft plus lugubre alors que leur figure. Ils le portent pendant trois ans.

On met les morts dans un cercueil de bois de cèdre, enduit d'un vernis très népais; plu-
fieurs dans chaqu aux m
Cha hors d ne. C gnes, d'épita agréab.
lemnel
ges, y
en l'ho
qu'on
ment 1
queme
Outs
ames de
efprits
C'eft da un fern équité viandes
C'eft mais il
Lilaôkie
magie à
fieurs enfans gardent ce cercueil fur un autel, dans une chambre tendue d'étoffes blanches, \& chaque jour ils préfentent à manger \& à boire aux morts comme s'ils étaient vivans.
Chaque famille a fon tombeau particulier, hors des villes, fur ur côteau, ou dảns une plaine. Ces tombeaux qui s'clevent dans les campagnes, font bàtis en pierres, ornés de ftatues, d'épitaphes, \& forment un point de vue affez agréable : tous les ans, à de certàins jours folemnels, les parens viennent y allumerdes cierges, $y$ bruler des parfums, \& $y$ faire un banquet en lhonneur du mort. On pleure encore tandis qu'on le prépare, puis le vin noye infenfiblement les déplaifirs, \& l'on fe confole réciproquement.
Outre les temples élevés à Confucius; \& aux ames des ancètres, il en eft encore de dédiés aux. efprits tutelaires des villes \& des tribunaux. C'eft dans ceux-ci que les lettr'́s promettent par un ferment folemnel d'exercer la juftice aveo équité \& droiture; ils offrent à ces efprits des viandes \& des parfums.
C. C'eft là une partie de la religion des lettrés; mais il en eft deux autres à la Chine ; celle de Lilaôkium; efpece de philofophe qui méla la magiè̀ ha morale, à qui fes difciples óleverent
des temples \& dont ils firent une efpece de Dieu ; \& celle de Foé, qui établit la pluralité des mondes \& la métempfycofe. On le repré. fente dans les temples ou pagodes comme un homme d'une groffeur démefurée; on y voit auffi une Divinité femelle qui porte un enfant dans fes bras : c'était une vierge, dit-on, dont les Dieux \& Foé furent amoureux ; mais elle refufa d'écouter leurs vocux.

La province de Fokien était dévaftée par les torrens qui defcendaient des montagues ; les habitans voulaient \& ne pouvaient pas leur op pofer une digue puiffante. La vierge en eut pitié ; elle defcendit fur la terre, prit la figure d'une fille jeune, aimable \& belle: les peuples éblouis accouraient pour la voir, \& on l'aimait dès qu'on l'avait vue. Elle promit de fe donner à celui qui pourrait laatteindre avec des monnaies de cuivre. Auffi-tòt l'air en fut obfcurci; mais la vierge efquiva cette grêle avec une agilité merveilleufe \& rit des vains efforts des fes amans. Foé fe mèla dans la foule, efpérant d'etre plus adroit ou plus heureux : la vierge le reconnut \& difparut auffi-ôt, laiffantau peuple du Fokien une fomme fuffifante pour élever une digue ou un pont qui fubfifte encore. Cette fable n'eft pas une des plus ridicules que le
peupl Pro mede. \& ces qui o leur : ple re quif ré épide
Phonr qu'ils conjur pour $f$ vifion tures, on let doré, fur le quile lent $\mathrm{s}^{2}$ Peau 8 des co rivage Tol \& mal des ch: voyage peuple Chinois revère comme un fait facré. Prefque tous les maux, prefque tous les remedes font envoyés par des dieux différens, \& ces dieux font repréfentés dans des attitudes qui ont quelque analogie avec les effets qu'on leur attribue. 11 en eft cinq furtout que le peuple redoute plus que les autres; ce font ceux qui répandent la famine, la pefte, les maladies épidemiques. On fait tous les ans une fete en lhonneur de ces dieux érrans : fi les maladies qu'ils envoyent regnent dans le pays, on les conjure de n'y pas faire un plus long féjour, \& pour faciliter leur départ, on leur offre des provifions de ris, de viandes, de fruits, de confitures, qui doivent les nourrir dans le voyage; on leur fait auffi conftruire un petit vaiffeau doré, à cordages de foies, à voiles de réfeaux, fur lequel on dreffe des tables garnies, parce qu'il eft poffible que ces dieux malfaifans veuillent s'éloigner par mer. On le lance enfuite à l'eau \& il y flotte au gré des vents : les pécheurs des côtes prennent foin de l'éloigner de leurs rivages.

Tous leurs jours font divifés en jours heureux \& malheureux ; des almanachs les indiquent; des charlatans les prédifent: on ne fait pas de Voyages, on ne commence point d'entreprifes

24 VoyACE
fans les confulter, fans qu'ils en aient déterminé le moment. On appelle le devin pour la naiffance d'un enfant, afin d'en connaitre le fort ; il en eft qui confultent les aftres, d'autres connaiffent la deltinée d'un homme en formant fa figure avec de largile. Quelquefois la crainte des malheurs qu'ils annoncent les vérifient.

Les temples dédiés à Foé, deffervis par les bonzes, font ordinairement fitués fur le penchant de montagnes arides, dont on fait faire bientôt des folitudes charmantes. Les bonzes y amenent des eaux du haut des imontagnes, qui coulent dans des canaux, arrofent les environs \& l'intérieur du temple, \& fe rendent dans de beaux baffins: ils y plantent des bofquets \& des avenues d'arbres dont l'hiver refpecte les feuilles. Il faut que je domue une idée du temple ou pagode d'Emoui..Il était placé dans une plaine : derrière était une montagne, au devant, la mer par différens canaux y formait une nappe d'eau bordée d'un gazon toujours vert: la face eft de trente toifes; fon portail eft grand, orné de figures en relief. A fon entrée eft un vafte portique pavé de pierres grandes, quarrées \& polies, au millieu duquel eft un autel ou repofe la figure de Fóéfemblable à un coloffé iffis, les jambes croifécs. Aux quatre angles fonit

4 autres ftatues hautes de 18 pieds, quoique affifes, dorées, mais mal fculptées, \& faites d'uné feule piece ; l'une tient en main un ferpent quii fe replie autour de fon corps, une autre un arc bandé, la troifieme une hache d'armes; \& la quatrieme un inftrument de mufique. It eablif
Au-delà eft un avant-cour, ayant à fes angles des pavillons terminés en dómes; ils fe communiquent par un corridor qui regne tout autour; l'un renferme une cloche de 10 pieds de diamètre, artiftement foutenue; dans lautre, un tamibour d'une grandeur extraordinaire, fur lequel on annonce les nouvelles \& les pleines lunes : les deux qui fuivent font remplis des ornemens du temple. Au milien de cette cour s'éleve une tour ifolée, terminée en dóme, où Pon monte par un efoalier qui ferpente autour d'elle: au milieu du dóme eft un temple quarré, très-propre, dont la voûte eft ornée de mofaĩques, \& les murailles revêtues' de différentes figures d'animaux: fes colomes font de bois, vernifié; \& dans les jours foleminels, elles font ornées de banderolles de couleurs variées. Il eft pavé de coquillages, qui par leurs couleurs \& leur arrangement, forment des aifeaux, des papillons, des fleurs. A la voutte font fufpendues des lampes oùl'on brìle fins ceffe des parfums, \& fur des parlé, affife fur une fleur de bronze doré, tenant un jeune enfant dans fes bras; d'aurres idoles l'entourent dans une attitude refpectueufe.

Dans lintérieur font tracés plufieurs carac. tères hiéroglyfiques : tel eft fans doute le tableau peint à frefque, qui repréfente un étang de feu où femblent nager des hommes portés pardes monftres de formes les plus bizarres, ou environnés de ferpens ailés. Au milieu du goufre eft un roc fur lequel la déeffe eft placée, \& qui femble appeller à elle les hommes de l'étang; mais un vieillard à oreilles pendantes \& qui a des cornes fur la tête, les en écarte à coups de maffue. Derriere lautel eft une perite bibliothèque.

Au-delà de la cour eft une efpece de galerie, dont les murs font lambriffés. J'y comptai 24 ftatues de bronze doré; à fon extrèmité eft une falle ou les bonzes fe raffemblent pour prendre leur repas; on traverfe enfuite un grand appartement qui conduit au temple de $F o e^{\prime}$, orné de fleurs artificielles, \& des mêmes objets que nous avons vu dans le temple de la déeffe. La ftatue
ma che du ber mer mèr cein page entr mon tes $\varepsilon$
C. tirés ache Pour veux mend fouffi res de ce ten fucco:

To.
de Foé elt couverte d'une gaze noire très-fine, qui forme une efpèce de voile ou rideau devant lautel. Autour font de grandes chambres fort propres, habitées par les bonzes. Les jardins \& les bofquets font pratiqués fur le cóteau de la montagne; on a taille dans le roo des grottes charmantes, qui fervent d'afyle contre l'ardeur du foleil.
On peut entrer dans ce temple en toute liberté; mais il ne faut entrer dans les appartemens que lorfque les bonzes vous guident euxmêmes. Il y a plufieurs autres temples dans l'enceinte d'Emouï, il en eft un qu'on appelle le pagode des dix mille pierres, parce qu'il elt fitué entre une multitude de rocs,fur le fommet d'une montagne, où les bonzes ont pratiqué des grottes \& des réduits enchanteurs.
Ces bonzes font méprifés a la Chine ; ils font tirés de la lie du peuple, \& la plupart ont été achetés comme efclaves. Leur noviciat eft rudePour y parvenir, il faut laiffer croitre fes cheveux \& fa barbe, porter une robe déchirée, mendier en chantant les louanges des idoles, fouffrir avec une patience inaltérable les injures de la populace, \& ne manger durant tous ce tems rien de ce qui a été vivant: file vice-ró fuccombe au fommeil, on le réveille ; il eft toure Tome IV. nie finit.

Ils doivent être continens, \& ils affectent de le paraitre en public; mais à peine trompentils le vulgaire. S'ils ne le trompent pas fur la pureté de leur vie, ils le trompent au moins par les oracles qu'ils rendent fur le bonheur ou le malheur futur de ceux qui les confultent. Si l'on eft malade, on vient leur demander la durée de la maladie; fi l'on entreprend un commerce, une entreprife, c'eft à eux que l'on vient encore. Un bonze convaincu d'avoir eu commerce avec une femme eft puni par fes confreres qui limitent plus heureufement; ils le trainent par la ville pendant un mois, ayant une planche pefante autour du cou, \& le frappent fans ceffe; mais ces chátimens font rares, parce qu'ils ont intéret, à ne pas s'expofer à punir ou à leetre.

Le culte que les bonzes rendent aux idoles eft peu fatiguant; il fe réduit à entretenir leurs lampes allumées, à prier le jour des nouvelles \& des pleines lunes, \& à recevoir ceux qui les vifitent; ils mènent une vie voluptucufe achetée par des aumônes : ils fe parent d'humilité, fe profternent les uns devant les autres lorfquils fe vifitent, s'enyvrent enfemble, \& fouvent

## DEM. LE GRNTIE:

 fe quittent en fe difant des injures.Jhabitai pendant quelques jours dans le pagode de Colomfou, où un honnète bonze m'avait donné un joli appartement. Un jour je fus réveillé par la fumée d'un facrifice qui me força de fortir de ma chambre ; le premier objet que j’apperçus fut une table de poules bouillies, de canards, de poiffons \&c., \& mon bonze occupé à brûler des morceaux de papier doré. Je lui en demanda la raifon. Votre Diell, me dit-il en pleurant, tue toutes mes chêres; depuis que vous etes ici, j'ai perdu la moitié de mon troupeau, \& je täche de le flecthir par ces viandes que je lui offre. Je voulus le défabufer, je n'y réuffis pas ; mais je fus plus heureux à découvrir la caufe du mal. Nos matelots.s'applaudiffant de nuire à un bonze, mettaient dans l'orejlle de fes chevreaux les plus gras une aiguille qui pénécrait jufqu'au cerveau, \& bientôt ils expiraient dans l'étable: le bonze attribuant cette mortalité à une maladie contagieufe, les jetait loin de fon étable, ou nos matelots venaient les recueillir \& en faifaient de bons repas. Cette friponnerie était àla Chinoife \& ne m'en plût pas davantage.

Au refte, c'était en quelque maniere une vengeance; les Chinois nous haiffaient, noua
infultaient fonvent, \& quelquefois nous laftçaient une grele de pierres. Les mandarins, fans prendre part au combat, en jouiffaient avec une maligne joie. Ces infultes nous firent armer notre navire en diligence, \& au lieu de nous plaindre, nous fimes entendre des menaces: elles les intimiderent \& nous fumes plus tranquilles. Les marchands nous fournirent notre cargaifon, non telle quails lavaient promife, mais telle qu'il leur plût de nous la donner. Ils profiterent de notre défunion \& de notre ignorance. Le capitaine impatient allait fans ceffe de magafins en magafins pour hater leurs opérations; il ne put les tirer de leur lenteur majeftueufe, il l'augmentait méme, par l'efpoir de tirer avantage de cette impatience. Ils apporterent enfin les marchandifes, mais toutes à la fois, pour que l'embarras nous empecha de les vifiter toutes; ils mouillerent les foies de Nankin pour les rendre plus pefantes; nous nous en apperçumes \& crâmes au voleur ; ils ne s'en troublerent point. Laiffel-les fécher, dit l'un d'eux, nous les péferons enfuite; c'eft tout au plus Paffaire de deux mois. Il fallut nous taire, \& nous réfoudre à la voir diminter d'un tiers avant que d"etre en Europe. Ils profiterent
ten
pra de notre impóritie \& de notre avidité pour fatis:
fiire la leur. Ils le firent encore dans l'aehat de nos vivres: ils nous avaient vendu des porcs \& des poules vivantes; mais elles moururent bientót après ; comme elles fe vendaient au poids, ils leur avaient fait avaler du fable, de la limaille de fer; elles en étaient plus pefantes, elles mouraient une heure après, nous les jetions à la mer, ils venaient les ramaffer \& s'en regalaient. Ils vendaient auffi des jambons de bois peint avec tant d'art qu'il eft facile de s'y méprendre.

Nous fûmes inyités par le titô à un grand repas : on nous apporta des feuilles de papier rouge femé de légeres feuilles d'or où était écrite linvitation, \& l'on nous avertit qu'il fallait payer le repas d'avance, parce que l'ufage ne permettait pas qu'on payát à la table du titó. Nous payâmes trois piaftres par tête, fomme à laquelle le tito nous avait taxés. Nous nous rendimes au palais, où nous entendimes les femmes du vice-roi rire aux éclats de nos habits \& de nos perruques, fans que nous puffinns les voir. Après le repas, on nous mena dans les jardins, formés de plufieurs terraffes plantéos d'arbres, ornés de petits cabinets peints \& foutenus par des colonnes : au-delà était une vafte prairie, où l'on voyait quelques berceaux de
feuillages. On nous faifait tout remarquer, mais nous n'admirions rien.

Notre vaiffeau énait en partie chargé, lorfqu'un jour foupant avec un ami dans mon appartement du pagode de Colomfou, le bonze vint tout effrayé nous dire que notre vaiffeau était en feu. Nous courúmes fur le rivage \& vimes un grand vaiffeau à moitié confumé par les flammes \& crümes que c'tatait le notre; mais quand la frayeur fut un peu diffipée, nous reconnúmes à la clarté des flammes que le vaiffeau embrafé était une grande jonque de Nimpo, chargée de marchandifes du Japon. Le feu allait confumer fes cables, \& la marée pouvait la porter fur notre vaiffeau; nos mariniers s'embarquerent pour y porter des fecours ; mais les Chinois s'y oppoferent : c'était, difaient-ils, vouloir combattre les volontés de Dieu: peut-ètre c'était mieux encores'oppofer aux vols qu'ils firent des débris du vaiffeau. Malgré eux, nos matelots allerent au moins remorquer la jonque dans la riviere où elle ne pouvait que fe confumer feule, \& bientòt elle y fauta en l'air. Le feu s'y était mis par l'imprudence d'un jeune garçon qui voyant que des reftes de papier brûlé en facrifiant à leur idole, avaient allumé une natto qui couvrait lo plancher, fo fervit d'eau-de-vie
pour l'éteindre; il ne fit que l'enflammer davantage ; la voile fut bientót en flammes, qu'elle répandit fur toute la jonque.
Malgré les contre-tems \& la friponnerie des Chinois, nous'avions embarqué 1100 poules, 1200 porcs, 24 chevreaux, 6 bulles, des légumes, des fruits \& du bifcuit. Le froid que nous reffentions était exceffif; la chaleur que nous avions éprouvée était extraordinaire, \& ces extrèmes fe touchent prefque dans ces climats. Le titó nous fit prier de nous retirer dans notre vaiffeau à caufe des fetes du nouvel an, que les Chinois célebrent d'une maniere extravagante. Nous le fimes, cependant nous ne partimes que le 12 Février 1717.
Mais nous fûmes fur le point de faire naufrage en fortant du port : notre vaiffeau entrainé par le courant de la riviere, heurta contre un roc fitué dans la partie orientale de l'isle de Colomfou ; \& bientót après, une bourafque lé coucha fur le coté; il fallut amener les voiles \& jeter l'ancre au milieu de lá baie, à deux lieues de la ville. Là, nous leftámes mieux notre navire avec du fable enfermé dans des facs d’ofier, \& fimes une diftribution mieux entendue de nos marchandifes : cinq jours s'écoulerent dans ses orcupations, pendant lefquels on venair
nous offrir différentes marchandifes à bas prix ; mais nous n'avions plus d'argent.

Nous remímes à la voile; la mer était agitée \& nos peines recommencerent. Nous parcourûmes des yeux la cote que nous quittions : les gros bourgs, les villages s'y touchent prefque, \& un grand nombre de pêcheurs tendaient leurs filets jufquà 6 lieues de terre. Bientót nous la perdimes de vue; nous ne vímes que la mer; un brouillard épais nous cacha des isles difperfées. Nous en vimes une cependant affez grande que nous ne trouvàmes point marquée fur nos cartes. Le 24, nous vimes Hainan, grande isle élevée, entourée de plus petites. En continuant notre route, nous apperçâmes la terre de tous cotés, \& une multitude de barques \& de vaiffeaux Cochinchinois qui ne voulurent point nous approcher: leur fabrique eft femblable à celle des vaiffeaux Chinois; mais les hommes font plus bafanés \& plus laids. Des ferpens \& de grofles couleuvres fe mouvaient autour de nous \& paraifent vivre long-tems fur la mer, refpectées des poiffons qui n'en font point leur nourriture. .
Le 28 , nous découvrìmes deux isles: c'était celles de Pulo-Canton, difaient les uns: ce ne les était point, difaient les autres: les
pilotes qui eurent les meilleurs poumons furent victorieux ; mais pendantla difpute on vit s'approcher un vaiffeau qui nous parut etre un forban,\& nous nous préparàmes au combat; bientôt nous vimes qu'il continuait tranquillement $f a$ route \& avait mis pavillon Portugais. Nous envoyámes un officier à fon bord: il venait de Macao \& fe rendait dans le golfe de Siam; le capitaine nous donna des inftructions qui nous furent dans la fuite très-utiles : il offrit de nous fervir de guide; mais notre vaifeau conftruit differremment que le fien, pouvait trouver des dangers où il n'en trouvait pas, \& nous préféràmes la furreté à plus de promptitude.

Le 4 Mars, nous vimes les deux Pulo-Cefir: là nous eûmes une allarme très-vive. Les matelots crûrent voir un écueil contre lequel nous allions nous brifer: le cri terrible d'arrive-tout fe fit entendre; le tumulte, la confufion, la crainte régnerent fur le vaiffeau, \& l'impreffion de leffroi que je voyais fur les vifages paffa dans mon cocur. Cependant le danger n'exiftait pas, \& chacun retourna fans murmure à fon occupation ; car cette faufie allarme prouvait la vigilance des matelots, \& donnait de la fécurité à tous, dans des mers femées d'écueils. Nous avions pourtant trop de fécurité encore; car
en me promenant for le chatteau de poupe, je
Pentr dis à un officier que je croyais voir un vaiffeau à la voile. Au lieu de me répondre, il cria d'une voix forte qu'il fallait arriver \& que nous étions perdus. Il était nuit, \& malgré les tenébres, nous vimes la terre de toutes parts. On parvint à jeter l'ancre \& nous attendimes le jour; il parut \& nous montra Pulo-Condor, \& la mer irritée fe brifer fur les écueils qui bordent fon rivage. Nous nous en étions crûs alors affezz Éloignés, \& les courans furent chargés de ce qui peut-être n'était l'effet que de l'ignorance de nos pilotes.

Cette isle eft haute, couverte d'arbres vers le nord, aride vers le couchant, environnée de petites isles, dont l'une terninée en pyramide m'avait paru un vaiffeau. Plus loin, nous vimes Pulo-Capas. Nous approchions de la ligne, \& les chaleurs fe faifaient fentir vivement : la pluie nous incommodait, les nuages obfcurciffaient l’air \& nous dérobaient la vue des isles qui devaient diriger notre route. Nous vimes la terre de Malaya, puis une isle que nous reconnumes être Pulo-Timon. Quelquefois un vent frais tempérait les ardeurs de la ligne, \& nous faifait découvrir avec plus de plaifir diverfes isles: celles que nous vimes à
perlp d'arb faifor ver e: où nc pluies Le meur. ce ph bient
Manc
Pisle .
vert
lảmes
isles;
de no qués ;
nous:
d’où r
la ple
eaux : bas, eft hés bres,
Nous tes dif

Pentrée du détroit de Malaea nous offrirent une perfective charmante : elles font couvertes d'arbres toujours verts. Nous éprouvámes trois faifons différentes dans l'efpace d'un mois, l'hiver en Chine, le printems en pleine mer, l'été oủ nous étions; mais cet été était troublé par les pluies \& les orages.
Le 23, il s'éleva un vent fort, \& la mer demeura tranquille; le voifinage de la terre caufa ce phénomène, \& en effet, nous découvrímes bientôt fept isles, puis la haute montagne de Manopin dans lisle de Banca, \& peu après lisle Sumatra, dont le fol peu élevé était couvert d'arbres jufques fur le rivage. Nous enfilâmes le détroit formé par ces deux dernières isles; des brigantins Malais voltigeaient autour de nous, \& nous firent craindre d'en ètre attaqués; nous nous préparàmes à la défenfe ; ils nous fuivirent le long de la côte de Sumatra, doù nous voyions defcendre des rivieres, dont la plus remarquable eft celle de Palimbam: fes eaux font bourbeufes, le fol qui la borde eft bas, tandis que la côte oppofée de lisle Banca eft hériffée de hautes montagnes couvertes d'arbres, \& bordée de bancs de fables \& d'écueils. Nous errions la fonde à la main dans cent routes différentes, parce que nous avions perdu le
canal, \& nous fuimes enfin forcés de jeter lan: ere; le fond nous manquait \& le vaiffeau allait échouer; la corr $^{-}$. fion nâquit de la crainte: tous commanci,ient, perfonne n'obéiffait. Nous tirámes à boulét fur un brigantin Malaïs, fans favoir ce que nous voulions, \& il abattit fes voiles; nous $y$ envoyàmes une chaloupe fans avoir de deffein arrèté. Après qu'elle fe fát éloignée , le capitaine lui enjoignit avec le portevoix d'amener un pilote. On aborda le brigantin, on demanda au chef un pilote; il feignit de ne rien entendre, \& on le força d'entrer dans la chaloupe; il fit des cris qui raffemblerent fon monde au nombre de 60 ; il fallut employer des menaces pour les faire rentrer d'où ils étoient fortis. Nous enlevámes les armes dont ils auraient pu fe fervir: c'étaient des crics longs de deux pieds \& des pierriers. La crainte d'en recevoir du mal nous força de leur en faire. On emporta le tout avec leur capitaine, qui pleurait amérement. Sa mere qui entendait le portugais, \& que par cette raifon on amenait avec lui, annoncait par fes regards \& fes difcours qu'elle ne craignait rien. Nous súmes par elle que le capitaine était fon fils, \& quill avait chargé du risà Camboïa pour le tranfporter a Batavia. Il nous fut de quelque fecours
pour difpa: malh. méric lui a mes tout : Nc matre lente chalo Malai mes avec d'une de no rant mis 1 nous encor d'arb gres, point canor
jeter:
que 1
venai
pour rentrer dans le canal; mais fon brigantin difparut à fes yeux, \& il nous reprocha fon malheur. Il defira d'etre mis à terre à la pointe méridionale de Sumatra, \& nous le fímes, aprés lui avoir fait quelques préfens, rendu fes armes \& donné notre canot pour tranfporter le tout fur la terre.

Nous voulutmes auffi vifiter le rivage de Sumatra, \& tandis que le vaifleau savançait avec lenteur, nous approchảmes du bord avec la chaloupe : le canot qui tranfportait le capitaine Malaîs était à nos côtés : nous nous engageames dans un banc de vafe dont nous fortimes avec peine: nous le cotoyâmes pendant plus d'une lieue, fans pouvoir toucher la terre. Un de nos Indiens voulut gagner la terre en courant légérement fur la vafe ; mais des qu'il y eût mis le pied, il y enfonça jufqu'au cou, \& nous nous hátimes de le retirer. Nous continuảmes encore a fuivre le bord; le rivage était planté d'arbres, \& nous voyions courir des chats tigres, \& voler des hérons. Nous touchions à la pointe méridionale de l'isle, lorfqu'un coup de canon nous ramena au vaiffeau qui venait de jeter l'ancre : nous en cherchions la raifon, lorfque nous découvrimes une galiotte à rames qui venait à notre rencontre. Nous n'étions que fix
hommes armés s cependant nous réfolûmes de Pattaquer. Nous l'abordâmes: c'était un bàtiun ment ras \& fans canons: nous y vimes une du vingtaine d'Indiens demi-nuds, au milieu def. quels était le chef d'un canton de Sumatra; nous le couchàmes enjoue, \& tous furent épou. vantés, tous demeurerent immobiles au milieu de leurs armes \& de leurs crics. On parvint à fe faire entendre, \& fa crainte s'affaiblit; il nous falua en portant fes mains à fa tête. Il était vètu d'une robe longuc, de toile peinte, un grand chapeau tiffu de joncs couvrait fa tête, fes doigts étaient chargés d'anneaux \& d'émeraudes. Le capitaine Malays paffa fur cette galiotte avec tous fes effets; nous lui rendimes fes armes, mais après les a voir déchargées, ce qui effraya nos gens qui déja accouraient à notre fecours. Nous le quittảmes avec le regret de lui avoir fait perdre fon vaiffeau, \& nous ignorons encore s'il a pu le retrouver.
Nous dépaffions l'isle de Sumatra qui forme les trois détroits de Banca, de Malaca \& de la Sonde ; bientôt nous vímes celle de Lucipara, qui eft entourée d'un banc de fable; un pilote vint nous aider à le paffer; nous ne le fimes point fans danger; l'orage \& l'obfcurité nous forcerent de jeter l'ancre avant d'y avoir réuffi.
les de bàtis une a def. qatra; épou. 1 mi . n par-'affaitête. sinte, 1 tête, 'émete galimes gées, ient à egret nous
orme de la jara, ,ilote fimes nous éuff.

Le jour qui fuivit fat très-calme \& nous montra uni vaiffeau démátéà peu de diftance. Un vent du nord s'eleva \& nous porta vers l'isle de Java; mais il ceffa bientot \& nous laiffa vis-à-vis de las Hermanas ou des deux Saurs, qui ne font que: deux petits rochers couverts d'arbres; le canal qui les fépare de Sumatra eft fans écueils. Au-delà, nous nous trouvâmes environnés de terre. A l'orient, Sumatra fe montrait fous une forme montueufe; au midi nous voyions Java; ailleurs nous remarquions las Hermanas, dautres petites isles \& la grande Toque qui annonce l'entrée du détroit de la Sonde ; la derniere des isles que je viens de nommer, a la forme d'un bonnet flamand, \& nous en fimes le tour fans $y$ defcendre ; des arbres y formaient des berceaux naturels; fon circuit eft d'environ 400 pas.

Le voifinage de Batavia nous faifait défirer d'y entrer, mais nous craignimes la jaloufie des Hollandais \& leur puiffance. Nous préférámes d'aller chercher des fecours parmi les bar bares \& entràmes dans le détroit de la Sonde. Nous voyions diftinctement le rivage de Java \& les demeures de fes habitans, fituées fur le penchant des collines, ou dans de belles vallées; des vaftes campagnes, des champs coun
verts d'épis de ris en maturité s'offraient à nous. Les monts y font habillés d'arbres jufqu'au fommet, leurs pentes font partout cultivées. Je ne pus m'éloigner fans vifiter ce beau pays. Je m'embarquai durant la nuit ; mais bientôt les éclairs, l'orage \& la pluie nous forcerent d'entrer dans une petite baic où nous primes terre au travers des écueils qui bordaient le rivage. L'air fe calma \& la lune nous montra un petit havre où nous conduisimes notre canot; mais la terre nous y offrit des traces de lions \& d'autres bètes féroces, \& nous allions fuir, lorfque la honte nous retint. Nous préparames nos armes, allumámes un grand feu, qui nous fécha, \& avec quelques bouteilles de vin, nous nous redonnámes du courage \& des forces.

Près de nous était un bois épais, d'où defcendait un ruiffeau dont la mer gatait Peau, mais qui fans doute était douce dans le bois; le bruit érrange que mous y entendions ne nous permit pas d'y entrer, \& nous guérit de notre foif; quelques-uns d'entre nous allerent pècher, les autres chercherent des tortues, mais tout fe fit en vain. Nous ne rapportames au vaiffeau que des herbes \& des feuilles d'arbres. Nous ue rencontrâmes aucun homme: cependant nous vimes devant nous de grands villages \&
des maifons difperfées. Les Hollandais qui vien nent quelquefois fur ces côtes enlever des beftiaux, font fuir les habitans dès qu'ils découvrent un vaifeau.

Nous remimes à la voile \& découvrimes lisle du Prince qui eft inhabitée; entre elle \& Java en eft une plus petite dont le fol nous parat agrefte, \& nous y vinmes jeter l'ancre. De-la hotre canot fe rendit vers la grande Java où il ne put trouver d'äiguade facile. On y vit un ruiffeau qui tombait d'une montagne dans la mer, mais des rochers en déferidaient l'approche; il fallut fe borner à la petite isle. On y defcend avec facilité; nous vimes fortir quelques Indiens nuds de quelques cabanes, les uns armés de crics, les autres de lances; fils nous reçurent bien, \& nous leur fimes des carefles en leur exprimant nos befoins. Ils chercherent à nous renvoyer dans lisle de Java; chez eux on ne pouvait trouver ni eau, ni ris, hi yolailles; là, on trouvait de tout cela; la crainte les obligeait à nous tromper, car ils nous croyaient Hollandais. Nous leur fimes des préfens, \& ils fe familiariferent un peu avec nous.

Le canal qui nous féparait de Java,a un quart de lieue de large; nous allàmes chercher dans cette derniere isle cinq rivieres que les lndiens

> Tome IV. mais leau en était faumatre; le rivage y eft bordé d'un banc de fable; celui de la petite isle eft couvert de coquillages curieux \& de diverfes couleurs. Au-delà d'une des cinq rivieres, nous vimes des hommes que notre vue avait raffemblés; nous les invitames à venir vers nous, \& eux d'aller fur leur bord, \& nous nous y déterminâmes. Six de nos hommes traverferent la riviere, tandis que le refte veillait fur tous; mais a peine les notres eurent traverfé, que les Indiens s'enfuirent dans les bois. Nous ne voulumes pas les pourfuivre \& retournàmes a la chaloupe, ou nous trouvàmes des Javanais, auxquels nous dolinàmes du tabac \& des mouchoirs de coton ; \& eux, pour nous témoignet leur reconnaifance, monterent fur de hauts palmiers \& nous apporterent des cocos remplis d'une liqueur douce \& agréable. Nous en fimes provifion, ainfi que d'herbages, \& retournàmes à notre vaiffeau.

Ce pays, agréable \& boile, noffre aucun lieu facile pour faire de leau ni du bois ; il fallut encore revenir fur la petite isle, ou nous defcendimes du coté oppofé à celui que nous avions parcouru. Nous y trouvames une petite xiviere d'un abord aife \& dont leau était
douce; nous y vimes un bois facile ì couper; \& courumes porter ces bonnes nouvelles au vaiffeau.

Le lendemain, on s'empreffa de faire des provifions. Les Indiens raffurés s'approcherent de nous, \& nous apporterent des œufs, des poules, des tourterelles, des biches de la groffeur d'un lièvre \& qu'ils atteignent à la courfe. Nous allâmes auffi à la chaffe dans lisle de Java: nous y trouvảmes des tourterelles vertes avec des taches noires \& blanches, "de jaunes \& blanches, de blanches \& noires, \& des cendrées, les unes de la groffeur d'un pigeon, les antres plus petites que des grives: nous $y$ vimes auffi des bandes de finges qui fautent d'arbres en arbres, des écureuils, des paons, des pintades, des hupes, des grives, des merles, \& autres animaux dont j'ignore jufqu'au nom. J'y tuai un lézard qui faute d'un arbre à un autre, \& j'admirai la variété de fes couleurs: il était long d'un pied: fa tète était percée au milieu, fes ailes étaient déliées \& femblables à celles du poiffon volant: une fraife rouge ceignaic fon cou. On trouve auff là l'oifeau de paradis, mais il eft trop fin pour fe laiffer atteindre.

## Les Indiens yimrent aufi nous apporter des

 cuire: mais ayant refufé de manger ce que nous $y$ avions fait cuire, nous craignimes d'en manger auffi: puis réféchiffant qu'ils étaient mahométans, nous comprimes la caufe de leur répugnance \& fentomes difparaitre la nôtre. Enfuite nous fimes une pêche abondante, \& meme une bonne provifion de tortues: nous ent primes dans nos filets, \& n'eúmes pas la peine de les tourner fur le dos, ce qu'on ne fait pas toujours fans inconvénient; car cet animal jette avec fes nageoires une fi grande quantité de fable qu'on peut en être aveuglé. En trois coups de filets nous prìmes 7 tortues \& 200 gros poif fons femblables à des turbots ou à des merlans. Les Indiens revenus de leur défiance, nous aidaient \& nous apportaient encore du ris \& des légumes.Les provifions ramenerent lallégreffe furnotre vaifeau, \& la bonne chere nous fit oublier les malheurs paffés. Nous retournàmes à la chaffe \& pénétràmes dans les bois : les Indiens oferent auffi venir fur notre bâtiment. Dans un de ces bois, nous trouvâmes un grand village divifé en deux grandes rues tirées au cordeau, formées de maifons uniformes, à des diftances égales, \& foutenués fur des piliers hauts de

10 à 12 pieds; le toít en était plat \& quarré, un arbre placé entre deux maifons les couvrait encore de fes branches \& y entretenait le frais par fon ombrage ; au milieu de chaque rue était une halle quarrée \& ouverte de tous cotés, dont le toit repofait fur quatre gros piliers; quatre arbres plantés à fes extrèmités l'ombrageaient \& ornaient encore ce village riant. Les habitans avaient fui, les maifons éraient défertes, on voyait dans chacune des tables, des hamacs, des tables de tifferans, des nattes ; nous refpectämes tout ce que nous y vimes en les parcourant. A une des extrèmités du village, était une maifon plus.grande, plus élevée, ou l'on montait par une échelle: c'était la mofquée, \& nous la vifitàmes; lintérieur en était quarré ; à fa partie orientale on voyait une chaire couverte d'un tapis de toile de coton, de chaque côté était une fenêtre \& une table fur laquelle nous vîmes des papiers écrits en caracteres arabes, \& nous en emportâmes quelques-uns. Un fignal nous fit fortir promptement de ce lieu pour aller au-devant de quelques Indiens qui paraiffaient, \& qui reprirent bientór la fuite.

Plus loin dans les bois, nous trouvämes un fecond village abfolument femblable au premier. L'épaifeur du bois ne nous permettait
pas de découvrir au loin: mais la terre nous parut défrichée en plufieurs lieux \& cultivée
fur 1
tiau:
\& nc
nous
le b
femc
liers rebrouffer jufqu'à notre chaloupe.

Nous y trouvàmes beaucoup d'Indiens armés de longues lances, raffemblés autour d'un homme grand, fec \&c pale, vêtu d'une longue robe de toile grife \& d'un morceau de mouffeline en forme de turban; on l'écoutait aveo refpect : plus loin étaient deux femmes fort laides, \& nous nous écriàmes, ah ! yoilà des femmes. Ce cri les fit fuir, \& les hommes nous regarderent, incertains de ce qu'ils devaient faire; nous les approchàmes, les faluâmes \& nous mêlâmes avec eux fans marquer de défiance. Le chefrépondit à nos honnêtetés d'une maniere embarraffée \& timide ; il but de notre vin, il en fit boire à fes compagnons, \& devint plus gai \& plus confiant. Nous leur demandämes des bœufs, mais ils feignirent de ne point nous entendre, \& fe retirerent l'un après l'autre dans les bois.

Nous portâmes plus de cent cocos au vaiffeau. Ce fruit raftaichit notre équipage, qui en fut plus difpos à la manocuvre. Nous allames encore
fur la petite isle qu'on nous dit nourrir des bef tiaux. Les Indiens vinrent à notte rencontre, \& nous inviterent à entrer dans leurs maifons; nous les fuivimes fans crainte, entrâmes dans le bois, \& découvrimes une plaine etendue, femée d'habitations foutenues par de hauts piliers, \& où lon ne pouvait monter que par une échelle.

L'isle n'a que deux lieues de tour, \& peut nourrir 200 familles. Leur chef nous offrit du riz cuit, des bananes, des goyaves \& autres fruits, Les femmes, d'abord timides, oferent nous parler enfuite du haut de leurs maifons, après en avoir ôté l'échelle; elles nous offraient des nattes, des poules, des perroquetsa échanger contre des mouchoirs de coton; leur teint eft bafané, leur bouche grande, leur nez écrafé, leurs yeux petits, leurs cheveux longs \& noirs: mais elles font alertes \& de bonne humeur. J'y achetai quatre biches, dans le deffein de les porter en France. Nous demandâmes en vain des bœeufs, il eunt fallu les attendre deux jours encore, \& nous étions preffés.

Nous reyinmes au vaiffeau, \& de là fur la grande Java, où nos matelots avaient fait bonne provifion de cocos \& de fourrage pour nourrir les buffles que nous apportions de la Chine:
nous y pfochames encore quelques tortues. Là; je voulus m'aller promener avec un officier fur la frêle pirogue d'un Indien; mon compagnon la fit pencher d'un cóté, je voulus maintenir l'équilibre en me jettant de Pautre \& la pirogue renverfá; nous gagnámes le rivage en la tenant d'une main \& nageant de l'autre.

Nous partimes le jour de Pâques 27 Mars, à deux heures après minuit, \& nous fimes voile pour le cap de Bonne-Efpérance. Une tempête vint nous punir, dirent les matelots, d'avoir ofé partir dans un jour faint. Ce ne fut pas notre feul malheur; nous apprimes que nos futailles faifaient eau, qu'il y en avait déja trois de vuides, \& bientot que notre vaiffeau faifait eau ; de-là réfulta augmentation de travail, \& diminution de ration; ce qui me forca de manger mes tourterelles \& mes biches achetées pour porter en France. On pompait jour \& nuit, \& nous n'efpérions plus pouvoir doubler dans
nos fur 1 thor des . couvi caur: je pri le déf je re tion , de $m$ dre. quell pas; nous
Le mais partie conifu nuit; cage longte avais tiré No avaie corps

## de M. le Gentie.

nos voiles furent emportées, \& l'eau s'élançait fur notre vaiffeau. La nuit vint augmenter l'horreur de la tempéte ; nous flottions au gré des vagues ; la mer paraiffait enflammée \& couvrait fouvent les ponts: l'effroi glaçait nos cours: tant que le danger ne fut pas preffant, je priai Dieu de tout mon cour ; mais des que le dêfefpoir des pilotes eut paffé dans mon ame, je reftai immobile, fans penfée, fans imagination, fans courage : j'étais infenfible, \& l'excès de ma crainte me mit hors d'état de rien craindre. La tempète dura is heures, pendant lefquelles les vents firent neuf fois le tour du compas; nos manœuvres furent brifées, \& nous nous vimes quelquefois fous l'eau \& fur l'eau. Le vent en s'appaifant calma mes efprits; mais alors je me fentis meurtri dans toutes les parties de mon corps ; je n'avais qu'une idée confufe de ce qui m'était arrivé pendant la nuit; cependant ce fentiment me rappellaqu'une cage remplie d'une centaine de poulets avait longtems roulé d'un bord à l'autre, \& que j'en avais une fois foutenu le poids. On m'avait retiré de cette preffion fans que je l'euffe fenti.

Nos matelots avaient été moins effrayés; ils avaient, pour ainfi dire, fixé leur ame dans leur sorps par de fréquentes rafades : tous étaient
ivres, \& incapables de fervir à la manœuvre; ils l'étaient encore quand le péril fut paffé. Il fallut cependant réparer le dommage du vaiffeau, dont les parties fatiguées femblaient voufoir fe disjoindre. Le mát de beaupré qui eft comme la clef \& lé foutien de tous les autres, était fendu en trois endroits; tout l'équipage fuffifait à peine à la pompe. Tandis que nous étions occupés, nous vimes dans l'air un phénomène que les marius nomment auil de bouf; il eft de la couleur de l'arc-en-ciel \& a la mème caule; c'était un préfage de tempéte, difait-on, cependant il fut fuivi du calme \& d'un tems ferein.

Après de longues délibérations, nous réfolûmes de nous rendre dans l'isle Mafcarin ou de Bourbon; la néceffité nous y forçait; notre pain, nos marchandifes étaient mouillées, nous manquions d'eau, la tempète avait tué la plupart de nos beftiaux, \& la faifon était fort avancée. Le 20 Avril, nous apperçûmes lisle Maurice, elle était encore à 14 lieues de nous. Lorfque nous nous en fümes approchés davantage, elle nous parut montueufe \& couverte d'arbres; les finges, \& les chiens, par lefquels on avait cru les détruire, avaient forcé les Hollandais de la quitter, en arrachant leurs plantations,
ou dév. dante eft néc Un cat au non dra $B a$ port. Enfi vimmes quartie homet parce que no des má
comple lai, on lisle, rafraích Le 3 tems à deux d aux isle
Chine
nement
l'un $y$
timon
Le 4

## DEM. LEGENTIL. $\quad 123$

ou dévorant leur bétail. Elle eft fertile, abondante en gibier, \& peut produire tout ce qui eft néceflaire a la vie; elle a plufieurs ports. Un capitaine de Saint-Malo en a pris poffeffion au nom du roi; mais en la peuplant, on rendra Bourbon déferte, parce qu'elle n'a pas de port.

Enfin, nous découvrimes cette derniere \& viumes mouiller à la rade Saint-Denis où eft le quartier du gouverneur: il nous reçut avec honnêteté, mais fans nous rendre le falut, parce qu'il n'avait pas de poudre. 11 nous affura que nows $y$ trouverions du bois propre a faire des mats \& des pompes, que nous y pourrions completter nos provifions. Je me logeai chez lai, on mit les malades chez un habitant de lisle, \& on porta au vaiffeau toutes fortes de rafraichiffemens.

- Le 3 Mai, deux vaiffeaux parurent en mème tems à la vue de l'isle; ils aborderent, c'était deux des vaiffeaux que nous avions rencontré aux isles des Larrons, qui étaient partis de la Chine bien avant nous, qui avaieut tenté vainement de doubler le cap de Bonne-Efpérance; l'un y avait perdu fes màts de beaupré \& d'arximon, l'autre avait été fur le point d'y périr. Le 4, après nous ère pourvus de bois pour


## 124 VOXAGE

 nos pompes, nous allàmes mouiller dans le quartier de Saint Paul, dont la rade eft meilleure que celle de Saint Denis; nous y avions nous y paffàmés cinq mois dans les plaifirs de la chaffe, de la promenade \& de la bonne compagnie.Les Français fe retirerent dans cette isle lorfqu'ils furent chaffés de Madagafcar. Ils y trouverent un pays arrofé de rivieres \& abondant en gibier; ils s'y établirent \& vécurent d'abord de tortues de terre, de la péche \& de la chaffe; ils fuppléaient au vin avec le miel cque les abeilles laiffaient dans le tronc des arbres. Un corfaire qui y fut jeté par la tempête, vint augmenter le nombre des colons; il avait fait plufieurs efclaves femelles dont ils firent leurs femmes; peu à peu l'isle fe peupla; plufieurs vaiffeaux de la compagnie vinrent y paffer lhiver; quelques-uns de leurs matelots s'y établirent \& fe marierent aux filles des anciens habitans qui n'étaient ni noires ni blanches. On y compte aujourd'hui 900 perfonnes libres \& 1100 efclaves; dans les premieres il n'y a que fiy familles blanches, mais le teint des autres s'eclaircit de jour en jour par des alliances avec les blancs qui arrivent. J'allai un jour à l'églife, j'y vis vis cin avait : fa peti quarte dont 1 Anglai: le nègt
tous 1

Ces
quilles \& en $p$ quileu bled ne On n'y fon fort autre celle-ci reufe y devie Janvier cine les purifie en fouff qu'on qui regi geur ar
ins le meil. vions $x, \&$ irs de com- tous les vifages de couleurs différentes qui def cendaient par gradations du blanc au noir. Jy vis cinq générations enfemble; la trifayeule qui avait 108 ans était noire, fa fille était mulâtre, fa petite-fille meftice, la fille de celle-ci était quarteronne, \& avait une fille quinteronne, dont l'enfant était blond \& auffi blanc qu'un Anglais, mais il avait encore l'odeur que répand le nègre \& qui ne fe perd pas avec la couleur.
Ces habitans font laborieux, doux \& tranquilles; ils font riches en beftiaux, en efolaves \& en plantations; ils cultivent le ris \& le bled, qui leur donnent deux récoltes par an; mais le bled ne s'y conferve pas, \& ils préferent le ris. On n'y a point planté de vignes : outre la boiffon forte qu'ils font avec le miel, ils en font une autre encore avec le fuc des cannes à fucre; celle-ci peut enivrer, mais n'elt pas fi dangereufe que la premiere. L'air y eff fain, \& l'on y devient vieux. Au mois de Décembre ou de Janvier, elle eft fujette à un ouragan qui déracine les arbres \& renverfe les cabanes, mais il purifie l'air; s'il manque, la fanté des habitans en fouffre. On en connaitles approches au bruit qu'on entend dans les montagnes, au calme qui regne fur la terre \& fur la mer, à la rougeur ardente de la lune. Dès que ces préfages
fe montrent, on étaie fa maifon \& fes arbres; on fe prépare unafyle, les vaiffeaux s'éloignent, \& l'on attend l'événement, non fans crainte.

La vie des habitans nous parut trifte \& languiffante ; leurs habitations font folitaires, les familles font jaloures \& divifées, les blanches méprifent les noires, celles-ci haïfent les blanches.

Lisle eft divifée en 4 quartiers. Celui de St . Paul, le plus étendu de tous, le mieux peuplé, eft au pied d'une montagne efcarpée; les habi. tations font báties fur les bords d'un lac, les plantations font fur la montagnie oú l'on parvient par un fentier efcarpé ; là eft une plaine étendue , plantée d'arbres \&\& coupée de champs tle ris, de bled, de camnes à fucre, de tabac \& de fruits, comme des bananes, des ananas, des oranges, \&c.
Le quartier de Saint-Denis forme un fójour très-agréable; celui de Sainte-Marie eft pea confidérable; le plus fertile eft celui de Sainte-Sufame ; le fol y eft moins inégal; mais il ne communique guères avec les autres que par la mer. On ne peut traverfer lisle par fon centre, \& on en faitle tour avec facilité en fuivantle bord de la mer:; elle a 57 lieues de circuit; fa partie méridionale elt brutée par un volcan qui
parai parce calcir alime res do y tie Dans chaffe viven nom dérot De bitans nul v vente y nor les at C'eft ferans \& les point march Le en le ce cal celui o amer ,
parait avoir fait infenfiblement le tour dellisles, parce qu'on y trouve partout un roc brûlé \&calciné. Les neiges qui couvrent les hauteurs alimentent les rivieres pendant l'été; ces rivicres donit le lit eft profond \& les bords efcarpés, y tiennent lieu de fontaines qui y manquent. Dans les mois de Juin, Juillet \& Août, on chaffe les troupeaux dans les montagnes où ils vivent de feuilles d'arbres : ils font marqués da nom de leurs matres, \& jamais on ne s'en dérobe.
Depuis qu'on a négligé cette colonie, les habitans de Sainte-Sufanne nourrifent les autres: nul vaiffegu n'y aborde, on n'y peut faire de ventes ni d'échanges, \& la fertilité de la terre y nourrit, mais n'y peut vétir les habitans'; Les autres quartiers trafiquent \& s'enrichiffent. C'eft dommage que ce peuple n'ait point de tifferans, les femmes pourraient filer du coton, \& les hommes en faire des toiles. On n'y porte point de fouliers, \& l'on $y$ voit de jeunes filles marcher à pieds nuds, ornées d'habits de damas.' Le café y croiffait naturellement, mais c'eft en le cultivant qu'on pourra le rendre bon: ce café fauvage ef plus gros, plus beau que celui d'Arabie, mais il eft moins onctueux, plus amet, d'un parfưn moins agréable. Il pourraic
avec le tems devenir l'objet d'un grand combmerce, On pourrait faire un port dans la riviere Saint-Denis qui le faciliterait; alors les habitans pourraient entretenir de grandes barques pour faire le commerce avec les isles voifines \& y acheter des efclaves \& de l'or.

Tous les habitans font catholiques romains. On les a vu arrêter leur gouverneur \& le faire périr dans un cachot ; aujourd'hui ils font plus foumis a l'ordre, parce qu'on les a mieux inftruits. Des miffionnaires de la congrégation de Saint-Lazare ont corrigé leur férocité; ils font moins ivrognes \& moins durs, mais les femmes n'y font pas moins galantes.

La tortue de terre y était en grand nombre, \& y eft aujourd'hui prefque détruite; on ne permet d'en tuer que pendant le carême; elle purifie le fang, elle guérit diverfes maladies \& fournit une huile auffi douce que celle de l'olive. Les chêvres, les fangliers, ne fe trouvent plus qu'au fommet des montagnes; on $y$ avait apporté des lapins, qui n'ont pu s'y creufer des tanieres, des cailles qui n'y ont pas demeuré, des perdrix qui ont difparu, mais les poules pintades s'y font multipliées. A l'orient de lisle eft la petite plame des Coffres, où lon trouve un gros oifeau d'un bleu fort vif; on y trouve
on 5 de $g$ vit un 1 four de $f$ On l'ara: groff tend C pece niers peuv des F fons de la vier arbre rir lc conf Les
tama une I quie comr $T$

## de M. Le Gentil:

auffi diverfes fortes de perroquets. Dans l'hiver on $y$ voit defcendre des montagnes une efpece de grive très-graffe \& d'un goût exquis, qui vit de ris, de café fauvage, \& fe prend avec un noud coulant, On y trouve des chauvefouris de la groffeur d'une poule \& qui vivent de fruits \& de grains; la chair en eft délicate. On n'y voit ni ferpens, ni reptiles dangereux; l'araigncé n'y a aucun venin, il en eft de la groffeur d'un cuf de pigeon, \& leurs toiles s'étendent d'un arbre à l'autre.

Cette isle eft couverte d'arbres de toute efpece; les plus beaux font les nattiers; les ébé niers y font fort luifans. Il y a des arbres qui peuvent fournir de belles planches, des mats, des pompes, des parquets; les plus belles maifons font en plánches, les médiocres en troncs de lataniers \& couvertes de fes feuilles. Le goyavier \& le bananier font les plus communs des arbres à fruit; le tronc do dernier fert à nourrir les beftiaux qu'on embarque, parce qu'il fe conferve verd \& eft plein d'une eau fort douce. Les oranges, les citrons y font abondans; le tamarin y produit une datte; un arbufte y donne une noifette qu'on nomme pignon d'Inde, \& qui eft utile dans la médecine; le cotomier y eft commun, \& donne le coton le plus blanc qui foit Tome IV.

$$
130 \quad V \text { ○ Y A G E }
$$

aux Indes. Il y a un gros arbre dont le bois ef: tendre \& dont la fleur agréable eft très-recherchée des abeilles qui font leur miel fur fa cime.

Nous partimes de cette ifle le 20 Septembre, après y avoir fait des provifions abondantes de bœufs, de moutons, de chèvres \& de tortues de terre; l'expérience nous avait rendus prudens \& nous partions en affez bon état, accompagnés. des deux vaiffenux qui nous y avaient joints. Les montagnes de Mafcarin font fi hautes qu'on les voit au clair de la lune à 8 lieues de diftance, le volcan vomiffait alors beaucoup de feu. Nous découvrions encore cette terre à la diftance de Is lieues; un vent faible rendit d'abord notre marche lente, puis il changea \& nous nous trouvàmes fur le banc des Aiguilles que nous annonçaient des oifeaux bigarés : le cap de Bonne-efpérance en eft à 30 lieues \& bientôt nous l'eûmes doublé.

Le vent foufflait alors avec violence \& les flots fe foulevaient autour de nous; mais comme ce vent était favorable, sil rendait notre courfe incommode \& dangereufe, il la rendaitauffi plus rapide ; deux jours après,il nous devint contraire fans s'appaifer, \& il nous fallut louvoyer. La mer agitée nous cachait la vue des vaiffeaux avec lefquels nous marchions, \& comme le nótre,
était plus fin voilier, nous les perdimes pendant la nuit: nous ne vìmes plus leurs feux, ils ne répondirent plus à nos fignaux ; mais le lendemain, nous les découvrimes, \& les attendimes : le choc des vagues qui paffaient fur nous de la poupe à la proue, rouvrirent nos anciennes voyes d'eau, \& il fallut travailler aveo nos nouvelles pompes. Nous n'étions pas les plus malheureux ; un de nos compagnons avait fes máts ébranlés, \& fon équipage ne pouvait fuffire à pomper l'eau qui y entrait de toutes parts; l'autre avait auffi une grande voie d'eau; mais il était neuf, \& y étant allé diner lorfque le calme eut ffuccédé, j'y reftai jufqu'à la vue des côtes du Brefil.

Arrivés fous le $28^{\circ}$ de latitude, nous trouvames les vents alifés qui nous porterent fur ces cótes où nous voulions relâcher. Nous cinglâmes au nord de la baie de touslles Saints, afin de pouvoir y entrer ; car les vents \& les courans en éloignent lorfqu'on vient du midi. Nous y découvrimes d'abord des nègres pècheurs affis fur des troncs d'arbres flottans, \& qui s'éloighent ainfi à s lieues de la côte.

Le 16 Novembre, nous vimes le fort St.Antoine bati fur une des pointes qui formentla baie. Notre vaiffeau y entrale premier; a me lieue de S.SAL,

## 132

 VOYAGEHador, on nous tita un coup de canon, \& croyant que c'était un ordre de jeter l'ancre, nous le fimes \& faluâmes la ville. Puis nous allâmes rendre viffe auvice-roi, qui nous apprit qu'il ne pouvait laiffer entrer dans le port que les vaiffeaux qui fe trouveraient dans une néceffité preflante; \&que ces ordres lui avaient été donnés, furtous, parce que plufieurs vaiffeaux Franęais s'y étaient permis très-indifcrettement la contrebande. Nous délibérámes: notre vaiffeau \& un de nos compagnons étaient dans le cas où ces ordres permettaient d'entrer, \& nous entrâmes fans craindre les fuites de la vifite févère à Jaquelle nous allions ètre expofés; mais le vaiffeau neuf n'entra point, \& reçut feulement quelques provifions que leftime du gouverneur pour fon eapitaine lui fit accorder.

Lorfque nous fûmes entrés, nous reçumes des foldats qui nous gardaient à vue ; on nous défendit de defcendre fous quel prétexte que ce put etre ; des hommes graves \& compofés vinrent nous vifiter. Quoique dans une fituation qui rendait néceffaire les fecours, nous crûmes encore devoir acheter leur bienveillance pár des préfens. Tel leur donna une boète de thé, tel autre des éventails, ou des bonnets brodés, ou des curiofités chinoifes; mais ils resevaient
avec la mème gravité qu'ils portaient à leur examen,\&ne témoignerent leur reconnaiffancequ'en nous faifant entendre qu'ils nous remercieraient quand leur befogne ferait faite. Il fallut produire les journaux, les livres de vente \&o d'achat ; chaque matelot fut interrogé ; chaque partie du vaiffeau examinée : le rapport fut fi exagéré, que nous fûmes étonnés de n'ètre point enfévelis dans la mer.

Après I'examen, on nous permic de defcendre. Jallai à terre \& vifitai le vice-roi: : il était affable \& ami des Français: il était le premier qui eut été décoré de ce titre honorable, \& il l'exerçait avec nobleffe. Il était de la maifon de Bragance, comte de Villaverde, marquis d'Anjegas, grand de Portugal, furintendant général de la marine \& des finances, commandeur de l'ordre de Chrift. Depuis 4 ans il commandait dans ces contrées \& devait bientòt en fortir. Je vis dans la ville un Français refugié qui avaio fervi en Augleterre comme colonel d'infanterie; le roi de Portugal l'avait fait brigadier. Il avait parcouru tout le Brefil \& y avait tracé des fortifications, il trayaillaità celles de la baie de tous les Saints : c'était un homme inltruit. Le vaiffeau qui entra dans le port avec nous, fut trouvé en fi mauvais état qu'on ne favait quel parti prendre, \& lalen-

## 134 Voyace

teur avec laquelle tout fe fait ici, augmenta encore cette incertitude : pour la moindre chofe il faut une requète, \& le vice-roi craint de prendre trop fur lui. Enfin, il fut réfolu que ce vaiffeau ferait abandonné, \& que fon capitaine en frèterait un autre.

Pour nous, nous étions loin d’ètre tranquilles. Les jugés nous difaient en public de ne point trafiquer ; ils nous $y$ invitaient en fecret, \& pendaut la nuit, des négocians venaient roder - autour du vaiffeau. Nous cédàmes à la tentation \& nous commençàmes. Il fallait bien faire quelque chofe pour nous rendre plus fupportables les lenteurs dont on nous fatiguait. Aprés is jours de délibérations, on nlavait rien déterminé encore fur la carenne de notre vaiffeau. Pour carenner, il aurait fallu tranfporter nos marchandifes dans quelque magafin, \& on nous le refufa. Les ouvriers ne voulaient point y travailler fans ordre des juges, \& les juges ne voulaient en donner que lorfqu'ils feraient raffafés de nos préfens; ce qui était affez difficile: le viceroi craignait de parnitre sintérefler trop à nous. Enfin notre capitaine fit de figrandes promeffes que tout parut fe difpofer en notre faveur.
Mais alors d'autres obftacles s'éléverent : notre équipage qui avait fouffert dans la traverfée
une mag jour tere cier rent il f de I fure ville fere con: teritelo don I rép: dan: dife le $v$ tain dan der avo larg fent
une grande difette de vin, voulut s'en dédommager ici: les matelots s'enyvraient tous les jours; on voulut les ein empécher \& ils fe révolterent, ne reçurent plus d'ordres de leurs officiers, s'emparerent des provifions, \& menacerent de jeter a la mer ceux qui leur réfifaient: il fallut que le vice-roi envoyat une compagnie de foldats pour rétablir l'ordre; les plus mutins furent faifis \& entrainés dans les prifons de la ville. Là, pour perdre les officiers, ils les accuferent d'ètre des forbans qui avaient pris des commiffions fuppofees, pour exercer leurs pirateries avec impunité.Heareufement que les matelots du vaiffeau qui étaient avéc nous; purent donner une dépofition qui nous juftifiá. J? -II fallut prendre des matelots Portagais pour réparer le vuide que cette révolte avait.crufé dans notre équipage \& tranfporter nos marohandifes dans deux vaiffeaux Portugais: Pour alléger le vaiffeau \& le rendre meilleur voilier, le capitaine le fit dédoubler; le but était utile, cependant le fuccès n'y répondit pas; mais avane d'en parler, difons un mot du pays que nous avons devant les yeux.

- La baie de tous les Saints a douze lieues de large ; mais les bancs \& les écueils lembarraffent. On y voit de petites illes où les Portugais
ont des pécheries \& des plantations de fucre \& de tabac. St. Salvador eft à fon entrée : fon port eft beau \& pourrait l'etre davantage. La ville eft divifée en haute \& baffe : dans celle-ci font le travail, le commerce, les affenaux, les magafins : elle eft au pied d'une montagne efcarpée, \& n'a rien de beau, ni d'aligné: on y conftruit des yaiffeaux a moindre frais qu'en Europe, avec un bois prefqu'incorraptible.

La haute ville eft fur le fommet d'un mont, \& a des maifons grandes \& commodes; mais l'inégalité du terrein la rend défagréable. Le palais du vice-roi, Photel de ville \& celui de la monnaie, orne les faces de fa grande place; mais tout s'y battit fans regle. Il y a plufieurs monaftères, celui des jéfuites eftle plus beau, le plus vafte, \&\& le plus riche édifice de la ville; le lambris de la facriftie eft couvert d'écailles de tortues arrangées artiftement. La cathédrale n'eft belle qu'a une certaine diftance; l'intérieur n'a de beauté que fa dorure: il y a uh couvent pour les filles abandomnées dés leur naiffance; car ces enfans font confidérés dans le pays; charitó louable, mais quelquefois dangereufe.

St. Salvador a un archevêque \& une abbaye de bénédictins qui en eft indépendante. C'eft la capitale du Brefil : le vice-roi y réfide, ainfi que
deu: nels des
$d a)$.
on 1
d'hu
pou: on E

II
ya:
en $f$
annò
dor
nes,
d'or
dhu
\& e
vent
miff
de $n$
d'Af dant
dha
L.
vien
qui.
ville
deux confeils; l'un qui décide les procès crimi. nels, (confeilho da relagaon); llautre qui juge des affaires de commerce, (confeilho da fazien. da). La juftice y eft lente \& coûteufe. Autrefois on n'ofait punir de mort un Portugais ; aujourd'hui on l'ofe; mais il faut tant de formalités pour le convaincre, que quand il eft condamné, on peut dire.qu'il n'a pu ètre fauvé.
Il s'y fait beaucoup de commerce, parce qu'il y a beaucoup de luxe ; le pays eft riche en or, en fucre, en tabac. Trois flottes partent chaque année de Lisbonne pour Rio-Janeiro, St. Salvador \& Fernambouc, chargés de foieries de Gènes, draps d'Angleterre \& de Hollande, de tiflus d'or \& d'argent de Paris \& de Lyon, de vins, dhuiles, \&\&. Elles trouvent leur cargaifon prère \& en repartent bientôt. Les Porrugais y cultivent la terre par la main des efclaves; des commiffionnaires y facilitent le commerce: des gens de mer $y$ vont chercher des nègres fur la côte d'Afrique: des juges y font leur fortune en décidant de celles des autres: ce font là les 4 claffes dhabitans au Brefil.
*. Les efclaves y font rares, \& cependant il y en vient chaque antée 25000 . Ce font les mines qui les occupent; on en compte 15000 dans $/ a$ ville de St. Salvador. Hs apportent beaucoup de
coufufion dans les villes, patce qu'ils font voleurs

Lequ \& capables des plus grands orimes. Les plus courageux fervent de braves aux Portugais, pour fervir leur vengeance ou les défendre. Uls commettent fans forupules tous les crimes qu'on en exige. Le Brefil ne parait qu'un repaire de voleurs \& d’affaffins ; il n'y a ni fubordination, ni moeurs.
Les efclaves qu'on envoye aux mines, doivent fournir à leurs maitres une quantité d'or limitée; silsien trouvent davantage, il eft pour eux; le maitre leur fournit 7 livres de racines de manioc pav jour; l'eflave fe fournit le refte, ou par le travail, ou par fes vols. L'avidité de l'or y a afait négliger les plantations; il y a moins de fucre, de tabac, de manioc, \& il y a plus d'efelaves. Les Portugais périraient par la famine fil les fottes de Lisbonne ne leur apportaient des provifion; ils vivent de viandes falées \& de poiffon feo ; les vivres y font très-chers; fouvent ils dépenfent le revenu d'une année en courfés de tauteaux, en comédies, en ornemens d'églife, \& meurent de faim enfuite. On en tire l'or, les peuples du nord l'enlèvent, le travaillent: \& viennent le revendre aux Portugais. Ceuk-ci ont de lor ; les Anglais \& les Français ont des mac nufactures, \& font plus riches qu'eux.
million Europe compte compta

La b fiée ; 1 ? yena. mandé deux b: ferat \& \& prof extérie mer, d le lac f fanterie formen un peti Les 1 bles; fous ce préfens
on vel
devien
doute ;
rompu.
rougit

Le quint de l'année 1717 , rapporta au roi $S$ millions; mais la flotte qui porte ce tribut en Europe, y rapportera peu de fucre; on n'y compte que 24000 cannes à fucre; on $y$ en comptait le double dans l'année précédente.

La baie de tous les Saints eft affez bien fortifiée ; Pentrée en eft défendué par deux forts : il y en a d'autres dans l'intérieur. Le port eft commandé par l'un d'eux; l'arfenal eft flanqué de deux baftions. On voit entre la pointe de Montferat \& la ville, une citadelle qui a un foffe large \& profond, quatre baftions \& plufieurs ouvrages extérieurs. La ville eft baignée d'un côté par la mer, de l'autre par un lac, \& la mer ainfi que le lac font bordés de forts. Deux régimens d'infanterie, trois de milice, un de noirs libres, en forment la garnifon. Le vice-roi entretient auffi un petit corps de cavalerie.

Les habitans font en général homètes \& affables; ils favent cacher leur haine \& leur avidité fous ce dehors trompeur. Ils nous firent des préfens pour devenir nos parafites affidus; fi on veut mettre des bornes à fes générofités, on devient leurs ennemis. Il y a des exceptions fans doute ; mais en général les mœurs y font corrompues, \& lhomme y porte un front quine rougit jamais ; les femmes y vivent dans un dét

$$
140, \quad V O X A O E
$$

fordre public; les religieux y font d'une ignorance honteufe \& très-débauchés : ils font im. modettes jufques dans leurs églifes, \& cajolent plus qu'ils n'écoutent leurs pénitentes dans les confeffionnaux. Ils courent pendant la nuit, traveftis en femmes ou en efclaves, armés de poignards ou de ftilets. Les couvens y fervent de retraite aux femmes publiques. Les femmes les plus vertueufes ont un ferrail d'efclaves qui ont leurs amans \& partagent avec leurs maitreffes les dépouilles quảils peuvent leur arracher, Les hommes y préférent les femmes noires aux blan. ches; l'efclave eft fouvent la maitreffe de la fermme qui devrait l'ètre. Le mème efprit de dé bauche, d'irréligion, d'ignorance \& de préfomp. tion qui regne au Pérou, fe retrouve ici, \& pat les mèmes raifons. On n'y entend pendant la nuit que les triftes accens de la guitarre; chaque Portugais en longue robe de chambre, le rofaire en écharpe, l'épée nue fous la robe, va, cet inftrument en main, fous les balcons des dames, \& y chante des airs mauflades d'un air ridiculement tendre.

Le jour de Noül, nous fûmes invités par le vi-ce-roi a la meffe de minuit : taus les officiers de la garnifon y étaient raffemblés, \&le vice-roiles regala d'une fuperbe colation; nous allâmes à
péglife, o ne firce
pu certai
Bebirer ce es fur ur ane a fo uttres : or une leur
\&de voix
le rire. E
re anim
une d'en
fict faty:
ciers del
chariva
rife, une
(r-roi, lui
ir fes in:
ortit de I
in toutes 1
Cepend
our moi :
palais d
In rofilire
caucoup.
on vieilla:
pais,tane

P'eglife, où nous ne nous attendions pas de voir une firce. On fait étudier aux jeunes religieufes nn certain nombre de chanfons gaillardes pour aebbier ce jour-là : elles font dans l'églife affifes fur une tribune ouverte \& élevée, \& chatane a fon inftrument, harpe, 'tambourin ou futres : on donne le fignal, elles chantent chaane leur chanfon, \& ce charivari d'inftrumens de voix fans accords, nous donna grande envie e rire. Elles fautaient, danfaient \& femblaient fre animées par un lutin : puis on fe tût, \&f une d'entr'elles fe levant, lut à l'affemblée un fcit fatyrique des aventures galantes des offciers de la cour du vice-roi. On fe tutt encore \& charivari recommença. Dans la troiffeme rerife, une religieufe, amante du neveu du vi--roi, lui adreffa les reproches les plus tendres Ir fes infidélités ; mais le cavalier mécontent rtit de l'églife. On chanta enfuite une meffe, it toutes les religieufes communierent.
Cependant le tems s'écoulait affez triftement pur moi : je paffais une partie de la nuit dans palais du vice-roi, ou chacun paraiffait dire a rofaire ; on y riait peu, \& on s'y ennuyait taucoup. Je vifitais quelquefois l'archevèque, onvieillard un peu conteur; c'eft à quoije m'oc"pais, tandis qu'on préparait les deux vaiffeaux
que la crainte d'un pirate obligeaiont de partis enfemble : on les préparait bien lentement: car ici le noble, le bourgeois, le foldat aiment les commodités de la vie: l'artifan ne travaille point après fon diné; il dort, \& nos ouvriers ne s'écartaient pas de cette coutume. Nos catgaifons étaient mouillées, mais nous nous confolions l'un l'autre, \& le nombre des malheureur diminuait le poids des malheurs.

Le 4 Février 1718 , le vice-roi nous invital la fète de St. Gonz̧alés d'Amarante, qu'on célebrait dans la campagne. Nous nous y rendimes; nous vimes autour d'une églife une foule def danfeurs qui fautaient au fon de leurs guitarres, \& fes voûtes rétentiffaient du nom du faint: dé que le vice-roi parut, il fut obligé de danfer \& de fauter, fous peine d'etre regardé comme inpie: nous danfàmes auffi, \& c'était une chofe affez plaifante que de voir dans une églife des prètres, des femmes, des moines, des cavaliens \& des efclaves, danfer pêle-mèle, \& crier i pleine tette : Viva St.Gonzale's d'Amarante. Ils fe jetterent enfuite les uns aux autres une petits ftatue du faint. Cette églife eft batie fur une col. line qui s'étend jufqu'au bord de la mer; elle et entourée de bofquets, où l'on avait dreffé dos tentes remplies de courtifannes : rien ne marb
quait
vice-r range jours. préfen Monje l'efpac Madri celonr ville e y avai

Enf remné, alors 1.
faites =
conten
qui $n$ leur co
cerent quáme pérer 1 primes lettres
nous r étaient bientò
2vions
quaità la fete que des bacchantes. Les tentes du vice-roi étaient dreflées dans un petit bois d'orangers, \& l'on y fit bonne chère pendant trois jours. Dans le premier, de mauvais acteurs y repréfenterent une mauvaife comédie intitulée la Monja Alferez. La durée de la piece comprend Pefpace de 32 ans; le premier acte fe paffa à Madrid, le fecond au Pérou, le troifieme à Barcelonne. Après la fete, le vice-roi rentra dans la ville efcorté par 600 oavaliers que la cérémonie y avait raffemblés.

Enfin, le io Février notre vaiffeau fut carenné, \& nous nous préparảmes au départ ; mais alors le capitaine oublia les promeffes qu'il avait faites aux juges dont il n'avait plus befoin : il fe contenta de les regaler de bagatelles chinoifes, qui ne les fatisfirent pas \& laifferent dans leur cœur le défir de la vengeance : ils l'exercerent bientitôt fur nous. Le 17 , nous embarquảmes nos matelots rebelles à qui l'on fit efpérer le pardon s'ils fe conduifaient bien. Nous primes congé du vice-roi qui nous donna des lettres de recommandation pour fes parens ; \& nous mimes enfin à la voile : les deux vaiffeaux étaient enfemble, le vent était favorable \&\& bientôt nous perdimes la terre de vue. Déja nous 2vions fait 40 lieues, lorfqu'on s'apperçut que

## 14 VOYAGE

le vaiffeau fe rempliffait d'eau ; c'était l'effet du dédoublage du navire, \& il fallut revenir fur nos pas. Notre compagnon nous fuivit quelque tems, puis il nous quitta quand il nous vit près du port.

Nous allàmes jeter l'ancre auprès de la forterefle du port dans le milieu de la nuit: le bateau de la garde vint nous vifiter, \& porta au vice-roi la nouvelle de notre retour. Il en fut affligé, car il comaiflait lavidité de fes hommes de loi; \& réfolut de nous fécourir autant que les ordres du roi le lui permettraient. Deux juges auxquels j'écrivis \& qui s'étaient montrés plus intégres que les autres, s'unirent au vice-roi pour nous faire recevoir favorablement. Le vice-roi affecta de nous dire dans l'audience que nous en obtinmes, qu'il avait prévu ce qu'il nous arrivait, \& que telle devait étrela fuite de notre imprudence. Par-là , il juftifiait notre retour ; mais nos emnemis voyant bien qu'ils ne pouvaient nous attaquer par-là, chercherent à nous faire un procès pour les marchandifes que nous avions vendues. On commença par mettre en prifon les marchands qui avaient eu des liaifons avec nous, \& on ne pouvait nous laifer tranquilles tandis qu'on les menacait de confifquer leurs biens. Je fis des promeffes propres à tenter l'avarice de
ces
dans s'aff cher que féve j’aug daier faier nous roin com: perm pour vifite furer tre v . mes

C s'éco bois vrier carèn
C où 20 voilé. i fat
$T$
ces juges, \& enfin je m'aflurai de quatre voix dans un confeil compofé de fept perfonnes. Il s'affembla ; ils délibérerent, \& à leur fortie je cherchai à lire notre fort dans leurs yeux. Ceux que j'avais gagné fortirent aveo un air grave \& févère ; les trois autres parurent gais \& contens: j’ugurai bien de ce contrafte ; les uns ne voulaient pas qu'on put croire qu'ils nous favorifaient ; les autres voulaient faire penfer que nous leur devions de la reconnaiffance. Le viceroime donna la décifion; il ne parla point du commerce illicite que nous avions fait; mais ne permit pas que nos officiers defcendiffent à terre pour en faire un nouveau. On recommença la vifite de notre vaiffeau: les charpentiers du port furent mis en prifon pour avoir laifé partir notre vaiffeau dans l'état ou il était, \& nous payàmes la décifion aux juges à qui nous la devions.

Cependant les frais fe multipliaient \& le tems s'écoulait. Il fallut doubler le navire avec ce bois de Bréfil, impénétrable aux vers; les ouvriers travaillerent avec lenteur, \& les fetes du careme y ajouterent encore.

- Celles-ci commencerent par une proceffiont où 200 hommes vêtus de blanc, ayant le vifage voilé,fe fouëttaient vigoureufement en marchant i fa tète: ils font ruiffeler le fang, \& fe flagellent Tome IV. K

$$
146 \quad \text { VOXAGE }
$$

furrout fous le balcon de leurs dames, pour exciten leur amoureufe compaffion. Après ces flagellans venaient d’autres hommes, dont les uns portaient plufieurs épées attachées enfemble en forme de couronne \& dont ils appuyaient les pointes fur leur eftomac; les autres trainaient des chaines pefantes \& marchaient à reculons, ayant les bras étendus \& liés en forme de croix.
afle lali laq gue pafle mes barq men \& po voir ordr de B celui parl: les v.
mais
frique
fans
pagne mais y fait font l: portaE à nou: uncor avions nos ri
affez de viteffe vers notre patrie. Nous paffames la ligne fans $y$ effuyer des calmes fatigans: c'eft la quatrieme fois que je lai paffée dans ma longue courfe. Nous vimes les isles Terceres, \& paflàmes entre Pico \&\& St. Michel, ou nous vimes de grands feux en divers endroits \& des barquesqui s'enfuirent.Nous évitảmes heureufement les écueils dont ces isles font environnées, \& pourfuivimes un vaiffeau Anglais fans pou_ voir l'atteindre. Nos armateurs nous donnaient ordre d'aller jeter l'ancre à Saintonge, petit port de Bifcaye, mais les vents nous jeterent dans celui de Viveros en Galice : c'elt un port formé par la nature, \& auquel Whomme n'a rien ajouté's les vaiffeaux y font en fûreté contre les vents, mais non à l'abri des infultes des corfaires d'Afrique. Nous y féjournâmes pendant un mois fans y être inquiétés: des gentilshommes Efpagnols nous y regalerent; le pays eft bon, mais pauvre, parce qu'il eft fans commerce. On $y$ fait bonne chère \& à bon marché; les habitans font laborieux : c'était,en un mot, un féjour fupportable; mais on nous avertit qu'on cherchait à nous furprendre, \& comme nous avions fait un commerce illicite fur la côte du Pérou, nous avions à craindre qu'on ne s'emparát de toutes nos richeffes. Heureufement on ne mit point

I48 Voyage de M. ie Gentil.
d'activité dans cette affaire, \& nous pûmes mettreà la voile au moment out le vice-roi s'occupait des moyens de nous faifir. Le vaiffeau reçut ordre des armateurs de fe rendre à Gênes : je le quittai a Viveros \& me rendis en France en traverfant la Gallice, les Afturies \& la Bifcaye.

# $V O Y A G E$ 

D U

## COMMODORE GEORGES ANSON:

Dès que les Anglais purent prévoir, en I739; une rupture avec l'Efpagne, ils projetterent d'attaquer les établiffemens éloignés de cette couronne, pour lui ôter fes principales reffources, \& tarir les retours d'argent qu'elle tirait de l'Amérique pour entretenir fes forces; c'était un sûr moyen de lui faire défirer la paix. On voulait envoyer deux efcadres, dont l'une irait attaquer Manille, \& l'autre, doublant le cap Horn, fe rendrait dans la mer du Sud, attaquerait les places qui y font fituées, \& viendrait fe joindre à l'efcadre de Manille pourfe radouber \& recevoir de nouveaux ordres, Georges Anfon, écuyer, commandant du Centurion, devait commander la premiere, \& Cornwal la feconde.

Ce projet audacieux était utile \& fage : tout annonçait une grande facilité dans l'exécution:
l'ennemi aurait été furpris, \& on en retirait des avantages immenfes; cependant il ne fut point exécuté. Aufon, mandé dès le mois de Septembre, arrivé en Novembre, fe hâta do fe pourvoir de tout ce qui pouvait lui être néceflaire pour un voyage auffi long. Mais au commencement de lannée fuivante, il apprit que
fure: ordi dit $q$ fe t. que affez
la lo
défe
60 ai
barq
tion
crifie leur une contr des $q$ homr rine, milit:
ce qL
8 Aoí
lée. I
lamit
c'étai
canal un ve rable. de Cholfẹa, hommes que leur age ou leurs blef
fures mettaient hors d'état de faire le fervice ordinaire. Il fe plaignit en vain : on lui répondit qu'il avait tort de fe plaindre, \& il fallut fe taire. Encore au lieu de 500 , il n'en reçut que 259 , parce que ceux qui fe trouverent affez de forces pour échapper à un voyage dontla longueur \& le danger les effrayaient, avaient déferté. La plupart de ceux qui refterent avaient 60 ans, quelques-uns en avaient 70 . En s'embarquant, on voyait fur leur vifage l'indignation qui les pénétrait, de ce qu'après avoir facrifié leur jeuneffe \& leur fanté au fervice de leur patrie, on les envoyait fur la mer trainer une vieilleffe languiffante, \& périr dans des contrées inconnues. Pour fuppléer aux invalides qui avaient difparu, on fit embarquer 210 hommes détachés de différens régimens de marine, tous foldats novices, qui n'avaient de militaire que l'uniforme, \& ne favaient rien de ce qu'ils devaient faire. lls n'entrerent que le 8 Août, \& déja la faifon favorable était écoulée. De plus, on joignit la flotte avec celle dé lamiral Belchen, \& 124 vaiffeaux de tranfport; c'était lui rendre plus difficile la fortie du canal dans une faifon voifine de l'équinoxe, où un vent favorable n'eft pas ordinairement durable. Ces retards, ces obftacles diffipaient l'i-

K 4
dée des monts d'or qu'on efpérait acquérir fur les côtes du Pérou, pour lui faire fuccéder celui d'un voyage dangereux, pendant Phiver \& au milieu des orages. On paffa encore 40 jours à Sainte-Hellene à faire de vains efforts pour mettre à la voile: le tems parut favorable le 23 Aout, \& l'on s'efforça de gagner la haute mer, mais le vent changea \& ramena dans la rade dont oh venait de fortir. On fit deux ou trois autres tentatives inutiles, \& le 6 Septembre le vent fut fi violent, que quoique l'on eut amené les vergues \& les mâts de perroquet, le Centurion chaffa fur fes ancres, \& fe ferait brifé peut-être fur le Prince-Frédéric, fi celuici n'avait chaffé avec lui.

Enfin le, Septembre, Anfon reçut l'ordre de partir à la premiere occafion avec fon efcadre feule. Alors il n'attendit qu'm vent plus modéré pour fortir du canal à la faveur des marées ; maís le 12 , il lui fut enjoint de prendre fous fon convoi la flotte de Turquie, d'accompagner celle d'Amérique auffi longtems que leurs routes différentes le permettraient. Anfon ne changea cependant point de projet, \& fit avertir la flotte qui devait le joindre, pour qu'elle fe tint prète lorfqu'il pafferait devant Torbay. Il l'exécuta le 18 Septembre $174^{\circ}$.

C'e
cadre la pro doubl dange: des pr envoy interc à com fuccès que le chard Phifto que no No malgré en cin. pieces comm: so pie mandé force Legg; mes, le Wa mandế

Ceft ainfi que par des retards fucceffifs, l'efcadre vit diminuer fon nombre, fes forces \& la probabilité du fuccès, qu'elle fut obligée de doubler le cap Horn dans la faifon la plus dangereufe de l'année ; que l'ennemi inftruit des projets qu’on méditait, put les prévenir \& envoyer une flotte à la hauteur de Madere pour iitercepter celle d'Anfon. Avec tant d'obftacles à combattre, il eft étonnant qu'il ait eu les fucces qui accompagnerent fes entreprifes ; c'eft que le courage \& la fageffe les dirigerent. Richard Walter, chapelain du Centurion, a fait Phiftoire de ce voyage mémorable, \& c'eft lui que nous allons faire parler.
Nous fortimes de la rade de Sainte-Helene malgré les vents contraires; l'efcadre confiftait en cinq vaiffeaux de guerre; le Centurion, de 60 pieces de canon \& de 400 hommes d'équipage, commandé par Georges Anfon; le Glocefter, de so pieces \& de 300 hommes d'équipage, commandé par Richard Norris; le Severn, de mème force que le précédent, commandé par Edouard Legg; la Perle, de 40 pieces \& de 250 hommes, fous les ordres de Matthieu Mitchel; \& le Wager, de 28 pieces \& de 160 hommes, commandé par Dandy Kidd; on y avait joint le Tryal, chaloupe de 8 pieces \& de 100 hommes,

Iร4 VOYAGE
fous les ordres de John Murray. Deux pinques nous accompagnerent jufqu'à ce qu'il y eut place dans les vaiffeaux pour y recevoir les provifions qu'elles portaient. Outre l'équipage de ces navires, ils portaient 470 hommes, décorés du nom de forces de terre, \& commandés par le lieutenant-colonel Cracherode. Telle était la flotte, qui avec les vaiffeaux marchands qu'elle devait accompagner \& défendre, fortit du canal à la faveur des marées en 48 heures. Le 20 au matin, Anfon rencontra la feconde flotte marchande qu'il devait convoyer, \& arbora fon pavillon; onze vaiffeaux de guerre qui fe.trouvaient raffemblés le faluerent, \& il donna les inftructions néceffaires pour la route ou pour une action à leurs commandans; le lendemain, nous nous trouvames en pleine mer. La Perle dévançait la flotte tous les matins d'environ deux lieues \& revenait le foir à fon pofte. Le 25, la flotte deftinée pour l'Amérique nous quitta: celle deftinée pouir la Turquie fuivit fon exemple le 29. Reftés feuls, nous primes la route de Madere; mais les vents contraires ne nous permirent de l'atteindre que 40 jours après notre départ de SainteHellene, \& cette lenteur, jointe aux mauvais tems, répandirent le découragement parmi

## dU COMMODOREANSON.

nous. Enfin le 25 Octobre, nous jetames l'ancre dans la rade de Madere.

Cette isle eft fameufe par fes excellens vins, \& elt fituée fous un beau climat, vers le 32 d . 30 m . de latitude méridionale. Des montagnes la partagent du levant au couchant; fa côte méridionale abonde en vignobles cultivés avec foin, \& eft embellie de maifons de campagne. Lì eft Funchal, la feule de fes villes, fituée au fond d'une large baie, défendue vers la mer par un rempart élevé, \& par un fort placé fur un rocher baigné par la mer; la mer s'y brife avec impétuofité contre la côte bordée de rocs, ce qui obligea de n'employer que des frégates portugaifes pour faire de l'eau.

Nous y reftames une femaine pour nous pourvoir de vin, d'eau \& autres rafraichiffemens. Là Richard Norris nous quitta pour rétablir fa fanté, ce qui occafionna quelques changemens dans les capitaines, qui reçurent leurs inftructions pour leurs rendez-vous, en cas de féparation; lepremier fut fixé à Saint-Jago, l'une des isles du Cap Verd; de là ils devaient fe rendre à l'isle Sainte-Catherine, fur la côte du Brefil; c'était le 3 Novembre. Bientôt nous levámes lancre,
\& perdimes Madere de vue. Anfon avait appris du gouverneur de Madere, chant de lisle, fept à huit vaiffeaux de ligne, qui chaque jour envoyaient une patache pour découvrir la côte; ils lui avaient paru Efpagnols. Le commodore envoya une chaloupe, bonne voiliere, pour reconnaitre l'efcadre enne. mie : on ne découvrit rien, \& nous reftâmes dans notre incertitude. Nous ne doutions pas qu'elle n'eût été envoyée pour traverfer notre expédition, \& elle y aurait réuffi en croifant au levant de Madere au lieu du couchant; car alors elle nous aurait rencontré, nous aurait forcé de jetter dans la mer des provifions qui nous euffent embarraffé pour combattre, \& cela feul fuffifait pour nous obliger à retourner fur nos pas ; le combat nous y aurait forcé plus surement encore ; mais fans doute l'ennemi avait fu que nous devions fortir avec l'amiral Belchen, \& craignait de nous trouver encore réunis, \& d'ére accablé par le nombre. Mais il devait croire que nous nous féparerions à Madere, \& nous ne doutions pas de le rencontrer fur notre route vers les isles du cap Verd. Nous súmes dans la fuite quel avait été le fort de cette efcadre, \& nous croyons devoir le rapporter ici.

Elle fut armée pour s'oppofer à notre ex-

## DU COMMODOREANSON. IS7

COL. igne, pour Efpa supe, nne. ames S pas notre nt 3 L alors forcé nous a feul r nos sture ait fu hen, s, \& evait lere, r fur Nous rt de rap-
pédition, \& fut mieux armée que la nôtre; fon chef était Jofeph Pizarro; elle était compoffée de l'Afie, vaiffeau amiral de 66 pieces de callons \& de 700 hommes; du Guipufcoa, de 74 canons \& 700 hommes; de l' Hermione, montée de 54 canons \& 500 hommes; de l'Efpés rance, où l'on comptait 50 canons \& 450 hommes; du Saint-Etienne, qui portait 40 pieces \& 350 hommes ; enfin d'une patache de 20 pieces de canon. Un vieux régiment d'infanterie était difperfé dans ces vaiffeaux; joints à deux vaiffeaux deftinés pour les Indes orientales, elle croifa quelque tems à l'occident de Madere, doú elle fit voile pour la Plata; elle mouilla dans la baie de Maldonado, \& y attendit les vivres néceflaires. Pizarro fut quenous éti ons dans l'isle Sainte-Catherine, \& il fe hàta de partir pour doubler avant nous le cap Horn; ce qui fuffifait, felon lui, pour déconcerter nos deffeins. Il n'attendit pas mème fes provifions, \& dans fon trajet jufqu'au cap Horn, elle fut quelquefois fi voifine de la nótre, que la Perle ayant pris l'Afie pour le Centurion, s'en approcha jufqu'a la portée du canon, \& faillit d’ètre prife. Pour encourager fes matelots, effrayés d'une navigation dangereufe qu'ils ne connaiffaient pas, Pizarro leur avança une
partie de leur paie en marchandifes d'Europe; \& leur permit d'en traffquer dans la mer du Sud. 11 dépaffa la hauteur du cap Horn vers ha fin de Février; mais féparés par les vents, repouffés par les tempetes, ils tenterent en vain de le doubler, \& ils furent forcés de revenirà la Plata, où Pizarro arriva vers le milieu de Mii avec trois vaiffeaux: 1Hermione fut perdue en pleine mer, \& le Guipufcoa échoua fur la cote du Bréfil. Une famine cruelle défola ces vaif. feaux, \& des rats s'y vendirent jufqu'à quatre écus la piece ; un matelot coucha quelques jours avec fon frere mort, pour profiter de fa riz tion. L'Afie fut expofée à une conjuration de pluifeurs foldats de marine, qui voulaient maf. facrer tout le refte de l'équipage, afin de jouir feuls de tous les vivres du vaiffeau. Un confer. feur la découvrit, \& trois chefs furent punis de mort. Telles furent les fatigues, les maladies qu'ils éprouverent, que l'Afie \& le Saint Etienne n'avaient plus que la moitié de leur monde, lorfqu'ils jeterent lancre à MontsVideo, \& que l'Efpérance, plus malheureufe encore, n'avait plus qu 58 hommes de 450 qu'elle portait. Le régiment d'infanterie fut réduit à 60 hommes. Pizarro cependant ne perdit point courage : il ne pouvait trouver de mâts,
de ver
il en e mande pour $r$ éat de que la poix,
de mât
fomme achete
s'y ma
faifant
lisfe
mer, $\varepsilon$
1741 ;
le Sain
nail \&
abandoı
teur du
vaife m
fes mât:
vais éta:
avait $1=$
Mindin.
1742 , . tard por
par ter
rope; er du ers la , revain enirà e Mai le en cóte vair. uatre jours a on de mar. jouir onfe. punis adies aint. lear onttreufe 450 it réerdit nàts,
de vergues, ni d'agrès aux environs de la Plata, il en envoya chercher à Rio-Janeiro; il fit demander deux cent mille écus au viceroi de Lima pour ravitailler fes vaiffeaux \& les mettre en état de paffer dans la mer du Sud; il n'en reçut que la moitié ; on amena du goudron, de la poix, des cordages de Rio-Janeiro, mais point de mâts ni de vergues; il donna une bonne fomme d'argent à un charpentier pour aller acheter des máts dans le Paraguay; cet homme s'y maria \& n'en revint plus. Cependant, en faifant fervir de vieux màts, il parvint à mettre l'Afee \& le Saint-Etienne en état de tenir la mer, \& il mit à la voile au mois d'Octobre 1741 ; mais en defcendant le fleuve de la Plata, le Saint-Etienne toucha, il perdit fon gouvernail \& effuya d'autres accidens qui le firent abandonner. Pizarro parvint encore à la hauteur du cap Horn avec l'Afie, \& là, une mauvaife manœuvre de fes officiers, lui fit perdre Tes mâts; il revint donc à la Plata en fort maua vais état, fit raccommoder l'E/pérance qu'il y avait laiffée, en donna le commandement à Mindinuetta, qui partit au mois de Novembre 1742, \& parvint à la cote du Chili, mais trop tard pour y ètre utile. Pizarro s'y était rendu par terre; il revint à Buenos-Aires près de
trois ans après, \& fit radouber l'Afie pour re. tourner en Europe. N'ayant point de matelots, il prit de force des habitans de Buenos-Aites, y joignit des prifonniers Anglais qu'il avait en fa puiffance, des contrebandiers Portugais, \& quelques Indiens. Parmi ceux-ci était un chef nommé Orellana, avec dix des fiens. L'Afie mit à la voile en 1745 . Tous partaient malgré eux : \& ce chagrin, joint à leur humeur cruelle, irritée par de longues infortunes, les rendit féroces envers leurs prifonniers, furtout envers les Indiens, qui réfolurent de s'en venger. Orel. lana favait l'efpagnol, il effaya de fonder les intentions des Anglais, mais ne leur trouvant pas les difpofitions qu'il défraat, il ne 'souvvit point à eux, \& ne fe confia que fur fes intréphdes compagnons. Ils fe pourvurent de couteaux flamans dont on fe fervait à bord, couperent des bandes de cuir dont le vaiffeau portait beancoup en Europe, \& attacherent de petits bour lets à ces lanieres; accoutumés à faire tourner rapidement cette arme autour de leur téte, elle devenait très-dangereufe dans leurs mains. Un jour un officier laiffa Orellana étendu fur le pont enfanglauté \& fans mouvement, pour n'ł. voir pu grimper au haut du graud mát: cette action cruelle hàta l'exécution de leur projet.
ll éta pren. ihavi était gnon pont c'étai d'oce de gl main de me autan leurs quelq par le par le.
corps
\& dan devan parce Orell: feau In affez 1 . des $\ln$ de l'e. nemi, la cor To,

Dí COMMODORE A ÑSON. 16 I
r re lots, ires, ait en is, \& chef $\therefore$ Afie ralgre welle, endit nvers Orel. er les uvant uvvit trép. teaux perent beall. boul urner , elle s. UII fur le If n's : cette

Il étaitneuf heures du foir,la plupart des officiers prenaient le frais fur le demi-pont; le corps du inavire était rempli de bétail ; le château de proue était garni de mondc. Orellana \& fes compagnons, nuds \& armés, viennent fur le demipont ; on les gronde, ils paraiffent céder, mais c'était pour donner le tems à quatre d'entr'eux d'occuper les couroirs. Puis Orellana jeta le crí de guerre, \& avec fix des fiens, le couteau à la main, frappe ceux qu'il rencontre: dans peu de momens ils tuent 20 Efpagnols \& en mettent autant hors de combat : les officiers fuient dans leurs chambres dont ils éteignent les lumieres; quelques-uns veulent gagner le chàtean de proue par les couroirs, ils font maffacrés à leur paffage par les quatre Indiens, d'autres s'élancent danis le corps du navire pour fe cacher parmi le bétail, \& dans les haubans du grand mait. Tout tremble devant les Indiens, tout eft dans la confufion; parce qu'on ignore quels font les attaquans; Orellana eft maitre du demi-pont, dans un vaiffeau monté par soo hommes, \& il s'y maintint affez long-tems. La nuit était obfcure, \& les cris des Indiens, les plaintes des bleffés, les clameurs de l'équipage, l'ignorance des forces de l'ennemi, troublaient l'imagination : on crut d'abord la confpiration générale. Orellana ne trouvant Tome IV:
plus d'ennemis devant lui, \& ne pouvant les joindre, fut foreé de refter quelque tems dans l'inaction; Pizarro profita de cet inftant de calme pour parler à ceux qui étaient fur la Sainte-Barbe \& entre les ponts; il fut que les Anglais qu'on avait craint étaient demeurés tranquilles, \& qu'enfin Orellana \& fes compagnons avaient feuls partà l'entreprife. On réfolut de les attaquer. On chercha des armes à feu \& on ne trouva que des piftolets: ils fervirent heureufement. Orellana fut tué, \& fes fideles ompagnons ne voulant pas lui furvivre, fe jeterent dans la mer \& y périrent.

Echappé à ce danger, Pizarro arriva fur la côte de Galice au commencement de 1746 , avec le feul vaiffeau de fon efcadre qui revint en Europe. Ainfi natre expédition caufa en grande partie la perte d'une flotte puiffante \& bien équipée, \& de plus de 3000 hommes. Revenons à notre hiltoire.

Le lendemain de notre départ de Madere, Anfon confidérant que la faifon ćtait avancée, réfolut d'aller droit à l'isle Sainte-Catherine, \& il en inftruifit les autres commandans. Nous ne trouvàmes pas les vents alifés, comme des auteurs expérimentés les annonçaient ; leur direccion \& leur durée nous parurent bien differelt-
tes: ils ne furent point conftans, fouvent des calmes les féparait, ils foufflerent de tous les points du compas. Peut-ètre cette inégalité ve-nait-ellé de notre proximité des cótes du Bréfil. Le 16 , uii des vaiffeaux d’avitaillement marqua par un figual qu'il défirait parler au commandant: on lattendit; le maiure repréfenta qu'ayant fatisfaità fon engagement, il demandait qu'on le déchargeat \& le renvoyât. Tous les deux devaient Petre : mais les vaiffeaux êtaient fi embarrafếs encore \& tiraient tant d'eau qu'ils auraient pu difficilement prendre à bord toutes les provifions; il fallut donc en garder un : ce fut la pinque Anne, l'Indaftrie fur déchargée ; chaque vaiffeau employa fa chaloupe pour y prendre fa portion, puis cette pinque prit la route des Barbades, \& fut prife par les Efpagnols. Le 20, on fit fix ouvertures à chaque vaiffean, pour que l'air put mieux fe renouveller entre les ponts: opération qui foulagea les malades, ils le fouhaitaient; la prudence, 1 'humanité demandent que chaque commandant s'occupe de cet objet, duquel dépendent fouvent tous les fuccès qu'on peut fe promettre : la fanté rend les hommes courageux: les maladies les accablent, la mort les moiffonhe, \& les flottes les plus floriffantes devien-

L 2
nent inutiles ou périffent faute de bras pour lés manceuvres ou pour les combats.

Nous paffàmes la ligne le 28, pouffés par un vent frais. Le 2 Décembre, nous apperçumes un navire, \& nos plus petits vaiffeaux le pourfuivirent fans gagner du chemin fur lui; il fallut labandonner ; nous le revimes deux jours aprés, mais la nuit furvint avant qu'on put l'atteindre, \& il nous échappa. Nous en fümes d'autant plus fächés, que nous craiguions que ce ne fut une barque d'avis; nous en fûmes confolés dans la fuite, lorfque nous apprimes que ce navire était un paquebot Anglais deftiné pour l'ifle de Ste. Helène.

Le 10 , fous le $10^{\circ}$ de latitude méridionale \& le 341 de longitude, nous trouvâmes fond d'abord à 37 braffes, puis à 90 , \& bientôt nous n'en trouvàmes plus : c'était peut-ètre le bord de ce banc marqué fur les cartes fous le nom d'Abrolhos: deux joursaprès nous parlâmes à un brigantin Portugais qui nous dit que nous étions à 34 lieues du cap St. Thomas \& à 40 du cap Frio, dont nous croyions étre ćloignés d'ure diftance double. Nous changeâmes de route \& nous eûmes tort, car nous reconnûmes dans la fuite que notre eftime était plus exacte que celle du Portugais. Nous ne tardâmes pas à trouver
le

## DU COMMODOREANSON. I6s

le courant violent qui fuit la cóte du Brefil, fair fant quelquefois 10 à 12 lieues en 24 heures, \& s'étendant jufqu'au-delà de la Plata; ces courans violens viennent-ils des eaux accumulées par les vents alifés \& repouffées par les côtes? c'eft ce qui n'elt pas déterminé.

Déjà nous étions impatiens de voir la terre, \& nos malades nous la faifaient vivement défarer ; un grand nombre ótait hors d'état de manœuvrer; des fievres chaudes annoncées par des fimptômes terribles accablaient léquipage, \& plufieurs en étaient morts; auffí fûmes-nous charmés quand le 18 , nous découvrímes les côtes du Brefil. Elles nous parurent hautes \& montueufes; quand nous les vimes, nous 'en étions à 17 lieues : vers le midi, nous diftintguâmes un pays plus bas, que nous crumes etre lisle Ste. Catherine; ce l'était en effet, \& lé lendemain un vent du midi nous fit paffer entre cette isle \& celle $d^{\prime}$ Alvoredo : nous marchions la fonde à la main; \& nous jetames lancre à 5 heures du foir, a une lieue de l'isle Ste. Catherine, à deux de celle d'Alvoredo: notre efcadre avait jeté lallarme fur la cote; les forts arborerent leur pavillon \& le canon fe fitentendre; mais nous diffipames cette frayeur en denandant un pilote-cótier; il vint, \& nous conduifit
dans uneíbaie du continent nommée Bon Port, \& le lendemain au-delà des deux forts de l'isle, ayant l'isle du Gouverneur vers le nord, \& celle de St. Antoine au fud.

Nous nous hâtâmes d'envoyer nos malades à terre, ou l'on dreffa deux tentes, l'une pour eux, l'autre pour ceux qui devaient les foigner. Le Centurion en avait 80 , \& les autres n'en avaient pas moins dans la proportion de Jeur nombre ; on nettaia les navires, on les parfuma, on inonda les ponts de vinaigre puor en chaffer la mauvaife odeur \& la vermine devenues infupportables; puis nous les calfatâmes, nous raccomodảmes les agrèts; nous allâmes chercher du bois \& de l'eau. L'isle a, dit-on, 9 lieues de long fur 2 de large : elle eft fous le $327^{\circ} 50^{\prime}$ de latitude méridionale, \& entre le $27^{\circ} 35^{\prime}$ \& le $28^{\circ}$ de latitude méridionale: les terres en font affez hautes, mais obfcurcies par celles du Brefil, bien plus hautes encore, ce qui fait qưon ne la découvre qu’à dix lieues de diftance: de petites isles qui 'l'environnent la font diftinguer. L'entrée du port a prefque deux lieues de large; trois forts \& une batterie la défendent. Le fol y produit de lui-mème plufieurs fortes de fruits : une forèt d'arbres toujours verts le couvre,
\& il
d'ar
que:
que:
cont due
on 5 pèch le n \& le ufag vres les 1 en être
vage
délic
ges.
neuf
\& d
y ef
vaill
fe c
jour:
douc
C
véni.

## DU Commodore Anson: 16 ?

\& ils font fi entremelés de ronces, d'épines \& d'arbriffeaux, qu'elle en eft impénétrable: quelques fentiers la traverfent: on a défriché quelques cantons le long du rivage du côté du continent : une odeur admirable y eft répandue par des arbres \& des arbuftes aromatiques ; on $y$ recueille prefque fans foins lananas, la péche, le raifin, l'orange, le limon, le citron, le melon, labricot \& la banane : les oignons \& les patates $y$ font abondans \& d'un grand ufage pour les vaiffeaux ; mais les autres vivres n'y font ni bons ni en grande quantité: les boufs y reffemblent à des buffes, la chair en eft molafé \& défagréable au gout, peutêtre parce quils fe nourrifient de calebaffes fauvages : les faifins n'y font pas d'une grande délicateffe ; on $y$ trouve encore quelques finges \& des perroquets : les perites anfes fablonneufes du port fourniffent des poiffons exquis \& doment des facilités pour les prendre. L'eau y eft excellente \& fe conferve bien : elle travaille d'abord dans les bariques, devient puante, fe couvre d'une écume verdâtre; mais peur de jours après, l'écume tombe \& l'eau demeure douce \& claire conme le criftal.
Ces avantages font balancés par des inconvéniens : l'air arrêté par des forèts \& les mon-
tagnes, ne s'y renouvelle pas, \& les vapeurs. qui s'élevent d'un fol gras \& d'une multitude de végétaux pourriffans le corrompent: un épais brouillard la couvre tous les matins; le vent de mer \& le foleil ne le diffipent qu'avec peine. L'air y eft étouffe, humide \& mal-fain; il procure des fievres: le jour, des mouftiques vénimeux y tourmentent, la nuit ils font remplacés par de petites mouches prefque invifibles, dont le bourdonnement incommode \& les piquures caufent des infomnies. Elle eft intéreffante pour les vaiffeaux qui veulent paffer dans la mer du Sud ; mais fous ce rapport mème elle n'elt plus ce qu'elle a été, D'abord elle fut l'a file des brigands \& des vagabonds du Brefil qui fe difaient fujets du vice-roi, qui élifaient un capitaine ; mais ils étaient indépendans en effet. N'ayant point d'argent, ils ne tentaient l'avidité d’aucun gouverneur ; \& l'abondảnce de leurs provifions y appellaient des vaiffeaux, qui leur fourniffaient des habits en échange de,leurs richeffes naturelles.

Telle était la fituation de cette isle, lorfqu'au commencement de ce fiécle, on découvrit que le Brefil renfermait de l'or \& des diamans; le premier dans des montagnes peu éloignées de Janeiro, les feconds plus avant dans
le pa expéd que 1 leurs le fab
on ap
lée : 1
lemen
ou il a
tend $c$
deur,
paier
cherch
tourne
féchés.
gros ra
mais $f$
nègres
chacun
par jou
lui. Par
les plu:
avoir e
Pabond
mais n'. de roi $r$ n:onte

## du Commodoreanson.

je pays. Des foldats Portugais chargés d'une expédition contre les lndiens, remarquerent gue les habitans fe fervaient d'or pour faire leurs hameçons; on fut qu'il fe trouvait dans le fable \& le gravier du lit des torrens, \& on apprit à l'y chercher quand l'eau eft écoulée : la quantité d'or s'eft augmentée journellement, parce qu'on a décoùvert d'autres lieux oú il abondait: on dit qu'une croute d'or s'é . tend dans tout le pays, à 24 pieds de profondeur, mais qu'elle n'elt pas affez épaiffe pour paier les frais du travail. On fe borno à le chercher dans le lit des rivieres dont on dé tourne le cours, ou dans ceux des torrens defféchés. On y trouve encore de l'or dans de gros rochers dont on détache des morceaux, mais fans $y$ creufer des mines: ce font des nègres efclaves, qu'on employe à ce travail : chacun doità fon mattre un huitieme d'once d'or par jour ; s'il en trouve davantage, il eft pour lui. Par cet arrangement, les plus diligens ou les plus heureux ont pu acheter leur liberté, avoir cux -mêmes des efclaves, \& vivre daus l'abondance. Souvent ils demeurent efclaves mais n'en font pas moins riches. Le quint que le roi retire de tout l'or trouvé dans le Brefil, nonte à environ à $6,750,000$ livres; on en
retire donc annuellement pour plus de 33 mil lions, \& celui qui en fort par échange ou par contrebande, monte probablement encore au tiers de cette fomme.

Les diamans y furent trouvés plus tard que l'or; il n'y a guères que 20 ans qu'on en tranfporte en Europe ; on les trouve auffi dans le lit des rivieres \& des torrens : avant qu'on les connut, on les jetait avec le fable \& le gravier : un homme foupconna que ce pouvait être des efpèces de diamans; on ne pouvait croire que ce qu'on avait méprifé fi longtems fut d'un auffi grand prix qu'on l'affurait. Un gouverneur s'en fervait au jeu en guife de jettons ; mais quand d'habiles jouaillers eurent confirmé que ces criftaux étaient des diamans qui ne le cédaient à ceux de l'orient, ni en éclat, ni en dureté, l'empreffement fut extrème pour en chercher. On prévit que le prix allait en baiffer extraordinairement, que des fortures en feraient renverfées, \& le roi, pout obvier à ces inconvéniens, érigea une compagnie à qui l'on donna à haut prix le droit exclufif d'en chercher: il lui eft défendu d'employer plus de 800 efclaves à ce travail; \& pour empécher les contraventions \& la contrebande, on dépeupla une ville, toute une province, \&
fix mille gés de s

Cepe yoir que formé d: compofé ordres \& territoir facilité de la for abondai guer, \& le fort Ste. Catl fait face des rivie \& que $f$ eut fur C verneur
moyens
retarda,
Tel était
Depu:
tous de .
car la fai
que tem
de Is ja

## du Commodore Anson. 171

fix. mille habitans qui s'y trouverent furent obligés de s'établir ailleurs.
Cependant l'avidité de l'or eut plus de pouvoir que celui d'étendre fon empire ; il s'était formé dans le Bréfil une efpece de république compofée de Portugais, mais qui méprifait les ordres \& l'autorité de la cour de Lisbonne. Son territoire était enviromné de montagnes, \& la facilité de s'y défendre fit qu'on ne tenta pas de la foumettre. Mais dès qu'on fut que le pays abondait en or, on brava tout pour le fubjuguer, \& on y parvint, quoiqu'avec peine : tel fut le fort de la république des Pauliftes : l'isle Ste. Catherine eut le mème deftin, parce qu'elle fait face à une partie du continent arrofé par des rivieres qui roulent de lor dans leurs eaux, \& que fon port était un des meilleurs qu'il y eut fur cette cóte: on y a donc nommé un gouvèrneur, homme avide, inftruit de tous les moyens de s'enrichir, qui nous tracaffa, nous retarda, nous trahit pour accroitre fes revenus. Tel était Jofe Sylya de Paz.
Depuis notre arrivée à cette isle, nous vivions tous de viande fraiche: nos travaux fe hàtaient, car la faifon s'avançait; \& nous efpéràmes quelque tems que notre féjour pourrait n'etre que de is jours; mais le grand màt du Tryal qui faine était hors de fervice ; mais on ne put trou. ver d'arbre dans le bois qui put le remplacer; il fallut fe borner encore à le fortifier de la meme maniere : on fit auffi carener ce petit vaiffeau.

Le 27, on découvrit une voile au large : ce pouvait être un vaiffeau Efpagnol, \& l'on détacha une chaloupe armée pour s'en affurer avant qu'il fut fous le canon du fort : c'était un brigantin Portugais. Cette vifite parut au gouverneur une offenfe, une violation des traités, \& par d'autres accufations encore, il voulut nous intimider affez pour nous empècher de vifiter de nouveau ce navire, par lequel il faifait la contrebande avec les Efpagnols \& les informait de notre état \& de nos forces; il réuffit dans fon projet. Cependant il s'écoula près d'un mois avant que le Tryal fut réparé; on fit des répzrations dans les autres vaiffeaux ; on en affura les mâts par des nouveaux haubans; on fit defcendre à fond de cale les plus groffes pieces de canon pour que les vaiffeaux travaillaffent moins lorfque le vent ferait violent. Dès que tout fut prêt, les tentes furent abattues \& les malades \&il enć core que Les capitz heux de \&le 18. \& nous $q$ z les rafraî repondu :
C'était
toucher :
totes enn. expofés à es tempèt lez-yous Iecrit par putre prov ttendre di coulé on c lele Mair ner du Sud caux, étaii efecond, pient faire lore n'était pour chef 1 e
ait parmi
hers auffi revinrent à bord ; leur nombre s'était augmenté,

## dU COMMODOREANSON.

\&il en était mort plufieurs, ee qui prouve en-

$$
\mathrm{I}_{74} \quad \mathrm{VOYAGB}
$$

gagner la Chine \& de-là l'Angleterre. Après ces arrangemens, nous mimes à la voile : cinq jours après nous fûmes accueillis d'une tempète vio. lente, pendant laquelle nous fámes enveloppés d'un brouillard épais qui nous fit perdre de vue l'efcadre. Lorfque le brouillard fut diffipé, nous revimes tous nos vaifeaux, excepté la Perle qui ne nous rejoignit qu'un mois après. Le Tryal avait perdu fon grand mát, \& nous allàmes ì foin fecours: le Gloucefter le prit à la tone. Nous continuâmes notre route au fud, aidés des courans. Parvenus au-delà de la latitudede Rio de la Plata, nous trouvàmes fond le long de la còte des Patagons, tantôt fur un fable fin, noir \& gris, tantôt fur uin gros fable mèléde coquilles, quelquefois fur de la vafe, ou for des cailloux. Le cap Blanc, eft la partie la plus remarquable de cette côte. Le 18 Février, nous découvrimes une voile que la Severn \& le Glout ceffer pourfuivirent: nous fimes fignal a la pre. miere de rejoindre lefeadre, laiffant le Glowceffer continuer à chaffer le vaiffeau qui fit force de voiles pour s'éloiguer. Cependant on lattel. gnit, \& l'on fut étonné de reconnaitre la Perle préte à combattre l'ennemi. Elle vint nous joindre \& nous apprendre que fon capitaine étuit mort le 13 Janvier: que 10 jours après, elle
pentiers
avait V avait $p$ portait ble à apperc pour s' un enc yaiffear avait CL pourfui faient $c$ ne pou paré, $\varepsilon$ quelque nous me du foir. Dès veau $g 1$ courts $q$ feau qui mers or tenir, $\varepsilon$ voifinag fans que mina en la pinqu
dU COMMODOREANSON. 175 avait vu une efcadre de cinq vaiffeaux, qu'elle avait prife pour la nôtre, que le vaiffeau amiral portait au grand matt un pavillon rouge femblable à celui du Centurion, qu'on s'était enfin apperçu de l'erreur \& avait forcé de voiles pour s'échapper, hafardant mème de paffer fur un endroit ou la mer était écumante : l'un des yaiffequx reffemblait fi fort au Gloucefter qu'on. avait cru fe tromper encore aujourd'hui, \& ètre pourfuivi par l'eunemi. Ces nouvelles nous preffaient de continuer notre route ; mais le Tryal ne pouvait doubler le cap Horn fans être ré. paré, \& il fallut fe réfoudre à perdre encore quelques jours dans le port de S. Julien où nous mouillàmes le jour après fur les fix heures du foir.
Dès que nous y eûmes jeté l’ancre, les charpentiers fe mirent à louvrage: on éleva un nouveau grand mát, \& un mât d'artimon, plus courts que ceux qu'il avait, ce qui fauvace vaiffeau quiles avait d'abord trop élevés pour des. mers orageufes; jamais il n'aurait pu les foutenir, \& fi ces mâts s'étaient rompus dans le voifinage du cap Horn, le vaiffeau était perdu fans que nous euffions pu le fécourir. On examina enfuite fi l'on ne pouvait point renvoyer la pinque Anne; mais il fut jugé impoffible aux
autres vaiffeaux de fe charger de fes provifions; on la garda donc encore, \& les autres vaifeaux, pour étre mieux en état de combattre, la chargerent de tout ce qui les embarraffait.

La cote des Patagons comprend la partie de PAmérique au midi des pays poffédés par les Efpagnols, jufqu'au détroit de Magellan : dans toute cette cóte de 400 lieues d'étendue, on né trouve pas un feul arbre affez gros pour en faire un manche de couperet; mais elle abonde eni páturages ; des dunes le bordent: au-dedans eft un terrein léger \& gtaveleux, entremètê d'efpaces ittériles \& de touffes d'une herbe épaifé \& longue qui nourrit beaucoup de chevaux \& de bocufs fauvages ; les Indiens \& les Efpagnols viennent chaffer ces derniers armés d'une lance, dont le fer forme un angle droit avec le manche : ils coupent le jarret à la bête \& labandon= nent pour en pourfuivre une autre : ces animaux languiffent fans pouvoir ni s'éloigner, ni moni= rir, jufqu'à ce que les chaffeurs viennent les écorchor. Si l'on veut en avoir fañ' bleffures pour fervir dans les champs, on fe fert de lacs de cuir, deux chaffeurs enlaffent lanimal enf fens contraire, l'un par les cornes, l'autre par les jambes de derriere, puis ils le renverfent, on le lie \& on l'emmene. Ils prement les che-
vaux s'en: $A_{E}$ quels refte maus iffus y en quer nour Jaiffer font He co mang toute rique d'eau: fel \& gnes, dérob par d'i feaux goin, $\&$ des ne vo blent blanc.
yaux de la même maniere ; on affure méme quils s'en fervent avec fuccès contre le tigre.

Après avoir pris le cuir \& le fuif des boufs, quelquefois encore la langue, on abandonne le refte aux oifeaux carnaffiers, \& à d'autres animaux voraces : parmi ceux-ci font des chiens, iffus des chiens domeftiques des Efpagnols, oif $y$ en voit des milliers enfemble qui n'ofent attaquer le bétail quard il eft en troupes; mais fe nourriffent des reftes que les chaffeurs leur laiffent, ou de bétes égarées. Les chevaux y font excellens \& à bon marché; les meilleurs ne coûtent qu'un écu: leur chair eft bonne à manger. Ces animaux pourront remplir un jour toute la vafte étendue de cette partie de l'Amé rique méridionale. Mais cette terre manque d'eaux douces, \& la terre y eft imprégnée de fel \& de nitre. On y trouve encore des cigognes, animal défiant \& que fa courfe rapide dérobe à l'avide chaffeur: la cote eft habitée par d'immenfes troupes de veaux marins \& dyoifeaux de mer, dont le plus fingulier eft le pengoin, qui eft de la taille d'une oie, a le bec étroit \& des moignons au lieu d'ailes : ils nagent \& ne volent pas ; ils fe tiennent droit \& reffemblent de loin à des enfans parés d'un tabliọ blanc.

## Tome IV:

Il y a peu d'habitans fur la cóte orientale; \& nous n'y en avons point vu: vers BuenosAyres, ils font nombreux \& incommodent les Efpagnols par leur avidité \& leur courage ; ils font devenus d'excellens hommes de cheval. L'hiftoire d'Orellana prouve qu'ils font redoutables: là, le climat eft plus doux, le fol plus varié, les terres plus étendues. Peut-ètre mème les habitans qu'on a vus fur les rives orientales venaient-ils de la côte occidentale, dont la diftance n'eft gueres que de cent lieues. Celle-ci a moins d'étendue, parce qu'elle eft bornée par la chaine des Andes, dont les branches s'éterrdent jufqu'à la mer: des rochers la rendent dangereufe.

Dès que nous fúmes arrivés dans le port; nous cherchâmes le marais falant, afin d'y amaffer du fel pour l'ufage de l'efcadre. Narborough dit qu'il y en a beaucoup \&qu'il était blano \& fort bon: nous y en vimes peu \& de chétive apparence, peut-être qu'une faifon trop pluvieufe le diffout \& le falit. Il fallut auffi nous en contenter. Nous y trouvâmes auffi des chevrettes qui donnent à la mer une couleur rouge de fang. Bientôt le Tryal fut réparé, \& nous penfàmes à notre départ. Mais avant de mettre à la voile, on tint un confeil de guerre, ou le

Cont divis
rene prop tend
del 5 dura: eadre de $J_{t}$ nes $c$ plus c tage périls drè $m$ matin ancre il fut tions route ordons vaiffea plus sí était d le rent fans fe Jufq tems cc

Comodore propofa d'attaquer en arrivant Bal. divia, fortereffe du Chili, où l'on pourrait carener \& radouber les vaiffeaux de l'efoadre: la propoficion fut approuyée : on conyint de s'attendre dix jours devant Pisle de Nuefra Sennor del Socorro en cas de féparation, puis de croifer durant quinze jours devant Baldivia, \& fillefcadre ne pouvaits'y raffembler, de gagner lisle de Juan Fernandez. On ordonna aux capitaines de ne s'éloigner jamais du Centurion de. plus de deux milles, \& s'ils s'éloignaient davantage par négligence, ils en répondaient à leurs périls \& fortunes. Aprés ces difpofitions, l'efcadrè mita à la voile le 77 Février à fept heures du matin; mais le Gloucefer ne put dégager fon ancre, \& pour nous joindre le lendemain matin, il fut obligé de couper fon cable. Nous comptions trouver l'efcadre de Pizarro fur notre route, \&o c'était cette perfuafion qui avait fait ordonner aux capitaines de tenir toujours leurs vaiffeaux raffemblés; car d'ailleurs le parti le plus sôr pour doubler avec facilité le cap Horn, était d'ordonner à chaque vaiffeau de gagner le rendez-vous le plus vite qu'il ferait poffible, fans fe mettre en peine d'attendre les autres. Jufqu'au 4 de Mars, le vent fut faible, le tems couvert, \&la fonde donnait 40 à so braf-
fes de fable noir \& gris. Ce jour nous vimes le cap Vierge Marie, qui forne au nord lembouchare du détroit de Magellan; il eft bas, plat, \& fe ternifre en pointe: nous en étions à fept lienes; le tems était clain \& ferein; de petites brifes de vent amnonçaient du calme, \& les capitaines proficerent de ce moment pour rendre vifite an Commodore : ils y étaient encore lorfqu'une flamme foudaine fortit du Gloucefter, đood sceleva bientót une épaiffe fumée. Tout fut en allarme i cette vue; mais bientôt la funcée \& les craintes idifparurent: on fut qu'une étincelle fortie de la forge avait mis lefeu à des

Teı la? cert \& 1 Etc trift que d'ut coul mili cres tren qu'a le d vent
nou
7 à:
cifiq
vert
lante
trav:
raffe de, ct ble 1

T
dud
sunc zvaif chotiné une bome vue de cette partie de la

## DUCOMMODOREANSON. I8F

Terre de Feu; mais il n'a pas donné celle de la Terre des Erats, ce qui nous mit dans l'incertitude pour trouver l'embouchure du détroit, \& nous obligea de fuivre la cóte. La Terre des Etats eft encore d'un afpect plus noir \& plus trifte que celui de la Terre de Feu: elle n'offre que des rochers inacceffibles, hériffés de pointes d'une hauteur prodigieufe \& perpendiculaires, couvertes d'une neige éternelle, fufpendues au milieu des précipices qui les environnent: des crevaffes qui femblent avoir été formées par des tremblemens de terre, paraiffent pénétrer jußqu'aux racines des monts. Nous entrámes dans le détroit le 7 Mars, avec un beau tems \& un vent frais; aidés comme par une forte marée, nousle paffàmes en deux heures, quoiqu'il ait 7 à 8 lieues de long. Ici commence la mer Pa cifique, elle ne nous préfentait qu'une mer ouverte, de riches contrées, des efpérances brillantes, des fuccès qui allaient récompenfer nos travaux : l'or du Chili, l'argeut du Pérou fe raffemblaient fur nos vaiffeaux: nous étions loin de croire que ce jour était de dernier jour agréable pour la plupart d'entre nous.

Tous les vaifleaux n'étaient pas encore hors du détroit que le ciel ferein fe couvrie \& nous annonça une tempête prochaine : le vent fuuta

## 182

au fud \& fouffla par raffales fi violentes quinil fallut ployer une partie de nos voiles; la marée nous pouflait à l'eft avec tant de vitefle, que ce fut un miracle que le Wager \& l'Anne, qui formaientl'arriere-garde, ne fuffent pas cent fois brifés contre les rochers : toute l'efcadre fut jetée au loin, de maniere que nous nous trouvâmes le lendemain à 7 lieues au levant de la Terre des Etats. Jufqu'alors on avait traité d'exagérations les difficultés que les voyageurs précédens difaient avoir trouvées à doubler le capHorn; nous commençâmes à croire qu'ils n'avaient dit que la vérité. Depuis ce jour le tems fut toujours orageux; les vagues étaient fi hautes \& fi courtes, elles caufaient un roulis fi violent, que plufieurs de nos gens furent tués ou bleffés contre le tillac ou les côtés du vaiffeau, quelque foin qu'on prit de fe bien cramponer: après un vent violent, lair femblait tranquille, nous déployions nos voiles, mais à peine létaient-elles, qu'un ouragan tombait fur nous \& les mettaient en pieces; des pluies froides \& . la neige couvraient nos agrès de glace, rendaient la mancuvre pefante \& pénible, les cordages caffans, les membres engourdis. Les marins les plus expérimentés étaient étonnés \& avouaient n'akoir encore rien vu de femblable;
nous beau excel quet. vans le vai dans fes cc \& il 1 ne fu évite

Le ble; de la mème dans vent : répare dant mais 1 encor trouv: craigr tre al pour mais H tom
nous avancions fort peu, notre vaiffean puifais beaucoup d'eau, Le 18 Mars, le froid devint exceffif \& le vent déchira notre voile de perroquet. Le tems fut moins mauvais les jours fuivans, quoique les vagues ne diminuaffort point: le vaiffeau travaillé par elles s'était entr'ouvert dans fes ccuvres mortes, il faifait eau par toutes fes coutures, perfonne n'était à fec dans fon lit, \& il ne fe paffait pas deux nuits que quelqu'un ne fut obligé de s'échapper promptement pour éviter un déluge d'eau qui venait l'inonder.
Le 23, nous effuyámes une tempète effroya~ ble; notre vergue de perroquet \& la ralingue de la grande voile furent rompues, la voile mème fut mife en lambeaux \& jetée en partie dans la mer: toute l'efcadre mit à la cape, le vent s'appaifa; les charpentiers, les matelots réparerent le défordre, \& nous avançåmes pendant 24 heures par un vent frais \& modéré; mais bientót il s'éleva un ouragan plus terrible encore que n'avait été la tempète. Nous nous trouvâmes trop éloignés du refte de l'efcadre \&craignímes de nous en féparer; n'ofant mettre aucune voile, nous fimes une mancuvre pour rallentir notre courfe; elle nous réufit, mais nous coûta un de nos meilleurs matelots; it tomba dans la mer, \& quoiqu'elle fut days
mie agitation extraordinaire, nous le vímes nager avec vigueur fans que nous puffions lui ten, dre aucun fecours: nous le perdimes de vue, nageant toujours, \& lutant contre les vagues d'une maniere à nous faire croire qu'il refterait longtems dans 1 H horreur de cette fituation défefpérée.

Nous eûmes deux haubans du grand mât

Gallut faine : trois $\mathbf{j}$ fervir pour fuccéc nous
venaie
du veı
yergu rier ét
Anne
étaie pré ét perdre nous
11
butte
mais
ètre
cinglie
nous
occide
illufio
ter cl
du ma
lards,

## du Commodoreanson. 185

fallut amener la grande vergue \& celle de mifaine; puis plier toutes nos voiles : elle dura trois jours; le vent nous permit alors de nous fervir de nos baffes voiles, mais ce ne fut pas pour long-tems, le vent, la pluic, les éclairs fuccéderent à cet inftant de calme ; \& bientôt nous entendimes des fignaux de détreffe: ils venaient du Wager, que nous vimes au-deffous du vent, il avait perdu fon mát d'artimon \& la vergue de fon grand perroquet; fon charpenfier était encore dans le Gloucefter. La pinqne Anne nous fit entendre les mèmes fignaux ; fon étaïe du mát de mifaine \& fon hauban de beaupré étaient caffés \& elle avait été fur le point de perdre tous fes máts; tout fut réparé, puis nous reprímes notre cours.
Il y avait fept femaines que nous étions en butte à la tempète \& tourmentés d'inquiétude ; mais l'efpérance les adouciflait; nous croyions étre bien avancés dans la mer du Sud \& nous cinglions au nord : depuis le 13 Avril nous nous croyions peu éloigués de l'embouchure occidentale du détroit de Magellan ; mais cette illufion qui nous était fi douce penfa nous coûter cher: le 14, entre une \& deux heures du matin, lorfque l'air fe dépouillant de brouillards, montra la terre aux matelots de l'Ame
puiffen lieue de nous \& nous étions dans le plus grand danger d'échouer fur la côte; fi le vent ne s'était affaibli, fi la lune ne fe fut découverte, lefoadre entiere allait s'y brifer. Nous gagnàmes le large \& fúmes bientôt hors de danger. Il nous parut que cette terre était le cap Noir, fur la terre de Feu; nous nous en croyons à Io dsgrés à l'oueft, \& cette erreur fut un effet des courans qui agitent cette mer. Il fallut donc encore nous rapprocher du póle, \& lut, tet de nouveau contre ces terribles vents d'oueft dont nous venions d'éprouver la fureur, dans un tems où les maladies fe multipliaient, où la mortalité s'augmentait de jour en jour, oun les dégoûts d'une pénible navigation \& l'abattement retranchaient à nos forces. Notre efcadre n'était plus enfemble: la Severne \& la Perle ne paraiffaient plus \& nous les cherchámes en vain; nous craignimes qu'ils ne fe fuffent brifés fur les côtes, \& ces triftes idées nous en préfagerent de plus triftes encore: nous défé péràmes d'arriver jamais fur les côtes du Chili.

Si Pon veut profiter de notre expérience, il faudra déformais envelopper d'un profond fecret la deftination de l'efcadre, ne relacher qu'à Rio Janeiro, afin que les Efpagnols ne
au lev:
courir an fud être p moins de n'er de Déc le mili Falkla lente Woode pace d de hau unes d bon, $q$ que le elle ex fage à ni long la cote de Mag
on y tr des vu Arauce du Péro le but
du COMMODORE ANSON. 187 puiffent être inftruit de fes forces, de paffer au levant de la terre des Etats pour ne pas courir les dangers de ce paffage , de courir au fud jufqu'au $60^{\circ}$, où les courans doivent ettre prefque infenfibles; où les vents font moins impétueux \& plus conftans, \& furtout de n'entreprendre ce paffage que dans les mois de Décembre \& de, Janvier c'eft-á-dire, dans le milieu de l'été de ces climats. Les isles de Falkland feraient peut-ètre une relàche excellente quand on voudrait doubler le cap Horn. Woodes Rogers dit qu'elles s'étendent dans l'efpace de deux degrés ; qu'elles font compofées de hauteurs qui defcendent en pente douce les unes devant les autres, que le fol en parait bon, que probablement il y a de bons ports, que le climat y eft tempéré. L'isle de Pepys, fi elle exifte, ferait utile encore. De là le paffage à Juan Fernandez ne ferait ni pénible nii long. Il conviendrait auffi de reconnaitre la côte occidentale des Patagons, du détroit de Magellan aux établiffemens des Efpagnols; on $y$ trouverait de bons ports, bien fitués pourdes vues de guerre ou de paix, voifins des Araucos \& autres peuples ennemis des maitres du Pérou. On fait que c'était là principalement le but du chevalier Narborough, qui ne réuf-
fit point à fonder un commerce utile; mais fis des découvertes intéreflantes pour la géographie \& la navigation. Revenons à notre hif. toire.

Nous continuâmes de cingler au fud-oueft jufqu'au 22 d'Avril, que nous nous trouvàmes au-delà du $60^{\circ}$ de latitude méridionole, \& fui. vant notre eftime à 6 degrés à louelt du cap Noir, ou de la terre que nous avions vue. Pendant que nous fuivimes cette direction, notre courfe fut affez paifible. Le beau temis dura jufqu'au 24, qu'une tempète vint nous affaillir : l'air écait chargé de bronillards, \& vers le minuit, nous perdimes de vue tous nos vaiffeaux, qui malgré les orages précédens, avaient été nos fideles compagnons: le lendemain nos voiles furent à moitić emportées par le vent, toutes les coutures s'en déchirerent du haut en bas, \& celle du grand perroquet battait avec tant de force, qu'elle emporta la lanterne qui était à la hune \& mit le chouquet du mat en danger : il fallut à tout prix le couper, \& quelques matelots en vinrent à bout au péril de leur vie. Daus le même tems, la voile du perroquet de mizaine battait contre la vergue avec tant de farie qu'elle fut bientôt mife en pieces. Il y eut plus encore, la grande voile

## DU COMMODOREANSON. 189

fe làcha, \& nous fûmes obligés de baiffer la vergue pour fauver la voile: nos huniers furent perdus, nos cordages coupés en partie; nous reftàmes avec la feule voile d'artimon.
Le 25 , dans le milieu du jour, le vent s'adoucit \& hous réparàmes le défordre ; nous ne vimes pas un de nos vaifeaux autour de nous : nous en pouvions aller plus vite au lieu de notre deftination, parce que leurs malheurs ne nous arrètaient pas ; mais auffinous n'avions point de fecours ì en attendre : fi fous faifons naufrage, il nous fallait finir nos jours fur un rivage inhabité, fans efpérance d'en fortir jamais: au lieu que quand plufieurs vaiffeaux yoyagent enfemble, il eft au moins probable que ceux qui échapperont ferviront d’afyle à l'équipage naufragé.
Le dernier jour du mois d'Avril, la latitude fut de $52^{\circ} 13^{\prime}$; nous étions donc au nord du détroit de Magellan, \&nous entrions dans une mer renemmée par l'égalité des faifons qui y régnent, la facilité, la furreté avec laquelle on y navige, par fes vents modérés \& fon doux climat. Cependant, dans tout le mois de Mai, nous eumes des tempétes auffi violentes, \& nos maux is'approcherent de leur somble. Le fcorbut fit des raxages effrayans parmi nous;

$$
\mathrm{V} O \overrightarrow{\mathrm{Y}} \mathrm{~A} \text { G } \mathrm{E}
$$

cette maladie eft la moins concevable peut-être de toutes celles qui aflligent les hommes; les fymptômes en font nombreux \& inconftans, les progrès \& les effets fort irréguliers ; fouvent il revèt la forme d'autres maladies; les marques les plus fures pour le reconnaitre fort des táches livides fur tout le corps, les jambes enfées, les gencives puantes, une laffitude extraordinaire dans tous les membres qui dêgénère en une difpofition à tomber en faibleffe au moindre effort. L'efprit eft abattu, on fiif fonne, on tremble; le plus léger accident vous frappe de terreur: des fievres putrides, des pleuréfies, la jauniffe, les douleurs de rhumatifmes, le fuivent: la conftipation \& la difficulté de refpirer foint un de fes plus dangereux fymptómes : les jambes font attaquées d'ulcéres qui carient les os ; quelquefois des ctcatrices formées depuis bien des années fe rouvrent. Uii foldat blefféria la batalle de la Boyne, il y avait $\varsigma 0$ ans, vit fes plaies fe rouvrir \& le calus d'un os fe diffoudre: plufieurs paraiffent fe porter aflez bien, zils mangent, boivent, rient, parlent avec vigueur, \& un mouvement peu violent fuffifait pour leur donner la mort : tel voulut fortir de fon branle pour prendre l'air qui mourut avant d'atteindre le
tillac ; tel faifant un effort pour rendre quelque fervice, tombait expirant. Ce mal terrible nous tourmentait depuis le cap Horn : la mer Pacifique ne fit que Paccroitre. Patvenus le 8 Mai à la hauteur de lisle Socorro, nous y attendimes quelques jours les autres vaiffeaux \& ce fut en vain. Nous les crumes tous péris, \& nous craignímes d'éprouver le mème fort: la vue d'une cóte efcarpée \& rude ou l'on ne voit que des rocs ftériles, d'un rivage bordé de précipices, ne nous raffurait pas : nous voyons dans le lointain les Cordelieres couvertes de neige. Un violent vent du couchant aurait fuffi alors pour jeter notre vaiffeau fur les rochers \& le mettre en pieces. Pendant is jours, nous fumes expofés à ce danger: le fcorbut avait enlevé une partie de notre équipage, \& ceux qui reftaient en étaient prefque tous atteints : les vents continuaient à fouffler par raffales; ils déchiraient nos voiles, endommagaient nos agrès, ébranlaient nos mâts : nous ne pouvions mettre à la cape pour ne pas tomber fur une cote inconnue \& dangereufe. Pendant une de ces rafales, accompagnées de tonnerre, une flàme courut le long du tillac, fe divifa en plufieurs éclats, avec un bruit femblable à celui de plufieurs coups de piftolet, bleffa, meurtrit plu-
fieurs perfonines \& répandit une odeur de fous
Nous-r efpérar de not équipag l'uniqu lieu dt fecours notre l

Nou fur le r tions to d'autan nous je nous tr mais no crut l'a que ce vert fav a fon CC left pol d'ou nol part po Le 30 à la dif était ble une par: couverte Tome
it COMMODOREANSON. 193
Nous-mèmes étions réduits fi bas, que notre efpérance la plus flatteufe était de fauver le corps de notre vaiffeau \& quelques reftes de notre équipage défolé, en gagnant lisle qui était alors l'unique but où nous tendions : elle était le feuĺ lieu du monde oú nous puiffions trouver du fecours \& qui nous préfenta l'efpoir de fauver' notre vie.
Nous voguâmes donc vers elle, en courant̀ fur le méridien où elle elt fituée ; hous comptions tous les jours, qui nous en féparaient aved d'autant plus d'impatience qu'à chacun d'eux nious jetions fix hommes à la mer. Le 28, nous nous trouvàmes à la latitude qu'on lui affigne, mais nous ne la vìmes point. Notre commodore crut l'avoir vue; mais nos officiers foutinrent que ce n'était qu'un nuage, \& un tems couvert favorifait leur opinion. Nous crûmes êtrè ¿̀ fon couchant. Il fut donc réfolu de cingler á l'eft pour la rencontrer, ou bien la terre ferme, d'où nous pourrions prendre notre point de départ pour la trouver plus súrement.
Le 30 Mai, nous vimes le continent du Chili ì la diffance de douze à treize lieues. Le pays était blanc, élevé, inégal; c'était fans doute the partie des Cordelieres, montagnes toujours couvertes de neige. Cette vue nous fit quelque
Tome IV. ment bien pénible, parce qu'il nous prouva que nous nous étions éloignés de l'isle que nous cherchions au moment de l'atteindre; la mort enlevait chaque jour la fleur de notre équipage; nous allions manquer d'eau, \& ce dernier contretems nous jeta prefque dans un abattement voifin du défefpoir. Les calmes, les vents contraires rallentirent encore notre courfe, \& nous confumảmes neuf jours à parcourir lefpace que nous venions de franchír en deux. Il n'y avait plus que dix matelots de fervice à chaque quart, plufieurs étaient trop faibles pour travailler dans les manœuvres hautes; notre vaiffeau était délabré, la foif commençait à fe faire fentir, quand le 9 Juin à la pointe du jour, nous apperçûmes cette isle fi ardemment défirée. Onze jours auparavant nous y touchions, \& l'erreur qui nous en éloigna nous fit perdre 70 à 80 hommes qu'elle aurait fauvé. Nous en étions encore à onze lienes; le pays nous parut montueux \& rude ; il nous offrit cependant un fpectacle agréable. Telle était alors notre fituation, que de deux cents hommes que nous étions encore, nous ne púmes raffembler plus de fix matelots pour mancuvrer, \& nous n'aurions pu gagner lisle, fi les officiers, les valets, les mouffes
ne
1i:
EtI
ch
fre
na
\&
pis
ra,
no
d'L
va
po
nu
d'a
dè
ch:
no
ob
vas
rin
vos
ape
no
ma
Pat
effe

## DU COMMODORE ANSON. I9S.

 ne nous avaient aidé. Le 10 , nous cótoyàmes lisle pour trouver un bon ancrage, qui devait etre fur la rive feptentrionale. En nous approchant, les monts, les précipices quinous avaient frappés de loin fe revètaient d'arbres, ou devenaient des vallées charmantes, où des fources \& des cafcades ferpentaient au travers d'un tapis de verdure ; combien elle nous parat alors raviffante ! Nous étions altérés d'eau fraiche, \& nous voyions une cafcade tranfparente tomber d'un rocher dans la mer à peu de diftance du vaiffeau: nos malades fe trainaient fur le tillac pour jouir d'un feectacle fi long-tems deffré. La nuit vint \& nous n'avions encore point trouvé d'ancrage; nous la paffàmes la fonde à la main ; dès que le jour parut, nous envoyames notre chaloupe à la découverte. Cependant le vent nous pouffa fi près de terre, que nous fûmes obligés de jeter l'ancre à demi-mille du rivage. La chaloupe revint avec des veaux marins, des poiffons \& de l'herbe que nous dévorámes; le poiffon était excellent; elle nous apprit que la baie était au couchant du lieu où nous étions; nous y voulûmes aller le lendemain; mais tous nos efforts ne purent détacher l'ancre du fond, \& nous nous épuifions en vains efforts, quand un vent frais s'éleva; nous noushâtâmes de déployer les voiles qui entrainerent le vaiffenu \& l'ancre. Nous rangeảmes la cote ; mais quand nous fúmes à l'entrée de la baie, le vent nous devint contraire \& foufla par bouffées; nous y entrámes cependant, \& a peine y avions-nous jeté l'ancre que nous apperçumes une voile. C'était le Tryal; nous l'aidâmes à mouiller entre nous \& la côte ; fon capitaine nous raconta quil avait perdu 34 hommes, \& que le reftéctait fi malade, que fon lieutenant, trois matelots \& lui, étaient feuls en état de manœuvrer. Nous étions fi faibles, la maladie était devenue fi cruelle, qu'il s'écoula quatre jours avant que nous euffions élevé des tentes pour nos malades; nous les defcendimes enfuite aut nombre de 167 , fans compter une douzaine qui moururent dans les chaloupes qui les tranfportient; il fallut laifer la plupart d'entr'eux dans leurs branles en les defcendant du vaiffeau, \&en traverfant un rivage pierreux jufqu'aux tentes: c'était un ouvrage très-fatigant, mais tous les officiers y mirent la main, \& le commodore donna l'exemple ; les forbutiques qui avaient encore quelque vigueur fe rétablirent promptement, les autres fe rétablirent avec lenteur, \& il en mourut plus de to encore.

Notre commodore fit examiner avec foin les
cotes \& les rades de l'isle, pour en faciliter l'approche aux vaiffeaux qui $y$ viendraient apres lui; elle eft fous le 33 deg. 40 min . de latitude méridionale, à 110 lieues du rivage du Chili; un Efpagnol qui s'y fixa, qui l'abandonna enfuite, lui donna fon nom; au levant elle a un petit islot, appellé 1'Isle aux chévres, qui n'a guères qu'une lieue de tour, \& fur laquelle on voit des arbres \& quelques collines; la grando isle eft de figure irréguliere, fa plus grande longueur eft d'environ fix licues, fa plus grande largeur eft de deux \& demi; on n'y voit de bons mouillages que fur la rive feptentrionale, ou l'on trouve trois baies ; celle du milieu, connue fous le nom de baie de Cumberland, eft la plus profonde ; les deux autres, nommées baies de $l^{\prime} E f t$ \& de l'Oueft, ne font que des endroits de dé. barquement pour faire de l'eau; les vaiffeaux n'ont à craindre que le vent du nord dans la baie de Cumberland, \& ce vent y eft rare, \& prefque jamais violent, parce qu'il eft retenu par les hautes montagnes qui la bordent: ils doivent mouiller fur fa côte occidentale, où ils font à couvert des vagues qu'y jettent les vents d'elt ou d'oueft, \& garnir d'une chaine de fer la partie du cable qui touche à l'ancre, pour la garantir des frottemens des rochers du

## $\$ 98$

 VOXAGEfond. Au nord, l'isle eft formée de montagnes* hautes \& efcarpées, prefque toutes couvertes de bois. Le terrain y eft léger \& peu profond, \& les vents y déracinent aifément les plus grands arbres. Au midi, le fol eft uni, fec, pierreux, fans arbres; la côte en eft efcarpée, on n'y trouve que peu ou point d'eau douce, \& les vaiffeaux y font expofés aux vents du midi qui foufflent là prefque toute l'année, \& furtout l'hiver. Les arbres vers le nord font prefque tous aromatiques, \& le plus grand qu'on y trouve eft le myrthe, dont les plus grands peuvent fournir des pieces de 40 pieds de hauteur ; fa tète eft ronde \& très-réguliere; fur fon écorce croit une mouffe dont l'odeur \& le goût approchent de l'ail; on y trouve auffile piment \& l'arbre à chou, mais en petitnombre : on y voit des montagnes recouvertes d'une terre d'un rouge plus vif que le vermillon, \& peut-être il en eft quirenferment del'or. Ungrand nombre de plantes variées y profpèrent: celles qui font anti-fcorbutiques y font communes, telles font le creffon d'eau, le pourpier, l'ofeille \& une prodigieufe quantité de navets \& des raves de Sicile; l'avoine \& le treffle y font répandus dans les vallées. La douceur du climat, la bonté du terroir y rendent la végétation très-active: nous y
femâ
grain
noya
nous
bois,
verte
irrég
contr
arrof
cades
offre:
oule
le br
aider
fait d
de la
au-de
jufqu
l'anc
myrt
vers
$\& \mathrm{~d}$
tranf arbre

C
de $b$
un $E$
femâmes des laitues, des carottes \& différentes graines de jardins: nous y mimes en terre des noyaux de prunes, d'abricots \& de pèches, \& nous avons fu qu'ils y avaient profpéré. Les bois, dont les montagnes efcarpées font couvertes, font fans broffailles, \& la difpofition irréguliere des hauteurs \& des précipices, y contribue à former de belles vallées, la plupart arrofées par des ruiffeaux qui tombent en cafcades de rochers en rochers: quelques-unes offrent des retraites charmantes, bien ombrées, où les bois répandent un parfum admirable, où le bruit des cafoades \& les rochers fufpendus aident à l'illufion. Le lieu où M. Anfon avait fait drefler fa tente, était une clariere éloignée de la mer de $s$ à 600 pas, fur une pente douce: au-devant les bois formaient une large avenue jufqu'à la mer, où l'on voyait les vaiffeaux à l'ancre : derriere était une ceinture de grands myrthes, qui s'ćlevaient plus rapidement que vers la mer, \& qui furmontaient des hauteurs \& des précipices: deux ruiffeaux d'une eau tranfparente comme le cryftal, coulaient fous les arbres, l'un à droite, l'autre à gauche de la tente.

Cette isle renfermait un grand nombre de boucs \& de chèvres. Un Moskite Indien, un Ecoffais nommé Selkirk, abandonnés dans

$$
\mathrm{N}_{4}
$$

cette isle en différens tems, y vécurent par-lo moyen de ces animaux : le dernier prenait plus de chèvres à la courfe qu'il ne lui en fallait, \& il en marquait quelques-unes avant de les relâcher. Il y avait 32 ans qu'il avait quitté Pisle, \& la premiere chêvre que nous tuámes était marquée à l'oreille: plufieurs autres l'étaient encore, \& fe faifaient remarquer par leur air majeftueux, une barbe vénérable \& d'autres fymptómes de vieilleffe.

Les Efpagnols ont diminué le nombre de ces chêvres, ils y ont amené des chiens pour les détruire ; ces animaux s'y font beaucoup multipliés, \& il ne relte de chêvres que dans les lieux les moins acceffibles: elles fe partagent en troupeaux de 20 ou 30 , qui habitent des demeures diftinctes \& ne fe mèlent jamais enfemble: leur nombre total n'excede pas celui de 200. Elles réffent aux chiens \& nous en'vimes un exemple. Un troupeau occupait le fommet d'une hauteur où l'on ne parvenait que par un fentier étroit, bordé de précipices; le chef du troupeau fe mit à fa tête pour défendre ce paffage à plufieurs chiens qui cherchaient à y pénétrer ; la crainte d’ètre jettés au bas des prépipices les arrèta, \&t ils n'oferent tenter le comĐat: Ces chiens font de races diverfes \& fort
nombr rir, ils rims; des ch en effe nous- n mets d de jour marin, \& dont me co

Ils o circonf graiffe. 500 pir barriqu poil co queue = pieds les ext doigts une ef bout de cinq à l'hiver tées for tentleu
nombreux: les chévres ne pouvant plus les nourrir, ils paraifent y fuppléer par les veaux mariss; quelques-uns de nos gens qui mangevent des chiens qu'ils avaient tués, lui trouverent en effet le goint du poiffon. Nous en vinmes nous-mémes à manger du veau marin, \& ce mets d'abord dédaigné, nous parut meilleur de jour en jour ; nous mangions auffi du lion marin, animal moins connu que le précédent, \& dont, pour cette raifon, nous donnerons une courte defoription.
Ils ont de I 2 à 20 pieds de long, 8 à is de circonférence, \& font enveloppés d'an pied de graiffe. Nous avons tiré d'un feul jufqu’ả ¢00 pintes d'huile: quelques-uns rendent deux barriques de fang: Jeur peau eft couverte d'un poil court, de couleur tannée claire, mais leur queue, leurs nageoires, qui leur fervent de pieds quand ils font à terre, font noiratres; les extrèmités de celles-ci reffemblent à des doigts joints par une membrane; les màles ont une efpece de groffe tromipe qui leur pend au bout de la máchoire fupérieure de la longueur de cinq à fix pouces. Ils paffent l'éré dans la mer \& lhiver fur la terre où ils font leurs petits: les portées font de deux lionceaux qui en naiffant tettent leur mere: ils vivent de lherbe qui eft furle
bord des eaux courantes, \& dorment longtems \& dans la fange, mais alors ils placent des fentinelles qui les réveillent par leurs cris : ils groguent comme le porc \& henniffent comme le cheval: fouvent les máles fe battent, \& l'à mour eft la caufe de leurs combats ; plufieurs font tout couverts de cicatrices; leur marche eft pefante \& leur dent terrible.

Nous vimes peu d'oifeaux dans cette isle; ceux qu'on $y$ voit fontles faucons, les merles, les hiboux, les colibris. On n'y voit plus de pardelas ou damiers, \& prefque plus de chats, qu'on y voyait autrefois en très-grand nombre. Les rats s'y font beaucoup multipliés. La baie eft abondante en poiffon; les morues y font d'une grandeur prodigieufe, les brèmes, les anges de mer, les cavallies, les tatonneurs, les poiffons argentés, les congres, une efpece de poiffon noir femblable à la carpe, y font communs. On n'y péchait guère qu'à l'hameçon, parce que le rivage y eft femé de rocs \& de cailloux ; mais les requins nous enlevaient fouvent notre proie: les écreviffes de mer y font en grand nombre \& pefent ordinairement huit à neuf livres, le gont en elt excellent.

Telle était lisle où nous vinmes chercher la fanté \& du repos. L'arrivée du Tryal nous fit
efpérer $\mathrm{d}^{\mathrm{x}}$ efcadre, 8 fur la mer Quinze jo rent l'efpe de nos ge cilrent un feules $\mathrm{qu}^{2}$ quet, par en concla dre, \& que nous dans aprés, le de vue, $I$ vans, \& I tiient n'e Le 26 , $n$ eft : à une pour être nous avio envoyer 1 d'autres 1 point; car plas trifte de ceux q leurs vale raient mor

## dU COMMODOREANSON: 203

efpérer d'y être rejoints par le refte de notre efaadre, \& nos regards' fe promenaient fouvent fir la mer pour y découvrir quelques vaiffeaux. Quinze jours d'une vaine attente nous en ôterent l'efpoir: mais le 21 Juin, quelques-uns de nos gens, du haut d'une éminence, apperc̣irent un vaiffeau, dont les voiles baffes, les feules qu'il portat avec celle du grand perroquet, paraiffaient au niveau de l'horifon: nous en conclúmes qu'il était encore de notre efcadre, \& que fans doute il avait fouffert autant que nous dans fes voiles \& fes agrès. Peu de tems aprés, le tems fe brouilla \& nous le perdimes de vue, nous ne le revimes pas les jours fuivans, \& nous craignímes que ceux qui le montrient n'euffent tous péri fans pouvoir aborder. Le 26 , nous découvrímes une voile au nordeft: à une heure après midi nous le reconnùmes pour être le Glouceffer : c'était le mème que nous avions déjà vu. Nous nous há tảmes de lui envoyer le canot chargé d'eau, de poiffon \& dhautres rafraichiffemens qui leur vinrent ì point; car jamais équipage ne fut dans un état plus trifte; il avait jeté à la mer les deux tiers de ceux qui le compofaient, \& les officiers avec leurs valets étaient feuls en état d'agir ; ils feraient morts de foif fans l'eau que nous leur en-
voyàmes. Ce vaiffeau contrarié par les vents \&e les courans, ne put gagner l'ancrage : il n'y réuffit pas mieux le lendemain. Le commodore redoubla fes fecours en lui envoyant le canot du Tryal, \& le Gloucefter fut obligé de gardér les deux canots. Pendant is jours, il refta dans cette fituation, entre l'efpérance \& le défefpoir. Le 9 Juillet nous le vimes s'éloigner a l'elt, bientôt nous le perdimes de vue, \& il ne reparut que huit jours après; nous le revimes enfin le 16 , \& il fit fignal de détreffe. Nous lui envoyames la double chaloupe avec de l'eau \& des rafraichiffemens: elle avait ordre de revenir; mais le lendemain il fit une tempète qui nous fit craindre qu'elle n'eut péri. Trois jours après nous la revimes fous voile, \& elle arriva chargée de fix malades du Gloucefter, dont deux étaient morts dans le trajet. Nous apprimes alors l'état de ce vaiffeau: il n'y avait d'hommes en état de travailler que ceux que nous $y$ avions envoyé ; la mortalité y était terrible, \& fans nos oanots, ils périffaient le jouet de vents, ou de foif. Nous l'avions encore perda de vue, \& nous craigntons qu'il ne put jamais arriver, lorfqu'enfin le matin du 23 Juillet, nous le vimes doubler à pleines voiles la pointe N. O, de la baie: toutes nos chaloupes courte

D U
reir pour 1 Peámes ape hous. Il er quarts de fe on fe hata au nombre bement, i des furent
Nous av pli nos ba: In fanté, \& ar nous a Efpagnols : mes des jar dres, des p romipre, \& tent cette i viffeaux d. combattre yous faifai: four \& fim ges \& au pa pos malade wifaine qu de cordages avec de vie mine \& de l'i
DU COMMODOREANSON. 20S
rent pour l'aider, \& une heure apre's que nous fecimes apperçu, il jeta l'ancre entre la terre \& Hoous. Il en était tems : il avait perdu les trois quarts de fon équipage \& tous étaient malades : on fe hâta de les defcendre à terre, ils étaient au nombre de 80 , \& ce qui nous furprit agréablement, il en mourut peu à terre, \& les malades furent promptement rétablis.
Nous avions nettayé notre vaiffeau, \& rempli nos barriques d'eau, foins néceffaires pour h, fanté, \& qui l'étaient auffi pour notre fûreté; ar nous avions des indices que des vaiffeaux Elpagnols avaient relâché ici; nous y trouvàmes des jarres brifées, des monceaux de centres, des poiffons qui commençaient à fe cortompre, \& comme les vaiffeaux marchands évitent cette isle, nous penfàmes que c'étaient des viiffeaux de guerre. Il fallait donc fe tenir prèts combattre, ou à s'échapper, car notre faibleffe hous faifait tout craindre: nous élevâmes un four \& fimes du pain frais, qui joint aux herbaess \&au poiffon, contribua beaucoup à rétablir tros malades : il fallait jumeller notre mat de mifine qui fe trouva fendu, nous manquions kecordages, \& nous fümes obligés d'en faire seec de vieux cables: il nous fallut de l'éconowie \& de l'induftrie pour nous faire une voilure
complette. Vers le milieu d'Août, nos malades fe crouverent à-peu-près guéris, \& ils purent fe hutter chacun à part : ils purent alors fe tenit plus propres \& fe rétablir mieux : ils cherchaients des alimens, coupaient du bois, failaient do thuile avec la graife de lions marins: elle fervait pour la lampe \& pour goudronner le vaif. feau, mêlée à de la poix \& des cendres. Quel. ques-uns falaient de la morue \& d'autres cui. faient le pain; mais nous manquions de farine, la provifion en était reftée fur la pinque Anne, que le Tryal avait vue fur les cótes du Chili le 9 Mai ; ils avaient vogué enfemble pendant quatre jours, \& un coup de vent les avaient de nouveau féparés. Cette nouvelle nous fit efpéret de la revoir; mais Juin, Juillet s'écoulerent, elle ne parut point, \& nous la crûmes perdue. If fallut ménager fes provifions, \& diminuer les rations de pain. Nous ne l'attendions plus, lorfque le 16 Août on decouvrit une voile. Un coup de canon rappella tout le monde à bord; carce pouvait etre un ennemi: il approcha; nous difions, c'eft la Seyerne, c'eft la Perle, enfin nous le reconnûmes pour la pinque Anne; elle arrivait fi tard que nous la crûmes d'abord en pire état que le Gloucefter; cependant nous lui vimes faire fes manocuvres fans apparence de faiblefic;
elle parvint à jeter l'ancre à 5 heures du foir, $\&$ nous apprimes alors fes aventures. Le 16 Mai , elle s'était trouvée à 4 lieues de terre fous le $45^{\circ} 5^{\prime}$ de latitude, \& leur voile s'étant déchirée, elle dériva vers la terre; craignant de ne pouvoir fe foutenir contre le vent, le capitaine chercha quelque abri entre les isles nombreufes qui bordent la côte ; il en trouva un au levant de l'isle Inchin, mais le vaiffeau chaffa fur fes ancres: ceux qui le montaient s'attendaient à échouer fur une côte efcarpée, \& ils fe regardaient comme perdus fans reffource, car la pinque approchait toujours plus des rochers qui formaient la cóte, lorfqu'ils crarent appercevoir une petite ouverture entre les terres; tout de fuite ils coupent les cables qui trainaient toujours leurs ancres, \& ils cinglent vers l'ouverture qui fe trouva un canal entre une isle \& le continent, \& ils entrerent dans le port le plus fûr \& le plus tranquille, où ils jeterent la feule ancre qui leur reftait. C'eft dans cet afyle qu'ils demeurerent pendant deux mois, où ilstrouverent toutes fortes de rafraichiffemens \& une eau excellente.

L'isle d'Inchin eft une des Chonos que les Efpagnols marquent en grand nombre le long de cette côte: elles font habitées par un peuple fauvage ennemi des Efpagnols; il y a
deux ports dans cette baie, plufieurs ruiffeaux d'une eau pure s'y rendent, \& on y trouve des poiffons \& fur-tout des mulets: la terre y produit du céleri, des orties: on y voit des petoncles \& des moules d'une grandeur extraordinaire, des oies, des mouettes \& des pengoins: tous ces mets étaient excellens: le climat n'y eft pas rude, \& dans lhiver, les arbres \& le gazon étaient verds encore. On y vit inconnu au refte du monde ; on peut facilement $s^{\prime} y$ défendre, parce que lisle eft par-tout efcarpée. Mais d'abord l'équipage de la pinque craignant également \& les Indiens \& les Efpagnols, ne s'écarta pas du port. D'ailleurs le pays voifin eft fi couvert de bois, fi hériffé de montagues qu'il eft difficile d'y pénétrer. Durant tout le tems qu'il y refta, il n'y vit qu'une famille d'Indiens qui vint en pirogue ; elle érait compofée d'un homme âgé de 40 ans, de fa femme \& de deux enfans, dont l'un était encore à la mamelle : ils portaient avec eux toutes leurs richeffes, confiftant en un chien, un chat, un filet, une hache, un couteau, un berceau, quelques écorces d'arbre pour bátir une hutte, uni đévidoir délabré, un caillou, un fufil à battre du feu, \& quelques racines jaunies qui leur fervaient de pain. On crut devoir les retenir à
bord libres foir $c$ quipa que voir F par fi: feau. taient gence \& noi une éd canot coupa riere vigoun qu'on qu'il s? rut auz fuyait pourfu ver la pouvai n'avait méme qu'il $s^{\prime}$ nèteté Tom

$$
\text { DU COMAHODORE A\&SON. } 269
$$ bord, pour ne pas étre découverts: ils étrient libres fur le vaiffeau durant le jour ; mais le foir on les enfermait; ils mangeaient avec l'és quipage \& paraiffaient affez contens; mais quelque tems après Phomme devint inquiet de fe voir prifonnier; il faifait beaucoup de queltions par fignes; il étaitétonné de voir un grand vaiffeau monté par fi peu d'hommes; car ils n'étaient que feize. Il montra beaucoup d'intelligence pour s'échapper. La nuic était orageufe \& rioire; il fit couler fa femme \& fes enfans par une écoutille, \& les defeendit avec lui dans le canot : pour qu'on ne put le pourfuivre, il coupa la corde qui retenait la chaloupe a l'arriere du vaiffeau, détacha fa pirogue \& rama vigoureufement vers la terre; ce ne fut qu'alors qu’on découvrit fon évafion, car on crut d'abord qu'il s'agiffait d'une armée d'Indiens \& on courut aux armes: puis quand on fut que PIndien fuyait, on ne vit ni canot, ni chaloupe pour le pourfuivre. Quoiqu'on eut de la peine à retrouver la chaloupe \& le canot, on fentit qu'il ne pouvait qu'etre loué d'avoir fú échapper à qui n'avait aucun droit pour le retenir: on luí porta méme des vivres dans les bois où l'on croyait qu'il s'était retiré, \& il parut que cette honnèteté ne lui avait pas été inutile. Cependant Tome IV.

comme il pouvait avertir les Efpagnols, la pins que ceffa de tirer un coup de canon tous les foirs. Ils pafferent là encore quelques jours tranquilles, \& enfin fe trouvant bien rétablis ils remirent en mer \& eurent un paffage heureux jufqu'a Juan Fernandez.

L'Anne, fut le dernier de nos vaiffeaux qui vint nous rejoindre. Nous fümes dans la fuite le fort des trois autres: la Severne \& la Perle n'ayant pu fe foutenir plus long-tems contre les vents contraires, s'en retournerent au Brefil,
(*) Ceci eft tiré d'un autre voyage que celni qu'z quif; pas, pöffible pour ne pas faire manquer l'entreprife; il combattit les verits \& les courans avec cous rage ; il réfilta aux vocux d'une partie de l'équipage qui voulait fé rendre en droiture à l'isle Judn Fernandez. Mais tandis qu'il s'efforçait de gagner lisle del Socorro, le canonier vit terre ${ }_{3}$ \& en avertit le lieutenant qui négligea l'avis; le capitaine qui était malade ne lapprit que lorfqu'il n'était plus tems. On diftinguait une montagne en pain de fucre \& des roes qui bordaient la côte, contre lefquels une marée violente les pouffait. Le capitaine fit tout ce qu'on devaié attendre d'un marin brave \& expérimenté, mais dans le tems qu'il agiffait avec le plus de vigueur; il tomba de l'échelle de poupe \& fe démit lés paule. Cet accident, les maladies \& l'exténnement de l'équipage, le délabrement du vaiffeau, tout fe réunit pour fa perte, il dériva toujours plus, \& le lendemain, avant le jour, la poupe heurta contre un rocher, \& peu après échoua entre deux écueils à une portée de fufil du rivage. On lança a l'eau la chaloupe, l'efquif \& \& la grande barque. Le capitaine envoya le con-tre-maitre reconnaitre le pays; il y alla \& ne tevint point: il $y$ envoyale lieutenant avec l'ef: quif; il prit terre, renvoya l'efquif \& ne revint pas. On pria le capitaine de fe laiffer tranfpor
ter'à terre, il s'y refufait, il voulait quitter le

## dar

une
ave
été ohi
leu:
eml
tait
$\& c$ pau
d'en
eng
qu' du le $t$
autc que fait der \&fe
de $n$ pou: il ét
aux
n'éte
pour
cette dans ces circonftances, \& on les renferma dans une efpèce de magafin que le capitaine fit garder avec foin. On conftruifit des cabanes; ils auraient été encore heureux dans Ieur malheur, fi l'anarshie n'avait corrompu toutes les reffources qui leur reftaient encore. Les foins du capitaine pour empécher les vols des provifions qu'on apportait du vaiffeau, irriterent ces hommes violens; \& quelques-uns firent une trainée de poudre poun le faire bruter avec fa tente; une dixaine d'entr'eux déferterent, \& on ne put jamais les engager à revenir, quoiqu'ils euffent trouvê qu'un canal large de 5 à 6 lieues les féparait du continent, \&qu'lis fuffent faris fecours pour le traverfer. Ces matelots croyaiefit que toute aurorité ceffait quand le vaiffeau était perdu, \& que chacun pouvaitprendrele parti quilui paraiffait le meilleur. Le capitaine voulait raccommoder les chaloupes auffi bien qu'il ferait poffible \& fe diriger vers le nord: cent hommes armés de munitions \& d'armes à feu-étaient affez forts pour s'emparer du premier vaiffeau Efpagnol; - il était probable qu'on en trouverait quelqu'un aux environs de Chiloé on de Baldivia dont ors n'était pas bien éloigné, \& ce vaifeau aurait fervé pour fe rendre à lisle de Juan Femandez: fí cette reffource leur avait manqué, les chaloupes
pouvaient fuffire pour faire la traverfée. Mais le plus grand nombre voulait retourner dans le détroit de Magellan, \& ranger la côte jufqu’au Brefil ; projet plus difficile à exécuter que celui du capitaine, mais qui rapprochait de l'Angleterre, dont le premier éloignait. Le capitaine feignit de fe rendre à leurs raifons, paroe qu'ils n'écoutaient pas les fiennes, \& oppofa tous les obifacles qu'il put à l'exécution de lour plan; mais il ne put cacher fes vues, '\& l'on en fut plus irrité contre lui: un incident vint encore augmenter la haine. Un bas- officier, brutal, infolent \& querelleur, avait infulté le capitaino qui ne doutait pas qu'il ne fe couvát quelque complot dont il était le chef. Un jour que lé munitionnaire avait par l'ordre du capitaine te, tranchéá la ration d'un homme qui ne voulait pas travailler, ce has-officier fe mèla de cette affaire fans qu'on l'en priât, infulta le muni, tionnaire, qui, pouffè à bout, lui tira un coup de piftolet \& le manqua. Le capitaine entend le tumulte, fort de fa cabane un piftolet à la main, \&ne doutant pas que ce ne fut lui qui avait tiré le piftolet \& donné le fignal peuts êre à une fédition, il lui lâche fon coupà la tête; il en mourut is jours après, Ce coub W’autorité révolta, mais il en impofápour quel,
que
de co quile fon, naiffa figne: chacu ce qu fuite préfé leur leurs dans ils n'c les g les ha nuds: travai en tel meure le fon puis per d des $A$ ils en nots, lour n
que tems; ils préparerent leur départavee plus de concert. Ils recevaient des vifites des Indiens qui leur apportaient quelques moutons, du poiffon, des oies fauvages, des moules: ils connaiffaient les Efpagnols, car ils faifaient des fignes de croix: le capitaine leur fit préfent à chacun d'un chapeau \& d'un habit de foldat, ce qui leur fit grand plaifir : ils revinrent enfuite en plus grand nombre, apporterent des prófens \& fe fixerent près d'eux : ils font doux; leur taille, eft médiocre \& leur teint bafané, leurs yeux font enfoncés : ils vivent fans ceffe dans la fumée, \& font nuds mème en hiver, ils n'ont qu'un morceau de drap à leur ceinture; les garçons \& les filles n'en ont point; on les habillait, ils partaient vétus, \& revenaientnuds: leurs femmes font chargées de tout le travail : elles péchent, plongent dans la meren tenant un petit panier aveo les dents, demeurent long-tems fous l'eau, ramaffent dans le fond tous les coquillages quis'y trouvent, puis reviennent; lours maris s'occupent aे couper da bois, ou à fe chauffer. Quelques-uns. des Anglais voulurent cajoler leurs femmes i. ils en furent irrités, lancerent à l'eau leurs canots, partirent \& ne revibrent plus. Ce fecours. leur manqua dans le méme tems que ceux qu'ils:

316

$$
V O P A G E
$$

tiraient du vaiffeau, lequel fut brifé par la vios lence des marées. C'eft ainfi qu'ils pafferént lhiver qui fut rigoureux. Campés fur un rivage ignoré, un pays fauvage \& ftérile, ne pouvant le quitter fans s'expofer à mille dangers, déchirés par des troubles domeftiques, ne voyant que des objets de crainte dans lavenir, leus vie était un défefpoir continuel.

Déterminés à fuivre leur projet favori, \& voyant que le capitaine s'y oppofait, ils réfolus rent de le dépofer: ils allerent le lui déclarer ì il leur parla avec courage, les conjura de faire ceffer les tumultes auxquels ils fe livraient; leur repréfenta avec dignité les inconvéniens de ce qu'ils propofaient; mais il ne parvint à les appaifer qu'en leur promettant une piate d'eatu-de-vie par jour. Mais quand ils'agit de s'embarquer, le capiaine déclarant qu'il ne voulait: rien relâcher de fon autorité, \& en ufant tou* jours, fe fit détefter au point qu'on ofa le mettreaux arrèts fous prétexte du meurtre du. bas-officier. Nie troupe de matelots entra dans far tente, fe jerá fur lui, fe faifit de fes armes $\&$ s'empara de fes effets ; il leur fit des reproches qui ne furent point écoutés, il demanda d'ètre laiffé dans fatente, onle lui refufa \& le boffemar vint l'infulter \& le frappent

Cheap clara
qu'on il effay route plus fa la ping qu'enf du Chi à deına accord: refter : l'efquif mes. I à'eau (our);is bre de barque Le cap un bon acelama qu'ils ri ils: s'ars rent à d Wager cher, $q$ pass ils

## DU COMMODOREANSON.

Cheap le traita de láche \& de miférable, dé, clara qu'il fe ferait tuer plutót que de fouffir qu'on le menat prifonnier en Angleterre, puis il effaya encore de les perfuader de prendre leur route vers le nord. Par le fait, cette idée était la plus falutaire pour eux; mais ils ignoraient que la pinque Anne était dans leur voifinage, \& qu'enfuite le commodore navigeait dans les mers du Chili. Il ne put le leur perfuader, \& fe borma à demander qu'on le laiffat dans lisle; on le lui accorda. M. Hamilton \& le chirurgien voulurent refter avec le capitaine, \& on leur abandonna l'efquif avec leur part des provifions \& des armes. Le 12 Octobre la grande barque fut lancég ¿l'eau \& nommée Speedwed, (lheureux re, tour); ils mirentá la voile le lendemainqu nombre de 8I hommes: 59 étaient dans la grande barque, 12 dans la berge, Io dans la chaloupe. Le capitaine vint fur le rivage leur fouhaiter un bon voyage, \& ils lui répondirent par des acclamations. A peine furent-ils hors de la baie qu'ils rifquerent de fe brifer contre les rochers: ils; s'arrêterent près dlune cóte ftérile, penferent à du canevas qu’ils lavaient laiffé dans lisle Wager, \& envoyerent, hommes pour le chercher, qui partirent avec la berge \& ne revinrent pas: ils continuerent leur chemin; mais da diff
corde \& l'abattement régnaient parmi eux; ils lutterent long-tems contre les flots \& avancerent peu: la cóte était bordée de rochers à fleur d'ean qui les menaçaient à chaque inftant de la mort: dans trois femaines, ils firent a peine 80 lieues; la chaloupe difparut un jour a leurs yeux \& ils ne la recouvrerent plus. Is trouvaient quelquefois de bons havres; mais fans chaloupe ils ne pouvaient aborder ni fuppléer à la difette des alimens: ils n'avaient que 4 onces de farine par jour, \& une piece de bocuf par femaino pour deux hommes: les mutineries fe fuccédaient, les chefs voulaient fe retirer \& aller quelque part mourir de mifere; mais ils furent forcès d'obéir aux mutins; onze d'entr'eux préférerent de demeurer dans un pays défert, a vivre ainfi au milieu des calamités \& des querellos; les autres continuerent leur route au trayers des écueils dont la côte eft remplie, \& prefque toujours for le point de faire naufrage, ils parvinrent ainfia la hauteur du cap Vičoria, puis à l'embouchure du détroit de Magellan. Près de-là ils virent des Indiens, qui avaient unt vieux chien galeux; ils leur donnerent une paire de culotte en échange, tuerent le chien \& en firent un excellent repas; quelques-uns moun zurent de faim, mais avant d'expirer ils entraient
dansled plushes fit donn mentaie affez av: d'eux cr \& s'affu min; ils un fiecle tait ; ils vieille F Vis-à-vi: Ia fumée criaient. vitation gerent a fauvages ché; ils veller. © d'un tei courts, tits; les blanohet ome leu: de veau senfaire les quitts

## DU COMMODOREANSON. 219

iansle délire \& montraientune joie folle;ilsétaient plusheureux queleurscompagnons;cet étatcruel fit donner des exemples d'inhumanité qui augmentaient lhorreur de leur fitnation. I/s étaient affez avant dans le détroit, lorfque quelques-uns d'eux crurent lavoir manqué, ils rebroufferent \& s'affurerent qu'ils avaient été dans le bon chemin ; ils perdirent ainfi près d'un mois, qui écait unfiecle pour des hommes que la faim tourmen. tait : ils l’appaiferent un inftant el clévorant une vieille peau de veau marin qu'ils firent griller. Vis-à-vis du promontoire Quad, ils virent de la fumée, \& bientot après des Indiens qui leur criaient bona, bonas ils crurent y voir une inyitation à s'approcher, ils defoendirent \& échangerent avec ce peuple deux chiens, quatre nies fauvages \& quelques pieces de veau marin defféché; ils en firent un feftin qui ne put fe renouveller. Ces Indiens font d'une taille moyenne, d'm teint olivatre; leurs cheveux font noirs \& courts, leur vifage rond, le nez \&les yeux petits; les dents unies, polies, ferrées, d'une blancheur éolatante; une couronne de plumes orne leurs tetes; leurs habits font faits de peau de veau marin \& de guanacos: leurs fenmes s'enfuirent en voyant ces nouveaux venus. En les quittant, ils eurent le vent favarablai, las
cotes leur offraient de la bonne eau, des co. quillages, des cuufs d'oifeaux marins qu'ils mè. laient avec de la farine pour en taire des poudings. Au-dela de l'isle Ste. Elifabeth, ils virent un pays magnifique où paiflaient des troupes de guanacos: ils font de la taille d'un grand cerf, ont le cou long, les jambes menues, le pied fourchu; leur tête eft celle du mouton, leur queue eft touffue \& d'un roux éclatant, leur corps eft garni de laine rouffe fur le dos, elle ef blanche fur les côtés \& fous le ventre, ils font agiles \& ont la vule perçante; les Anglais ne purent en atteirdreaucun. Ils parvinrent enfin à la hauteur du cap Vierge Marie, \& admirerent l'exactitude dela defcription des cotes da détroit qu’a faite Narborough.
2.Après ètre fortis du détroit, ils virent fur le rivage des cavaliers quilcouraient vers eux, faifant figne du chapeau. Ils s'en approcherente, \& virent avec eux des gens de pied qui menaient du bétail: ils leur montraient une baie à tue lieue de là, mais le vent les pouffa auloin \&les leur fit bientòt perdre de vue. Ils arriverent ${ }^{3}$ lisle des Pengoins, qui eft couverte de ces animaux \& de veaux, \& de la ils fe rendirent as port Défiré qui, à fon entrée méridionale, a un roc haut de 40 pieds. Ils y mangerent avec tant
d’avidite fievre vi le puit 1 travaille les plus ou Poon ris lut parta en exige tirent \& lien, ils marin de leurs ha femblaie rent 14 j mets dég Enfin ils tes, anir: chiens q1 mais les 1 pas d'y al rir de fair dautres 1 fe noya.
des avec du plomb chevaux , firent du

$$
\text { DU COMMODOREANSON. } 221
$$

d'avidité des veaux marins, quills en eurent une fevre violente: ils y firent provifion d'eau dans le puit Peckert. Là, de nouvelles divifions les travaillerent: il s'agiffait d'un peu de farine que les plus fages voulaient épargner pour le tems ou l'on manquerait d'autres alimens, \& qu'il fallut partager également, malgré les rameurs qui en exigeaient une ration plus grande. Ils partirent \& parvinrent au cap Blanco: depuis ce lieu, ils ne mangerent prefque plus que du veau marin demi pourri, auquel la mal-propreté de leurs habits \& la vermine qui les couvrait femblaient les avoir accoutumés. Ils demeurerent 14 jours fans voir la terre, n'ayant que ce mets dégoutant \&' in peu d'eau pour fe nourrir. Enfin ils la revirent parée de beiles plaines vertes, animée par des chevaux fauvages \& des chiens qui s'y répandaient çà \& là en troupes; mais les lames \& les vagues ne leur permettaiene pas d'y aborder : ille fallait pourtant, ou mourit de faim. Quelques-uins fe jetterent à la nage, dautres les fuivirent, quatorze arriverent, un fenoya. On leur fit parvenir des tonneaux vuides avec quelques moufquets, de la poudre, du plomb. Ils tuerent des veaux maxins, des chevaux, des chiens, les mirent en pieces \& frent du feu avec la fiente des chevaux, car it
n'y avait pas mème de buiffons; ceux quiétaieciit en mer voyaient les apprèts du feftin, maislo vent devenu plus violent, empéchait les uns d'aller au rivage, les autres de fe rendre fur La barque ; les premiers furent réduits encore à màcher la vieille peau d'un veau marin qui leut svait fervi de tente. Le lendemain ils purent s'approcher, \& tirer à eux un cheval \& un chien quils dévorerent aveo fureur. Six de ceux qui étaientà terre revinrent dans la barque avec des vivres, \& l'inftant apres le vent ne leur permit plus de fe rapprocher du bord. Pouffés au loin dans la mer par la tempète, tout ce qu'ils purent faire pour les malheureux qu'ils laifferent aur rivage, fut de leur envoyer dans un tonneau des habits, des armes à feu, de la poudre, des. balles, des chandelles, quelques provifions \& une lettre. Ils les virent s'en faifir, le défoncer, ¿ fe jeter à genoux en pouffant des cris défefpéz rés. On les entendait, \& la douleur empèchait de leur répondre : on les perdit bientót de vue. Ce ne futque $s$ jours après quilisrevirent la terred encore \& ils fe jeterent à la nage pour chercher de l'eau dont on manquait ; ils en trouverent, en burent avec excès \& en devinrent malades, Plus loin, au nord de la Plata, ils rencontrerent des pècheurs Efpagnols, qui en menerent
deux à galeren une pet dansla ils n'ét, gouver pitalité lear fan lisle S
arrivere barqua refte les des pre baie de tard à J. verent ' barquer rent mal aux Fra Après y barquer verent Portugai délivran. gleterre. Rever
fur le rit
deux à cheval dans leurs habitations; ils les regalerent de pain \& de bouf, dont ils acheterens une petite provifion pour ceux qui éraient reftés dans la barque. Ils arriverent enfinà Rio-Grande: ils n't́taient plus alors qu'au nombre de 30 , le gouverneur les y requt avec la plus grande hofpitalité ; ils reprirent dans ce lieu leur force \& leur fanté. Quelques-uns voulaient fe rendreà lisle Ste. Catherine à pied ; des vaiffeaux qui arriverent rompirent ce projet. Une partie s'embarqua dans un brigantin pour Rio-Janeiro: le refte les fuivit, mais n'arriva qu'après le départ des premiers : ceux-ci viment à Bahia, ou à la baie de tous les Saints; les autres arrivés plus tard à Janeiro, furent plus heureux : ils y trouverent un vaiffeau Anglais fur lequel ils s'embarquerent. Ceux qui vinrent a Bahia y fu-, rent maltraités par le vice-roi, homme dévoué aux Français; ils regrettesent un pays ennemi. Après y avoir langui pendant 4 mois, ils s'embarquerent fur un vaiffeau Portugais qu'ils fauverent du naufrage par leur activité, mais les Portugais ne remercierent que les faints de leur délivrance. De Lisbonne ils pafferent en Angleterre.
Revenons aux huit malheureux abandonnés fur le rivage au nord du cap Blanco. Is crurente
dabord quela barque reviendrait: mais une vaine attente de quelques jours fit évanouirleurs efpérances: ils maudirent leurs compagnons qui les abandonnaientinhumainement, après 5 e. tre expofés à la mort pour les empécher de mourir de faim : le pays était défert \& fauvage; les vaiffeaux n'y abordent jamais, \& ils étaient épuifés de fatigue : ils prirent enfin le parti de fe cantonner jufqu’à ce qu'ils euffent repris leurs forces: ils fe blotirent dans un terrain creux ou pendant un mois ils n'eurent de couvert que le ciel : ils vivaient de veaux marins \& d'armadilles; \& quand ils fe crurent affez forts, ils réfolurent de fe rendre à Buenos-Aires; ils partirent dans la mi-Février chargés de chair de veaux marins defféchée,enveloppée dans la peau de ces animaux, dont la veffie leur fervait de bouteille : c'était le tems le plus chaud de ces climats, un foleil brulant y avait deffëché les plantes \& les ruiffeaux, \& la foifles forc̣a de revenir à leur premier gite où ils s'établifent plus commodément : avec quelque bois qu'ils découvritent, ils éleverent une cabane contre un rocher \&y vécurent tranquilles pendant trois mois, aprés lefquels ils tenterent une feconde fois de fe rendre à Buenos-Aires : des pluies continuelles \& le froid les forcerent encore de
rever le po ter j fraies tres leren ne $p$ à s'er rent ils é ges; avec fit ré de le chés hute appu: mes I ils er mena de ja Les f dégor nouv fépar fions qu'or $T$
du Commodore Anson: 225
revenir. Mais comme une querelle avaitété fur' le point de les divifer, ils jurerent de ne fe quitter jamais, \& réglerent que quatre d'entr'eux fraient un jour à la recherche \& les quatre autres le lendemain. Pour varier les mets, ils allerent à la chaffe des chiens fauvages; mais ils ne purent jamais les atteindre, \& fe bornerent à s'emparer de leurs petits, dont ils apprivoiferent quelques -uns qui leur aiderent à chaffer : ils éleverent auffi deux petits cochons fauvages; ils vivaient dans leur cabane ou chaffaient avec leurs chiens. L'approche de l'hiver leur fit réparer leur cabane, \& ils célébrerent la fin de leur travail par un feftin : ils s'étaient couchés quand un orage furieux fit tomber fur la hutte une partie du roc contre lequel elle était appuyée : elle fut brifée ; mais auoun des hommes ne fut bleffé: il fallut réparer le défordre, ils en étaient occupés lorfqu'un tigre vint les menacer; le bruit qu'ils firentle mit en fuite: peu de jours après ils virent un lion qu'ils tuerent. Les fréquentes allarmes qu’ils éprouvaient, les dégoúterent de ce féjour, \& ils réfolurent de nouveau de fe rendre à Buenos-Aires: ils fe féparerent en deux bandes pour faire des provifions : un jour l'une d'elle revint \& trouva qu'on avait pillé \& emporté tout ce qu'on y Tome IV.
avait laiffé, armes, uftenciles, provifions : près de-là elle vit deux de leurs camarades, dont l'un avait la gorge coupée, l'autre un coup de poignard dans le fein : quelles furent leur douleur \& leurs craintes ! ils chercherent leurs deux autres camarades, ils ne purent les retrouver, \& on n’a pu apprendre ce qu'ils étaient devenus. Sans doute quelques Indiens avaient fait ce maffacre: il fallait craindre d'y être expolés encore. Hs creuferent avec leurs mains la foffe où ils dépoferent les corps de leurs compagnons arrofês de leurs larmes, \& s'éloignerent avec leurs chiens \& leurs cochons loin de ce lieu funefte : ils cótoyaient le bord de la mer, où les fables Ies fatigaient, mais où ils trouvaient des coquillages \& des poiffons morts fur la côte. Ils trouverent enfin une large riviere; mais là, une multitude de ruiffeaux bordés de haies épaiffes, des nuées de coufins, des marais, les forcerent à revenir à leur ancien gite, \& d'y vivre miférablément, parce qu'il ne leur reftait plus d'armes. Un tronc d'arbre abattu leur fuggéra l'idée de faire un canot; la difette d'outils les fit penfer à un mauvais fufil qu'ils avaient abondonné dans les bois; ils le chercherent, le trouverent, le couperent en deux avec des pierres, \& donnerent un tranchant à l'une des extrèmités. Ils
$\mathrm{s}^{3} \mathrm{OCO}$ cont nere meal un bs telles au fo cheve lieu 。 voyag fiftan: chent \& le march de che riture. il étai ceintu la bou queltic entend apprit. gnols: avec ll en chedu gibi prefque

## DÜ COMMODOKE AN SỜ

s'occupaient de leurs travaux, lorfqu'ils renz contrerent des Indiens à cheval qui les emmefierent dans l'intérieur des terres; dans un hameau ou ils furent vendus plafieurs fois contre un baffin de cuivre, des plumes ou autres bagatelles; quelquefois on les jouait, on les tirait au fort. Ces Indiens s'occupent à la chaffe des chevaux, quils conduifent enfuite dans le lieu où réfide leur chef: les Anglais firent le voyage avec eux : ils portent lears cabanes, confiftant en quelques piquets, dont les uns fe fichent en terre, les autres fe mettent en travers; \& le tout fe couvre de peaux de cheval. Or marchait le jour, on campait la nuit ; la chair de cheval crue ou grillée était leur unique nourriture. Le chef de ces fauvages voulut les voir ́ il était orné d'un tablier d'étoffes pendu à fả ceinture \& dun bonnet de plumes ; il avait $\dot{\alpha}$ la bouche une pipe de rofeau: il leur fie diverfes queftions en mauvais efpagnol qu'ils purreñ́ entendre \& auxquelles ils furent répondre : if apprit avec joie qu'ils étaient ennemis des Efpaz gnols: il les traita bien \& ils demeurerent 8 mois avec lui. Le pays eft abondant en patturages \& en chevaux ; le mouton y eft commun ; il $\dot{y} a^{\prime}$ du gibier de toute efpece; mais le cheval eff prefque l'unique mets dont on s'y nourriffe: le
climat y eft fuin, le fol ferait abondant s'il était cultivé ; près de la mer il eft nud \& fablonneux ; dans l'intérieur il y a beaucoup de bois taillis. Les Patagons ont s à 6 pieds de haut; ils reffemblent a ceux dont nous avons parlé peu auparavant. Le roi eft l'égal de fes fujets sil vit avec eux fans fafte \& fans cérémonie, cependant il en eft promptement obéi : dans les feftins ils font querelleurs, \& ils fe battent avec leur chef comme avec un autre: ils font une boiffon d'un fruit qui croit fur les ronces \& reffemble aux framboifes; ils le mettent en tas dans un creux revetu de peaux de chevaux, y jetent de l'eau, remuent fortement, puis laiffent fermenter le mèlange, autour duquel les hommes \& les femmes s'affemblent avec une pipe de rofeaux, \& ils boivent la liqueur en chantant a tue-tête. Ils n'ont pas de demeures fixes; fe tranfportent partout avec facilité; femblent honorer le foleil \& la lune, \& font une fete toutes les fois que la derniere fe renouvelle. Celui qui meurt elt empaqueté aveo fes effets \& fes armes dans une peau de cheval, qu'on place dans une foffe ronde qu'ils comblent tout de fuite: ils portent le deuil pendant trois mois, c'eft-à-dire que pendant trois mois ils ne voyent ni ne parlentà perfonne. Ils craignent les fpectres \& les revenans, n'ofent
fortir la nuit, \& chaffent les efprits en frappano fur les peaux de cheval quì couvrent leur tente: Hs n'ont qu'une femme, \& ils vivent bien avec elle. Lorfqu'elle eft en couche, fa cabane of inacceffible à tout le monde, on n'en approche que lorfque la femme en fort avec fon enfant dans les bras; cet enfant eft enveloppé dans ure peau de mouton, attaché fur une efpece de civiere qu'on balance lorfqu'on veut l'endormir : deux heures aprés avoir accouché, la femme: travaille; tous les matins clle mene fon enfant à la riviere \& l'y plonge.

Enfin trois d'entr'eux obtinrent d'etre menés à Buenos-Aires: le quatrieme fut vendu à uh Indien qui l'emmena dans lintérieur du pays. Arrivés fur les terres des Efpagnols, le gouver~ neur paya leur rançon, \& voulut enfuite les faire catholiques : lorfqu'il vit qu'il ne pouvaio y réuffir, il les envoya prifonniers fur le vaif feau l'Afre qui était alors à Monte-Video, \& ils $y$ trouverent I 3 autres prifonniers anglais ; tous: y étaient traités comme des efclaves, \&o avec tant de dureté qu'ils réfolurent de s'enfuir: deux feuls échapperent du vaiffeau, \& furent atteints dans un marais au milieu des joncs ou ils s'étaient cachés. C'eft la qu'ils virent un des officiers qui étaient reftés avec lo capitaine Cheap.
\& il leur raconta fes aventures. Quelque tems après ils partirent avec l'amiral Pizarro dans 1AGe, dont ils fe rendirent en Portugal, \& de Lishonne à Londres.

Il nous refte à yoir quel fut le fort du capitaine Cheap \& de ceux qui avaient attachés leur fort au fien. Nous l'avons laifé avec fes deux compagnons dans lísle Wager: il reçut avec joie les neuf Anglais qui vinrent fe joindre à lui avec la berge, \& il partagea tout ce qui lui reftait avec eux : chacun eut trois chemifes \& deux veftes. Leur premier foin fut de ramafier des coquillages pour tpargner leurs provifions : ils fe réunirent encore aveo les déferteurs, \& tous fe mirent à réparer la berge \& l'efquif. Le capitaine allait chercher leau \& le bois ; il alIumait le feu, il faifait la cuifine. Mais avant que tout fut préparé, les provifions furent confumées: leur reffource fut de l'algue marine frite dans du fuif de chandelle; ce fecours ne fuffifait pas pour fe foutenir; ils acheterent des Indiens, qui vinrent dans un canot, quelques chienis, qui furent une reflource paflagere: la chaffe des oifeaux de mer était rarement heureufe. Dans cette mifere, le capitaine confervait gn peu de farine pour le voyage, \& trois malheurenx affamés lui en enleverent une partie; les

## DUCOMMODOREANSON.

voleurs furent pris, fouettés, \& abandonnés dans une iffe voifine. Ne fachant où trouver des vivres, ils vifiterent le theu ou le vaiffeau avait échoué, \& ils y trouverent trois tonneaux de bceuf falé: ce fut un tréfor. Bientôt après on lança les deux bateaux à leau : la berge reçut dix d'entr'eux avec le capitaine, lefquif en porta fix; mais la tempéte les obligea peu de momens après à jeter leurs provifions dans la mer, \& de fe laiffer aller au gré d'une mer agitée \& des vents forieux qui les pouffaient vers des rochers, entre lefquels ils apperçurent un pafage étroit dans lequel ils oferent entrer : il les conduifit dans un baffin d'eau tranquille, enviromé de rochers perpendiculaires od ils trouverent à peine un lieu pour débarquer ; ils s'y repoferent étendus fur la pierre nue ; il gela, \& le matin ils étaient prefque morts de froid; ils regretterent lifle Wager; mais ils ne laifferent pas de continuer leur route : ils ramerent avec vigueur le jour, \& le foir, étant à jeûn encore, ils n'eurent que des plantes marines crues pour affouvir leur fain, ils les cueillirent dans une baie marécageufe ou la pluie les força de refter trois jours, \& où ils furent affez heureux pour trouver des oies fauvages le lendemain. Un vent favorable leur fit doubler des caps, des ifles inconnues, \& le
foir les conduifit dans un enfoncement où ils furent en fureté, mais où ils ne trouverent point d'alimens: de bons feux qu'ils firent aveo un bois rouge trè-inflammable, les confolerent un peu. Ils parvinrent enfuite à une ifle élevée où ils trouverent du gibier : leur lit fut un rivage pierreux. Au loin, ils crurent voir une ifle qu'ils croyaient celle de Socorro, \& ils ramerent aveo vigueur pour y parvenir : ils ne firent que s'en, foncer dans un golfe dont ils fortirent avec peine. Ceux de l'efquify trouverent une oie qu'ils mangerent feuls, \& qui fit naitre entr'eux de la méfintelligence, parce que ceux de la berge chercherent à s'en venger \& le firent. Des coquillages, des veaux marins \& des plantes marines les nourrirent dans un havre oú le ventles força de demeurer plufieurs jours. Dans ce lieu, l'ef quif tourmenté par les vagues, coula à fond, \& de deux hommes qui s'y trouvaient, l'un fe noya, l'autre ne fe fauva qu'avec peine. La berge ne pouvait contenir tous les matelots, on fut forcé d'en laiffer 4 fur le rivage : on leur laifla des armes \& des munitions: ils les virent partir avec conftance, \& crierent trois fois: vive le roi,

On fe flattait qu'après avoir paffé un cap qu'on voyait devant foi, on fe trouverait fur la geme Wat repre on 1 nitio mort fans les po liers
mari un OE fur 1
mais ferre fion des 1 venus leurs par d Chilo pofer lui al trouv socce
vola 1
He $p L$

## DU COMMODOREANSON.

côte du Chili : on ne put y réuffir: le découragement fit décider qu'on retournerait à lisle Wager, dont on prit le chemin : on voulut reprendre les quatre matelots abandonnés ; mais on ne les trouva plus; un fufil, quelques munitions jetées cà \& \& là, firent penfer qu'ils étaient mort de mifere : des tempétes les tourmenterent fans ceffe dans cette route rétrograde, la faim les pourfuivit : ils en vinrent à manger les fouliers qu'ils s'étaient fait avec la peau d'un veau marin. Ils arriverent enfin, trainant après cux un canot d'Indiens qu'ils avaient trouvé flottant fur la mer. Hls rentrerent dans leurs cabanes; mais ils en trouverent une fermée \& remplie de ferremens du vaiffeau, \& près de là une provifion de veau marin déjà corrompu, cachée dans des buiffons. Des Indiens fans doute étaient venus dans ce lieu, \& les Anglais profiterent de leurs foins. Quinze jours après, ils furent vifités par deux canots d'Indiens, dont l'un était de Chiloé \& parlait un peu l'efpagnol : ils lui propoferent de les y conduire, à condition qu'on lui abandonnerait la berge \& tout ce qui s'y trouverait alors; il y confentit: tandis qu'on s'occupait à ramaffer des provifions, un matelot vola les habits de fon camarade \& s'enfuit : on ue put le retrouver \& on fe mit en mer. Au

$$
234 \quad \text { VOYA E E }
$$

bout de trois jours, on entra dans une grande baie ou lindien avait fa cabane \& fa famille: ils traverferent avec des peines infinies Pembou, chure d'une riviere, \& l'un des matelots mou. rut de fatigue : le capitaine fit élever de nouveaux murmures, parce qu'on le vit manger un morceau de veau marin fans en offrir a les compagnons; mais lünn d'eux lui en avait donné lexemple; ils ne s'en vengerent pas moins : tandis qu'on s'était difperfó pour chercher des coquillages, fix matelots fe donnerent le mot, rentrerent dans la berge, s'loloignerent, \& on ne les revit plus : la berge arriva pourtant à Chiloé, mais elle n'avait plas que deux hommes, les quatre autres étaient morts, \& ceux-ci difparurent après leur arrivée. Quatre reftaient avec le capitaine, fans armes, fans habits, fans reffource, dans un défert oul l'on ne voyait que bois \& rochers : ils eurent aflez de courage pour ne pas s'abandonner au défefpoir. Quelques jours's'ecoulerent ; enfin un jour ils virent un bateau en mer, \& attachant un motichoir au bout d'un baton, ils s'en firent appercevoir, \& il aborda : c'était l'Indien \& fa femme qui les avaient quittés pour aller chercher des vivres. lls demearerent quelques jours avec lui pour attendre d’autres Indiens qui devaient venir les

## DU COMMODOREANSON.

rande
ille : bou, mou. nouer un comonné ins : $t$ des mot; $x$ on Chimes, dif aient its, pyait rage Luelrent rau , \& les res. our rles
joindre: les provifions qu'ils avaient apportées fuffifaient à peine pour les empècher de mourir de faim : la femme qui plongeait bien, allait lear chercher au fond des eaux des poifions \& des coquillages : c'eft ainfi qu'ils vécurent jufqu'à l'arrivée des autres Indiens, qui apporterent du veau marin \& firent une chaffe qui rapporta 300 oifeaux de mer; les Anglais furent alors bien nourris; mais ils fervaient d'efclaves à ceux qui leur fourniflaient des vivres. Ces Indiens peechent au filet ; ils ont des chiens qui chaffent les poiffons du còté où ils veulent, \& d'autres qui plongent \& les faififfent dans l'eau ; ils prennent des veaux marins avec un fac dont louverture eft fort large. On trouve fur cette plage une efpece d'oie qui ne vole point, mais qui court très-vite ; cet oifeau a un duvet très-fin que les femmes filent \& dont elles font des couvertures qu'on vend aux Efpagnols : pour prendre ces oifeaux, les Indiens s'arment d'un flambeau fait d'une écorce combuftible; l'éclat ćblouit l'oifeau qui demeure immobile \& fe laiffe affommer. Il y a dans ce pays différentes nations: ce font les Patagons, les Coucous, les Chonas : c'ef avec les feconds que vivaient nos cinq Anglais : ils font bons, mais groffiers \& fales : ony a vu une mere mettre les pous de fon enfant

$$
236 \quad V O \times A \in E
$$

dans ime coquille pour en regaler fon mari à fon retour: ils mangent leur viande rôtie ; pour l'arrofer, un de leurs enfans máche de la graiffe, \& la orache à mefure qu'elle fe fond, contre la leurs quil. viande embrochée à un bâton : ils ont des fetes extravagantes : tarrdis que les uns dépécent la n’ava que ne. 1 chair \& la font rôtir, les autres fifflent, chantent, fautent, font des contorfions, des cris épouvan. tables, \& fe barbouillent le vifage d'une peinaborc \& ils Ilsan ture: les femmes les imitent \& les furpaffent: leurs chanfons font lamentables \& lugubres. Ils font de moyenne taille \& très-robuftes; ils placent leurs morts fur des échafauds hauts de fix pieds, \& leur donnent la méme attitude que les enfans ont dans le ventre de leurs meres : leur langue eft rude \& fa prononciation gutturale: leurs canots font formés de trois planches liées par un cuir épais : leurs armes font des dards faits d'os de poiffon qu'ils lancent avec adrelfe. Li Les Indiens partirent vers le milieu de Mars 1742 ; ils avaient cinq canots, \& mirent un Anglais dans chacun d'eux, les firent travailler avec force ; mais ne leur donnerent pas les meilleurs alimens. Elliot, le chirurgien du Wager, le fidele compagnon du capitaine, mousut le lendemain de leur départ, épuifé par la fatigue \& la mifere qu'lls avaient foufferte: ils
\&il y
les y infpir en pr lit de jambe extrè dorg des a prend mes d un ple les h. ment leurs les E lès ch
daitle
gU COMMODORE ANSON. 237
à fon pour raiffe, tre lâ fetes nt la ntent, uvan. peinffent:
es. Ils Is pla. de fix ue les : leur rale : liées dards irefle. Mars nt unt vailler as les
in du molpar la $e:$ ils
avancerent tantôt fur la mer, tantót trainant leurs canots au travers des bois marécageux, qui les épuifaient \& les déchiraient, parce qu'ils n'avaient ni fouliers ni bas, \& n'étaient vétus que de guenilles pourries \& remplies de vermine. Ilstapprirent en chemin qu'un vaiffeau avait abordé, il y avait près d'un an, fur cette cóte, \& ils furent enfuite que c'était la pinque Anne. Ils arriverent à l'ifle de Chiloéà la fin de Juin, \&il y faifait un froid violent; on les $y$ logea \& les $y$ nourrit; le capitaine prefque mourant, infpira une tendre compaffion aux Indiens qui en prirent le plus grand foin; ils lui firent un lit de peaux de mouton, ils le rechaufferent ; fes jambes étaient enflées, \& il était d'une maigreur extrème : les bons Indiens leur firent du gateau d'orge \& du bouillon de mouton, ils y joignirent des cufs \& des toupinambours : ils en firent prendre au capitaine, \& le fauverent; les femmes du village apportaient aux Anglais chacune un plat de leur façon, du mouton, des poulets, \& les hommes y joignirent la boiffon qu'ils nomment chica: ils parvinrent à leur faire oublier leurs maux, \& partager leurs plaifirs. Mais les Efpagnols avertis de leur arrivée, vinrent lés chercher pour les conduire à Caftro où réfidaitle corrégidor: ils les firent garder dans une
cabaire, où les feuls Indiens venaient les voir témoignerent pour eux aucune pitié. Un jéfuité auquel un des Anglais fit préfent de fa montre, leur rendit quelque fervice. Conduits à Caftro par une forte garde de foldats armés de piques, ils furent préfentés au corrégidor, vieillard couvert d'un grand mantean, coeffe d'une vieille perruque à nœuds, \& portant unc longue épée: il les conduifit au college des jéfuites pour s'affurer s'ils étaient chrétiens: ees bons peres les reçurentavec la plus grande honnêteté, \& pendant huit jours ils furent heureux. Ort les conduifit enfuite avec autant de cérémonie à Chaco, capitale du Chiloé, où on ne les laiffa entrer que de nuit; on les fit paffer entre une double haie de foldats, ayant d'un côté une vieille arquebufe \& de l'autre la méche allumée: Le gouverneur les reçut affez bien.

L'ifle de Chiloé eft un des mauvais pays de l'Amérique, \& la colonie Efpagnole y eft miférable ; le climat y eft humide \& mal fain; les pluies continuelles y font pourrir le froment qu'on y feme : on y fait du pain avec la farine de topinambour, qui y eft abondant \& meilleur qu'en aucun autre lieu : l'orge y eft: commun, \& on en fait des gateaux \& la chica : ony a
porc
mou
yf fo:
rage:
que
ils fo
gouv
mode
comn
linge
du pa
langu
eftà 1
excell
P'entre
\& efto
d'un fć
dont $n$
en for
Calab:
petite
Le
Gire le un beat
$s^{\prime} y \mathrm{em}$
porta
es voir hols ne jéfuite nontre, Caftro piques, ieillard d'une longue éfuites bons rèteté, : Ori monie laiffa e une é une umée: ft mifain; oment farine illeur mun, ny du poiffon \& des coquillages, mais furtout du poro dont la chair eft fucculente: il y a quelques moutons, quelques vaches, \& des chevaux ; ils y font maigres, parce qu'on y manque de páturages. Les habitans fonttous pauvres, \& n'ont que des oabanes de chaume fans cheminée où ils font aveuglés de la fumée. La maifon du gouverneur eft plus grande, fans être plus commode : une étoffe groffiere y eft le vétement commun à tous; les riches feuls portent du linge : le fapin couvre les campagnes, lherbe du paraguai s'y trouve partout: J'indien y eft la langue commune, mème des Efpagnols, \& elle eftà la fois énergique \& douce. Le Chaco eft un excellent hàvre; mais un rocher caché en rend Pentrée dangereufe: la ville eft peu confidérable \& eftdéfend ue par un fort de terre entouré dun fofié \& d'une paliflade, \& par treize canons, dont neuf font pointés contre la mer; dix foldats en forment la garnifon. A deux lieues eft lifie Calabucco, où eft encore un capitaine \& une petite garnifon.
Le vaiffeau de Lima, qui chaque année vient Sire le commerce dans cette ifle, arriva : c'était un beau bâtiment, mais mal armé : les Anglais s'y embarquerent le 2 Janvier 1743 ; il les porta dans quatre jours à Valparaifo, dont le Anglais: ils y furent détenus dans un cachot té. nébreux. Le préfident de St. Jago les en tira, \& les logea chez un Anglais qui eut pour eux les attentions les plus tendres. MM. Cheap, Hamilton \& Byron s'embarquerent fur un vaiffeau français, \& revinrent en Angleterte après avoir féjourné 18 mois au Chili:Campbell, le quatrieme Anglais, traverfa de St. Jago à Buenos-Aires avec l'amiral Pizarro , \& revint avec lui en Europe.

Tel fut le fort du Wager. Après cette longue digreffion, revenons à notre voyage. On avait envoyé le Tryal à la déeouverte de l'isle Mafa. Fuera: il revint huit jours après en avoir fiit le tour: fon nom vient de ce qu'elle eft plus éloignée du continent que celle ou nous étions: elle eft à 22 lieues de celle-ci: on la trouse couverte d'arbres, ayant de beaux ruiffeaux quif viennent fe rendre dans la mer; vers le nord eft un ancrage, mais il eft mauvais, car lerivage y eft efcarpé, \& l'eau y eft profonde, unc bande de rochers s'avance de la pointe orientale de lisle à deux milles dans la mer. Elle nourrit un grand nombre de chèvres qui font peu fauvages, parce qu'elles n'y ont point été troubilées
nabitants ble des chot té en tira, our eux Cheap, fur un gleterre ampbell, Jago \& revint
e longue On avit le Mafa. avoir fiit eft plus is étions: a trouve Ceaux qui s le nord car le ri. nde, une orientale le nourri peu fav roublées

нi par les chiens, ni par les hommes. Les veaux \& les lions marins y font communs.
Nous employámes les derniers jours d'Aon̂t à décharger les provifions de la pinque; une grande partie en était gàtée, parce que le babtiment avait fait eau, que les barriques étaients pourries \& que les facs avaient été mouillés. L'Anne nous devenant inutile, on lui donna fon congés mais le maitre favait que fon vaiffeau ne pouvait retourner, il demanda qu'il fut vifité, \& les charpentiers rapporterent que lả plus grande partie du fond en était rompue our pourrie, \& la ferrupe ufée; que le franc-bord ćtait en mauvais état, que la proue \& les ponts faifaient eau; qu'elle ne pouvait remettre elz mer fans être réparée avec foin. Il était impof. fible de le faire à Juan Fernandez, puifque toue le bois \& le fer que nous avions n'y auraient pas fuffi, \& le maitre demanda au commodore dacheter le corps \& les agrès de la pinque pour bufage de l'efcadre : il fit eftimer le tout, \& conclut le marché pour 300 livres fterlings. Une partie de fa dépouille fut utile aux autres vaiffeaux, \& fon équipage fut joint à celu du Gloucefter quiétait le plus faible, car il ne lui reftais que 82 hommes. Le Tryal avait perdu 42 hommes \& il lui en reftait 39. Le Centurion avais Tome IV.
perdu la moitié de fes matelots, \& de so invalides, de 79 foldats de la marine qui s'y étaient embarqués, il ne reftait que quatre des premiers \& onze des feconds. De 961 hommes que porraientles trois vaiffeaux, il n'en reftait que 335 , les mouffes compris ; nombre qui ne fuffifait pas pour le Centurion feul. Cette faibleffe nous faifait craindre de rencontrer l'efcadre de Pizarro, qui fans doute devait avoir fouffert dans le paffage, mais qui avait tout le Chili, tout le Pérou pour fe recruter: on nous avait auff annoncé qu’on équipait une efcadre au Callao, \& quand mème rious n'aurions rien eu à craindre de ces forces navales, trop faibles pour attaquer une place, pour rifquer méme la perte de 20 hommes, nous étions bornés à furprendre quelques navires avant qu'on nous eut découvert; après quoi, il nous fallait partir au plus vite, trop contens fi nous pouviors regagner inotre patrie. Telle était la trifte perfpective qui s'offrait à nous. Nous employámes les premiers jours de Septembre à reparer nos vaiffeaux avec les reftes de la pinque, \& nous en étions occupés lorfe que nous découvrimes un vaiffeau qui s'approcha jufqu'à ce que fes baffes voiles paruffent fur Phorifon!. Nous efpérions voir encore un des notres, lorfque nous apperçumes qu'il chap-

## 

 geait de route, \& fe dirigeait à l'eft: il fut réfolu de lui donner la chaffe; \& le Centurion miç à la voile às heures du foir; maisle vent était faible \& le calme lui fuccéda; la nuit vint, \& quand le jour reparut, on ne vit plus de vaiffeau: Nous continualmes cependant de porter au S. E: croyant le rencontrer encore; mais après deux jours d'une courfe inutile, nous revenions à notre isle, lorfque nous découvrimes un vaiffeau à 4 ou 5 lieues de nóus; ce n'était pas celui que nous cherchions ; il portait pavillon Efpagnol, \& voyant que nous ne répondions pas à fes fignés il chercha à s'eloigner; nous le fuivìmes avec ardeur: il était fort grand \& nous penfions qu'il faifait partie de llefcadre de $\mathrm{Pi}_{\mathrm{i}}$ karro. Dans cette idée, nous nous préparámes au combat'; une bruine nous le fit perdre de vue ; Fair s'éclaircit enfuite \& hous le montra fort près de nous. Nous vimes alors que c'était un vaiffeau marehand, dont quatre coups de canon dans fes mancuvres nous rendirent les maitres. L'équipage, les officiers, les paffagers tremblans, furent raffurés par la politeffe du lieutenant qu'on leur envoya; \& ils furent tranfportés fur notre bord. Le vaiffean fe nommait Nueftra Sénora del Monte-Carmelo ; fon capitaine D. Manuel Zamorra; il avait ; 3 hommes
## 2,44

VO Y A GE
d'équipage, fortait du Callao, fe rendait à Val paraifo, \& portait du fucre, des étoffes de lainé bleue, d'autres étoffes, un peu de coton \& de tabac, de Pargent travaillé \& des piaftres. II était en compagnie de deux autres vaiffeaux, dont il avait été féparé peu de jours auparavant, \& celui que nous avions vu d'abord en était un. Nous apprimes parles papiers que nous y trouvámes, quelle était la force \& la deftination de l'efcadre Efpagnole, \& qu'elle avaitété obligée de rentrer dans Rio de la Plata, après avoir perdu deux de fes plus gros vaiffeaux, dans fes vaines tentatives pour doubler le cap Horn; que le yice-roi du Pérou fuppofant que nous pouvions avoir pénétré dans la mer Pacifique, avait d’abord mis un embargo fur tous les vaiffeaux, mais que les maux qu'avait effuyé Pizarro, \& huit mois écoulés fans avoir rien appris de nous, avaient fait croire que nous avions éré obligés de retourner en Europe, ou que nous avions fait naufrage, \& qu'on avait cru pouvoir leves Pembargo. Ces éclairciffemens nous rafurerent, nous firent efpérer des fuccès \& de faire quelque capture qui nous confolerait de ne pouvoir attaqueraucune des places ennemies. Nous apprimes encore que nous avions été dansun grand danger. lorfque nous y penfions le moins: car dans lo fuppofition que quelques-uns de nos vaiffeaux pouvaient avoir gagné la mer du Sud, on ayait armé au Callao quatre vaiffeaux, un de so pieces de canon, un de 40 \& deux de 24 , pour nous attaquer dans le tems que nous ferions féparés, fatigués, accablés de maladies: l'un d'eux était demeuré dans lisle Juan Fernandez, trois autres avaient croifé à la hauteur du port de la Conception jufqu'au 6 de Juin; qu'alors ne nous voyant point paraitre, ils crurent inutile de demeurer plus long-tems, \& s'en retournerent au Callao. Si donc nous euffions abordé dans lisle le 28 Mai, lorfque le commodore crut l'appercevoir, nous aurions rencontré cette efcadre, \& dans notre état d'épuifement, nous n'aurions pu lui réfifter; cette rencontre eut été fatale aux trois vaiffeaux qui nous joignirent fucceflivement, tous hors d'état de fe défendre quand ils arriverent. Ainfi notre erreur qui nous coutta 80 hommes, nous fauva ainfi que nos compapagnons. Nous revinmes avec notre prife à Juan Fernandez. Nos prifonniers étaient trèsétonnés que nous euffions pu réfifter à tant de maux, réparer nos vaiffeaux \& en faire un nouveau; car ils ne pouvaient croire que le Tryal, miférable petit navire, fut venu d'Europe.

Comme par les lettres trouvées dans le vaif-
feau, il paraiflait certain que d'autres vaiffeau devaient partir du Callao, 'le commodore envoya le Tryal croifer à la hauteur de Valpaz raifo, après en avoir renforcé l'équipage de $1 a$ hommes: il réfolut auffi de féparer fes vaiffeaux, pour augmenter la probabilité de faire des prifes \& diminuer celle d'etre vus de la cóte. Nos équipages s'étaient ranimés, ils travaillerent avec ardeur pour tout préparer. On tranfporta lartillerie de la pinque fur le Carmelo, qui, quoique vieux, était bon encore; on difperfa les prifonniers pour les rendre utiles. Le Glouceffer devait savancer jufqu'au $5^{\circ}$ de latitude méridionale, \& croifer à la hauteur de Paita, \& à une affez grande diftance des côtes pour ne point étre découvert; il y devait attendre le commodore, qui le viendrait joindre dès qu'il ferait néceffaire. Nous partimes tous de Juan Fernandez le 19 Septembre. Le Centurion \& le Carmelo allerent a l'eft pour chercher le Tryal; mais le vent était fif faible que trois jours après its voyaient encore l'isle qu'ils venaient de quitter, Un coup de vent vint enfuite déchirer potre grand hunier, accident qui fut promptement réparé. Le 24 , avant le coucher du foleil, nous découyrimes deux vaiffeaux, \& nous nous féparâmes pour ne point paraitre des armateurs.

Bientót nous vímes que l'un d'eux qui était grand, venait droit à nous : préparés au combat, nous allions lui lâcher une bordée, lorfque le lieutenant du Tryal nous apprit que c'était une prife faite pen de jours auparavant par ce petit vaiffeau, qui demeurait en arriere parce qu'il était démâté. Nous le joignúmes. Il nous apprit quil avait pourfuivi ce vaiffeau, bon voilier, pendant 36 heures \& n'avait pu le prendre, fipendant la nuit une fente éclairée de ce vaiffeau n'avait dirigé fa courfe; que les Efpaguols fe voyaut pourfuivis par un nuage de voiles (car le Tryal faifait tant d'eau qu'on ne voyait que fes voiles) ils s'étaient rendus au moment qu'il allait leur lácher fa feconde bordée : c'était un navire de 600 tonneaux, nommé l Aranžazu, qui faifait le méme chemin \& portait les mémes marchandifes que le Carmelo; mais il avait moins d'argent.

La joie de cette prife fut tempérée par les malheurs du Tryal : il était démâté, la mer était groffe, le vent était fort \& nous éloignait de notre croifiere, parce que nous étions obligés de refter en panne pour ne pas Pabandonner, \& les vaiffeaux ennemis pouvaient fans crainte gagner le port. Le vent s'étant calmé, il fut prouvé, que le Tryal ne pouvait tenir la mer

Jans être réparé, quil faifait eau de toutes parts \& périrait au premier orage : nous n'avions ni màts nii agrès à lui donner, \& on ne pouvait le radouber en pleine mer, ni gagner un port \& perdre du tems fans imprudence ; il ne reftait donc qu'à en tirer tout ce qui pouvait ètre utile auxautres vaiffeaux \& à le détruire. L'équipage Se rendit fur fa prife qui avait été quelquefois armée en guerre: on y tranfporta 20 pieces de oanon \& on fit couler à fond ce petit navire. Le commodore fit enfuite de nouvelles difpofitions. La prife du Tryal \& celle du Centurion devaient croifer à la diftance de 12 à is lieues des cotes de Valparaifo pour intercepter tous les navires qui pourraient en fortir, pour porter la nouvelle au Callao qu'il manquait deux vaiffeaux, \& que nous pouvions nous en être emparés : ils eurent ordre de refter dans ces parages durant 24 jours, \& de ranger enfuite la cote jufqu'a Pifco ou Nafca, où le Centurion devait fe trouver. Celui-ci fe dirigea d'abord au midi, \& par ce moyen il interceptait plus fürement encore-tout ce qui pouvait fortir de Valparaifo pour le refte du Chili, comme le Gloucefter fe trouvait auffi fur la route des vaiffeaux qui allaient de Panama au Pérou. Ainfi ces arrangemens étaient les plus fages qu'on put pren-

# DU COMMODORE ANSON. 

dre, pour faire des forces Anglaifes le plus grand ufage poffible. Mais ils n'eurent pas grand effet: les malheurs du Tryal avaient permis aux vaiffeaux deftinés pour Valparaifo d'y entrer, \& on ne découvrit aucune voile jufqu'au 8 Octobre, que nous crûmes devoir quitter notre pofte pour joindre nos prifes; mais nous ne les trouvâmes point à leur croifiere, où nous les attendimes pendant quatre à cinq jours. Nous rangeâmes donc la côte jufqu'aux hauteurs de Nafca, où nous efpérions faire quelque riche capture; nous y reftámes jufqu'au 2 Novembre, que nous apperçûmes deux vaiffeaux ; c'était nos deux prifes : elles n'avaient rencontré aucun vaiffeau fans doute qu'à Valparaifo; ne voyant point arriver les deux vaiffeaux, on avait foupconné que nous étions dans ces parages, \& qu'on avait mis un embargo pour retenir tous ceux qui étaient dans le port. Un exprès pouvait avoir été dépêché au Callao pour faire armer les vaiffeaux de guerre, \& cette idée nous fit hâter de joindre le capitaine Mitchel, qui commandaitle Gloucefter, afin de réunir nos forces. Nous primes foin de paffer hors de la vue du Callao : nous découvrimes la petite isle S.Gal$l a n$, fituće à 2 lieues d'une hauteur nommée Morro-Viejo, ou la Tète du Vieillard, excel-
lente croifiere pour enlever les vaiffeaux deftinés pour le Callao. Les Novembre, nous vimes les hauteurs de Barranca fous le $10^{\circ} 36^{\prime}$ de latitude méridionale, \& une heure après, une voile à laquelle nous donnàmes la chaffe. Le Centurion dévança les deux prifes; cependant la nuit fit perdre de vue la proie qu'on cherchait. On ne fut plus quelle route tenir, on aima mieux ne point changer de cours; \& lon eut raifon. Nos gens crùrent en appercevoir les voiles dans l'obfcurité ; mais à la fin , M. Brett, fecond lieutenant, l'apperçut faifant route vers la haute mer: nous le joignimes en moins d'une heure, \& il fe rendit après avoir effuyé 14 coups de canon. Ce vaiffeau fe nommait Ste. Terefa de $\mathrm{Je}_{\mathrm{fiu}}$; il allait de Guaiaquil, où il avait été conftruit, au Callao, \&était du port de 300 tonneaux, monté de 50 hommes, chargé de bois de charpente, du fil de Pito qui eft trèsfort \& fait d'une efpece d'herbe, de draps de Quito, de cacao, de noix de coco, de tabac, de cuir, de cire, \&ć; il y avait peu d'argent. Cétait un grand dommage fait à nos ennemis, c'était un petit avantage pour nous qui ne pouvions faire ufage de tout cela; le bois de charpente nous fervit pour reparer nos chaloupes \& pour d'autres objets utiles. Parmi les prifon-
fiers étaient une mere \& deux filles, dont la plus jeune était d'une beauté frappante: elles tremblaient de fe trouver entre nos mains, mais notre honnéteté les raffura. Le commodore ordonna qu'elles refteraient dans le mème appartement qu'elles avaient occupé, \& qu'elles $y$ feraient fervies comme auparavant; il permit que leur pilote qui s'intéreflait vivement à leur fort, reftát avec elles pour leur tenir lieu de garde \& de protecteur: il défendit qu’on leur fit aucune peine, \& il fut obéi. Nous attendimes enfuite nos prifes qui ne nous atteignirent quele lendemain affez tard. Nous portâmes donc au nord au nombre de quatre voiles. En cet endroit, une quantité prodigieufe de frai de poiffon donnait à la mer une teinte d'un très - beau rouge : nous en mimes dans un verre, \& nous vimes qu'elle était claire comme le cryftal, mais qu'il y furnageait des globules rouges \& glaireux. Nous avancions affez écartés pour remplir ungrand efpace, \& pour qu'aucun navire ne put nous y échapper. Le courant nous faifait avant cer vers le nord chaque jour d'environ 4 lieues. Sous le $8^{\circ}$ de latitude méridionale, nous commençảmes à voir des bonites \& des poiffons volans. La chaleur eft ici beaucoup moindre que fur la côte du Brefil fous les, mèmes latitudes,
$2 \int_{2} \quad$ VOXAGE
jamais elle n'égala méme celle d'un jour d'eté un peu chaud en Angleterre, \& cependant au cune pluie n'avait rafraichi l'air: c'eft que dans ce climat tout contribue à tempérer l'ardeur brúlante du foleil: l'air y eft prefque toujours agité par des vents conftans ; les Cordelieres interceptent les vents d'eft, qui y feraient les plus chauds; leurs fommets couverts de neige, rafraichiffent l'air autour d'elle ; elles reriennent des vapeurs qui préfervent le pays des rayons directs du foleil.Nous nous perfuadàmes del'effet de ces montagnes dès que nous en fúmes affez loin pour ye plus en fentir l'influence, \& en deux jours nous paffàmes d'un climat tempéré à l'air brülant des Indes orientales.

Le 10 , nous nous trouvàmes à 3 lieues au midi de lisle Lobos de la Mar; voifin de la croifiere du Gloucefter, nous portàmes peu de voiles toute la nuit. A la pointe du jour, nous vimes un vaiffeau qui avait paffé près de nous durant la nuit \& táchait de gagner la côte. Nous forcảmes de voiles pour l'atteindre; mais le vent était trop faible, \& M. Anfon fit armer trois chaloupes pour aborder le vaiffeau ennemi. Elles leurent bientôt atteint \& le faluerent d'une décharge de moufqueterie, qui lui fit baiffer $p^{\text {an }}$ yillon. Il s'appellait Nuefra fenora del Carmin;
if étai quipa poivr poud dEur
prix
de P
Callac
nous
fornie
de $P_{c}$
le fru:
joie
averti
claré
avait
dépé:
\& qu'
faire:
à 15 li
nous
tenanı
douan
vire à
Sonjc achete
noure
if était de 170 tonneaux \& de 43 hommes d’é quipage : fa charge confiftait en acier, fer, cire, poivre, bois de cédre, planches, tabac en poudre, rofaires, indulgences, marchandifes dEurope, canelle, \& autres objets d'un faible prix pour nous; il venait de Panama, fortait de Paita où il avait fait de l'eau, \& alláit au Callao. Si cette prife ne nous enrichit pas, elle nous procura des avis importans. Parmi les prifonniers était un Irlandais qui fortait des prifons de Paita, \& à qui les prètres avaient enlevé le fruit de fes uravaux. Il témoigna une grande joie en retrouvant fes compatriotes, \& nous avertit qu'un vaiffeau arrivé á Paita y avait déclaré qu'un vaiffeau quil jugeait Anglais, lui avait domné la chaffe, que le gouverneur avait dépéché un exprès pour en avertir le vice-roi, \& qu'on était occupé dans cette petite ville à faire tranfporter le tréfor du roi à Piura, ville à 15 lieues dans les terres; d’autres prifonniers nous dirent qu'une fomme confidérable appartenant à des marchands de Lima, dépofée a la douane, devait être tranfporcée à bord d'un nan vire à langre dans le port, prét à partir pour Sonfonnata dans le Mexique, \& deltinée à acheter une partie du galion de Manille. Ces nouvelles déterminerent le commodore à tenter

## 254

 VOYAGEla prife de Paita: il était inutile de nous cis
cher, \& d'attendre de nouvelles prifes; il s'a, giffait de faire un butin confidérable, de nous fournir de vivres dont nous commençions à manquer, \& de mettre à terre nos prifonniers dont le nombre nous embarraffait. C'étaient daffez grands motifs pour autorifer une tentas tive, \& nous la fimes.

Paita, fituée fous le $5^{\circ} 12^{\prime}$ de latitude méa ridionale, dans un terrein de fable \& d'ardoife, ne contient qu'environ 200 familles: les maifons n'y ont qu'un étage: leurs murs font de tofeaux fendus \& d'argile, leurs toits font dé feuilles féches. Cette maniere de bätir eft fuff fifante pour un pays où la pluie eft très-rare: fes habitans font indiens, efclaves, nègres; mulatres \& meftices; il y a fort peu de blancs: fon port, le meilleur de ces quartiers, n'eft qu'une baie où l'ancrage eft für : il elt fort fréquenté, quoiqu'on n'y trouve ni eau, ni légumes; tout $y$ vient fur des radeaux, d'une ville voifine nommée Colan: le bétail y vient de Piura. Cette ville eft ouverte, \& n'a qu'un fort, fans foflés, fans remparts, pour toute défenfe. Ce fort environné d'un mur de briques, avait huit pieces de canon montées fur leurs affuts, \& une garnifon faible; mais la ville pouvait fournir 300 hommes armés.

Après ces informations, le commodore réfolut d'attaquer la place cette nuit mème. Nous n'étions qu'a douze lieues de la côte; mais nos vaiffeaux trop grands auraient averti les Efpagnols qui bientôt euffent mis leurs effets en fareté. Il réfolut donc de n'y employer que nos chaloupes: on y embarqua 58 hommes, commandés par le lieutenant Brett: les deux pilotes Efpagnols furent obligés de fervir de guides, \& pour s'en affurer, on déclara, qu'au moindre indice de trahifon, ils auraient la tete caffée \& que tous les prifonniers feraient emmenés en Angle. terre. Vers la nuit, nous avançâmes d'abord à pleines voiles contre la ville; mais quand nous en fümes à cinq lieues, les chaloupes nous quitterent, \& arriverent à l'entrée de la baie fans être découvertes; mais à peine y furent-elles entrées que l'équipage d'un vaiffeau les apperçut, fe jeta dans fa chaloupe, \& ramant vers le fort, cria de toutes fes forces, les Anglais, les chiens d'Anglais. Dans un inftant la ville fut en allarmes; les lumieres allaient \& venaient, on fe donnait beaucoup de mouvemens, Brett fit ras mer vivement vers le rivage ; mais avant qu'il Y fut, la garnifon ayait mis quelques pieces de canon en état de, tirer, \& un de ces coups fut affez bien ajufté, malgré la nuit, pour que le
boulet paflate fur la téte de nos gens, qui re-
doublerent d'efforts \& arriverent avant qu'on leur tiràt une feconde volée : un de leurs guides les conduifità l'entrée d'une rue étroite oủ ils fe trouverent à couvert du feu du fort, \& ils marcherent vers la grande place, grand quarré dont le fort fait une des faces, \& la maifon du gouverneur une autre : leurs huzkas, le bruit qu'ils faifaient, excités par la joie de fe voir à terre, \& l'efpérance du butin, leur tambour, lobfcurité, tout augmenta leur nombre aux yeux des habitans qui ne penferent qu’à fuir: les marchands à qui appartenait le tréfor oferent feuls faire une décharge; mais dès qu'on leur eut répoindu, ils s'enfuirent auffi.

Brett fit environner le logis du gouverneur pour fe faifir de fa perfonne, \& marcha vers le fort : il était đéja abandonné. En moins d'un quart dheure nous fûmes maitres de la place, fans autre perte qu'un homme tué \& un bleffé. Le pilote Efpagnol de la Thérefe eut auffile poí gnet effleuré d'une balle. Keppel, fils de mylord Albemarle, eut la temple rafée d'un autre coup de fufil. On plaça des gardes au fort, à la mail fon du gouverncur, aux avenues de la ville, pour prévenir les fürprifes \& empécher le pillage. Le gouverneur, les habitans réveillés ent furfaut,
que
aut
enf
les
le $f$
de
ler
en
jaqı
ils $s$ peat bits pou: ces rent qu'il que villo cher midi
étaie vaill. furfaut, s'étaient enfuis en chemife: le premier aurait été utile pour traiter du rachat de la ville\& de diverfes marchandifes précieufes que nous ne pouvions emporter; mais on ne put latteite dre, \& fon époufe qu'il avait abandonnée, quoique jeune \& mariée depuis trois jours, s’échappa aulli. Le peu d'habitans qui étaient reftés, furent enfermés dans une églife: on tranfporta toutes les richeffes qu'on put trouver de la ville dans le fort: Tandis que le lieutenant s'occupait de ces foins, les matelots s'occupaient a fouiller les maifons, à fe révètir d'habits chamarés en galons \& en broderies, par-deffus leurs jaquettes craffeufes \& leurs culottes poiffées: ils s'affublerent de belles perruques $\&$ de chapeaux bordés. Ceux qui ne trouverent pas d'habits d'hommes, endofferent des robes de femmes; pourvu qu'elles fuffent magnifiques. Tandis qué ces chofes fe paffaient, les vaiffeaux demeurerent en panne jufqu'à une heure du matin; qu'ils voguerent doucement vers la baie. Des que le jour eut paru, ils virent avac joie le pavillon Anglais flotter fur le port: ils s'approcherent \& jeterent l'ancre à deux heures après midi. Déja les piaftres \& l'argenterie des églifes étaient dans le Centurion: Le lieutenant tra= vaillait fans reláohe à rafiembler les tréfors, \&

## Tome IV.

rien ne le troublait dans cette occupation. Cependant l'ennemi raffemblait fes forces fur une hauteur derriere la ville: on diftinguait 200 cavaliers bien montés \& bien armés, rangés en bon ordre: on entendait des tambours, des
-trompettes; on voyait flotter les drapeaux, \& fans doute, ils cherchaient à nous intimider: nous ne laiffàmes pas de continuer à embarquer tranquillement tout ce qui était de prix pour nous, \& des provifions, telles que des porcs \& de la volaille que nous y trouvámes en abondance. Vers la nuit, nous envoyàmes du renfort à terre, on prit pofte dans les rues, on les batricada. L'ennemi fut tranquille durant la nuit, ta \&le lendemain, nous continuámes à charger \& décharger nos chaloupes. Le gouverneur avait raffemblé les forces des environs, \& il était fi charmé de fe voir à la tête des troupes qu'il s'embarraffait peu du fort de la place. On l'invita par divers meffages à traiter de fon rachat; on lui fit entendre qu'on fe contenterait de quelque bétail, on lui fit fentir qu’à ce prix feul il pouvait fauver la ville; il ne daigna pas répondre. Des efclaves vinrent fe rendre à nous, \& nous apprimes que les troupes fouffiaient par 1a difette d'eau: on venait nous en voler dans l'enceinte de la ville méme. Le nombre des Ef-

Ceune 200 és en des c, \& ider: quer pour $\& d e$ ance. ort a barnuit, ger \& avait tait fi qu'il l'inchat; quelenl il épons, \& it par dans es Ef-
pagnols s'étant beaucoup augmenté, ils réfolurent d'attaquer la ville \& le fort dans la nuit, fous la conduite d'un nommé Gordon, Ecoflais catholique. Nous attendimes. l'attaque en faifant des rondes fréquentes accompagnées de tambours. Notre vigilance refroidit le courage des Efpagnols, qui laifferent paffer cette nuit paifiblement. Le comodore était réfolu de partir le jour fuivant: il fit defcendre tous les prifonniers, au nombre de 88 , \& ils furent renfermés dans une églife féparée des maifons. On diftribua de la poix \& du goudron dans les maifons de la ville en différentes rués, afin que lelfeu prit avec violence en plufieurs endroits à la fois; on encloua le canon du fort; \& mettant le feu aux matieres combuftibles, Brett raffembla fori monde \& marcha fur le rivage où les chaloupes l'attendaient. Les Efpagnols réfolurent de trou二 bler fa retraite, un petit efcadron choifi, defcendit de la hauteur, \& s'avança courageufe: ment pour charger nos gens; mais dès qu'ils eurent fait halte, l'efcadron s'arréta. Nos gens; entrés dans leur chaloupe, attendirent affez long-tems fur le rivage, parce qu'il leur manquait un homme; impatientés de ne point le voir venir, ils quittaient le rivage lorfqu'ils Pentendirent enfin ; il les priait de l'attendre : la
ville était en feu, la fumée couvrait la plage \& on ne pouvait le voir: une chaloupe alla le chercher, il s'était avancé dans l'eau jufqu'au cou: le feu feul lavait tiré d'un fommeil profond ou l'avait jeté un excès d'eau-de-vie ; \&ce qui paraitra étornant, il fut le feul qui s'y li. vra : on obferva la plus exacte difcipline. Les chaloupes ramaient vivement pour regagner l'efcadre, les flammes avaient gagné toute la ville, \& offraient un grand \& terrible fpecticle. Nous avions trouvé fix vaiffeaux dans le port, dont l'un nommé la Solidad, nous avait été vanté comme bon voilier; nous réfolumes de l'emmener avec nous: deux étaient des galeres deftiníées à nous empêcher de faire une defcente au Callao ; càr les Efpagnols avaient d'abord penfé que nous en voulionsà Lima. Nous les coulàmes à fond ávec lestrois antres, \&nous partimes à minuit au nombre de fix vaiffeaux. Notre butin en vaiffelle \& en argent monnaié montait a 30000 livres fterlings, ( 675,000 liv. de France) fans compter des joyaux, des bagues, des bracelets, \& les gafpillages qui fe firent clandeftinement. Lés Efpignols, en y comprenant les marchandifes que nous livrames aux flammes, eftimerent que leur perte était d'un million \& demi de piaftres.

## du Commodore anson.

Quelques-uns des prifonniers que nous defcendimes Paita, nous quitterent avec quelque regret. D'abord effrayés de fe voir dans les mains de ceux dont on leur avait fait le portrait le plus odieux, leur défolation était extreme; mais quand ils eurent vu qu'on les traitait avec douceur, ils furent tranquilles, ils purent fe livrer à la joie, ils eurent du refpect, de la tendreffe pour le commodore. Son humanité, fa bonté, les difpofà à juger favorablement de fa nation; la maniere dont il agit avec les dames prifonnieres augmenta encore la bonne opinion qu'ils avaient de fon caractere. Senfibles a fes attentions, elles ne voulurent point defcendre à terre qu'elles n'euffent été fur le Centurion, pour lui témoigner leur reconnaiffanse. Un jéfuite qui était avec elles, ne ceflait point de fe louer de notre honnêteté pour lui; \& ni lui, ni les dames n'ont changé de ton après ètre fortis de nos mains. On ne met jamais affez de prixà l'eftime de fes ennemis; on ne penfe pas affez à l'utilité dont elle peut ètre.

En partant de Paita, le 16 Novembre, nous portàmes à l'oueft, \& toute l'efcadre s'étendit pour mieux découvrir le Gloucefter, car nous nous attendions à toute heure de le rencontrer: cependant le jour s'écoula fans que nous l'euf-
fions découvert. Des querelles s'élevaient parmi nos équipages : ceux quí étaient defcendus à
Paita s'étaient appropriés divers effets, que leur enviaient ceux qui étaient reftésà bord, \& ceuxci croyaient mériter auffi bien qu'eux des récompenfes. N'auraient-ils pas auff bien fait qu'eux sils avaient été choifis pour defcendre; n'a-vaient-ils pas travaillé, paffé la nuit fous les armes pour garder les prifonniers, \& la vue des vaiffeaux n'avait-elle pas empéché l'ennemi de venir attaquer ceux qui étaient dans la ville? Pour terminer ces différens, le commodore les fit monter fur le pont, loua la valeur \& la conduite de ceux qui étaient defcendus à terre, puis fit valoir les prétentions de ceux qui étaient reftés à bord, \& ordonna enfuite que tout le butin fut apporté, afin que la maffe entiere en fut partagée a chacun felon fon rang. Et pour encourager ceux qui avaient fait la defcente, il leur abandonna tout ce qui devait lui en revenir. Ce moyen rétablit le calme fur les vaiffeaux.

Le foir on baiffa les voiles pour ne point dépaffer le Gloucefter pendant la nuit; ce ne fut que le lendemain à ic heures que nous le découVrimes; il remorquait un petit bâtiment. Le capitaine Mitchel nous dit qu'il n'avait fait que deux prifes, dont lune était un fenau chargé
armi lus à leur eux-com'eux n'a$s$ les vue nemi ille? les conrre, ient bun fut en, il nir.
de vin, d'eau-de-vie, d'olive, \& d'environ 7000 liv. fterlings en argent comptant; l'autre était une barque que le bateau à rames avait enlevé près de terre: les Efpagnols qui s'y trouverent fe difaient très-pauvres, \& ils affuraient que leur charge ne confffait qu'en coton : on les en aurait orn, fi on ne les avait trouvés mangeant un pảté de pigeon dans des plats d'argent. D'abord, on n'y trouva en effet que du coton; mais on s'apperçut enfin qu'il enveloppait des effets plus précieux, \& que chaque barique renfermait un paquet de doubles piftoles \& de piaftres: le tout montait à 12000 liv. fferlings. Cet argent allait à Paita, \& appartenait aux marchands qui en avaient déjà dépofé dans la douane.

Lorfque nous fümes tous réunis, nous réfolumes de cingler au nord. Le commodore avait projetté dans notre féjour à Juan Fernandez, de toucher près de Panama, \& de tâcher de lier quelque correfpondance avec la flotte de l'amiral Vernon, qui pouvait lui faire paffer du renfort par lifthme de ce nom, \& en fe concertant, le mettre en état de s'emparer de Panama meme. Mais quand ils eurent appris par les papiers du Carmelo, que lentreprife fur Carthagene avait manqué, il fentit limpoffibilité R 4
de fiire quelque entreprife imporante ; il ne pouvait s'emparor de Panama, \& comme on y avait mis fans doute un embargo, il ne pous vait efpérer dly faire des prifes. I ne lui reftait done qu’a gagner la pointe méridionale de la Californie ou les cótes du Mexique pour y croifer, en attendant le gallion de Manille qui devait arriver dans le milieu de Janvier, an port
d'Aquapulco, Il ne nous reftait plus qu'a faire
de P'eau dont nous manquions. Aprés avoir exal vait arriver dans le milieu de Janvier, an port
d'Aquapulco, Il ne nous reftait plus qu'a faire
de Peau dont nous manquions. Aprés avoir exilvait arriver dans le milieu de Janvier, an port
d'Aquapulco, Il ne nous reftait plus qu'a faire
de P'eau dont nous manquions. Aprés avoir exilminé les lieux où nous pouvions en faire, nous nous décidâmes pour lisle de Quibo, a l'entrée de la baie de Panama. Nous y portames donc au nombre de huit vaiffeaux, c'eft-à-dire, ayec Tlapparence d'une flotte confidérables. Nous découvrimes le cap Blanc, excellente croifiere, n'e parce que tous les navires conmerçans viennent le recomaitre, Dans cette marche, nous nous apperçumes que la Solidad \& la Ste. Thérefe éaient mauvais voiliers \& nous retardaient -beaucoup, \& le commodore ordonna d'en retirer tout ce qui pouvait être utile \& de les braler. On le fit, puis on continua fa route vers Quibo. Nous vimes lisle de Plata, \& Pur de nos vaiffeail s'en approcha pour s'affurer sililne s'y trouvait pas de ruiffeau d'eau douce, ni de vaiffeau entre elle \& le continent; il n'y vit ni l'un ni

## DU COMMODORR ANSON, 265

lantre, Nous vímes la pointe de Manta, \& le Gloucefter renvoya les prifonniers à la ville de ce nom dans la barque efpagnole. On travaillait eil attendant à fe mettre en état d'attaquer le gallion avec avantage; on avitaillait les prifes, on placait des pierriers fur la grande hune \& fur celle de mifaine du Centurion. Cependant nous avancions; hous traverfions la baie de Panama, \& dès que nous eúmes paffé la ligne, que nous nous éloignámes des Cordelieres, nons apperçumes que nous avions changé de climat: une ichaleur étouffante fuccéda rapidement à un air toujours tempéré' ; des calmes fréquens, des pluies abondantes nous affaillirent. Le 27, nous n'eûmes plus que cinq vaiffeaux, le Gloucefter ayant brülé fa prife; mais tous étaient bons voiliers \& ne mous donnaient point l'ennui de nous attendre.

Enfin le 3 Décembre, nous vìmes lifle de Quibo \& celle de Quiquara, toutes les deux à une égale diftance; mais le vent contraire ne : Hous permit que de louvoyer, \& fouvent il nous repoufla en arriere: le lendemain, nous pames entrer dans le canal Bueno qui a deux dieues de large, \& nous jetames l'ancre dans la rade de Quibo, ì 7 heures du foir. Cette ifle eft commode pour $y$ faire de leau \& du bois;
parce que les arbres la couvrent \& qu'un gros ruiffeau d'eau douce coule dans la mer fur un
rivage fablonneux : deux jours nous fuffirent pour faire notre provifion. Le fol en eft-médiofe crement élevé ; toute l'ifle eft une foret: on y trouve le canificier \& le limonier; nous n'y vimes d'oifeaux que des perroquets ordinaires, des perriques ou peruches \& des aras, mais en grand nombre, furtout de ces derniers : les lézards y font communs, \& nous en mangeảmes; on dit qu'il y a des tigres, des ferpens volans, qui s'élancent du haut des arbres fur tout ce qui paffe à fa portée : la mer y êt remplie de grands alligators, \& d'autres grands poiffons plats redoutables aux pècheurs de perles.
Le commodore vifita toute la côte orientale de l'ifle; partout il trouva le terrain gras, \& l'eau bonne \& abondante : a la pointe nord-eft de l'ifle, il vit une cafcade la plus belle qu'on puiffe imaginer, \& une riviere limpide \& large de 20 toifes, qui coulant dans un large canal rempli de rocs entaffés, faifait de belles nappes \& des cafcades variées; dés arbres élevés couronnaient les rocs qui s'avançaient fur ce canal. Tandis qu'il contemplait les beautés de ce lieu, une volée d'aras faifant mille tours en l'air, vint animer la fcene \& l'embellir par la vivacité des
leu
$\& c$
bel
for
$\mathrm{qu}=$
1
len
det
bel
cel
dé
couleurs de leur plamage. Il ne vit aucun habitant, mais trouva des huttes abandonnées \& des monceaux de coquilles d'huitres perlieres qui fe péchent là en plus grande abondance qu'ailleurs: elles font grandes, l'animal eft coriace \& de mauvais goitt; celles qui donnent les plus belles perles fe trouvent dans la mer la plus profonde, \& l'on dit que leur beauté dépend de la qualité du fond.
La mer qui baigne Quibo nous donna d'excellentes tortues : on y en trouve de 4 efpeces, dont deux ne valent rien; la troifieme fournit une belle écaille, la quatrieme eft un mets excellent, \& tres-fain. Cet amphibie vient à terre dépofer fes cufs dans un trou qu'il recouvre, \& la chaleur du foleil les fait éclorre : nous en primes un fi grand nombre, qu'elles nous nourrirent peadant notre féjour dans cette ifle, \& que nous en portámes à bord, qui épargnerent nos provifions pendant un mois: elles nous y procurerent une viande plus faine \& plus agréable que celle qui eft falée : chacune pefait 200 livres. Nous en fimes une nouvelle provifion fur la côte du Mexique où nous les voyions flotter endormies fur la furface de la mer : un bon plongeur s'approchait d'elle, en faiffffiit l'écaille vers la queue \& la faifait enfoncer dans l'eau,

Janimal en fe réveillant, fe débattait des pattes de derriere, \& ce mouvement la foutenait fuir leau ainfi que thomme jufqu'à ce que la chaloupe vint les pécher tous deux. Une preuye que cette nourriture eft faine, c'eft que pendant 7 mois que nous en mangeâmes, il ne nous mourut que deux hommes. Cependaut les Ef. paguols la dédaignent.

Nous avions gardé les efclaves Indiens \& Nègres trouvés dans nos prifes, \& ils nous aidaient à faire la manceuvre : d'abord étonnés de nous voir manger ces animaux, ils s'attendaient à voir la maladie ou la mort fuivre de près notre imprudence; mais voyant au contraire que nous nous en portions mieux, ils effayerent d'en manger : d'abord ils le firent avec répugnance, puis ils y prirent gout \& enfin en devinrent très-friands ; cette expérience les affurait d'un moyen de vivre peu coutteux \& abondant, \& ils regarderent comme un bonheur d'etre tombés entre nos mains

Nous ne reftames que 4 jours dans lifle de Quibo ; nous en fortimes, fans nous éloigner, parce que nous cherchions le Gloucefter qui s'était féparé de nous en y arrivant. Le lendemain, nous nous faisimes d'une barque de Panama, deftinée pour Cheripe, village fur le

COH

## DU COMMODORE ANSON.

pattes ait fur la chapreuve endant nous les ER-
ens \& ous ainés de daient notre e nous t d'en rance, inrent d'un nt, \& tom-
fle de igner, qui endele Paur le
continent; du filde carret, un tonnneau de fel de roche, \& 30 à 40 liv. Pterlings furent tout le prix de cette capture ; mais fi nous eufions manqué de vivres, elle nous aurait indiqué le lieu oul hous potuvions en trouver; c'était à Chéripe, qui en eft toujours abondamment fourni. Ce ne fut que trois jours après notre départ de Quibo, que nous joiguimes le Gloucefter: la rupture d'un de fes mats l'avait mis dans limpoffibilité de nous rejoindre.

Le plan que nous avions à fuivre était d'abord de gagner la cóte au nord d'Aquapulco, de la fuivre jufqu'à la hauteur du cap Corrientes, d'y croifer jufqu'au milieu-de Février; de gagner enfuite lisle du milieu des Trois-Maries, \& fi les autres vaiffeaux n'y trouvaient point le Centurion, de cingler à Macao, fur la còte de la Chine. Nous efpérions nous rendre promptement à notre croifiere; mais au lieu des vents alifes qui devaient nous favorrifer, nous fúmes contrariés par des vents contraires, des calmes, des pluies exceffives accompagnées d'un air étouffant. Nous ne vimes lifle des Cocos que le 25 Décembre \& ne la perdimes de vue ques jours après: au couchant, elle a un mondrain élevé; au levant, elle fe termine en pointe baffe: elle eft fous le $5^{\circ} 20^{\prime}$ de latitude feptentrio- cent lieues. L'efpérance d'atteindre le galion s'évanouit par cette lenteur, \& l'abattement lui fuccéda. Mais ce jour il s'éleva un vent du nordeft, d’abord faible, puis il fe fixa \& fe renforça; c'était enfinle vent alifé, \& il fit renaitre nos port était déjà paffé; mais il arrive tant d'accidens qui peuvent retarder, \& nous nous plaifrons à les imaginer. Le i 7, nous nous rapprochà; mes de la côte, \& le vent alifé nous quitta ; fans doute qu'il ne fe fait fentir qu'à une affez grande diftance du continent. Le 26 , nous trouvantau nord d'Aquapulco, nous cherchámes à reconnaitre la terre. Dans notre route nous pêchions des dauphins \& des albicores. Un jour qu'un de nos voilters était affis fur le dehors du beaupré, il tomba dans la mer, \& le vaiffeau lui paffadeffus; le Carmelo qui nous fuivait, lui jeta plufieurs bouts de corde dont il en faifit un qu'il entortilla à fon bras, \& il en fut quitte pour une entorfe. Nous croyions découvrir la terre ce jour-là, mais nous ne pûmes la voir. A dix heures du foir nous apperçumes une lumiere, \& la prife du Tryal nous avertit qu'elle voyait une voile, nous crúmes que c'était le galion, nous imaginámes mème qu'il y en
avait deux \& que la lumiere de l'un fervaità guider l'autre. Nous forcaimes de voile, ainfí que le Gloucefter, pour donner la chaffe à cette lumiere qui quelquefois nous femblait à la portée du canon; tout notre monde était pofté, on ordonna de faire charger les gros canons de deux boulets pour la premiere bordée \& enfuite d'un boulet \& d'une grappe de balle; on prefcrivit de ne tirer que lorfque le vaiffeau ferait à portée du piffolet. Nous paffàmes la nuità calculer les millions du vaiffeau que nous pourfuivions; mais au lever de l'aurore, nous vimes que cette fatale lumiere était un feu allumé fur le fommet d'une montagne, qui lorfque nous l'apperçumes, devait être à 25 lieues de nous, tandis que nous croyions le voir à une petite diftance : nos brillantes chimères de la nuit s'évanouirent ainfi avec le jour. La côte était alors à 9 lieues de nous, \& nous appercevions deux Mondrains qu'on nous affurait être au-deffus du port d'Aquapulco: c'était une erreur; ces Mondrains font bien plus vers le nord. Nous étions fur la route du galion; mais était-il arrivé, ou encore en chemin? Ces feux annonçaient, felon nos prifonniers, qu'on l'attendait ; ils étaient allumés pour lui fervir de fanaux : nous nous plaifions à les croire, \& nous érendimes nos vaiffeaux

$$
272 \quad V O Y A \in E
$$

de maniere quill ne pouvait paffer fans quorit l'apperçut. Cependant le tems s'ćcoulait, on ne le voyait point arriver, \& les doutes s'éleverent de nouveau; nos équipages avaient befoin de raffraichiffemens: mais avant de quiter la fiere, il fallait s'affurer fi ce vaiffeau était arrive ou ne l'était pas. Une chaloupe s'approcha de fai terre \& n'y vit ni port, ni vaiffeau: elle proap: longea fa route au levant, fit 32 lieues en fuivant des plages fablonneufes ou l'agitation des vagues ne permettait point d'aborder; elle avait
apperçu de löin deux mamelles qui femblaient . être celles qui s'élèvent au deffus d'Aquapulco ; mais manquant d'eau, elle était revenue faire fon rapport. Les vaifeaux fe rapprocherent de ce lieu, \& on envoya le bateau à rames pour
ce lait àu fole hot con dife Tol mai: mer inquiets : il revint enfin le feptieme. Les officiers qui le montaient, avaient découvert $\AA$ quapulco, mais il était encore à 50 lieues de diftance : ils avaient gagné á deux heures du matin le dedans de lifle quieft à Pentrée du port, fans croire y ètre; de là ils virent s'ćlever une petite lumiere fur la furface de l'eau; ils s'y guifaire des obfervations fans etre vu. Un pays ćlevé fe montrait à nous, c'était celui de Seguatenio, où il y a un petit port. Nous attendimes le bateau pendant fix jours \& nous en étions . L hes: le co de diam font
derent fans bruit, \& trouverent tröis pêcheurs Nëgres qui voulurent fe jetter dans la mer: le fufil les fit relter immobiles; on laifa leur canot pres d'un rocher, pour que les vagues l'y miffeit en pieces, \& que fes débris fiffent croire que ceux qui. l'avaient, monté étaient péri, \& faifant force de rames, ils s'éloignerent fans ëre appergus. Les trois Negres nous apprirent que le galion était arrivé le 9 Janvier; mais comme pour faire fuccéder d’autres efpérances à celles qu'ils nous otaient, ils nous affurerent auff que ce yaifeat était déjà déchargé, qu’on l'avitail lait pour fon-retour; \&\&que fon départ était fixé au 14 Mars. Cette derniere nouvelle nous confola de la perte dont la premiere nous affurait; hous y voyions mème un avautage ; car il nous convenait d’avoir plutót lé prix des marchandifes du galion, que les marchandifes mèmes. Tous nos projets fé réanirent furice vaifeau : mais il eft a propos de. dire ici un mot du commerce dont il eft lagent:

- L'ifle de Lucon, la plus grande des Philippihes, eft dans une pofition tres-avantageufe pour le commerce de la Chine \& des Indes ; \& la baie de Manille, baffin circulaire de dix lieues de diamètre, femble l'y appeller. Manille eft fur fon bord oriental, ville grandes peuplée, \& auTome IV:
jourd'hui fortifice avec affez de foin. Son port s'appelle Cabito, \& en eft à deux lieues; fes environs font fertiles, fains, \& bien arrofés : mais le fanal qui conduit de ce port à la haute mer, eft embarraffé d'fles \& eft dangereux. Son commerce avec la Chine \& les Indes orientales confifte principalement en marchandifes recherchées dans le Mexique \& au Pérou: telles fontdes épiceries, des foieries de la Chine, des étoffes des Indes, des mouffelinies \&o des toiles peintes, de largent travaillé, \&oc; elles y font portées par un vaiffeau, quelquefois par deux, qui partent tous les ans de Manille pour Aquapulco. (*) Le tenis de leur départ eft le mois de Juillet, \& ils arrivent en Décembre, Janvier ou Février: ils repartent d'Aquapulco pour Manille enMars, \& ils y arrivent en Juin. Un autre vaiffeau eft toujours prét à partir quand ils arrivent. Les ordonnances du roi fixentla valeur de ce commerce à 600,000 piaftres; mais il excède toujours cette fomme, \& les retours montent ratement à moins de 3 millions de piaftres, qui fe diftribuent en partie dans les Indes orientales. Les

[^1]
## DU COMMODOREANSON: 275

vaiffeaux font de 1200 tonneaux \& au-deffus, montés de 4 à 600 hommes, portant une cinquantaine de cimons. Les officiers en reçoivent les commiffions du roi; l'un des capitaines a le titre de général. Ce vaiffeau fe faitremarquer par P'étendart royal d'Efpagne placé au haut du grand matt; fa navigation eft d'abord incommode \& lente, il lui faut fouvent un mois pour fe dégager des terres: il s'éleve enfuite à la hauteur de $30^{\circ}$ de latitude feptentrionale, pour y chercher les vents d'oueft qui le conduifent directement en Californic, route fur laquelle on ne trouve pas un port ou une rade paflable : dans ce voyage de fix mois il ne jete pas une feule fois l'ancre : le vaiffeau eft chargé, rem. pli de monde, \& pour fuppléer à la provifion d'eau, les jarres qui la contiennent font fufpendues aux haubans \& aux étais; 'ce qui ne prend point de place dans le vaiffeau; la pluie fupplée à celle qu'on y confomme, on la reçoit dans des nattes qui s'étendent d'un bout du vaiffeau a l'autre, \& font bordées d'un large bambou fendu qui conduit l'eau dans les jarres. Ce voyage hafardeux eft rarement funefte. Sa route eft tracée par des inftructions mal combinées \&t plus fondées fur le préjugé que fur une expérience éclairée: une herbe fottante que les Ef .
pagnols nomment porra, leur annonce le voiffnage de la Californe; alors ils portent au fud, fans chercher la vue de la cóte, jufqu'a la hauteur de fon extrémité méricionale, ou ils, cinglent vers le cap St. Lucas, pour vérifier leur eltime \& prendre langue. Les jéfuites s'étaient fixés daus cette prefqu'ifle, \& y avaient étendu leur jurfiction d'une mer a l'autre: ils ont foin de tenir préts toutes fortes de rafraichiffemens pour le galion, fur les richeffes duquel ils ont un grand intéret : dès qu’on l'y découvre, on allume des feux pour fignaux, \& le capitaine envoye fa chaloupe qui porte les lettres de Manille \& ramene des rafraichiffemens. Si le capitaine apprend qu'll n'y a pas d'emnemis a craindre, if pourfuit fa route vers le cap Corrientes \& de-Iä vers Aquapulco, qui eft le port le plus beau \& le plus für de la cóte feptentrionale de locéan Pacifique. C'eft un baffin environné de hautes montagnes, ou les vents ne pénétrent point, mais ou l'air ne fe renouvellant jamais, y devient mortel pour ceux qui le refpirent. L'eau pure y manque, le fójour en eft incommode, \& ce n'elt qu'à l'arrivée du galion qu'il parait une efpece de ville. Dès que ce vaiffeau eft arrivé, on liamare à deux arbres qui font fur le rivage occidental, \& des que fa cargaifon eft dechargée \& vendue, on charge l'argent \& les marchandifes deltinees pour Manille avec les provifions - nécellaires, parce qu'un ordre expres vent que le vaifean foit hors du port avant le I Avril. Ce retour confife en cachenille, confitures, merceries, colefichets d'Europe, yin d'Efpagne, \& furtout en or : ce qui fait que la cargaifon occupant peu de place 2 le vaiffeau peut avoir fa batterie d'en-bas en état, fe dé fendre avec plus dlavantage, \& a a en effet plus de force; car l'équipage eft plus nombreux, \& on y joint deux compagnies d'infanterie deftinees à reoruter la garnifon de Manille. En partant d'Aquapulco, il gagne le $18^{\circ}$ on $14^{\circ}$ de latitude, jufqu'a ce qu'il ait la vue de Guam, l'une des ifles Larrons, ou l'on entretient toutes les nuits des mois de Juin, un feu allumé fur quelque hauteur : mais la rade $y$ eft fi mauxaife qu'il n'ofe y féjourner: il y prend de l'eau \& des rafraichiffemens le plus vite qu'il lui eft poffible, \& en part-cinglant directement fur le cap $S p p^{i-}$ ritu-Santo, dans l'ifle do Samal. La \& dans les ifles qui fuivent, on allume des feux des quion voit le galion. Si après que le premier eft éteint, il en voit allumer quatre autres, c'eft qu'il y a des ennemis qui croifent dans ces parages, \& fur les informations qu'il doit prendre, il doit
gagner an port für; \& s'il y elt découvert ou qu'il craigne d'y etre attaqué, il doit envoyer le tréfor a terre avec de Partillerie pour le défendre. Mais fi l'on n'allume que deux feux, il peut continuer fa route fans danger. Voila le précis de la route \& du commerce des galions. Nous apprimes qu'on favait dans Aquapulco que nous avions pris \& brulé Paita, \& que cette nouvelle $y$ avait fait reparer les fortifications de la place \& mettre une garde dans lifle à l'embouchure đu port, qui n'avait été retirée que deux jours avant que le bateau à rames y vint. En retirant cette garde, ils nous montraient quill fe flattaient de n'avoir plus à nous craindre. Perfuadés que nous n'avions pas été découverts, nous attendimes avec impatience le jour ou le galion partait \& nous nous préparámes an combat. Nous nous tinmes au couchant d'Aquapulco, pour n'en étre pas découverts, \& dans cet intervalle, nous nettayames nos vaiffeaux, facilitámes les mancuvres, réglâmes les ordres, les flignaux, Tes lieux ou nous devions croifer.
no Le I Mars, nous vímes les deux nontagnes qu'on nomme les Mamelles, au-deffus d'Aquapulco. Le Centurion fe tint au nord-nord-eft du port, à is lieues de diftance: plus au couch chant était le Carmelo; au levant étaient les
trois autres vaiffeaux : nous formions une ligne circulaire délı 2 lieues d'érendue, \& chaque vaiffeau étaio à trois lieues de fon voifin. Notre yue s'étendait ainfl fur un efface de 24 lieues, parce que le galion était vifible à 6 . lieques de diftance, \& par le moyen des fignaux, ce qu'pn voyaità une extrèmité de la ligne, était fu dans l'inftant à l'extrèmités oppofée, $D e$ plus, les canots allaientitous les jouis ali 4 ou /5 lienes du port, \& s'eniapprochaient durant la nuit; leurs feux devaient annoricer ce qu'ils avaient vu, \& diriger la-courle des vaiffeaux dans l'obfcuricé. On renforça les équipages du Centurion \& du Gloucefter qui feuls devaient combattre, de tout ce que les autres avaient de meilleur \& d'abfolument inutile pour naviger. Pour encourager les Nègres; on leur promit la liberté ; on les avait exercé à fervir le canon, \& ils pouvaient être très-utiles. C'eft dans ces difpofitions que nous attendimes le 3 Mars : ce jour-là tous les yeux furent fixés vers Aquapulco, \& quelquefois on croyait voir l'un ou l'autre canotaccourir. Mais la nuit vint, elle s'écoula fans nous apporter la moindre nouvelle du galion: nos efpérances fe nourriffaient encore d'obftacles imprévus, qui le retardaient, \& nous ne retranchions rien à notre vigilance. Le 7 de Mars com-
mengat une femane fainte, pendant laquelle aucut vaiffeaune fort du port ; ellene détruifit point notre efpoit. Le ys Mars, nous fumes de nouveau attentifs fur tout ce qui pouvait paraitre fur la mer, màis la femaine s'écoula \& fien ne parat: l'abattement fe fit appercevoir parmi nous : peil dhommes conferverent des efpérances : notiscortmes avoir été apperçus \& qu'on avait mis unnenibargo furle galion. En effet, nous apprities dans la fuite que notre bateau à rames avaitété appetga de la cote, lorfqu'il avait été à lin découverte ${ }^{\text {d'A }}$ tquapulco, \& qu'on en avait prefumé que notre efcadre n'ćtait pas loin; ce qui ayait renvoyé le départ du galion'à l'aniée prochane. ouh

Le commodore le foupgonhlit depuis quelque tems, \& formait in projet pour s'emparer d'Aquapulco meme : cette ville śtait fortificé ; elle renfermait peut-etre mille hommes armés; il ne s'agiffait donc pas d'une attaque ouverte, mais de la furprendre. II voulait mettre à la voile vers le foir, arriver au port pendant la nuit, l'embouquer hardiment, envoyer 200 hommes dans des chaloupes attaquer le fort, tandis que les vaiffeaux canoneraient la ville \& les batteries: l'épouvante aurait probablement fait réuffir cette attaque, \& la ville \& le tréfor auraient

## PU COM WODOME ANS ON. 289

quelle truifit reside it pi ula \& evoir it des çus \& $\mathrm{n} . \mathrm{En}$ re ba, lorfco, \& e n'é. lépart quel parer ifiée; més; erte, voile nuit, nmes s que batteEuflir aient
pu ètre priss mais un obftaclequiôn nè pouvait vaincre, ne permit pas dexécuter pe plan. C'eft qu'à une médiocre diftance dù port, il y avait tun calmé toutsplat péridgintruiè partie de la nuit, \&iqu'enfuite il s'ćlewait-uausent de terre वंquí continuait le matii. Aiffi des vuiffeaux ne pouvaienvarrivé pendant lanuit; \& cela feul pouvait rendre le fucdès problable. Aufon crut deveir cépendant continuen à croifer, dans la Luppoftion que le vaiffeau nà vait éré peut-être que retardé, qu moins jufquà ce quon eut iépuifé fes provifions d'ean \&oale bois, \&qu'on cut atteint la faifon favorable poup faire voile vers la Chine: Cette fuppoffioh n'était pas fans yraifemblance; car les príncipaux intéreflés dans la outgafon avaient envioyéldivers exprès a Mexico, pouriqu'il fut petmis au vaifleau de partir. Mais te vice-rol fue inflexible.
Nous tinines enfuite confeil pour favoir ou l'on irait faire provifion d'eau : on choifit le port Sequataneo ou Chequetan , parce quil était le moins éloigné', \& il fut réfolu de siy rendre le alutot poffible, \& d'y demeurerpeu, de peur que le galion, fachant qué nous y étions, ne partit pendant le féjour que nous y pourrions faire. Et pour qu'il ne nous échappat point dans cet intervalle, nous laiflàmes la prife du Tryal
avec ordre de croifer pendant 24 jours à la hau.
teur d'Aquapulco, \& de nous informer promptement de fondépart.
Le I d'Avril, malgré les calmes \& les courans contraires, hous nous trouvímes à la hauteur de Sequataneo. Nos deux chaloupes rangerent

Pon
Ia que
Dar
peú
on $r$ In côte pour chercher Baiguade mais elles ne revinrent point de quelques jouis., Ce retard nous inquieta, il neus mettaio dans une fitustion allarmante, parce que notre provifiond'eau tirait à fa fin; nous n'en avions plus que pour dix jours : par bonheur', nousiprenions tous les jours quelque tortue; car nous aurions beaucoup fouffert, fil dans un climat aufi chaud, nous avions ćté réduits aux alimens falés. Mais nos craintes fe diffiperant le \& Ayril, jour dans lequel nos chaloupes revinrents après avoir découvert une botme aiguade : on fonda le port, nous y entrámes fans crainte \& y jetâmes lancre le 7 .

- Ce port eft fous le $17^{\circ} 36^{\prime}$ de latitude feptentrionale, \& à 30 lieues au couchant d'Aquapulco: des deux cótés, dans une ćtendue de 18 lieues, le rivage eft fablonneux, \& la yague s'y brife avec violence; mais on $y$ peut ancrer par-tout avec füreté: Le pays eft affez bas, rempli de villages, \& de loin en loin font des collines où
la hay-promp-
ourans 1auteur Igerent Hes ne retard fituh nd'eau e pour ous les beau. haud, . Mais $r$ dans oirdéport, s l'an-
fon a éleve des tourspour fervir d'échauguettes: la vue en eft agréable, elle eft bornée à quelques lieues de-là par une chaine de montagnes. Dans cette étendue de 18 lieues du pays le plus peuplé \& le mieux cultivé de toutes ces côtes, on ne voit pas une feule barque, ni un feul canot: un mondrain, un rocher blano, la montagne de Petaplanien foint les parties les plus remarquables: alquelque diltance de cette montagne eft un amas de rochers blarichis d'excré. mens d'oifeaux de mier, \& nommés moines Wlancs. Les vents ne font point a craindre fur cette cote du mois d'Octobre au mois de Mai. L'entrée du port n'a que deux milles de large: les deux pointés qui la forment préfentent deux rochers prefque perpendiculaires; il eft environné de hautes montagnes couvertes d'arbres, excepté au coucháhé: à fon embouchure eft un rocher; le fond eftede vafe molle: l'aiguade femble être un grand étang fans décharge : il eft rempli par uhe fource qu'il fort de terre à 800 pàs de-lá' ; prés de la mer l'eau en eft un peu faumâtre ; près de la fource elle eft douce \& fraîche. Mais dans le tems des pluies, il préfente un autre afpect, \& Dampier en parle comme d'une grande riviere.

Pour tirer des vivres du pays, le commodore
 avait enyoyé un parti, de 4 Qi hommes pour dén couvrir quelque bourg on villagen \&\&, tàcher de former quelques liaifons avec les habitans, dopt nous aurions payé les provifions avec les marchandifes dont nus prifes śtaient chargées bils devaient feiconduire avec circonfpeqtion , aygec honnéterés imais, Hos projets pacifiques fe trous verent impraticables: le parki қ̧evint excédé de Jafitude: ilayait parcaukuiplos dacrois lieues fans trouver dhabitations:s iss avaient vu, une vedette endormie; dout le cheval prit la fuite fi brufquement in que thomme en fut prefoye défarconné, \& laifa tomber fon chrpeade \& fon =pifolet; oule fuivit quglque tems, mais on le perdit bientot de xue 1 an continyat de marcher fans trouver la moindrettrace d'uņpays cultivé: on s'arrèta enfing mais avant de revenir, on planta des billets en diversilighs, oul lon inyinait les habitans de fee rendke aay ppost, qu'ils y feraient bien requs \& bient eayyés: Bour fes vivres qu'ils apporteraient. Mais perfonieqne vint, Of fut dans la fuite que fi nos gens, avaient étéau couchant, ils auraient bientót trouvé un bourg tel que nous le cherchions, Il parait même,que les habitans étaient en armes. Un jour que M. Brett, accompagné de feize hommes, était auprès de la montagne de Petaplan, il vit trois
efcad
\& de
vers
verse
pour
fieme
naint
quanc
$\& b i$
bois.
pis el
timm
Tibai
en cre
furpre
No
nous
Gimes
que n
Nous
des mI
des to
ces de
tout d
ficam
gourd
mhier

## DU COMMODOREANSON.

pour de âcher de us, dops les margées sisils ) fet trou xcédé de is lieues 4 vu une 5 la fuite prefque \& \& fon ais on le marcher cultivé: nir an on 1 inyitait ils $y$ fees vivres vint. Of it été au m bourg ème que our que es, était vit trois
efcadrons bien montés, \& armés de carabines \& de lances qui femblaient vouloir s'avancer vers le lieu ou il voulait débarquer: il fit ramer vers eux, \& ils fe rangerent fur le rivage comme pour s'oppofer a fá defcentes \& fui tirerent theme quelques coups de carabine. Le lieutenint fit faire feil a fon tour; mais feulement quand il fut a portee de lefcadron le plus avance, \& bientot toute cette troupe senfuit dans les bois. Les deux auttres efcadrons he firent pas un pis en avant ; cette aventure nous fit tenir conftimment une ou deux chaloupes al l'entrée de Li baie, pour que le canot que nous avions laifié en croifiere devant Aquapulco, ne 's y laifla point furprendre.
Nous n'efpérions plus enguger les habitans à fous fournir des rafraichiffemens, hous profitames donc autant qu'il etait poffible de ceux que nous fournifllient les envirofis du port. Nous pechámes des maquertax, des bremes, des mulets, des folles, des hommars, des raies, des torpilles : on fait que fl ${ }^{\text {P }}$ on touche un de ces derniers poifforis, te corps sengourdit, furtout dans la partie qui Pa touchee: fi Pon appuie facame fur luif, te bras quil la tient devient engourdi, \& ne ceffe de l'etre pendint un jour antier; on peat cependaur manger ce poiffon
fans crainté, Près de la montagne de Petaplan,
tir nous prenions encore des tortues,, au-dela il n'y en avait plus: les lézards font nombreux dans les lieux voifins du port, \& bien des gens en mangent ayec plaifir : nous $y$ vimes de petits crocodiles \& apperçumes fouvent des traces de tigres : nous y trouvàmes beaucoup de faifans, mais leur chair eft féche \& fans goût: il y a une grande variété de perits oifeaux, \& nous y tuìmes des perroquets affez bons à manger. Les fruits, les herbages, les racines n'y font ni abondans ni bien bons: on trouvait dans les bois des limons, des papas, \& une efpece de prine d'un gout aigrelet \& agréable: la morgeline eft le feul anti-fcorbutique qu'on $y$ voit : elle croit aux bords des ruiffeaux.

Au couchant de Chequetan, eft un pays affez étendu qui offrait lapparence d'un port: le commodore le fit vifiter, mais on n'y trouva que deux montagnes que joignait une vallée \& qui ne laiffait entrelles ni rades, ni ports. Chequetan n'eft donc pas une reláche avantageufe pour des rafraichiffemens; mais il eft le feul mouillage fûr dans une grande étendue de cotes ; on y peut faire de l'eau \& du bois en toute füreté, parce qu'il eft facile d'en défendre l'approche aux habitans du pays même. C'eft là que nous
'etaplan, u-delà il ombreux des gens de petits traces de faifans, 1 y a une us y tuà. ger. Les ni abonles bois de prine seline eft elle croit ays affez : le comuva que ée \& qui Chequeufe pour 1 mouilOtes ; on e füreté, approche que nous
tirames du Carmelo \& du Carmin tont ce qui pouvait nous ètre de quelque ufage: nous en fimes autant de la prife du Tryal, quoique ce fue un bon vaiffeau; mais nous manquions d'hommes pour la manouvre, fur-tout dans les mers orageufes de la Chine où nous allions nous rendre. Tous ces foins prolongerent notre féjour dans ce port ; \& nous approchions de la fin d'Avril quand nous en fortimes.
Un accident nous procuta le plaifir de donner de nos nouvelles à nos amis en Angleterre. Un feul paffage conduifait du port dans l'intérieur dupays, \& ce chemin paffait auprès de la fource d'eau douce : nous l'avions embarrafé par des troncs d'arbres abattus, nous y tenions une. garde pour éloigner une furprife de l'ennemi, \& empécher nos gens de fe répandre dans le pays \& de tomber entre les mains des Efpagnols. Malgré nos foins, le cuifinier du commodore difparut : il était Français \& peut-ètre catholique ; nous le foupçonnàmes d'être transfuge: il n'en était pourtant rien : il avait été furpris par des Indiens qui le menerent prifonnier à Aquapulco, d'où il fut transféré à Mexico, \& dełà à la Vera-Crux, où il fut embarqué pour l'Efpagne. Le vaiffeau qui le portait fut obligé de relâcher à Lisbonne ou Léger (c'eft le nom枋號
du cuifinter) trouva le moyen de débarquer;
\& le conful Anglais lui fadilita fon retour en Angleterre. It porta les premieres nouvelles fares de nos opérations. Il avair beaucoup fouf.
fert des Efpagnols, il arriva miférable en Anin gleterre, où des amis du commodore lui readile rent des fecours dont il jouit peu : il fut tuế dans une querelle de nuit, dont on ignore la caufe.
Plus nous demeurions à Chequetan, \& plus les Efpagnols s'y raffemblaient en force : nous le voyions par le nombre des feux qu'ils allumaient \& qui formaient un cercle; dont nous étions le centre; mais prêts à à partir, nous crail gnions peu leurs projets. Le 27 A Avril, nous fimes échouer nos trois prifes fur le rivage; nous les remplimes de matieres combuftibles, \& le Centurion fuivi du Gloucefter, fortit du port. Alors la chaloupe alla mettre le feu aux trois vaiffeaux. On laiffa une pirogue fixée à un grapin au milieu du port, dans laquelle était une bouteille bien bouchée qui renfermait une lettre pour le commandant du canot, que nous avions laiffédevantAquapulco pour veiller furle départ du galion, au cas que hotre féjour à Chequetan déterminât les Efpagnols à faire partir ce vaiffeau. Le Centurion, meilleur voilier que lur,

## BU COMMODORE ANSON. $289^{\circ}$

Paurait pourfuivi dans POcéan Pacifique, \& aú moins il aurait atteint le cap Spiritu-Santo' avaneluí; en y croifant quelques jours on était für de l'y voir arriver. Mais le vice-roi rendit impoffible lexécution de ce projet, en retenané le galion toute l'année. La lettre laifée dans là pirogue était deftinée à jeter encore l'ennemi dans l'erreur : on y difait au lieutenant ; que le commodore lattendrait quelques jours devant Aquapulco, \& de-là irait au midi rejoindre lé refte de fon efcadre:
Dès que nous fûmes en mer, nous fentimes tôs l'impatience de faire voile pour la Chine; nous n'avions plus rien à faire dans ces mers \& la mauvaife faifon s'approchait. Nous allames chercher notre canot qui ne revenait point; \& nous craignimes qu'on ne l'eut fait enlever: Nous rangeámes la cóte pendant le jour, nous mettions à la cape durant la nuit, le Gloucefter qui étaitle plus voifin de la cóte portait un fanal, \& chaque demi-heure les deux vaiffeaux
qu'à trois lieues d'Aquapulco, \& nous ne l'avions point vu encore : il était monté par fix excellens matelots \& un bon officier, tous d'un courage éprouvé; nous les regrettions vivement; \& perfuadés qu'ils étaient dans les mains des EfFome IV:
pagnols, nous penfämes pouvoir les recouvtrer en leur propofant un échange. On offrit de rendre tous les prifonniers pour ces fept hommes; \& un officier Efpagıol, prifonnier, porta cette offre au gouverneur d'Aunapulco. Mais nous hous éloignámes trop de la côte pour recevoir une réponfe. Trois jours après, nous nous trouvâmes à quatorze lieues du port; le vent devenu favorable, nous permit de nous en approcher, \& nous y tendions à pleines voiles quand nous apperçumes une chaloupe à la voile, nous cinglames vers elle \& bientôt nous la reconnúmes pour la nôtre. Nous crûmes d'abord que le gouverneur nous renvoyait nos gens comme il les avait pris; mais quand nous et̂mes remarqué leur maigreur, leur pâleur, la faibleffe de leur voix, nous fûmes perfuadés qu'ils avaient éprouvé de plus grands maux que les prifors du Mexique. On les aida pour monter für le vaiffeau, on les mit dans des lits, \& lorfqu'ils eurent repris leurs forces, ils nous raconterent leurs avantures. Ils tenaient la mer depuis fix femaines: \& comme ils cherchaient à nous rea joindre, un courant violent les avait jetés à l'eft

DU COMMODOREANSON. 291 point de ports, point de rades, \& les houles leur rendaient l'approche de la terre impoffible. Ils pafferent ainfi plufieurs jours fans eau, dans un climat d'une chaleur infupportable, n'ayant d'autre moyen d'échapper à la mort que de fucer le fang des tortues qu'ils pouvaient trouver; lè défefpoir allait les faifir quand une pluie abondante vintles foulager; ils étendirent leur voile horizontalement, \& mirent un boulet au milieu; ce qui lui donina la figure d'un entonnoir. Alors ils s'efforcerent de nous chercher, \& nous rejoignirent en so heures après une abfence de 43 jours. Ce canot était long de 22 pieds, \& il avait été expofé à tous les dangers de la mer vis-à-vis d'une cote impraticable \& dangereufe: Nous avions retrouvé ce que nous cherchions;' \& il était inutile d'attendre une réponfe d'Aquapulco ; mais il eut été cruel de priver nos prifonniers de l'efpérance de la liberté; nous les renvoyámes dans deux barques qui nous ref. taient, fournis de mats, de voiles, de rames; de provifions pour 15 jours au cas que les vents vinffent les contrarier. Ils étaient au nombre de 53 ; nous gardâmes les mulàtres; les nègres Jes plus vigoureux \& quelques Indiens: tous les Efpagnols furent renvoyés. Ils arriverent hetrreufement, comime nous le fümes dans la

T 2

## 292

fuite: nous apprimes auff que le gouverneur nous avait fait ưre réponfe honnête \& nous avait envoyé des rafraichiffemens dans deux chaloupes, qui, ne nous trouvant point \& accueillis par une tempète, furent obligées de les jetter dans la mer.

Dès ce moment nous cherchâmes à nous teloigner des cotes pour atteindre les vents alifés qui, difent ceux qui nous ont précédés, font plus frais \& plus conftans dans cet océan que dans aucun autre lieu du monde, \& déjà nous nous flattions de voir en deux mois les cotes de 1a Chine; mous entreprimes cette navigation avec gatté, parce qu'elle ne s'offrait point ì nous fous un afpect effrayant, ni pénible. Nous perdímes done de vue les côtes du Mexique, le 6 Mail 1742.

Voilà ce que nous fímes dans le nouveau monde; mais combien nous reftàmes au-deffous de ce que nous aurions pú faire, finous euffions doublé le cap Horn dans une faifon convenable! Nos vaiffeaux auraient été en meilleur état, nos équipages auraient été complets encore, \& pourvus de tout, nous aurions paru devant Baldivia, place fans défenfe, prefque fans canori, \& n'ayant qu'une garnifon mal armée, \& des habitans dont la plupart font des malfaiteurs exilés, languiffans dans la mifere. Baldivia eut été prife \& nous eut rendu redoutables dans tout le Chili! nous aurions détourné l'attention du miniftere Efpagnol, divifé les forces de la monarchie \& tari une partie de fes reffources. La méfintelligence régnait entre les gouverneurs, les Créoles étaient mécontens, les fortifications \& la difcipline militaire avaient été très-négligées; les Indiens de la frontiere n'attendaient qu'un moment favorable pour prendre les armes. Nous euffions fortifié les jaloufies des chefs, les mécontentemens des peuples, le courage de leurs ennemis. Ceux-ci au moins n'auraient pas conclu la teeve qu'ils firent dans ce temsavee le préfident du Chili. Les câtes étaient dépourvues de troupes, \& il n'y avait peutotre pas 300 armes à feu dans le Chili. Et nous nous ferions trouvés au nombre de 2000 hommes bien armés, conduits par de bons officiers, réunis fous un chef auffi brave que prudent, poffédant l'art de maintenir fon autorité \& le talent de gagner les cours. Baldivia pris, les Arancos, les Puelches, les Penguinches qui habitent les bords de la riviere Impériale, auraient pris les armes, \& ils peuvent mettre 30000 hommes en campagne, prefque tout de cavalerie: \&le Chilin'ayant que des défenfeurs

## 294

## VOTAGE

amollis, avilis, \& prefque défarmés, n’auraient pu réfifter à leurs efforts réunis aux nôtres. Le Pćrou mécontent, aurait mème puêtre ébranlé, \& les Créoles, indignés de fe voir exclus des emplois, auraient pu fe fouftraire à lobéiffance d'un mâtre qui veillait fi mal à leur füreté.

Mais lorfque les Indiens ne fe feraient point armés contre les Efpagnols, il n'y avait que deux places qui puffent réfifter à nos efforts, le Callao \& Panama: la derniere était prefque dégradée \& fans poudre, \& fi nous euffions eu communication avec la flotte qui était de l'autre. côté de lifthme, elle n'aurait pas refilté longtems. Le Callao n’avait que des murs fans remparts, fans ouvrages extérieurs, \& la garnifon compofée de Créoles mécontens, n'aurait pu réfifter à des batteries bien difpofées \& bien fervies. Le vice-roi le craignait, puifqu'il avait fait conftruire douze galeres pour nous défendre la côte ; mais quand elles euffent été prètes, qu'elles eufient été ce qu'on voulait les faire, on aurait pu éluder leurs efforts; \& nous aurions toujours pu faire defcente à deux lieues au midi du Callao, dans un lieu nommé Morro-Solar, où l'on fentait fi bien la facilité d'approcher qu'on avait projetté d'y élever un fort, que l'épuifement des finances n'avait pas

## du Commodore Anson.

permis d'y bâtir. Ce n'eft point une fanfaron, nade, de croire que 1000 à 1500 de nos gens auraient été un corps redoutable pour les forces de l'Amérique Efpagnole. Ils avaient été exercés avec foin, \& le commodore en ayait fait d'excellens fufiliers; au lieu que les Efpagnols n'étaient point exercés, ni même tous armés, L'efoadre de Pizarro y portait plufieurs milliers de fufils ; mais elle ferait arrivée trop tard. Par mer, nous n'avions point d'ennemi à craindre; car Pizarro n'aurait pu partir plutôt qu'il ne fit, \& n'aurait pas eu un voyage plus heureux, Maítres du Chili, fournis de provifions, nos vaiffeaux auraient été en furreté, les vaiffeaux que nous aurions pris auraient pu nous fervir; les ports nous auraient facilité des recrues; 1Indien adroit, docile, laborieux, ferait devenu en peu de tems un très-bon homme de mer, dans ces climats doux \& tempérés. Ces fuccès font très-probables, \& leur influence fe ferait bientôt fait fentir en Europe. Un traité de paix aurait fuivi, dans lequel on aurait pu mettre des bornes à l'ambition de la maifon de Bourbon.

Mais détournons les yeux de ce qu'on aurait pu faire, \& revenons à ce que nous avons fait J'ai dit que nous cherchions les vents alifés qui
$296 \quad$ VOYAGE
devaient fe faire fentir à 70 ou 80 lieues de terre; Une autre raifon nous portaità cingler au S . O.; clétait pour gagner le 13 ou $14^{\circ}$ de latitude feptentrionale, parallele oul l'on navigue avec leeplus de färeté dans la mer Pacifique. Au bout de deux jours, nous nous trouvames affez loin de terre pour fentir les vents alifés, mais il fouffla prefque toujours de loueft; nous allàmes encore au fud \& ne les $y$ trouvâmes pas mieux, \& fept femaines s'écoulerent avant que nous fuffions fecondés par ces vents falutaires: c'eft prefque dans cet efpace de tems que nous nous fattions de gagner les côtes de PAfie. Cependant nos vaiffeaux fe trouvaient en mauvais état; le mât de mifaine du Centurion, fe trouva fenduà quatre pouces de profondeur, \&à peine lavions - nous fortifié par des jumelles, que le Glouceffer fit fignal de détreffe. Son grand mât étrit fendu à ne pouvoir plus porter la voile : ce mât était pourri, \& pour fervir, il fallait n'en laiffer qu'un troncon où l'on pouvait ajuftor le mát de hune. Ces accidens nous retardaient encore, \& le forbut nous montrait la féceffité d'avancer rapidement: il pouvait nous détruire tous dans une traverfée trop longue. On s'était flatté que les climats chauds le rendraient moins dangereux; mais fa violence ac-

## du Commodore Anson.

tuelle détruifait nos efpérances. En vain nous avions des eaux douces \& abondantes, des provifions fraiches prifes à Paita, des poiffons que nous prenions prefque tous les jours; en vain nous avions nettaié nos vaiffeaux \& tenu les ćcoutilles \& les fabords, pour faciliter le renouvellement de l'air, la maladie n'avait été que retardée, elle n'avait prefque rien perdu de fa malignité. La terre \&\& les végétaux qu'elle produit, paraiffent en ètre le feul remede fur : on effaya les pillules \& les gouttes de M. Ward: quelques-uns en furent foulagés pendant quelques jours, aucun n'en fut plus mal, \& nous obfervàmes que les effets du remede étaient d'autant plus violens que le malade avait plus de force.
Enfin, après fept femaines écoulées, nous commençâmes à fentir le vent alifé, \& pouvant porter toutes nos voiles nous aurions pu arriver affez tôt pour fauver la vie à une partie de l'équipage, fi le Gloucefter privé de fon grand mát n'était allé très-pefamment. Nous étions réduits à ne porter que nos voiles de hune, \& encore nous étions quelquefois obligé de l'attendre. Il fe paffa peu de jours que nous ne viffions beaucoup d'oifeaux qui nous faifaient croire qu'ily avait des isles dans notre voifinage, \& nous n'en
découvrions aucune: la plupart de ces oifeaux étaient de ceux qui font leur féjour à terre, \& Pheure de leur venue comme celle de leur départ variait fans doutecomme la diftance où nousétions, de ces isles. Vers la fin de Juillet, le vent alifé ceffa de nous étre favorable pendant quatre jours, \& dans un calne qui furvint, le roulis fut fi violent que le Gloucefter perdit le chouque d'un de fes màts, \& vit tomber fon mat de hune qui caffa la vergue de mifaine. Nous fumes obligés de le prendre à la toue dès que le vent commença à fraichir, \& nous envoyâmes vingt de nos plus vigoureux matelots pour aider à ré parer ce dommage. Mais à peine était-il réparé que nous efluyàmes une tempète qui fit ouvrir notre vaiffeau, \& tout le monde y fut employé à la pompe: le jour fuivant le mát de hune du Gloucefter tomba encore: un inftant après fon grand hunier qui lui tenait lieu de grand mát fe rompit auff; ce nouveau malheur nous parut fans remède: fon équipage était faible, il ne pouvait fe paffer de notre fecours, \& le fcorbut nous mettait hors d'état de le lui tendre. De plus, il y avait fept pieds d'eau dans fon vaiffeau,quoiqu'on y pompat fans ceffe, \& l'examen détaillé qu'on fit faire de fon état, nous prouva qu'on ne pouvait fauver l'équipage qu'en le re. ce vaiffeau. On ne pouvait réparer fur mer fa voie d'eau; il ne lui reftait que trois mâts en place, \& il n'en avait plus de rechange; la carene était prefque disjointe, les hauts du vaiffeau étaient en mauvais état, \& fon équipage réduit à 76 hommes joints à quelques prifonniers, n'en avait plus que 27 en état de venir fur le pont, \& plufieurs d'entr'eux étaient trèsfaibles. On ne perdit point de tems, le Centurion reçue tous les hommes du Gloucefter, on en tira toutes les provifions faines. Il fallut deux jours entiers pour ces tranfports, \& à la fin du dernier jour, tout le monde était fi fatigué qu'on ne put en tirer encore deux cables \& une ancre qui nous auraient été utiles: il fallut y laiffer les marchandifes, dont la valeur montait a plufieurs milliers de livres fterlings : de cinq tonneaux de farine qu'onen tira, trois fe trouverent gatés par l'eau de la mer, \& dans le tranfport de l'équipage, trois ou quatre hommes moururent. Suivant toute les apparences, ce vaiffeau devait être bientôt englouti par la mer; mais comme le tems était calme, il était poffible qu'il flottàt quelques jours fur l'eau, \& nous y mimes le feu, pour qu'il ne tombát pas au pouvoir des Efpagnols, dont les poffeffions
dans les isles Larrons pouvaient n'ètre pas bienéloignées. Nous nous en écartämes, non fans
isle crainte que les éclats n'en vinffent jufqu'à nous; mais il brôla toute la nuit, \& à mefure que la flamme avançait, le canon fe faifait entendre. II fauta en l'air à 6 heures du matin \& il s'éleva de la mer une noire fumée.

La derniere tempete nous avait éloignés de notre route, \& nous nous trouvâmes quatre degrés plus au nord que nous n'avions penfé: nous eumes enfuite un calme parfait : nous craignigns par l'effee des courans, d'avoir dépaffé les isles Larrons où nous n'aurions pu revenit. Alors il nous aurait fallu continuer notre cours vers quelques-unes des parties orientales de l'Afie où nous aurions trouvé la mouffon d'oueft dans toute fa force, qui ne nous aurait pas permis d'y aborder. Nous aurions eu encore 4 ou 500 lieues à parcourir, \& ayant d'arriver, nous ferions péris peut-etre du forbut : car dans ce moment nous perdions 8 à 10 hommes par jour. On trouva depuis que la voie d'eau était dans le magafin des canonniers, \& dans un lieu où il n'y avait pas moyen de boucher l'ouverture que lorfque les charpentiers pourraient travailer en dehors; cependant ils empècherent l'eau de pénétrer dans le vaiffeau, ce quirnous tranquillifa.

## du Commodore Anson. 301

Le calme nous avait nui, en nous abandon-
as bien on fans nous; quela dre. II leva de
gnés de quatre penfé: us craiaffe les evenir. e cours le lafie eft dans permis ou 500 tous fece moar jour. it dans lieu ou verture travailnt l'eau is trath nant à l'effet descourans quinouséloignaient des isles des Larrons; il ceffa, mais le vent vint du fud-oueft, \& nous fut directement contraire : il varia, mais ce femble pour nous tourmenter: Enfin le 22 Aoút, nous vimes que le courant nous devenait favorable, \& le lendemain nous vimes deux isles à l'oueft. Cette vue fit fuccéder la plus grande joie à l'abattement: la plus voifine était à is lienes de nous, elle paraiffait montueufe \& de moyenne grandeur: o'était lisle Anatacan: l'autre était Serigan, qui avait lair d'un haut rocher. Nous en approchions lentement ; le vent était faible \& variable. Le lendemain nous vimes encore celle de Paxaros, plus petite que les autres. Nous envoyámes la chaloupe chercher un mouillage dans l'isle d'Anatacan, \& reconnaitre fes productions : car celle-là feule paraiffait pouvoir nous fournir l'un \& les autres. La chaloupe vint nous dire quail n'y avait qu'un endroit où l'on put jeter l'ancre, fur une côte efcarpée \& peu fûre, que le foly était couvert de rofeaux; que lisle parailfait déferte \& abondante en cocotiers. Cette nouvelle nous affligea; nous voulions en approcher cependant pour $y$ envoyer cueillir des noix de cocos; mais le vent s'éleva, \& foufla pour
bouffées, \& bientót nous nous trouvàmes trop au fud pour exécuter notre projet. Nous cherohâmes quelques-unes des auitres isles Larrons, en hous dirigeant au fud, mais en tremblant de. n'en point trouver, \& de céder à la maladie qui nous dévorait, ou à la mer qui nous forgait à mettre fouvent les pompes en mouvemient. Le 16, nous perdimes de vue Anatacan, mais lè lendemain nous découvrimes trois autres isles à la diftance de to à 14 lieues: c'étaient celles de Saypan, de Tinian \& d'Aguigan. Tinian était entre les deux autres : c'eft vers elle que hous nous dirigeàmes; mais le vent était fiffaible que le lendemain nous en étions encoreá 5 lieues. La vue d'un pros qui navigeait autour d'elle, nous fit prendre des précautions pour notre fûreté, \& nous arborâmes pavillon Efpagnol, pour qu'on nous prit pour le galion. A trois heures après midi, comme nous envoyions la chaloupe chercher un mouillage, un pros vint au-devart de nous; ainfi que nous l'avions prévu, \& on fit prifonnier un Efpagnol \& quatre Indiens quile conduifaient. Le premior nous apprit que Tinian était inhabitée, que l'eau y était boune \& abondante, le bétail nombreux \& d'un gout exquis; que les bois produifaient des oranges, des limons, des citrons, des noix die qui rçait à ent. Le mais le es isles celles Tinian lle que to fi'faincore á autour is pour 1 Efpalion. A oyions in pros lavions \& quaor nous l'eau y nbreux uifaient es noix
de cocos, le fruit à pain, \& qu'ils étaient venus pour faire des provifions à l'ufage de la garnifon de Guam, defquelles ils devaient charger une barque de is tonneàux à l'ancre près de la côte. Ce rapport était juftifié par les troupeaux \& les arbres que nous voyions couvrir la pente des côteaux. Nous efpérâmes y retrouver la fanté, nos forces, \& y jouir de quelques jours paifibles : ainfi ces courans qui nous avaient jetés au nord nous furent utiles, puifqu'ils nous conduifirent à cette isle fortunée qui devait fournir à nos befoins. Pour empècher qu'on ne donnat avis de notre féjour à Guam, nous nous emparâmes de la barque, feul bâtiment qui put nous trahir, \& nous jetâmes l'ancre fur 22 braffes d'eau. Notre faibleffe était fi grande, que dans le calme il nous fallut; heures pour cätguer nos voiles. A peine avions-nous 60 perfonnes en état de manœuvrer, miférable refte de trois navires qui portaient mille hommes en fortant de P'Angleterre.

Le lendemain, le commodore envoya une trentaine d'hommes pour fe rendre maitre du débarquement; ils ne virent perfonne; les Indiens voyant leur barque prife, s'étaient enfuis dans les bois. Ils trouverent les cabanes où ils ayaient logé; elles nous furent atiles. Leur ma-

## VOYAGE

gafin débarraffé de quelques tonneaux de bocưf féché devint notre infirmerie : nous y defeendimes nos malades au nombre de 128 : il fallut les porter für les épaules, \& le commodore ne fe difpenfa point de cet acte d'humanité: malgré leur faibleffe, ils fentirent bientót linfluence de l'air de terre, \& quoique nous euffions en. féveli ce jour \& le précédent 21 hommes, nous n'en perdimesplus que 10 pendantles denix mois de notre féjour dans lisle: les fruits fur-tout leur firent tant de bien qu'en une femaine liz plupart marchaient fans fecours:

Cette isle eft fous le $15^{\circ} 8^{\prime}$ de latitude feptentrionale; fa longueur eft de 4 lieues, fa largeur de deux : le fol en eft fee \& fablonneux; ce qui en rend le gafon fin \& uni; il s'éleve infenfiblement depuis lé rivage jufqu'au centre; montrant diverfes clarieres en pente douce, couvertes d'un trefle fin entremèlé de fleurs, \& bordées de beaux \& grands arbres; dont plufieurs portaient d'excellens fruits: les plaines en font unies \& les bois fans brouffailles; le mélange de bois $\&$ de plaines, de collines $\& d e$ vallons y fournit des vues charmantes: de grands troupeaux paifent dans les prairies; prefque tous les bæufs $y$ font blancs, \& ont les oreilles noires. Quoique déferte, les cris \& la vue des beftiaux; on ges

## du Commobore Anson. 305

 fallut ore ne malgré luence nis en, nous x mois rr-tout rine lade fepfa larmeux, s'éleve centre; louce; urs, \& nt pluplaines le mé: \& \& de grands refque reilles me des ftiaux ; beftiaux, de la volaille qui courait dans les bois, y excitaient en nous des idées de hameaux \& de villages qui en rendaient le féjour plus agréable encore. Les bocufs s'y laiffent approcher, \&\& on les tue avec facilité ; la chair en eft bonne \& facile à digérer ; la volaille y eft excellente \& pent s'y prendre à la courfe. On y voirsencore des cochons fauvages très-féroces, mais c'eft un mets excellent : des chiens dreffés à cette chaffe par les Efpagnols, nous fervirent à en prendre quelques - uns. Les bois étaient remplis de cocotiers, \& leurs noix, leurs choux font un des meilleurs anti-fcorbutiques : on y trouve des goyayes; des limons, des oranges douces ou ameres, des rimas ou fruit à pain, qué nous préférions en effet au pain : il croit fur un grand arbre \& dont la tête fe divife en de longues branches; fes feuilles font d'un verd forcé ; elles foat dentelées \& longties de 18 pouces; le fruit elt plius ovale que rond; fon écorce eft épaiffe \& forte, fon grand diamétre eft de 7 à 8 pouces; il a quelque reffentblance pour la fubftance \& le goât à la chair de Partichaut. Quand il eft mur, il eft mou \& jame, d'ufi goút doux, d'une odeur agréable; nais on prétend qu'il donne alors la diffenterie, \& c'eft pourquioi on le mange encore verd, Patmi Tome IV:
les végétaux on remarque le melon d'eau, In dent de lion, la menthe, le pourpier, le cochlearia \& l'ofeille. Nous nous abftinmes de poiffons, parce qu'on s'en était trouvé incommodé; mais nous n'avions pas befoin d'y recourir pour avoir une bonne nourriture. Vers le milieu de lisle font deux étangs d'eau-douce, remplis de canards, de farcelles, de corlieux \& de pluviers volans. Comment in fi riche féjour pou-vait-il etre fans habitans? Elle en aurait un grand nombre fi la tyrannie n'y avait abordé, fi elle ne l'avait dévafté. On y comptait 30000 ames; mais Guam ayant été dépeuplée par une maladie épidéniquué, les Efpagnols emmenerent tous les habitans de Tinian pour remplacer les efelaves quils avaient perdus; ils réuffirent peu: la plupart moururent de chagrin. Hrefte encore dans lisle des veltiges de fon ancienne population: ce font des ruines confiftant en deux rangs de piliers, hauts de 13 pieds, de figure pyramidale, ayant pour bafe un quarré, \& an fommet un demi globe, dont la furface plate eft la plus élevée; le tout femble de fable \& de pierre, cimentés enfémble \& recouverts de plâtre: on dit qu'ils faifaient partie d'un monaftere dIndiens.
Les productions de cette isle, la beauté de fes

## DU COMMODOREANSON: 307

 plaines, la fraicheur de fes bois qui exhalent un parfum agréable, l'utile inégalité de fon terrein, la diverfité de fes vues, font des avantages dont on jouit avec plus d'agrément par l'air tempéré qu'on y refpire : des vents frais y foufflent continuellement, \& ces vents avec les pluies qui la fécondent de tems en tems, y rendent l'air fain. La fanté, l'appétit que nous y recouvràmes, le prouvent.Mais ces avantages font compenfés par le dé. faut d'eaux courantes, \& par la multitude des coufins \& autres moucherons, par des tiques qui attaquent le bétail \& quelquefois les hommes, par des mille-pieds \& des fcorpions, dont pourtant nous n'eâmes point à nous plaindre; par un ancrage qui n'eft point für dans certaines faifons de l'année, fur-tout pendant la mouffon d'oueft: le fond de la baie eft de rochers de corail. Le flux y fait alors enfler la mer d'une maniere terrible, \& fouvent elle nous fit craindre d'être fubmergé par les vagues, quoique dans un vaiffeau de 60 canons. De la mi-Juin à la mi-Octobre, il y fait un tems égal \& conftant, \& la rade $y$ eft affez füre.

Pendant que nous nous occupions de nos malades, quatre des Indiens errans dans les bois, vinrent fe remettre dans nos mains; un d'en-
treux soffrit a etre hotre guide pour tuer du betail, \& deux de nos gens y allerent avec lui; mais l'un d'eux ayant confé fon fufil \& fon piftolet a l'Indien, cellui-ci s'enfuir dans les bois ou il fe cacha. Le refte du détachement demanda la perniffion d'envoyer quelqu'un d'entreux dans le pays pour rapporter les armes, \& engager leurs compatriotes à fe rendre ; on le lui permit, l'un d'eux partit \& revint le lendemain avec le fufil \& le piftolet; mais il dit les avoir trouvé dans un fentier, \& n'avoir pu découvirir fes compatriotes. Ce rapport nous parut fufpect, \& hou's les envoyámes tous à bord.

- Nous penfames a reparer notre vaiffeau: nous garnimes plufieurs brafles de nos cables vers Yendroit ou ils tiennent l'ancre, pour qu'ils ne s'ufaffent pas contre le fond; puis nous relevàmes le vaiffeau d’un coté pour en boucher la voie d'eau: on la recouvrit de plomb \& la revétit d'un nouveau doublage ; mais à peine euton remis le vaiffeau fur fa quille, que l'eau rentra comme auparavant, \& il fallut recommencer louvrage; on le fit avec plus de foin, \& tout auffi inutilement : l'eau fe rouvrit une voie; nous calfatames le vaiffeau en dedans fans mieux réuffir ; l'eau entrait dans l'une des chevilles de
l'éperon, défaut qui ne pouvait fe reparer qu'en mettant le vaiffeau à la bande, ce que nous ne pouvions faire à Tinian.

Nous renvoyions fur le vaiffeau les malades à mefure qu'ils fe rétabliffaient, pour foulager ceux qui y étaient reftés. Le commodore defcendit alors pour fe guérir du fçorbut qui lavait attaqué, \& fit dreffer fa tente prés du puits qui nous feryait d'aiguade; c'était un des lieux les plus agréables qu'on put trouver. On remplit les futailles, ce qu'on n'avait pu faire jufqu'alors à caufe de la faibleffe de l'équipage, \& parce que les tomneliers n'avaient pu y travailler : \& comme on approchait de la pleine lune ou le flux eft violent, on renforca les cables \& diminua la prife que les vents pouvaient avoir fur le vaiffeau en abaiffant les vergues. Ces précautions fuffirent les premiers jours; mais quand au flux fe joignit un vent d'eft trés-violent, nous défefpérâmes de pouvoir nous foutenir fur nos ancres. Il fallait pour nous fauver gagner lelarge, \& nous ne pouvions communiquer avec lisle où était le commodore \& la plus grande partie de léquipage. La nuit vint, le vent augmentar, de flux eut plus de forice encore, \& pouffa le vaiffeau en ayant. C'érait le 22 Septembre. Les vagues femblaient vouloir engloutir le vaiffeau;
ia chaloupe fut élevée contre lachitrave de la galerie du commodore \& fut mife en piéces: un matelot qui était dedans put être fauvé \& ne fut que meurtri. Enfin le cable de la feconde ancre fe rompit; on jeta la maitreffe ancre; mais avant qu'elle touchát fond, nous fümes emportés jufqu'a l'extrémité du banc où l'ancre fe repofa. On fit fignal de détreffe pour avertir le commodore du danger qui nous menaçait; mais dans la nuit un coup de vent nous jeta en mer. Notre fituation était effrayante; la nuit était noire, l'orage épouvantable, nous laiffions II 3 perfonnes avec le chef dans lisle, \& nous étions trop faibles pour lutter contre la fureur de la mer. Pas un de nos canots n'était amarré, pas un de nos fabordş fermé, nos haubans étaient. tous relảchés, l'unique ancre qui nous reftât pendait à fon cable ; toutes les vergues étaient baiffées \& nous ne pouvions tendre que la vergue d'artimon : ceux quil étaient à bord étaient en partie des nègres, des Indiens, des mouffes, des convaléfcens qui n'avaient recouvré que la moitié de leurs forces; le roulis du vaiffeau y faifait entrer beaucoup d'eau, \& il fallut nous occuper tous à pomper; de plus, nous croyions étre pouffés fur l'ifle Aguigan, \& notre feule voile ne fuffifat pas pour nous faire-éviter le

## dU COMMODOREANSON. 3 II

péril. Nous nous employâmes tous à hiffer nos vergues; mais après trois heures d'un travail inutile, il fallut l'abandonner. La nuit était fi obfoure, que nous nous attendions à ne reconnaitre la terre qu'en nous y brifant. Nous paffames ainfi plufieurs heures cruelles; enfin, le jour nous montra cette ifle formidable à une affez grande diftance : un courant violent nous en avait écarté.
La tempête dura trois jours, elle baiffa enfuite, \& nous pûmes élever notre vergue de mifaine ; mais la grande retomba \& nous tua un homme, ce qui nous la fit abandonner. Tout était matelot dans ce danger. Il fallut retiren notre maitreffe ancre toujours fufpendue, il était dangereux de l'y laiffer \& dangereux de la perdre, car elle étaic la feule qui nous reftat; nous y confumảmes deux jours. Cinq jours après que nous fùmes jetés en mer, nous parvinmes enfin à hiffer notre grande vergue, \& remis en partie du défordre où la tempète nous. avait jetés, nous portâmes à Peft, efpérant de rejoindre nos compagnons ; car nous ne croyions ètre qu'גे 47 lieues de Tinian. Mais le I Octobre, dans le tems où nous penfions être à fat vue, nous ne la découvrimes point. Nous avions, dérivé a l'ouelt \& ne pouvions en eftimer l'ef


$$
V O \times A G E
$$

pace. Enfin le lendemain, noús vimes liffe Guam, \& nous apprimes que notre erreur avait été de 44 lieues. Affurés du point où nous étions, nous cinglàmes vers celui d'où nous avions été chaffés, \& ce ne fut qu'avec des peines infinies que nous y parvinmes ; car notre équipage était fi faible que nous pouvions à peine revirer de bord. Ce ne fut que le in Octobre que nous revimes l'ifle; on nous envoya une chaloupe de renfort, \& nous parvinmes enfin le lendemain à jeter l'ancre, à s heures du foir.

Ceux qui étaient à terre n'avaient point entendu nos fignaux de détreffe, \& les éclairṣ leur avaient dérobé le feu du canon. Ce ne fut
qu'a la pointe du jour qu'ils ne virent plus de vaiffeau : leur confternation fut inexprimable : il a péri, difaient les uns, \& ils voulaient qu'on en cherchat les débris autour de lifle. Ceux qui penfaient que le vent n'avait fait que le jeter au loin, n'ofaient fe flatter qu'il put jamais regagner l'ifle, \& dans ces deux fuppofitions, ils ne voyaient aucun moyen d'en fortir eux-mémes. Ils étaient à 600 lieues de Macao, qui eft le port le plus voifin, \& n'avaient d'autres vaiffeaux que la petite barque efpagnole qui ne
m pouvait contenir que le quart de leur nombre. ne On ne pouvait efpérer qu'un vaiffeau ami vint mê toucher à cette ifle; le Centurion était peut-être le leur reltait qu’à fe déterminer à paffer leurs jours dans cette terre étrangere, à dire un éternel adieu à leurs familles, à leur patrie, à tous les fecours qu'elle pouvait leur tendre, \& les agrémens qu'ils pouvaient s'en promettre. Et ce n'était pas encore ce qu'ils avaient le plus à redouter. Les Efpagnols pouvaient être inftruits de leur abandon dans cette ifle, \& venir en force pour les foumettre, pour les retenir prifonniers le refte de leur vie, ou les condamner à une mort honteufe comme pirates: car leurs commiffions étaient reftées dans le Centurion.

Au milieu de ces triftes réflexions, le com, modore, conferva fon air ferein \& fa fermeté; il forma un plan qu'il communiqua aux plus intelligens, \& s'étant convaincu qu'il était praticable, il anima fes compagnons à mettre la main à l'œuvre; il leur repréfenta que le Centurion avait pu foutenir la tempête, que peutetre il reviendrait dans peu de jours, que le cas le moins favorable était qu'il eut été jeté fous le vent de lifle affez loin pour ne pouvoir y re, venir, \& être forcé de prendre la route de Macao ; mais qu'il fallait fe préparer à toutévénement \& penfer aux moyens de fe rendre euxmèmes fur les cótes de la Chine; qu'il fallait traî-
ner la barque efpagnoleà terre, la fcier en deux
\& lallonger de douze pieds ; ce qui en ferait un bàtiment de 40 tomneaux, capable de les tranfporter tous à la Chine ; qu'il fallait y travailler, \& qu'il y travaillerait avec eux; que le pis de cette réfolution était d’avoir pris une peine rendue inutile par le retour du Centurion. Ces exhortations releverent les efpérances \& le courage ; d'abord ils efpérerent le retour du Centufion, \& travaillerent avec lenteur; mais ne le voyant point arriver, ils fe mirent à l'ouvrage, \& chacun, depuis la pointe du jour jufqu’à la nuit, s'occupait à remplir la tâche qui lui était confíe.

- Peu de jours après notre féparation, un des travailleurs qui était fur le rivage, cria, une voile: l'allégreffe fe répandit en un inftant dans tous les cocurs; mais bientót après on vit deux voiles : la joie fe changea en allarmes; ce n'était plus leCenturion, c'étaient peut-être des ennemis.' Le commodore, avec fes lunettes, découvrit que ces voiles étaient portées par des chaloupes, \& il craignit que le vaiffeau ayant couléà fond,l'équipage n'eut été forcé de fe fauver dans les chaloupes: cette idée cruelle le frappa, \& pour cacher fon émotion, il fe retira dans fa tente, accablé de la perte de fes efpérances \& du poids des
malheurs qu'il prévoyait. Mais bientôt il reconnut ces deux voiles pour des pros indiens qui venaient dans l'ifle ; \& il ordonna qu'on fe oachât dans les haliers, afin de s'affurer de ceux qui les montaient dès qu'ils auraient mis pied à terre ; mais ils leur épargnerent ce foin; après s'être approchés à deux cents toifes du rivage, ils demeurerent immobiles pendant deux heures, puis ils s'éloignerent vers le fud.
Cependantcen'était pas un travail facile qued'allonger la barque , privé des matériaux \& des inftrumens néceflaires; il fallait faire quelques-uns de ces inftrumens, achever la conftruction, trouver des voiles, des agrès, avitailler le bátiment, pour franchir un efpace de 6 à 700 lieues dans des mers inconnues pour eux. Mais divers incidens leur avaient été favorables; les charpentiers du Gloucefter \& du Tryal fe trouvaient avec eux \& ils avaient des caiffes d'inftrumens; le forgeron y avait fa forge \& quelques outils, il ne lui manquait que le foufflet \& on en fabriqua deux : la barque efpagnole avait un tonneau de chaux, on s'en fervit pour tanner quelques peaux, le cuir fut en état de fervir, \& uir caron de fufil fut le tuyau des foufflets. D'autres abattaient des arbres \& fciaient des planches, \& c'était à cet ouvrage que travaillait


## 316 Ho: $\quad V$ OYAGR

M. Anfon: on avança la barque fur des rouleaux de cocotiers, qui eft un bois uni \& cylindrique ; on creufa un baffin où l'on fit entrer la barque. D'autres étaientà la chaffe des beufs, amaffaient \& préparaient des provifions: l'ouvrage avançait, chacun était exact \& appliqué, tous étaient fobres par néceffité ; ils n'avaient de boiffon que le jus de coco. Les teites avaient fervi de voiles: quelques cordages laiffés par hafard purent fournir des agrès; le fuif mèlé à la chaux leur aurait fervi de goudron; mais des inconvéniens fe préfenterent, le bàtiment quoiqu'allongé, né pouvait renfermer tout l'équipage, \& il était fi pefant par le haut qu'il fallait peu de chofe pour le renverfer. On n'avait pas de pain, \& le fruit à pain ne fe confervait pas; on avait de la viande fraiche, mais on manquait de fel pour la préferver. On penfà à faire une defcente dans Pifle Rota pour fe procurer du ris; mais on avait peu de poudre, on ne s'en trouva que pour 90 coups de fufl ; \& ce n'était que par la violence qu'on pouvait avoir du ris : un obftacle auffi puiflant encore, c'eft qu'on n'avait ni bouffole, ni cercle de ronante. Enfin au bout de huit jours, en fouillant dans une caiffe appartermant à la barque efpagnole, on trouva une petite bouffole fort mauvaife, mais qui fut pour
eur de les ne Ail lo acl tes

DU COMMODORE ANSON. 317 eux un tréfor; on trouva auffi fur le rivage dans des guenilles un cercle de nonante fans pinnules; on trouva des pinnules dans la layette d'une table que les flots avaient pouffée à terre. Ainfi les obftacles diminuaient avec le tems \& louvrage s'avançait: la ferrure néceffaire étaı achevée, les pieces de bois étaient toutes pretes, la barque était fciée en deux, on commençait à ajutter les nouvelles pieces aux anciennes. Déjaleur dépatt ćtaitfixé aus Novembre, lorfque dans l'apres - midi du i i Octobre, un des gens du Gloncefter d'une hauteur au milieu de lifle, apperçut le Centurion dans l'éloighement; \& courant de toutes fes forces vers la plage, il cria comme en extafe, le vaiffeau, le vaiffeau; on court au commodore, qui a cette nouvelle jette fa hache à terre \& court fur le rivage avec fes compagnons; tous veulent repaitre leurs yeax d'un fpectacle fi ardemment fouhaité \& qu'ils n'efpéraient plus de voir. Ils $n^{1}$ en peuvent plis doater ; ils voyent le Centurion en pleine mer, \& ils fe hâtent de lui envoyer du renfort \& des rafraichiffemens : le lendemain il jetta lancre; le commodore fe rent: dit à bord \& fut reçu avec des acclamations de joie auffi bruiantes que fincères.
Sll fut réfolu de ne refter dans l'ifle qu'auff

## 318 VOXAGE

long-tems quill le faudrait pour faire une provifion fuffifante d'eau. Notre chaloupe brifée nous força de tranfporter nos futailles fur des radeaux que des courans nous firent perdre quelquefois avec leur charge. Le 14 Octobre, un coup de vent nous chaffa encore en mer, \& nous éloigna de lifle pendant cinq jours; une partie de léquipage était à terre, \& ce ne fut qu'en jetant lancre une feconde fois que nous les délivrámes de la crainte d'etre abandomés: déjáa, ils avaient rejoint en partie les deux pieces de la barque, \& ils l'auraient bientót finie fi nous n'étions revenus les en difperfer. Deux pros avaient reparu pendant notre abfence, \& la vue du vaiffeau fe rapprochant, les avaient feuls fait éloigner. On eut mème lieu de croire que les Indiens qui étaient d'abord dans lisle, avaient paffé dans l'isle de Guam : ils habitaient une caverne où le commodore les avait furpris un jour ; mais il ne put les faire faifir, parce que cette caverne avait une autre iffue, par laquelle ils s'echapperent.

Après avoir tranfporté so tonneaux d'eau à bord, \& fait provifion d'oranges, de citrons \& de cocos, nous mimes le feu à la barque efpagnole; nous quittámes Tinian pour la derniere fois, emportant d'elle une idée romantique que
nous nous plaifons à rappeller encore. Elle eft du nombre des Larrons, découvertes par Magellan en 1521; il donna à celle de Tinian le nom de Buonavifa; il ne vit que celle-là avec celle de Saypan. On en compte ordinairement douze ; mais elles fonten plus grand nombre : elles furent autrefois peuplées: la plupart font aujourd'hui défertes, \& celles qui font habitées, le font peu. Rota n'a que 300 Indiens occupés à la culture du ris. Guam a un gouverneur \& une garnifons efpagnole : cette derniere a, dit - on, 30 lieues de tour, \& renferme 4000 ames, dont le quart occupe S. Ignatio de Agand, capitale de l'ifle. Les maifons y font bien bảties: deux forts \& Is canons la défendent ; on n'y compte que 1 so foldats. La plupart de ces ifles, quoique défertes, fônt fertiles, mais elles font fans ports ni rades : on n'y en trouve qu'un. Les Indiens font bien faits \& ne manquent pas d'intelligence Leurs pros feraient honneur à des nations civilifées: la fituation de ces ifles demandait qu'ils puffent prendre le vent de côté, \& ils $y$ font très-propres; la ftructure en eft fort fimple, \& leur courfe eft rapide : on dit $q u$ 'ils font 6 à 7 lieues dans une heure; leur proue eft femblable à la poupe, \& les côtés font l'un plat \& l'autre courbe : comme ils font étroits
on y ajoute un cadre du cóté oppofé au vents foutenu par une poutre en forme de petit canot: ce cadre l'empéche de renverfer: il a un mát, une voile de nattes qui a deux vergues: lorfqu'on veut changer de bordée, on le fait avec fácilité par le moyen dé la voile, \& alors ce qui était la poupe devient la proue: ils font montés de 6 ou 7 Indiens, un d'eux eft à la proue, unautre à la poupe, \& ils gouvernent tour à tour avec une pagaye. On en trouve dans les Indes orientales qui ont quelquerreffemblance avec ceux-ci; mais aucun ne leur font comparables pour la fimplicité de leur ftructure \& la viteffe de leur cours : peut-ètre linvention en a paffé des ifles Larrons aux ifles voifines, quif forment une communication commode avec la nouvelle Guinée. Schouten refcontra à mille lieues de ces ifles une double pirogue qui femblait être imitation des pros, \& peut-étre les ifles intermédiaires font affez voifines pour que linvention ait pu s'y communiquer de proche en proche.
2. Nous partimes de Tinian le 21 Octobre, par un vent frais \& conftant qui venait de l'eft \& nous faifait faire 40 ou so lieues par jour; mais la mer étaitlmâle \& travaillait notre vaiffeau, notre funin qui était vieux fouffrit beaucoup,

## du Commodore Anson.

notre voie d'eau s'augmenta. Cependant, commé nous étions tous en bome fanité, la fatigue de la pontpe jointe aux autres travaux, ne faifait élever aucune plainte. Nous nous approchions de cótes que perfonne de nous n'avaient fréquentées, où fans doute nous ferions obligés de mouiller plufieurs fois, \& nous n'avions que notre maitreffeancre, trop pefante pour le fervice journalier : pour y fuppléer, nous joignimes deux ancres de nos prifes que nous avions à fond de cale, \& y attachàmes un canon de 4 livres de bale : nous fimes ainfi deux ancres, dont l'une pefait 3900 livres \& l'autre 2900 . Le 3 Novembre nous vimes une ifle, une heure après une feconde, \& quelque tems après la pointe méridionale de lifle Formofa; ce qui nous prouva que la feconde ifle était Botel-Tobago-Kima, \& la premiere une ifle dont les cartes ni les journaux ne font point mention. Nous cherchàmes les rochers de Vele-Rete pour les éviter, car quoiqu'ils fe montrent hors de l'eau, ils font dangereux par les brifans qui les environnent. Tandis que nous les dépaffions, on cria, le feu, le feu à l'avant du vaiffeau : l'allarme fut vive, \& tout l'équipage y courut en tumulte; 3 le feu venait du foyer de la cuifine, \& en déu molifant le mur de briques il fut d'abord éreint ; Tome IV. crumes que les habitans nous invitaient par ces feux à y mouillen; mais nous écionspreffés d'arriver à Macao. Depuis cette ifle, tendant au ce ne fut que le s du mème mois que nous trouvames ford à $4_{2}$ braffes. A minuit, nous eûmes la vue des cótes de la Chine à 4 lieues de diftarce. Nous fufpendimes notre marche pour attendre le jour : à peine il parut que nous fümes environnés de bateaux de pècheurs qui couvraient la mer : je crois qu'ils étaient plus de:fix mille, \& chacun portait 4 ou 5 hommes; ce fpectade f. renouvelle le long des côtes de cet empire : nous cherchâmes parmi eux un pilote, mais quoique nous offriffions de l'argent, amorce puiffante pour des Chinois, ils ne firent point attention à nous; peut-etre ils ne nous comprirent pas: quelques - uns nous préfenterent du poiffors parce que nous leur parlions de Macio. Pas un de tous ces pécheurs n'avaient vu un vaiffeau tel que le nôtre ; il était le premier de fa force qui eut paru daus ces mers; mais aucun de ces pêcheurs ne fe détourna un moment pour le regarder. Cette

DU COMMODORE ANSON. 323 infenfibilité femble tenir à un caractere bas, infouciant, à une forte de ftupidité, Il fallut donc hous conduire nous-mèmes fur le pen de connaiffances que nous avions de ces côtes : nous cinglámes encore au couchant au travers de da nuée des bateaux peecheurs : la hauteur de l'eau était prefque par-tout de 20 braffes. A deux heures aprés-midi, nous vimes ane efpeoe de chalonpe où l'on déployait un pavillon rouge \& founait du cornet, Nous orûmes qu'on hous donnait quelque avis, \& nous envoyâmes notre canot vers cette chaloupe pour favoir ce qu'orr avait à nous dire : bientót nous fümes affurés qu'elle ne penfait pas à nous : cette chaloupe était le vaiffeau amiral de la pêche, il fonnaic la retraite, \& dans peu nous vimes ces bateaux difparatre. La nuit vint, nous ployàmes nos voif les jufqu'au jour qui nous fit voir le rocher de Pen Aro Blanco; il eftpetit; mais élevé, ayant la figuré \& la couleur d'un pain de fucre, à la diftance de trois lieues de la cóte. Nous le laiffàmes entré la terre \& nous. Le 7 , nous vimes la chaine difles de Lema, au nombre de is a 16 , toures rocailleufes \& ftériles : entv'elles \& la terre font d’autres ifles : de nouveaux pècheurs nous enz vironnerent; nous leur demandámes un piloté fans en mieux obtenir, ou nous pouvoir faire nuit. Là , un pilote Chinois vint a nous \& nous fit entendre en portugais qu'il nous menerait à Macao pour 30 piaftres. On les lui compta \& nous fimes voile. Il en vint d'autres enfuite; mais ils venaient trop tard. Nous apprimes que nous n'étions pas loin de Macao \& qu'il y avait alors dans la riviere de Canton onze vaiffeaux Européens, dont 4 étaient Anglais. Nous allions lentement \& paffames entre les ifles Bambou \& Cabouce, puis au travers d'autres fles, trouvant prefque toujours le mème fond. Le calme nous obligea de jeter Pancre vers celle de Lantoun qui eftlongue, \& le lendemain nous mouillames dans la rade de Macio. Depuis deux ans, nous ne nous étions point vus encore dans un pays civilifé, ou nous pouvions trouver les fecours néceflaires à notre vaiffeau délabré, où nous apprendrions de-nouvelles de l'Europe, de notre patrie \& peut-être de nos familles.

Macao eft une ville Portugaife, fituée dans une isle, à l'embouchure de la riviere de Canton; elle a ćté riche, peuplée \& forté; aujourd'hui elle a déchu: elle elt habitée par des Portugais, elle a un gouyerneur Portugais, \& cependant
mes
figne vimes fer la nous nerait pta \& Cuite; s que avait feaux llions tmbou troucalme DU COMMODOREANSON.
eft à la diforétion des Chinois qui peuventà a leur gré Paffamer \& la prendre: ce qui oblige les Portugais à la plus grande circonfpection. La riviere de Canton, plus commode que Macao, eft le feul lieu de relàche fréquenté par les. Européens; \&\& le commodore y ferait entré sil n'avaiz: craint de mettre dans l'embarras la-com pagnie des Indes, qui alors y avait quatre vaiffeaux; ces vaiffeaux marchands payent des droits dont ceux de guerre font toujours exemts, les Chinois les auraient exigé du notre, \& Mr. Anfon ne voulait pas s'y foumettre; il confulta le gouverneur Portugais, qui laffura que fi le Centurion entrait dans la xiviere, on voudrait lui faire payer les droits: mais que file comb modore le fouhaitait, il lui donnerait un pilote qui le conduirait à $T_{y p a}$, port für, propre à carener les vaiffeaux, \& ou les Chinois ne s'ayiferaient pas de rien demander. Nous profitâ. mes de l'avis \& nous rendimes à Typa; mais notre pilote nous fit échouer dans la vafe, heureufement le vaiffeau refta droit. Nous fondà mes autour de nous, la profondeur augmentait vers le nord \& nous y portames une ancre, \& au retour de la marée nous tirames notre vaifa feau à flot, bientot une, petite brife nous pouffa dans le port. II eft a deux lieues de Macao, \& vifita le gouverneur pour lui demander les chofes néceffaites pour reparer notre vaiffeau. Le gouverneur avoua qu'il rie'pouyait-Rous fournir ouvertement ce que ious demandions; mais que fous main il nows rendrait tous les fervices qui dépendraient de luí. Il ajouta qu'iline recevait de vivres que parla permiffion des magitrats de Canton, lefquels avaient foin qu'on ne lui en fournit qu'au jour la journée, de qui le mettait dans leur déperidance. Sur cette déclaration, Mr. Anfon voulut aller lui-meme à Cantori demander la permiffion de fe pouryoir de ce dont il avait befomin. It loua une chaloupe Chitoife; mais le dodnaier ne youlut pas la laiffer partir, ce the fut que lorfque le commodore prit le ton menaçanc qu'il céda. Il atriva a Canton, confulta les ${ }^{3}$ officiers des vaiffeaux Anglais, les en crut \&e fit mal. Ils lui confeillerent d'employer les marchands Chinois pour obrenir ce qu'il demaridait; ces marchands promirent, gagnerent du temis \& avouerent enfin qu'lls n'ein avaient point parle au vice-roi, nit ne pouvaient le fafle, paroe quils he pouvaient Papprocher. Ils firent plus, ils engagerent les commercans Anglais à ne pas fe meler de cette affaire. C'tait faibleffe, baffeffe de la part des

Chinois qui n'ofent parler alleurs magiftrats, qui craignaient peut-être de lear domner un prétexte pour les preffurer. Ils promirent feulement de fournir des vivres clandeftinement, \& en fuffifance pour que le vaiffeau put fe rendre à Batavia où le commodore feignit de vouloir fe rendre : il était perfuadé qu'il ne pouvait partir fans donner le radoub à fon vaiffeau, dont le grand mat était fendu \& la voie d'eau augmentée; il était réfoluide lly faire carener malgré tous les obftacles, \& fe répentait de ne s'etre pas adreffé tout de fuite aux mandarins. Il écrivit au vice-roi, lui dit fesititres, l'objet de fon voyage, lles befoins qu'ilavait; qu’étanvétranger \&ignerant les ufages du pays, il n'avait pu s'inftruire des moyens d'etre admis à fon audience \& fe trouvait réduit à lui écrire. Il le priait de lai permettre de prendre \& diemployer les ouvriers néceflaires, \& de lui fournir des vivres \& des provifions: Cette lettre fut traduite en chinois; mais il eut de la peine a la faire parvenir au vice-roi. Elle y parvint cependant, \& bientôt un mandatin du premier rang, avec deux autres-d'une claffe inférieure \& une nombreufe fuite, fur une efcadre de is demi-galeres décorées de pavillons \& de flammes, fouruies de mufique \& chargees de monde, vint
examiner l'état du vaiffeau. On l'envoya prendre dans la chaloupe, on prépara tout pour le recevoir: cent matelots furent revêtus de l'uniforme des foldats de marine \& rangés fur le tilJac; a fon arrivée, le tambour \& la mufique guerriere fe firent entendre, \& il fut requ fur le demi pont, par le commodore. Il expofa fa commiffion: il paraiffait homme de fens, d'un caractere ouvert \& généreux; fes experts déclarerent que l'état du vaiffeau était tel que les Anglais l'avaient expofé, \& le mandarin en fut perfuadé; il l'examina lui-méme avec attention dans toutes fes parties, \& parut furpris de la boulets. Le commodore fe plaignit de la douane qui ne lui permettait pas de fe fournir de vivres, fit fentir que s'il demandait, c'était par devoir, par honnéteté, non par faibleffe, que fon vaiffeau feul pouvait braver toute la marine de l'empire Chinois; qu'il lui conviendrait peu d'employer de tels moyens, comme il conviendrait peu aux magiftrats Chinois de laiffer périr de faim une nation amie dans fes ports. Le mandarin promit d’etre l'avocat des Anglais; \& dit qu'il ne doutait pas que la demande ne fut accordée. Il mit ordre aux oppofitions de la douane, \& acceptale diner que lui offrit le com- arnit per aux magif Chinois de laifer périn

## du Commodore Anson.

 modore. Les mandarins ne mangerent pas du bouf qu'on leur fervit, \& furent embarraffés de leurs couteaux \& de leurs fourchettes, mais ils mangerent bien \& ne fe montrerent point novice dans l'art de boire : ils ne dédaignerent pas leau des Barbades, \& fe leverent de table auffi tranquilles en apparence qu'ils s'y étaient mis, reçurent leurs préfens comme a l'ordinaire, \& partirent. Il fallut attendre plufieurs jours la décifion qui fut long-tems débattue, \& cette lenteur fut attribuée en partie à un Français qui habitait depuis longtems la Chine, en parlait la langue, \& en connaifait les magiftrats; foit haine nationale, foit vanité, il agiffait pour que le Centurion n'obtint aucune diffinction comme vaiffeau de guerre, parce que les vaiffeaux de fa compagnie fe donnaient ce titre \& fe foumettaient à l'ufage des marchands en payant les droits, \& que l'exemption accordée au vaiffeau Anglais rendait ceux de la compagnie Françaife moins refpectable ; mais la fermeté d'Anfon l'emporta, on craignit qu'il ne fe donnât lui-mème ce qu'on ne lui accorderait pas, \& on aima mieux donner que fe laiffer ravir. Dès ce moment les ouvriers Chinois accoururent, s'offrirent à l'envi, mais on effaya en vain de les faire travailler à táche; il fallut
## $V O Y A G B$

accorder 600 livres fterlings pour tout ce que les charpentiers avaientà faire, \& que les ferruriers feraient payés de leur ouvrage au poids.
Le commodore hâta l'ouvrage sutant qu'il lui était poffible, loua des jonques Chinoifes pour faciliter l'ouvrage, applanit le fol d'une isle voifine pour y dépofer l'attirail \& les provifons du vaiffeau; mais les calfats Chinois travailleit bien, \& ne font point expéditifs; les matériaux néceffaires n'arrivaient pas, tout fe faiFait lentement, \& Pouvrage femblait saccroitre ; car on découvrit que le màt de mifaine était entiérement rompu. L'équipage au moins travaillait avec ardeur : la voie d'eau fut exactement bouchée, elle venait de ce qu'une cheville de fer ufee, tre tenait plus dans le lieu ou elle fut fixée \& laiflait une ouverture entre elle \& le bois. On trouvale fond du vaiffeau fain; les Anglais fe hâtaient d'autant plus de le mettre en état, qưon craignait quelque entreprife des Efpagnols; en effet, on fut dans la fuite qu'on avait propofé dans le confeil de Mamille de mettre le feu au Centurion tandis quill était en carene, \& qu'un capitaine de vaiffeau s'offrit de l'exécuter moyeninant 40000 piaftres; mais le gouverneur, en déclarant que le tréfor était vuide, \& que les marchands devaient nifaine moins t exac ne chelieu ou tre elle fain; le metreprife la fuite Manille 'il était au s'ofiaftres; e tréfor evaient
fournír la fomme, fit faire foupcomer quili ne voulait que leur extorquer cette fomme ; \& rien ne s'exécuta.

Tandis qu'on s'occupaitavec toute la diligence poffible à reparer le vaiffeau, un pêchéur Chinois vint avertir qu'ilavait été á bord d'un grand vaiffeau Efpagnol qui était accompagné de deux autres; qu'il avait mené un des officiers a Macao, \& que de là étaient parties pluffeurs chaloupes pour ces bátimens. On fe mit d'abord en état de défenfe, on envoya deux chaloupes äla découverre, \& rien ne parut: peut-ère les Chinois qui trouvaient le féjour du Centurion trop long dans leurs ports, avaient-ils effayé de le faire partir par un faux avis: les mandarins preffaient fori départ, \& le commodore le fouhatait bien plus queux encore; mais ennilye de leurs meffages, il répondit enfin qu'il partirait quand il le jugerait à propos \& pas plus tot: ce qui fit défendre d'apporter des vivres au vaiffeau. Enfin le 16 Avril 1743 , le yaiffeau put gagner la rade de Macao, completta fa provifon d'eau, \& le 19, il leva l'ancrepour gagner la haute mer, en déclarant qu'il ferendair à Batavia. Ce n'était pas l'intention du commodore. 11 fe retrouvait en mer avec un vaiffeau bien reparé, de nouvelles munitions, despeut-etre devaient-ils être deux, parce qu'onavait retardé celui de l'alnnée précédente. Ilvoulait fe rendre vers le cap de Spiritu-Santo,dans lisle de Samal, c'eft la premiere terrequ'il vient reconnaitre lorfqu'il arrive aux Phi-lippines: ils y arrivent en Juin, \& on pou-vaits'y rendre à tems. On repréfentait ces ga- lions comme de gros \& forts bảtimens, montés de 44 canons, \& de plus de 500 hommes; on penfait bien que s'ils étaient deux, ils iraiens de compagnie, \& le commodore n'avait que 227 hommes à bord, dont une trentaine ne pquvaient point paffer pour des hommes faits; mais il favait que fon vaiffeau était plus propre au combat; que fes gens fe furpafferaient pour arriver au partage de richeffes immenfes, \& qu'ils étaient bien mieux exercés que leurs adverfaires. Il avait gardé le plus profond fecret fur le projet qu'il méditait auffi long-tems qu'il avait étéà terre; mais dès qu'il fut en pleine mer, il affembla fes gens, leur communiqua fa réfolution, leur dit qu'il faurait choifir une croifiere ou les galions ne pourraient lui échap-
hom-llan14 de , , \& qu'on e. II unto, terre Phi-pous gamités aient que e ne aits; opre pour , \& adcret
per, les raffura fur les contes ridicules qu'on faifait de leur impénétrabilité, \& que s'ils les pouvaient joindre, fes boulets bien loin de rebondir contre un des flancs, les perceraient de part en part. Ce difcours füt reçu avec tranfport; tous affurerent le commodore qu'ils vaincraient ou périraient. Nos efpérances tant de fois trompées fe releverent, \& nous nous perfuadâmes enfin que nous ferions récompenfés de tous nos travaux, \& regagnerions notre patrie, chargés des déponilles de l'ennemi; déjà nous nous en croyions en poffeffion, \& on fé propofait de régaler le général des galions. Nous cinglions à loueft; le 1 Mai, on vit une partie de l'isle Formofe, \& fur le foir les cineq petites isles Bashées, d'ou nous portámes prefque au fud. Le 20 , nous découvrimes le cap Spiritu-Santo; c'elt une terre d'une hauteur médiocre, relevée de plufieurs mondrains arrondis. Dès qu'on l'eut reconnu, nous reviràmes de bord \& amenâmes les voiles de perroquet de peur d'ètre découverts, \& on fe tint entre le $12^{\circ}, 0^{\prime}$ \& le $13^{\circ} 5^{\prime}$ de latitude feptentrionale.

On approchait du tems où le'galion devait paraitre; on s'exerçait à la manœuvre du canon, au maniement des armes a feu: on l'avait
tonjours fait dès que l'occafion l'ayait permis; mais dans ce moment décifif, on y mettait plus de foin \& plus d'ardeur; car on favait que du plus ou moins d'habileté dans l'ufage de ces armes, dépendait le fuccès du combat. Les matelots fe plaifaient eux-mémes à apprendre là maniere la plus prompte de charger avec des cartouches, à tirer au blanc, pendu à une vergue, \& on récompenfait leur adreffe par des prix. C'eft ainfí que la fageffe parvient à dou: bler le nombre \& ne complique pas fes mouvemens. On fit d'autres préparatifs encore : on mit la double chaloupe à l'eau, \& on l'amarrà au cóté du vaiffeau, afin d'être prèts à combattre mème durant la nuit. Nous ne penfions pas alors que nous avions été vus de la eôte plufieurs fois, que le gouverneur de Manille penfait à équiper une efcadre pour nous venir attaquer, que quelques-uns des bátimens étaient prêts; mais que le défaut d'argent, \& la mouffon contraire, avaient retardés \& rendus enfin inutiles tous ces préparatifs. Le mois de Juin' s'avançait, \& notre impatience s'accroiffait torb jours davantage : on comptait les jours, on calculait l'effet des vents, on parcourait fans ceffe de l'eil la vafte étendue de la mer, orf n'y voyait rien, \& Pon commençait à défeff

## du Commodore Anson. $335^{\circ}$.

armis; it plus ue du le ces es madre la ec des à une ar des a dou. moue: on marra mbatHS pas e plue penratta taient moulienfin Juin it toul s, on t fans r, on défef- pérer. Enfin, le 20 Juin, au lever du foleil, on découvrit une voile du haut du mát; c'était le galion, \& on porta fur lui; on le vit tirer un coup de canon \& amener fes voiles de perroquet, comme pour avertir un autre vaiffeau, \& nous en fimes autant. Il ne changea point de cours, vint fur nous, à l'étonnement du commodore qui ne pouvait croire ce qui était cependant, c'eftque les Efpagnols l'avaient reconnu \& s'approchaient pour le combattre. A midi, nous nous en trouvàmes à une lieue, \& il était feul encore. Nous le vimes déployer le pavillon Efpagnol \& l'étendart d'Efpagne au haut du grand mât. Le commodore était préparé au combat; il avait prévenu le défordre, placé 30 de fes meilleurs tireurs dans fes huniers qui répondirent à fon attente pár rutilité dont ils furent: chaque canon eut deux hommes pour les charger, le refte de fa troupe était divifé en pelotons, qui parcouraient l'entre. deux des ponts, pointaient le canon, \& y mettaient le feu; il ne tira point par bordées, mais fon feu fut continuel, parce que llufage des Efpagnols eft de fe mettre ventre à terre lofqu'on s'apprête à leur łâcher une bordée, \& qu'il voulait leur oter cette reffource. On s'approchait peu-̀े-pen : à une heure on fut à
portée du canon, \& voyant que les Efpagnols étaient occupés à débarraffer leur vaiffeau, nous fìmes feu de nos pieces de chaffe pour troubler leur travail; ils répondirent avec leurs deux pieces de larriere, \& comme nous nous mettions en état d'aborder, le galion en fit autant. Bientôt nous fùmes à portée dư piftolet, le combat s'engagea, \& notre artillerie foudroya l'avant du vaiffeau ennemi, qui ne pouvait comme nous faire fervir tous fes canons: bientót les nattes dont les Efpagnols avaient couverts leur parapet de matelats prirent feu, \& les flammes s'éleverent jufqu'à la hauteur de la moitié du màt de mifaine; cet accident y jeta la confufion, $\&$ il ne put y remédier qu'en pouffant dans la mer toute cette maffe enflammée: le canon fervi avec régularité \& à mitrailles, les tireurs placés dans les huniers \& qui découvraient tout le pont du galion, défolaient l'ennemi, \& ils n'avaient plus qu'un officier qui ne fut pas hors de combat; le général mème était bleffé \& ne pouvait plus agir, \& nous leur avions déjà tué tant de monde, que l'on commença à perdre courage : en vain les officiers Efpagnols faifaient des efforts pour retenir leurs gens à leur pofte, bientôt ils fe virent dans la néceffité de fe dé- subler deux metutant. , le droya uvait bien-couu, \& ur de ent $y$ qu'en fflamà mi ers \& défo offi-généagir, nde, clarer vaincus, en amenant l'étendart qui-ref. tait au haut du grand mât; car le pavillori avait été emporté dès le commencement de l'action.

C'eft ainfi que nous nous rendimes maitre's d'un vaiffeau dont la valeur montait à un milh lion de piaftres. Il fe nommait Nueftra: Sennora de Cabudonga, \& était commandé par lé général D. Jeronimo de Montero, Portugais de naiffance, \& un des plus habiles officiers employés au fervice des galions (*). Ce vaif feau était plus grand que le nôtre, il portaí 550 hommes, 36 pieces de canon \& 28 pierriers: Péquipage était bien pourvu de petites armes, \& bien muni contre l'abordage. Il eut 67 hommes tués \& 84 bleffés. Le Centurion n'eut que 2 morts \& 17 bleffés, dont 16 fe rétablirent.

On doit concevoir notre joie de poffeder enfin ce qui pendant 18 mois avait été l'objet de tous nos vœux; mais cette joie fut fur le point d'ètre cruellement troublée : à peine le galion eut baiffé pavillon, qu'un officier vine dire à l'oreille du commodore que le feu avait, pris au vaiffeau tout près de la foute aux pou-
(*) Les Manillois difent qu'il avait été pilote \& bon pilote, mais qu'il n'avait jamais fait la guerre, Tome IV. Y

## 338 Vox y

dres ; finns sémouvoir il donna des ordres pour Eveindre lincendié, quelques cartouches avaient mis le feu à une maffe d'étoupes dont la fumée tpaiffe \& la flamme avaient fait croire le mal terrible ; mais il fut promptement étouffé, Le galion fut mis fous les ordres de M. Saumarez, qui envoya dans le Centurion tous les prifonniers Efpagnols, excepté quelques-uns qui lui étaiert néceflaires pour la manœuvre. Ces prì fonniers lui apprirent que l'autre galion avait fait voiled'Aquaputco beaucoup plutôt qu'à l'ordinaire, \& devait être arrivé à Manille avant que nous fuffions dans ces parages. Le fuccès que nous venions d'avoir, ne nous empécha pas de regretter le téms perdu à Macao.
$\rightarrow$ Nous réfolûmes de nous en retourner avec notre prife dans la riviere de Canton ; mais commé l'on s'attendait à de mauvais tems, on fit paffer tous les tréfors du galion dans notre vaiffeauy parce qu'ils étaient bien plus en fûretó que dans ce batiment. Les prifonniers donnerent encore de liinguiétude; oar leur nombre était double du nờtre, \& ils paraiffaient indignés de fe voir vainneus par uns poigncée d'Anglais. On les defcendit à fond de cale où on laifilales écoutilles envectes, qu'on garnit de tuyaux pour que lair s'y renouvellat, fans que les hommes puffent en

## DU COMMODOREANSON.

fortir: les officiers \& les bleffés feuls n'y furent point defcendus; on y braqua encore 4 pierriers, \& un fentinelle fe tenait aupres, la méche à la main. Leurs officiers, au nombre de is, étaient dans une chambre gardẻe par 6 hommes, \& le général bleffé avait fa garde : on les avertit qu'au moindre trouble qu'ils exciteraient ils feraient punis de mort. Tout léquipage était prét, les fufils chargés; difpofés dans les lieux convenables ; les matelots ne quittaient point leurs fabres $n i 1$ leurs piftolets, \& les officiers he dormaient qu'habillés \& avec leurs armes. Les prifonniers entafles, comme dans un cachot puant, fouffrant une chaleur exceffive \&n'ayant qu'une pinte d'eau par jour, éprouverent la mi: fere la plus exceffive: ils maigrirent, devinrent des fantomes, \& cependant pas un ne mourut. ${ }^{\text {fl }}$ On fe rapprochait de la Chirre : déjà on avait découvert les ifles Bashices; mais ne pouvant les doubler, nous réfolûmes de paffer entre cel. les de Grafton \& de Monmouth, où le paffage ne paraiffait pas dangereux; à peine y fùmes-nous engagés, que la mer nous y parut terrible, elle fe brifait en écume, \& la nuit rendait encore ce fpectacle plus effrayant. Cependant nous y paffames fans danger; cette agitation n'etait que 1'effet dune forte marée. On ne compte que

$$
Y z
$$

cinq de ces ifles; mais au couohant de celles-ci il en eft un grand nombre qu'on ne connait pas. Le 8 de Juillet rous découvrimes lifle Supata, la plus occideutale des Lema, fituée à 139 lieues de celle de Grafton, \& le $1 I^{\prime}$ nous vinmes jeter l'ancre devant Macao. On avait eu le tems de compter la valeur du galion: on y avait trouvé $1,313,843$ pieces de huit, \& 35,682 onces d'argent en lingots, outre de la cochenille \& quelques autres marchandifes: cette valeur jointe à celle des autres, montait en tout à 400000 livres fterlings: mais les pertes caufées à l'ennemi par notre efcadre, s'élevent à plus d'un million de ces mèmes livres,

Nous entrámes dans la riviere de Canton le 14 Juillet, \& laiffàmes tomber l'ancre a fon embouchure nommée Boca-Tigris; le commodore voulait y pénétrer jufqu'à lifle du Tigre, où eft une rade à couvert de tous les vents ; mais on vint sinformer de ce qu'étaient ces vaiffeaux de la part du mandarin; quand l'examinateur eut appris les armes, les provifions qu'il y avait dans ces vaiffeaux, il fit preffentir que jamais on ne leur permettraitd'aller plus avant; \& fit entendre que quelque vaiffeau que ce fut qui relâchát dans les ports de l'empereur, devait lui payer des droits. Mais Anfon ne fut pas arrêté par cet obftacle; il forga le pilote Chinois à le conduire dans le détroit qui n'a qu'une portée de fufil de largeurs, \& eft formé par deux pointes de terre, fur chacune defquelles il $y$ a un fort: lun d'eux n'était qưune batterie de 12 canons de fer, l'autre eft un cháteau à l'antique, placé fü un roc élevé, \& muni de 8 ou 10 canons, Ces fortifications ne pouvaient nous arrêter, \& on n'y penfa pas mêne; mais le pauvre pilote fut bátomé pour avoir obéi à la force : le commodore lui fit oublier fes peines par un préfent. Il me put de mème réparer le mal fait au com, mandant des forts qui lavaient laiffé paffer: il fut démis de fon emploi \& févérement puni. C'eat été em lui, une entreprife ridicule que de vouloir s'oppofer à ce paflage; n'importe, il fut traité comme criminel pour n'avoir pas fait ce. qu'il ne pouvait faire.
tel Le 16 Juillet, le commodore écrivit au vi--ce-roi pour lui expofer les raifons qui l'avaient conduit dans ce lieu : on lui promit une répon-, fe; mais avant de la faire, on confulta des officiers du galion, à qui on avait permis de ferendre à Canton: ce qu'ils rapporterent détruifit le foupcon qu'avaient les magiftrats Chinois: ils voyaient dans notre chef un pirate; ils n'y vi, rent plus que l'officier d'un fouverain employéf
dans une guerre légitime, \& ils le refpecterent encore plus comme riche. Trois mandarins fuivis d'une flotte de chaloupes, vinrent luilapporter Pordfe du vice-roi, pour lui faire fournir des vis vres \& des pilotes sil en avait befoin; ils lui dirent que le vice-roi recevrait fa vifite dans le mois de Septembre, lorfque les grandes chaleurs feraient paffées; mais cette excufe cachait le vrai motif, qui était de gagner le tems nécef? faire pour recevoin la réponfe d'un courier envoyéa Pekin. Ils paflerent des droits $q^{2}$ on percevait dans tout Pearpire furtes vaiffeaux qui y entraient; mais le commodore déclara qu'il fie s'y foumettrait point; qüil n'était point venu pour flire le commerce, \& par conféquent n'en devait point. Ils prierent qu’on relachát les prifonniers faits dansle galion, parce quil ne convenait pas de retenir en prifon dans les ports de l'empire, des gens drune nation quilui était alliée. Anfon défrait autant qu'eux de les mettre en liberté, \& deja il en avait délivré une partie; mais il voulut donner al cet acte l'apparence d'une faveur? il promit enfin quall les relacherait fi le vice-roi lui envoyait des chaloupes pour les prendfe. I envoya deux jonques, \& on fe hata de les délivrer. On léut donna pour huit jours de vivres, afin qu'ils puffent fé rendre
à Macao. Alors les vaifeaux fo placerent dans un lieu für pour attendre la faifon favorableoroh
On nous avait promis des provifions fuffifuls tes pour un long voyage; mais is jours s'écout lerent après ce'ui qu'on avait fixé pour nous les faire patvenir; le commodore fo plaignit, \& it fut que le vice-roi n'avait donné aucun ordreg relatif à ce fujet, \& que ceux qui s'étaient en, gagés à les fournir, n’avaient fait aucune dé marche pour remplir leurs, engagemens, Cetra nouvelle noús inquiéta d'antant plus que le mois de Septembre était prefque ćcoulé \&que le vice-roi ne luilavait rien fait dire. Un ino térèt qu'on ne pouvait comprendre leur infpia rait ces délais, cette mauvaife foi: peut-ètre auffi cette mauivaife foi leur eft - elle babi, tuelle, \& nous en avions vu quelques exenis ples. Un de nos officiers malades avait obrenu de pouyoir fe promener tous des jours dans une ifle voifine: le fecond jour il fuv affailli par, des payfans Chinois, qui le battirent cruellement à coups de béche \& lui enleverent fon épée, fí bourfe, fa montre, fa canne d'or, fa tabacierea fes boutons de manche, fon chapeau , iec. UIt de nos gens accourut, enleva l'épée à ces voleurs \& allait s'en fervir fur eux, lorfque l'officiers quoique d'un caractere ardent \& fier, le luidét

$$
Y_{4}
$$

fendit; il craignait de compromettre le commodore: les voleurs s'en allerent avec leur butin, \& un cavalier Chinois fort bien mis, accourut fur le rivage, parut fenfible à l'outrage fait àl'officier \& s indigner contre ces voleurs: il en était Ie chef, comme on lapprit enfuite. On fe plaignit au mandarin qui ne répondit qu'aveo froideur, \& l'on vit bien qu'il ne fe fouciait pas d'obliger même à une reftitution. Plufieurs jours après on reconnut un des voleurs; on le faifit, on le tranfporta fur le Centurion : il femblait agonifant de peur, \& le mandarin qui avait la commiffion des vivres \& qui était préfent, fut déconcerté: bientot il defoendip raux fupplications les plus baffes pour obtenir qu’ow reláchàt le voleur; d'autres mandarins vinrent fe joindre a lui pour: obtenir la mème tgrace. On fut enfuite que le premier était chef deliffe,celui mème qui étaitaccourarau rivage pour témoigner fon indignation contre Pattentat, qưil avait été commis par fés ordres, \& qu'il avait profité du butin: les autres Staient fes complices. Ils craignaient que le fait ne fut connu, qu'ils ne fuffent dépouillés de leurs charges \& traités d'autant plus févérement, que leurs juges auraient profité de leurs dépouilles. Le commodore fe platà les tenir long-tems dans une anxiété cruelle, \& enfin confentic à
relâcher le coupable fans fe plaindre, pourvu qu'on reftituát tout à l'officier volé.
Peu après cette avanture, ce mandarin fue relevé par un autre, \& dans ce tems le Contu rion perdit un mat de hune qui flottait a Par riere du vaiffeau, \& P'on ne put favoir où il était paffé. Comme on l'avait emprunté à Macao \& qu'on n'en pouvait trouver de femblable dans ces lieux, le commodore défirait ardemment le retrouver, \&il promit une bonne récompenfe à qui le lui ferait retrouver. Peu de tems après le mandarin vint dire que fes gens avaient trouvé ce mât; ils le ramenerent, reçurent la fomme promife, \& M. Anfon promit un préfent à leur chef. 11 le remit au truchement qui le garda pour lui. Le mandarin fit entendre finement qu'il ne l'avait pas resu, \& le commodore voulait le lui payer fur le chann, quoiqu'il l'eut déjà remis au truchement; mais il voyait une meilleure proie à faire : il fit faifir le truchement qui, pour fe racheter, fut obligé de lui céder tout ce qu'il avait gagné avec les Anglais; c'elt-a-dire, environ 2000 piaftres, \& de fouffrir une bâtonnade. Lorfque le commodore lui remontra la folie qu'il y avait à s'expofer a des chatimens f. féverres pour une fomme de so livres, il répondit : les Chinois font de grands coquins;

## 346

 mais c'eft la mode, E it n'y a pas de remede. Il ferait loigg de raconter toutes les fripon, neries que nous eûmes à en effuyer Bornonsnous a peu'd'exemples. Nous avions acheté des poules is des cariards, dont 19 plupart moururent daborat: on en cherclia la caufe, elle fe trouva dans uir tas de gravier dont les Chinois les avaient farcis pour les faire paraitre pelanins. Les pores qu'on achetait mores, étaient remplis d'eau injectée par les bouchers, pour les faire pefer 7 a 8 livres de plus; fit on les achetaiten vie, ils fes altéraient avee du fel, les faifaient boire avec exces, \& liaient les condaits pour qu'its ne puifent fe déflire de cette eau furaBondante. Its flavaient que nous ne mangions pas de béte morte naturellement, eux les mangent faris ferapule, $\&$ ils firent eliforte que les animaux qu'ils avaient vendus, mouruffent en peu de jours; on les jeta dahs la mer, \& ils nous fuivirent pour repécher les charognes.

Cependant le commodore voulait avoir audience du vice-roi pour en obtenir les provifions néceflaires pour fon départ, \& il n'en recevait aucun meffage. If fit notifier au mandarin qui avait infpection fur les objets relatifs au Centurion, que le 1 cr Octobre il rait à Cantons \& que là, il prierait le vice-roi de fixer le mo-
ment de fonaudience: il fit préparer la chay loupe, les rameurs, qu'il vétit d'habits d'écarlate, de cantifoles de foie bleue, aveo des boul tons d'argent On oroyait que les mandarins n'accorderaient les provifions qu'en receyant les droits payés par les vaiffeaux marchainds ; \&' le commódore était réfolu de nespoint s'y foumetre: En quittant le vaiffeau, il nomma for premier dieuteriänt-Brett pour y commandes fous lui, \& ordonna qu'au cas qu'on le retint pour le payement de ces droits, on eut à détruire fa prifel\& aller attendre fes ordres à l'embouchurèdu détroit: Les Chinois nlignoraient pas ces préćautions; ils auraient bien voulu n'en point avoir le démenti : mais ils ne pouvaient piem obtenit que parla violence, \& ils voyaient qu'oh avait pris des mefures dans ce cas: ills neefpéraientedohe plus réuffir, Is effayerent cependant encorede faire oraindre ay commodore la colere du vice-roi, \& de lui faire retarder fon voyage de quèlques jours. Il fut ferme à fe rendre dans la wille de Canton. Dès quili y futs les principaux marchands Chinois le vifiterent, le congratulerent fur ce qu'il avait fait ce voyage fans obftade, feignirent de croire que le viceroi avait reçu quelque fatisfaction, \& Hjouterent qu'ils feraient favoir fon arrivée au vice-:
roi dès le lendemain. Puis le lendemain, il était ff occupé qu'on ne pouvait attendre audience de quelques jours: puis d'autres menfonges fuccédaient. Le commodore n'en était pas la dupe ; par condefcendance pour les Anglais des vaiffeaux de la compaguie, il confentit d'attendre encore paifiblement: il promit de ne pas s'adrefler immédiatement au vice-roi, pourvi qu'il fut affuré qu'on travaillát à fon bifcuit \& à préparer fes autres provifionsic:On lê fatisfio fur ce point, \& comme il était furles lieux, il put y veiller lui-mème. Il fe divertiflait des avis que les marchands Chinois lui venaientidonner, de leurs mouvemens, des mefures qu'ls difaient avoir prifes pour rendre levice-rol favorable à la demande. Mais quarrd les provifions furent prétes, il ervoya une lettre au vice-roi: deux jours après il y cut un incendie dahs:Canton, \&c aidé de fes gens, M. Anfon ferait facilement parvenu à couper la communication; mais comme il s'en occupait, on vint lui dire que n'étant pas mandarin, on lui ferait payer tout ce qu'on: abattrait par fes ordres/: il fe retira donc, l'incendie s'accrut, gagna les magafins des marchands, \& menaģait de sétendre Jur la ville entiere: quelques Chinois croyaient l'arreter en: le montrant iz̀ quelques - unes de leurs idoles,
pretes, il envoya une 1ettre au vice-ron: aeuxparvenu à couper la communication; mais com-

## DU COMMODOREANSON.

Enfin le vice-roi venu furr les lieux; fit prier le commodore de preter fon affifance : il y retournadonc avec 40 de fes gens, qui donnerent des exemples de courage \& d'adreffe inconnus à la Chine: la châte des bâtimens les animait, loin de les effrayer : plufieurs tomberent avec les maifons, mais elles font baffes \& légeres. Enfin au prix de quelques contufions, ils arrèterent l'incendie, La perte fut grande pour les Chinois : onze rues remplies de magafins, furent détruites; des tas de camphre avaient augmentéla violence du feu; plufieurs marchands lui demanderent chacun un des matelots qu'ils croyaient étre des foldats, pour les préferver du pillage de la populace ; ill leur en accorda qui fe conduifirent avec tant de vigilance \& de fidélité, que la fatisfaction fut générale. On ne parla pendant quelques jours que du courage \& de la fidélité des Anglais, \& ce fervice lui procura une audience du vice-roi plutot qu'il ne llaurait fans doute obtenue. Elle lui fut donnée avec beaucoup d'éclat \& d'oftentation de forces militaires. Il s'y plaignit de quelques vexations exercées contre des vaiffeaux Anglais : il en obtint une réponfe affez favorable pour eux \& pour lui; les permiffions furent promifes, \& elles furenten effet bientôt expédiées; les provifions furent portées abord, \& le commodore fe rendit à fon vaiffeau.

Le 10 Décembré, le Centurion \& fa prife leve: rentl’ancre \& pafferent le détroit de Boca Tigris, où les Chinois avaient raffemblé des troupes brillantes que les Anglais crurent ornées de pal pier pour paratere riches à peu de frais.

Les Chinois peuvent paffer pour des liommes induftrieux; mais ils ne font quimitateurs \& imitent fansgénie: ils copient bien chaque piecó à part d'une montre, d'une arme à feu, \& n'eni favent point faire l'enfemble: ils ont beaucoup de peintres; mais ils réuffifent rarement dans le deffein \& dans le coloris, \& ri'entendentrien d la diftribution des ombres \& des jours ; ils peignent bien les fleurs \& les oifeaux, cependant ils manquent de grace \& de facilité ; leur obfti= nation à retenir leur art de l'éritüre,qui eft groffier, difficile, informe, \& les retiendra toujour's dans les bornes de la médiocrité, tient à un orgueil mal fonidé : leur morale eft en paroles ; leur humanité en actes extérieurs, où le cocur parait etre muet. Ils fe vantent de leur patience \& de leur fang-froid, qui font peut-etre les fources de leurs vices. Les magiftrats y font corrompus, les tribanaux livrés al lintrigue \& à la vénalité, le peuple voleur: Le gouvernement eft vicieux dans fon principe, paifqu'íl néglige les moyens d’affurer la tranquillité du peuple contre les entreprifes du dehors: if n'a pas unt

## DU COMMODOREANSON. 351

 fort qui puife réfifter à une attaque réguliere, point de vaiffeaux qui puiffent fe défendre contre le moindre vaiffeau Européen: Ce que nous venons de dire fuffit pour montrer combien on a exagéré les éloges que peut mériter ce peuple.Les marchands de Macao racheterent le galion urs \& pleco \& n'eri ucoup lans le rien à Is peiendant oblti-tgrofujours un orroles cœur tience four. $\mathrm{CO}-$ \& a la ement leglige peuple pas ur
pour 6000 piaftres, prix bien au-deffous de fa valeur; mais le commodore était preffé de partir \& voulait arriver avant que les vaiffeaux Erançais \& Efpagnols fuffent les richeffes qu'il emportait: nous mímes à la voile le is Déc. 1743. Le 3 Janvier 17 74, nous jetames l'ancre à l'isle da Prince, dans le détroit de la Sonde, où nous féjournámes cing jours pour faire du bois \& de l'eau; \& le 11 de Mars, nous mouillámes dans la baie de la Table, au cap de Bonne-Efpérance. Ce cap eft fitué dans un climat tempéré: les Hollandais ont rempli le pays de productions de toute efpece qui y réuffiffent bien : les fruits y font excellens, les vivres admitables, l'air pur; le paifage beau, la colonie nombreufe \& policée: Le commodore y augmenta fon équipage de 49 recrues, $y$ fit de l'eau, $y$ acheta des provifions. Nous en partimes le 3 Ayril, \& le 19 nous apperçumes Ste.Hélène, où rous ne touchàmes pas. Le ro Juin, nous téncontrâmes un vaiffeau Anglais qui nous annonça que nous aviohs la guerre zvec la France. Le I2, nous vimes le cap Lizard,

## 352 Vóyage du Commodore Anson.

\& le 15 nous arrivàmes dans la rade de Spithead, après avoir paffé au travers d'une flotte Françaife, dont un brouillard nous déroba la vue. Ainfi finit cette expédition qui dura trois ans \& 9 mois, qui ajouta à la gloire de la nation, \& fit celle de fon cher. C'eft à elle, c'elt à la prudence, au courage qu'il y montra, qu'il dat le rang où il parvint dans la fuite. 11 fut d'abord après fon retour nommé contre-amiral du pavillon bleu, \& l'anirée fuivante, il fut membre de l'amirauté \& contre-aniral du pavillon blanc ; il en devint vice-amiral en 1746 . En 1747, après la prife des neuf vaiffeaux de guerre Français, il fut créé lord, baron de Soberton, dans le comté de Southampton. En 1748 , il devint vice-amiral du pavillon rouge; en 1750 , membre du confeil privé; en 1751 , premier commiffaire de lamirauté \& fénéchal de Portsmouth : en 1755 , il fuo nommé un des lords régens pendant l'abfence du roi, puis amiral du pavillon bleu ; \& l'année fuivante il monta fur le vaiffeau le Roi George, qui s'eft abìmé dans le port dans la derniere guerre: en 1757 , il fut tréforier de l’amirauté; en 1760 ; amiral du pavillon blanc: enfin en 1762 , it devint vice - amiral de la Grande-Bretagne , dignité qui eft propremeht celle de grand-amiral. 1 mourui dans cette même année.

## VOYAGE

$$
\text { Y } O \quad Y \quad A \quad G E
$$

## DU CAPITAINE WALLIS:

## VOYAGE

contre les maladies contractées fur mer; déjà ort s'en appercevait, \& le capitaine ordonna qu'on ne garderait pas plus de 24 heures le poiffon qu'on aurait pris, parce que l'odeur qu'il répandait corrompait l'air du vaiffeau: des le ıer Octobre on perdit les vents alifés; \& fur la fin du mois, la vue de quelques herbes, \& dooifeaux tels que les fregates, les albatros, les tourterelles, firent penfer que la terre n'était pas éloignée; mais l'on fonda plufieurs fois fans trouver de fond: ce ne fut que le 18 Novembre qu'on le trouva à 54 braffes; alors on vit des bécaffines, des pluviers, des veaux marins, des baleines, \& un météore enflammé qui s'élançant avec la rapidité de l'éclair, laifla fur fes traces une trainée de lumiere dont le tillac fut éclairé comme en plein midi; il était alors 8 heures du foir. On découvrit la terre le 8 Décembre; c'étaient les terres voifines du Cap Blanc qu'on découvrait à Youeft-nord-oueft, puis l'isle des Pingoins, \& on fe dirigea fur le port St. Julien; des chevrettes rouges étaient fi abondantes près de ces côtes, que la mer en était colorée. On reconnut fucceffivement le cap Beachy-Head, le cap Beautems, celui de la Vierge Marie: près de celui-ci des hommes à cheval parurent fur le rivage, invitant les Anglais à defcendre;
\& en effet bientốt après ils mouillerent, \& les naturels du pays pafferent la nuit vis-i-vis d'eux, jettant fouvent de grands cris; autour des feux qu'ils avaient fait : le jour vint, \& ils renouvellerent leurs invitations: les trois vaiffeaux y envoyerent chacun un bateau armé : avant de débarquer, le capitaine fit figne aux habitans de fe retirer à quelque diftance; ils le firent: les foldats fe rangerent fur le rivage, ayant les canots prêts à s'élancer ; alors on invita les habitansà à s'ayancer; on leur diftribua des couteaux; des cifeaux, des boutons, des grains de verre, des peignes, d'autres bagatelles encore : les femmes reçurent des rubans avec un mêlange décent de plaifir \& de refpect : il s'agiffait d'en obtenir des vivres; on leur montra des guianaques \& des autruches mortes qui étaient auprès d'eux, \& des haches, des ferpes qu'on offrait en échange ; mais ou ils n'entendirent pas, ou ne voulurent pas entendre ce qu'on defirait d'eux.

Ces hommes ont la couleur d'uin cuivre foncé, les cheveux droits \& durs, liés avec une ficelle de coton, la taille bien faite, haute d'environ 6 pieds jufqua 6 pieds 7 pouces ; ils font robuftes, leurs os font gros, mais leurs pieds \& leurs mains font petits : hommes \& femmes ont la tête découverte, \& vont fur des chevaux
bien faits, légers, hauts de 4 pieds 8 pouces; fuivis de chiens de race elpagnole : les femmes r'ont pas d'éperons, les hommes en ont de bois; leurs felles font propres; ils ont des brides \& des étriers. Ils font vétus de peaux de guanaques, coufues enfemble; ils s'en enveloppent le corps le poil en-dedans, \& fe les attachent avec une ceinture ; au-deffous ils ont un caleçon ferré, \& des brodequins qui defcendent du milieu de la jambe jufqu'au cou du pied: les guanaques reffemblent au daim pour la forme, la grandeur; Ia couleur ; mais ils font fans cornes \& ont une boffe fur le dos.
Ces Américaíns avaient les bras \& des parties du vifage peintes: quelques-uns avaient le tour de l'oil gauche teint en rouge, les jeunes femmes avaient les paupieres peintes en noir: ils parlent beaucoup, imitent facilement les mots qu'ils entendent prononcer, \& femblaient faluer en prononçant le mot Chevow ou Chaoud: chacun avait à fa ceinture deux pierres rondes pefant une livre, couvertes de cuir, attachées aux deux bouts à une corde de 8 pieds: ils s'en fervent en tenant une des pierres dans la main, alors ils font tourner Pautre rapidement autour de la tete \& les lancent contre Pobjet quils veulent atteindre : a la diffance de 15 verges, ils

> BE WALLIS. favent frapper des deux pierres à la fois un but qui n'eft pas plus grand qu'un fcheling : ils lancent cette arme contre le guanaque \& l'autruché de maniere qu'elle enveloppe leurs jambes, les arrète \& les fait devenir la proie du chaffeur: ils mangent leur chair crue.

En s'en retournant, les Anglais en inviterent quelques-uns à fe rendre à bord : tous voulaient s'y rendre; on ne voulut en recevoir que huit, qui s'élancerent dans les canots avec la joie d'enfans qui vont à la foire; ils chanterent en navigeant plufieurs chanfons de leur pays : arrivés an vaiffeau, ils parurent peu furpris \& peu curieux; ils regardaient autour d'eux avec indifférence; un miroir feul fembla les amufer; ils avançaient, reculaient, fautaient, tournaient de différentes manieres devant la glace; ils riaient \& fe parlaient entr'eux avec beaucoup de chaleur : on leur donna à manger des provifions du vaifferu ; ils mangerent de tout, mais ne voulurent boire que de l'eau: les cochous, les moutons vivans exciterent auffi leur attention; ils s'amuferent des poules de Guinée \& des dindons, ne parurent défirer pour eux que les vètemens des Anglais, \& un vieillard of en demander : on lui donna une paire de fouliers avec des houcles ; on fit préfent à chacun des autres
VO YAOB
d'un fac de toile avec quelques aiguilles toutes enfiées, de morceaux de draps, un couteau, des cifeaux, un miroir, des pieces de monnaie percéés \& d'autres bagatelles: on voulut les faire fumer do tabac, mais ils n'y prirent pas plaifir; on leur montra des canons, on exerça des foldats devant eux ; ils furent frappés d'étonnement \& de terreur au bruit de la moufqueterie dont le vieillard feul parut connaitre les effets redoutables; ils fe remirent de leur frayeur en voyant la gaité des Anglais,\& qu'ils n'avaient. reçus aucun mal : d’autres décharges les émurent peu: ils fe retirerent avec peine; le vieillard fur-tout paraiffait vouloir refter fur le vaiffeau; il fit divers mouvemens, prononça un difcours avec des accens, un air \& des geftes différens de ceux qu'il avait en converfant, élevait les yeux \& les mains vers le ciel, \& paraiffait plutôt chanter que parler : enfin il defcendit dans la chaloupe ou les autres étaient déjà: tous s't́loiguerent en domant des marques de joie; \& lorfqurils furent débarqués, on eut de la peine à empécher les autres de fe jetter dans la chaloupe. Elle revint, \& bientót aprés on leva Pancre : en voguant le long de la côte, on vit des guanaques pourfuivies par des chaffeurs qui ne purent les atteindre : fur le foir, on ancra encore
DE WALLIS.
à une lieue de la cóte: les Américains allume. rent de grands feux pendant la nuit, \& le matin on en vit environ 400 , dans un vallon verdoyant où leurs chevaux paiffaient : on s'avança le lendemain fur ces cótes ou la marée monte de 30 pieds ; cependant le calme arrètant la petite flotte, on envoya la chaloupe vers le rivage pour vifiter les Américains : c'était là que le commo. dore Byron avait vu de grands Patagons, \& on voulait s'affurer fi ceux qu'on voyait devant foi étaient les mémes hommes: c'étaient ceux qu'on avait vu la veille, aveo d'autres qui s'étaient joint à cux : ils firent les mêmes invitations, reçurent les mèmes préfens, défirerent venir fur les vaiffeaux, \& parurent ne pas comprendre la demande des rafraichiffemens : la chaloupe n'ayant pas mème découvert de ruiffeau en fuivant la côte, revint à bord. Les vaifeaux avancerent lentement dans ces parages qui font partie du détroit de Magellan; ils virent la baie do Poffeflion, les Oreilles d'ane, le cap de Poffefion; les marées étaient fortes, elles montaient à 24 pieds. Cependant le vent s'éleva, on traverfa avec des précautions attentives des lieux où l'eau bouillonnante, un fond inégal annong̣aient des écueils; on enfila des goulets au milieu de courans rapides qui entrainaient des amas d'her-
bes qui s'étendaient au loin ; on parvint à lisle St. Barthelemi, puis à celle de Ste. Elifabeth, ou l'on mouilla: le celeri qu'on y trouva, donné aux matelots lo matin avec du froment bouilli \& des tablettes de bouillon, leur fut falutaire. Des officiers defcendus à terre avec leurs fufils, virent deux petits chiens, des reftes de feux éteints, des coquilles, de moules, \& de lépas encore fraiches; des huttes formées de branches d'arbres enfoncées en terre en forme circulaire \& réunies au fommet; mais aucun habitant : les montagnes étaient élevées \& couvertes de bois, de leur pied jufqu’aux troisquarts de leur hauteur: lherbe ou la neige étaient au fommet. C'était le feul lieu du continent où l'on eut vu encore des bois. Les vaif, feaux avancerent plus loin ; ils virent lisle St. George, le cap Purpoife, la baie d'Eau douce, enfin le Port Famine : ce lieu doit fon nom a une colonie de 400 Efpagnols qui y périrent de difette: l'Anglais Cawendish fauva le feul qui furvécut aux autres. On dreffa deux tentes fur le rivage pour les malades, on les $y$ defcendit; on y répara les voiles, on y fit de l'eau : chacun soccupa; quelques - uns pécherent; parmi les poiffons qu'ils prirent, on remarqua des éperlans longs de 20 pouces: le poiffon devint affez

## DR W A LIIS:

abondant pour qu'on en put faire un repas pat jour avec du celeri, des tiges de pois, des fruits femblables à la canneberge, des feuilles acides d'un arbufte; ces fecours joints à l'air de la terre, à l'exercice, à la propreté, rendirent la fanté aux malades \& firent difparaitre les traces du fcorbut.

Le capitaine fit arracher dans ce lieu plufieurs milliers de jeunes arbres pour les faire tranfporter dans l'ifle Falkland qui n'en avait pas: le Prince Fréderic était deftiné pour ce voyage; on en tira les provifions néceffaires pour les deux autres vaiffeaux, \& il partit.

Entre le lieu ou les vaiffeaux mouillaient \& le cap Froward, on voit quatre abris ou les vaiffeaux peivent être en fùreté; \& fur la côte on trouve de l'eau douce, du bois, du celeri, des canneberges, des grofeillers, des arbuftes couyerts de fleurs dont les couleurs étaient variées de rouge, de pourpre, de jaune \& de blanc; beaucoup d'écorces de Winter, efpece d'épicerie; des canards fauvages, des mouettes, des oies \& d'autres oifeaux : on laiffa ces lieux derriere foi,\& doublane le cap Froward, on s'avança vers celui de Holland, où une bande de rochers, une terre élevée, un torrent qui defcend avec rapidité des montagues, obligerent de s'éloiguer
du rivage : à cóté du cap il y a un havre fûr, où l'eau douce, le bois, les rafraichiffemens peuvent fe trouver plus commodément qu’au Port-Famine : on s'approcha du cap Gallant \& des ifles de Monmouth \& de Rupert: là était le havre le plus commode qu'on eut trouvé encore ; il était vafte, \& recevait trois grandes rivieres s on y trouve du poiffon, des oanards des poules fauvages, du celeri : les montagnes y font très-élevées, mais de plus élevées encore ne permettent pas de voir la mer du Sud de leurs cimes: on y éleva une pyramide dans laquelle un bouteille renfermée pouvait indiquer les vaiffeaux qui avaient abordé à leur pied; mais oet indice fera détruit peut-ètre avant d'ètre jamais apperçu. Près de là eft la baye $D e f$ cordes, dont le fond eft de roches, \& l'entrée embarrafiée: on $y$ vit un animal femblable à un àne, qui avait le pied fourchu \& courait avec la viteffe du daim ; lo pays qui l'envirome eft aride \& fauvage, les monts d'une hauteur prodigieufe, couverts d'arbres dans leur partie la plus baffe, \& n'offrant dans la haute que des arbuftes defféchés, des rocs brifés, des tas dè neige, furmontés par des rochers nuds entafés les uns fur les autres, \& oachant dans les nuages leurs cimes ruinées \& dévouées à une férilité éter-

## DE WALLIS.

nelle : au-delà, le détroit devient dangereux par fes rochers, fes courans \& les vents qui y régnent : les deux vaiffeaux furent obligés de fe refugier dans la baie Elizabeth: une grande fumée qu'on vit fur la côte méridionale, ainonça qu'elle était habitée, \& bientót on vit 3 pirogues amener 16 Américains fur le rivage où les Anglais s'étaient retirés; on fe fit de part \& d'autres des fignes d'amitié, on fe frappa dans les mains, on fit des préfens aux fauvages qui étaient couverts de peaux de veaux marins trèspuantes, \& mangeaient avec plaifir de la viande pourrie \& da poiffon cru: leur teint était cui, vreux; le plus grand n'avait que 5 pieds 6 pouoes : tous étaient tranfis de froid \& s'occuperent à allumer de grands feux ; ils tirerent du caillou un étincelle reçue fur de la mouffe ou du duvet mélé d'une terre blanchátre, \& mettant la mouffe allumée dans des herbes féches qu'ils agiterent dans lair, ils les enflammerent rapidement. Ils étaient armés d'arcs, de flèches, de javelines armées d'une pointe de caillou taillée en langue de ferpent, \& qu'ils lançaient avec beaucoup de force \& d'adreffe : trois d'entr'eux vinrent dans le vaiffeau: rien ne les y frappa que les habits des Anglais \& un miroir; ils fe regardaient, fe montraient, regardaient en arriere,
\& s'imaginaient trouver au-delà du miroir les. figures qu'ils y découvraient: ils fouriaient, \& voyant leur image les imiter, ils firent de grands éclats de rire; ils mangerent de tout ce qu'on leur offrit, \& abandomerent tout fans regret : on donna quelques bagatelles aux femmes \& aux enfans en échange de quelques armes ou de morceaux de mondio, matiere qu'on trouve dans les mines d'étain, \& fans doute il en eft dans leurs montagnes. Ces hommes paraiffent très-miférables; leur ftupidité pent feule rendre leur état fupportable. Lorfqu'ils fe reimbarquerent, ils éleverent en l'air une peau de veau marin pour leur fervir de voiles, \& fe rapprocherent de leurs huttes difperfées fur le rivage oppofé fans qu'aucun tournàt fes regards vers les vaiffeaux ou les hommes qu'ils quittaient: le moment préfent eft tout pour eux.
Le 3 Février 1757, on parvint à la rade d'York, \& on vifita le canal St. Térôme où lon vit remonter 3 canots Américains; mais 1a force \& lincertitude des marées, les violentes raffales qui tombent de ces monts élevés rendent tous les ports voifins dangereux: on vifita auffi la riviere Batchelor qui a une barre à fon entrée, eft très-poifonneufe, mais fon lit eft embarraffé d'herbes \& de troncs d'ar-
oir les aient, ent de out ce $t$ fans $x$ femes arqu'on aute il les papeut u'ils fe e peau , \& fe fur le egards quitr eux. rade ne ou mais. s vios élereux : a une , mais s d'ar-

## DE WALLIS.

bres: fur fes rivages on voit des huttes, des autruches qui échapperent aux chaffeurs, des poules fauvages, des orties \& du celeridont on fit une provifion, ainfi que de moules, de lépas \& d'œufs de mer : à une certaine diftance, entre detix montagnes élevées; elle forme une cataracte: on la voit fe précipiter de plus de 400 verges de haut, dont la moitié eft un plan ef carpé, Pautre eft perpendiculaire : fa vue aide a l'effroi qu'infpire le bruit qu'elle fait entendre.

Les vents retinrent les vaiffeaux dans ce lien jufqu’au 14 Février: ators on leva lancre; mais le courant jettal le dauphin vers un banc de fable dont il s'éloigna avec peine; il fallut revenir à la rade d'York: trois jours après, aidé d'un vent favorable, on s'avança dans le dé troit ; mais un courant rapide entrana le vaif feau vers les rochers de la côte méridionalé, \& on s'attendait a chaque inftant de l'y voir brifé : tous les efforts étaient inutiles, il fallut attendre fon fort; le défefpoir rendait les matelots immobiles; mais un nouvean couraint rejetta quelque tems après le Dauphith au miliee du canal; la marée le fit entrer enfuite dans la Bulter: elle était peu fûre, mais on n'en trouva pas d'autres da cap Quade à celüi de Noroh.

On y teffa jufqu'au 20;qu'une tempête effroyai ble vint les affaillir : elle émut les eaux du dés troit au point d'y faire rouler des ondes quit s'élançaient fur le tillac: les ancres, 4 cables, arrétés fur les rochers, garantirent le vaiffenu qui, s'ils fe fuffent rompus ; aurait été brifé en mille pieces; le jour s'écoula au milieu du danger, la nuit ramena lentement le calme: les jours fuivans on completta fes provifions; on s'exerça fur la terre pour réparer P'engourdiffement qu'avaient donné l'humidité \& le travail forcé. On pêcha, \& parmi les poiffons qu’on prit, il en était un remarquable pour fa fermeté; \& fa couleur rouge : il pefait 4 ou 5 livfes \& ref. femblait au $:$ garnet. On fit vifiter le canal ou lon allait naviger ; on n'y trouva point de bons havres, \& du haut d'une montagne qui s'éleve dans une ifle qui le partage, on vit que lé détroit conferyait fa largeur, que le pays devenait toujours plus fauvage, plus horrible, qu'il n'offrait que des monts dépouillés dont le fommet fe cachait dans les nues, fépaxés par des vallons couverts de couches profondes de nefge, fillonnées par des torrens qui s'échappaient aveo fureur des crevaffes des montagnes, \& ne laiffaient voir fur la terre qu'ils découvraient, aucune trace de verdure: c'était
effroyai du dés des qui + cables vaiferu té brife milieu calme: vifions, engourle trais qu'ori fermeté; \& \& refanal ou de bons s'éleve que le le pays us horpouillés s; fépa-proforlens qui es mone qu'ils : c'était

DE WALLIS:
par oe pays qu'il fallait s'avancer: on leva l'ancre \& l'on vint mouiller fur la cóte feptentrionale, au pied d'une montagne dont le fommet refémble à la tête d'un lion: on en donna lenom à cette anfe; l'eau y était profonde très-près durivage; une riviere d'eau douce s'y jette; le lendemain on en fortit pour fe rendre à la baie de Goodluch; des rochers en défendent l'abord; le terrain y eft ftérile, mais des ruiffeaux y rendent l'eau douce abondante.

On y paffa quelques jours expofé à des coups de vents rapides qui ne permettaient pas de fe tenir fur le tillac, \& l'on était au milieu de roches \& de bas-fonds, fur un lit de rochers; on fe hata d'en fortir pour entrer dans une baie où le Swallow avait trouvé fa fûreté \& le repos, après avoir couru les plus grands dangers: elle eft fur la côte méridionale, \& reçut le nom du vaiffeau qui l'avait découverte : aucun vent n'y peut être redoutable, \& l'on a deux canaux étroits pour en fortir: le bois y eft petit, on n'y trouve aucun rafraichiffement, les montagnes y font horribles: le tems était très-froid; il fallut envelopper les matelots fous de longues capottes de laine, afin de leur conferver des forces pour le travail : on voulut arriver à la baie du cap Upright; on y parvint après avoir cou-

rut le danger de fe brifer fur les cotes, fur des rocs cachés, fur des iffes; enviromés d'un brouillard, on ne pouvait échapper a l'un fants fe jetter fur l'autre : dans cette nouvelle flation on retrouval les végétaux falutaires dont on avait sufé, \& ils eurent les memes effets ; on y vit atriver deux canots Américains, auffi tremblans de froid que les premiers, dévorant indiftinctement tous les alimens qu'on leur préfentait, portant les mèmes armes, les mêmes vêtemens, exhalant la méme odeur : tous avaient mal aux yeux, effet de Thabitude qu'ils ont de s'environner de la fumée des feux qựils allument: leurs canots étaient faits décorces d'arbres, coufues enfemble aveo des nerfs d'animaux ou des -lanieres de cuir ; ils étaient calfatés avec des "jones \& enduits de refine ; des branches d'arbres courbées en arcs en fortifiaient le fond \& les cótes ; des pieces droites en affuraient les extrèmités s mais tout y étail faite groffiérement: on donna un poiffon vivant a Pun d'eux, il en mangea d’abord la tete, puis contima jufqua da quete, avalant nageoire, boyaux, ecailles \& jufqu’aux arrêtes : on leur fit un préfent de -Haches, de grains de verre, d’autres bagatelHes ; ils reçurent tout, fe dirigerent au midi -\& ne reparurent plus; malis en eherchant de bons havres en avant, les gens de la chaloupe furent fur le point de combattre contre 30 hommes de ce mème peuple, parce quils s'oppoferent aux vols quils voulaient faire. On ne trouva d'afyle fûr que dans le port Dauphin. A la grêle, au tonnerre, aux raffales, à une mer violemment agitée, fuccéda enfin un tems plus doux; on en profita pour fécher les voiles qu'on n'avait ofé déployer depuis plufieurs jours, on les répara, \& on rétablit les cheminées qui avaient été mifes en pieces : on revit prefque tous les jours des Américains, ils fe montrerent paifibles, \& on put reconnaitre en eux les fentimens de la nature : quelques-uns avaient des enfans, fur lefquels ils veillaient avec une tendreffe attentive : des coliers \& des bracelets dont on les décora, firent grand plaifir à ces bons peres; mais tandis qu'ils s'occupaientà les confidérer, ils virent la chaloupe ramer vers le rivage, alors ils s'elancent avec leurs enfans dans les canots qui les avaient amenés, \& rament aveo la plus grande vigueur pour atteindre les Anglais. On ne pouvait imaginer la caufe de ce changement foudain; bientót on le découvrit; on vit leurs femmes entre des rochers où elles ramaffaient des coquillages, \& on comprit qu'ils craignaient pour elles la violence ou la féduction: la chaloupe
ceff de ramer pour les tranquillifer; ils aborded rent; leurs cris avaient mis leurs femmes enf fuite \& ils les fuivirent avec la plus grande cés lérité.

- Les capitaines défendirent de ramaffer des moules, auxquels on attribuait la dyffenterie qui réguait dans les équipages: ils partirent enfemble; il faifait peu de vent \& or mit toutes les voiles pour fortir du détroit; le Dauphin, auffi bon voilier que le Swallow l'était peu, le dévança de quelques milles; il voulut lattendre en pliant fes voiles, un courant rapide qui le jetait fur les Isles de Direction, le força de Ies garder pour le vaincre; des bronillards, une mer très-groffe l'empècherent de rentrer dans le détroit pour fe réunir à lui; tous les officiers furent d'avis de gagner le large, de s'éloignee d'une contrée fauvage où l'été mème eft froid, nébuleux, orageux, où chaque jour, pendant quatre mois, avait fait craindre le naufrage, où la terre ne préfente que ruines \& que défolation. On ne revit plus le Swallow.

Le Dauphin continua donc feul fa route vers le couchant: des vents violens inonderent continuellement fon tillac pendant plufieurs femaines, \& le forcerent de ne conferver que fes baffes voiles: les habits, les lits étaient mouillés ;

> DE W ALLIS.
cette liumidité répandit les rhumes \& les fievres dans l'équipage. Le 27 Avril fut le premier beau jour dont il jouit; on en profita pour fécher fes habits, pour tranfporter les malades fur le tillac; \& tous les matins on leur donna pour déjeûner du falep \& du bled bouillis aveo des tablettes de bouillon portatives; on en mélaaux pois \& au gruau des matelots; \& on n'épargna ni la moutarde ni le vinaigre, ce beau jour fut fuivi de nouvelles tempettes qui firent craindre de voir les máts emportés, qui mouillerent tout dans le vaiffeau, \&le chirurgien annonça que l'équipage affaibli par les maladies, ne pourrait plus bientót fuffire à la manoctivre fi le mauvais tems continuait: fous le $277^{\circ} \cdot 30^{\prime}$ de longitude \&le $32^{\circ} 30^{\prime}$ de latitude méridionale, on fe dirigea vers le nord: dans, cette courfe on vit un oifeau du tropique, des hirondelles de mer; des marfoins; puis de grandes troupes d'oifeaux bruns qui volaient d̀l l'orient, où l'on crut voir une terre élevée qu'on ne put atteindre: cependant le beau tems ramenait la fanté avec la joie darrs le vaiffeau' ; mais ceux que le rhume \&la fievre avaient travaillés, commencerent à fe reffentir dn fcorbut; pour en retarder les progres on leur donna du vin, du moût avec de la drèche, des choux marinés. Le 29 Mai, differens
oifeaux firent efpérer de voir la terre; elle de, venait néceflaire; malgré tous les foins du capitaine les matelots devenaient languiffans \& pales, le fcorbut augmentait; on redoubla de foin pour les alimens \& la propreté; tous les jours les hamacs furent apportés fur le tillac, on les lava ainfi que les lits, of arrofa les ponts de vinaigre, on fe fervit du ventilateur pour rendre Peau plus faine. Le 3 Juin, un tems incertain, des mouettes, une tortue fit revivre l'efpérance de voir la terre; on la vit enfin le 6 , c'étnit ure iffe qui était às lieues du vaiffeau, puis on vit une autre ; la joie devint générale, les malades voyaient fur ces rivages la fanté \&la vie; les hommes fains, y voyaient le plaifir, la fûreté, l'aflurance que toutl'équipage Etait fauvé. On s'approcha desifles; les canots y aborderent, ils en rapporterent des cocos, des hameçons fait d'écailles d'huitres: ils avaient vu des huttes, des hangards, mais point d'habitans, point d'eaux douces, point de bon mouillage: le lendemain on s'en affura mieux encore; cette ifle qu'on nomma de la Pentecóre, parce qu'on la découvrit ce jour-là, était entourée de rochers où la mer brifait avec violence : il fallut done tourner vers la feconde ifle: en s'en approchant, on vit une troupe d'hommes
border le tivage ; les canots ramerent vers eux en leur fuifant des fignes d'amitió, on leur montrant des rubans, des grains de verre, des couteaux; les infulaires les regardaient avec plaifir, mais paraiffaient défirer qu'on s'éloignàt : on leur fit eatendre qu'on voulait de l'eau \& des cocos; ils en apporterent en petite quantité, \& onleur douna en échange les bagatelles qu'on leur avait montréés; les cloux étaient d'un plus grand prix pour cux que tout le refte: l'un d'eux déroba le mouchoir de foie où étaient les petites marchandifes avec tant d'adreffe qu'on ne put s'en appercevoir ; on le redemanda, ils parurent ne rien comprendre; on ne put rien obtenir de plus. Le lendemain on defcendit à terre ; la néceffité des fecours ne permettait pas dé s'éloigner fans en avoir trouvé : \& on vit avec étonnement les infulaires affemblés s'embarquer fur 7 grandes pirogues à deux mâts, \& voguer vers le couchant: lifle abandonnée offrit aux Anglais des noix de cocos, des fruits de palmiers, des plantes anti-fcorbutiques, des citernes remplies de bonne eau; le fol en était uni \& fablonneux, couverts d'arbres, de brouffailles, de végétaux. Les Anglais prirent poféffion de lifle, en cueillirent les fruits avee lattention de n'y rien détruire, de ne point toucher

$$
\text { Aa } 3
$$ nées: fes habitans étaient d'une taille moyenne \& bien prife, leur teint brun, leurs cheveux noirs épars fur leurs épaules; leurs femmes étaient belles, une étoffe groffiere attachée à leur ceinture était leur vétement unique : leurs canots ou pirogues avaient environ 30 pieds. de long \& 4 de large ; ils étaient formés de planches lièes à des pieces de bois qui en faifaient le fond en remontant fur les côtés : deux de ces, canots étaient joints enfemble par des traverfes quiles affujettiffaient, à 3 pieds l'un de l'autre: on y vit encore des efpeces de tombeaux out les cadavres expofés fous un dais, pourriffaient à lair libre. On abandonna cette ifle en laiffant aux habitans des haches, des clous, des boutelles, des grains de verre, de petites monnaies, pour les dédommager des fruits qu'on avait pris, \& un pavillon flottant fur la cóte pour marqué de la poffeffion, dont on avait gravé jacte fur des arbres. Cette ifle a 2 lieues de long : cella de la Pentecóte eft moins grande encore: la premiere eft fous le $239^{\circ} 30^{\prime}$ de longitude \& lo $\$ 9^{\circ} 18^{\prime}$ de lacitude méridionale.

Un bon vent faifait enfler les voiles, \& bient tôt on découvrit une isle qui femblait partagée par un golfe profond, fermé de rochers; elle était longue de deux lieues, baffe, fablonneufe \& couverte d'arbres: on n'y apperçut point de cabanes, mais on $y$ vit raffemblés les habitans de lisle Charlotte, avec leurs femmes \& leurs enfans, armés de torches \& de piques, \& danfant d'une maniere étrange: oft lui donna le nom d'Egmont: une autre isle parut vers le couchant, environnée de rochers, Jongue de deux lieues, couvertes d'arbres, mais fans cocotiers; on y vit 16 hommes ayant en main de longues perches: une nouvelle isle dont les brifans défendaient les bords, parut à quelque diftance: la précédente requt le nom de Gloucefter, celle-ci celui de Cumberlands une plus petite \& plus éloignée eut celui du prince Guillaume Herri : toutes ces isles étaieno baffes, aucune n'offrait un abordage facile, le vent était bon, \& on ne s'y arreta pas ; on ef. pérait en trouver une plus confidérable. On en découvrit le 17 Juin une autre; elle n'an vait que deux milles de tour ; mais fon fol montueux annonçait des fources d'eaux donces, \& elle était couverte de cocotiers : le canot y chercha inutilement un mouillage; mais. fes

$$
\text { A } a 4
$$

habitans échangerent un cochon, un coq, des cocos, des bananes, contre des outils de fer \& des grains de verre; on converfa avec eux; ils étaient au nombre de 100 , mais fans armes: quelques-uns avaient en main un baton blanc qui paraiffait une marque d'autorité : ils étaient vetus: quelques-uns parurent vouloir amener le canot à terre contre la volonté des Anglais; le bruit d'un coup de fufil leur fit abandonner cette entreprife : lisle fut nommée Ofnabrug; fes habitans plus nombreux qu'elle ne pouvait en nourrir, donnerentl'efpérance d'en découvrir d'autres encore, \& de plus abondantes; on continua donc de voguer au couchant. On découvrit en effet le lendemain, une terre élevée; on en fut très-voifin le 19; un brouillard empèchait le vaiffeau de s'en approcher davantage, dans la crainte de douner contre un écueil; mais lorfqu'il fe diffipa, on fe vit environné d'un grand nombre de pirogues qui portaient environ 800 hommes: elles s'écarterent à quelques toifes du vaiffeau; les hommes qu'elles portaient paraiffaientétonnés, ils fe regardaient; fe parlaient, fe montraient le bátiment, d'où on leur faifait des fignes d’amitié, \& leur offrait differrentes bagatelles: ils tinrent confeil, puis s'approcherent, \& plufieurs monterent fur le
de Walifs. vaiffeau, après avoir fait une longue harangue \& jetté une branche de bananier dans la mer: ils regardaient avec plaifir ce qu'on leur of frait, mais cherchaient à le dérober; l'un d'eux enleva le chapeau bordé d'or d'un des officiers, puis s’élança dans la mer: on leur montra des cochons, des poules, ils parurent ent pofféder de femblables; mais ils n'avaient jamais vu de chèvres, ni de moutons, \& l'une des chèvres ayant heurté avec fes cornes un des infulaires, par derviere, il fe retourna, fut frappé de terreur à la vue de l'animal \& s'enfuit dans fa pirogue; les autres auffi effrayés que lui l'y fuivirent: cependant, on parvint à les reconcilier avec la vue de ces animaux: on leur demanda des cochons, de la volaille, des fruits; ils parurent ne rien entendre, \& s'en retournerent. Cependant, le vaiffeau ne trouvait point de lieu oùil put ancrer, \& il fuivait la cóte: le pays offrait le coup d'ouil le plus pittorefque : le fol était plat près du rivage, couvert d'arbres à fruits qui ombrageaient les maifons des Indiens: à une lieue de la cóte, le pays s'élevait en petites collines couronnées de brois: on en voyait defcendre des rivieres qui ferpentaient jufqu'à la mer. On' découvrit enfin une large baie, \& on voulut Paller fon-
der; les chaloupes s'y rendaient; mais comme les Indiens femblaient fe préparer à les attaquer, on les rappella : en fe rendant à bord, la petite chaloupe paffa près de quelques pirogues d'out on lui lança des pierres qui bleffe rent des matelots, un coup de fufil qui bleffa l'un d'eux à l'épaule termina le combat: ils enténdirent le bruit, ils virent la bleffure, \& fe jeterent dans la mer remplis d'épouvante, toutes les pirogues s'enfuirent: peu de temis après on en vit une s'approcher à la voile, on l'attendit, l'un de ceux qu'elle portait fe leva, fit une harangue \& la finit en jetant dans le vaiffeau une branche de bauanier; on limita, \& on lui fit préfent de quelques colifichets s tous parurent fatisfaits; cependant, on fuivait toujours la cote fans trouver de fond; fur le foir on découvrit une belle riviere, \& l'on fe propofa d'y entrer le lendemain: on fonda, on trouva un fond excellent, on $y$ jeta l'ancre à un mille de la côte; la joie était vive parmi l'équipage ; elle fut augmentée encore par des pirogues qui apporterent des cochons, de la volaille, beaucoup de fruits, qu'on échangea pour des quincailleries: les chaloupes approcherent du rivage ; mais les Anglais fe voyant enviromés par des pirogues, croyant qu'oŋ bleffe, bleffa ils en\& fe ante, temis le, on leva, ans le imita, ; tous it toule foir eproa, on ncre à parmi ar des de la tangea approoyant qu'on
allait les affaillir avec des batons \& des rames, firent une décharge qui tua un Indien, \& en bleffa un autre : tous les deux tomberent dans la mer, les autres s'y jeterent; cependant, voyant qu'on ne les pourfuivait pas, ils revinrent, tirerent de l'ean les deux hommes bleffés, quils effayerent de faire tenir droits, puis affis, \& s'appercevant que l'un d'eux ćtait mort, ils P'étendirent au fond de leur bateau qui retourna à bord, tandis que d'autres fe rendirent au vaiffeau pour trafiquer: fans doute ils orurent que leur malheur venait de leur imprudence, \& que ces étrangers redoutables n'avaient que des intentions pacifiques. Bientôt on ne leur permit plus de venir fur le Dauphin ; les vols qu'ils y commettaient rendaient cette précaution néceflaire : on fe pourvat de viandes fraiches, de fruits \& d'eau ; mais on oraignit de defcendre à terre ; car le rivage était couvert d'unie multitude d'Indiens, \& le vaif feau était trop éloigné pour protéger ceux qui s'y hazarderaient : on réfifta donc aux invitations des hommes, \& mème à celles des femmes, qui, par des geftes très-libres, paraiffuient devoir être très-attrayantes pour des matelots qui, depuis un an, n’avaient pas vu de femmes. Le 23, comme le vaifeau s'approchait de l'ai-.
guade, on découvrit à deux lieues de là, une bzie qui parut commode, on chercha a llatteindre, mais en s'en approchant on donna contre un écueil de corail que l'eau couvrait, \&l'avant du vaiffeau y demeura engagé: on fe hâta de replier les voiles, de le décharger du poids des chaloupes, de tout ce qu'il y avait de plus pefant; de fefaire un point d'appui avec des ancres; mais malheureufement on ne trouva pas de fond: cependant, le vaiffeau frappait avec violence contre le roc, une centaine de pirogues l'environnaient attendant fon naufrage, qui femblait inévitable: une heure s'ćcoula dans cette fituation terrible, un vent léger qui s'é leva de terre vint éloigner ce danger; on déploya toutes les voiles, \& bientôt on fut en pleine mer, d'où l'on conduifit le vaiffeau dans un havre fur un fond de fable noir: des vagues qui s'éleverent peu de tems après, firent mieux fentir encore combien le fecours du vent avait été heureux: on répara facilement le dommage caufé par les coups du rocher, après qu'on eut amené le bátiment dans le fond de la baie.

D'abord on fit un commerce paifible avec les habitans; mais à chaque inftant on voyait le nombre des pirogues augmenter, \& le capitaine zemarqua quill en était de Yort grandes, \& pré- parées plus pour la guerre que pour le commerce, n'ayant prefque à leur bord que des cailloux ronds; \& de toutes parts on entendait le fon des inftrumens melé à la voix rauqué des Indiens: il crat devoir faire tenir une partie de fes gens fous les armes; d'autres pirogues venaient de la cote, chargées de femmes quí prenaient différentes poftures lafcives. Une autre pirogue portant un homme couché fur une efpece de canapé, s'approcha du vaiffeau, l'homme couché donna à un Anglais une aigrette de plumes rouges \& jaunes, \& fit fighe de la porter au capitaine: à peine celui-ci eutil préparé quelques bagatelles pour lui offrir en retour, qu'il vit la pirogue s'éloigner en jetant dans la mer une branche de cocotier, figne qui fit jeter un cri général à tous les Indiens, qui jeterent fur les Anglais une grèle de pierres: une décharge les mit en défordre, mais ils revinrent bientot à la charge, plus nombreux \& plus animés. Trois cents pirogues portant environ 2000 hommes, arrivaient de tous les cotés; les groffes pieces d'arcillerie, \& le feu des moufquets forcerent cette troupe d'Indiens à s'éloigner. Les pirogues s'écarterent, puis fe raffemblerent, éleverent des pavillons', \& de nouveau on vit les infulaires lancer avec
force \& adreffe des pierres pefint deux livires; par le moyen de leurs frondes: plufieurs Ant glais furent blefés; un plus grand nombre l'aurait cété fi une toile étendue pour préferver dut foleil, \& les hamaes mis à l'air, n'avaient préfervé de leurs coups: c'eft fur-tout vers l'avant du vaifeau qu'ils dirigeaient leurs efforts ; mais on y tranfporta deux canons, \& un boulet Jancé par l'un d'eux fépara une double pirogue qui portait un des chefs : cet événement eut une fuite heureufe; dès que les autres s'en furent appercus, elles fe difperferent avee viteffe, \& le peuple qui convrait le rivage s'enfuit fur les collines voifines. Dés-lors, il n'y eut plus de combats; quoiqu'on s'y préparàt toujours; le vaiffeau fuo mis en füreté par fa fituation \& fes ancres; les chaloupes ne trouverent plus d'oppofitioin pour faire de l'eau, on s'établit dans un bon terrein protégé par le feu du bátiment, \&\& on ne manqua pas de faire la cérémonie inutilo \& prefque ridioule de prendre poffeffion de l'isle au nom du roi d'Angleterre : on lui impofa le nom de George III.

Pendant qu'on vifitait la riviere, qu'on s'aff furait que l'eau en était excellente, on découvrit deux Indiens àgés, qui, fe voyant décou: verts parurent très-effrayés: on leur fit des fignes d'eux vint en rampant fur fes mains; il était tremblant; on le raffura, on s'efforça de lui faire entendre que les Indiens n'avaient rien à craindre s'ils n'attaquaient pas; on chercha a lui faire comprendre qu'on défrait des provifions, \& on lui fit quelques préfens ; raffuré par ces careffes, cet homme qui avait une longue barbe blanche, vint rendre une forte d'hommage au pavillon qu'on avait élevé, en danfant autour, en y répandant auprès des branches vertes 3 puis il s'éloigna, \& revint avec d'autres Indiens qui amenerent deux cochons aut vaiffeau: le vieillard les y remit après avoir fait un difcours fuivi, \& préfenté des feuilles de bananiers : on voulait lui faire auffi un préfent, mais il refufa tout \& revint au rivage. La nuit qui fuivit fut obfcure, elle fut troublée par le fon du tàmbour \& des inftrumens à vent que les Indiens firent entendre, par les lumieres qu'on voyait errantes fur lacote; cependant le matin tout parut tranquille, mais le pavillon avait été enlevé : les matelots remplirent d'eau leurs tonneaux, le vicillard fuivi de quelques autres hommes apporta de nouveaux préfens; on croyait potivoir defcendre en paix, tandis que les Indiens fe préparaient à une nou-
velle attaque. On les vit defcendre en foule d'une colline, \& s'emparer des futailles que les chaloupes abandonmerent pour revenir au vaiffeau, tandis que de nombreufes pirogues sand vançaient fur le rivage, \& qu'on chargeaient de facs de pierres: les Anglais crurent devoir prévenir cette attaque: le canon mit en pieces un grand nombre de pirogues raffemblées, les bois frabaffós par les boulets furent abandonnés des Indiens qui s'y étaient cachés; ils fe retirerent fur une colline où ils fe croyaient etre en füreté; mais là méme, les boulets déchirerent un arbre, \& tous s'enfuirent remplis d'effroi: cinquante pirogues doubles, longues de 60 pieds, furrent dérruites, en partie par le canon, en partie par la hache des Anglais, après le combat. Quelques heures s'écoulerent, des Indiens vinrent planter des branches vertes le long de la riviere, \& feretirerent ; ils reparurent avec des cochons, des paquets d'étoffes, des chiens dont les pattes de devant étaient lićes au-defo fus de la tète, \&qui, marchant fur celles de derriere, paraiffaient de loin des animaux étrangers \& incomus : les Anglais vinrent dans lewr bateau, ils prirent les cochons, délierent les chiens, laiferent l'étoffe, \& mirent auprès ent échange des haches, des clous, du verre, que
les Indiens ne voulurent pas emporter ; on foupconna qu'il fallait prendre l'etoffe pour les fatisfaire, on le fit, \& alors ils emporterentavec joie ce qu'on leur avait donné; on alla enfuite fans étre inquiété, faire une nouvelle provifion d'eau, on retrouva fes futailles, or revit fur le bord de la riviere le vieillard qui。 apres une harangue, traverfa leau \& vint trouver les Anglais; on lui montra les pierres qu'on avait prifes dans les pirogues, on tácha de lui faire entendre que les fiens avaient été les agreffeurs ; il parut n'en pas converiii, mais montrant à fes compatriotes, les frondes, les pierres, les facs, il s'adreffa aux infulaires \& leur parla tantôt d'une voix émue, tantôt avee un ton effrayant; il fe calma enfuite, \& l'of fioier Anglais chercha à lui perfuader qu'on n'avait que des intentions pacifiques; on le careffa, on lembraffa, on frappa dans fä main, \& il parut fatisfait: les Anglais lui firent connaitre quils avaient befoin de provifions, mais qu'ils défiraient que les Indiens ne vinffèntqu'en petit nombre \& laiffaffent la riviere entr'eux \& les étrangers: uil commerce régulier s'établit de cette maniere, \& les provifions devinrentabondantes : on débarqua les malades près de laiguade, fous une tente, qui les garantif:

## Tome IV.

Bb
fait du foleil \& de la pluie, le chirurgien veilla fur eux, le canon du vaiffeau les protégeait, \& peut-étre n'en avaient-ils plus befoin: le bruit \& les effers des armes à feu avaient intimidé les infulaires, la vue de quelques canards que cet inftrument meurtrier femblait aller cher cher dans la nue, \& faire tomber à leurs pieds, les intimida plus encore; depuis ce moment le commerce fut paifible : celui des Anglais,fe faifait fous l'infpection du canonier qui prit, foin qu'on ne fit ni fraude, ni violence aux $\mathrm{In}_{-}$ diens, ou qui les fit punir avec févérité; l'amitié du vieillard qu'on fut gagner, prévint encore des inconvéniens qui pouvaient naitre; il faifait rapporter ce que fes compatriotes 'trouvaient le moyen de dérober; la punition, les pardon mème de ces vols, les fit ceffer, \& le ca-pitaine quiétrait malade d'une colique bilieufe, ne fut troublé par aucune plainte; les provi-t fions ne manquerent point ; les malades fe rétablirent in dans, is jours tohs reparurent frais, \& bien portans,
Ce tems fut employé par les hommes fains à calfater le vaifeau, à raccommoder les agrès, à rétablir toutce qu’un long voyage avait ébranlés ou dérruit; on pécha, mais on ne prit zucun. poiffon; on trouva dans les enyirons de lai-
DE WALLIS.
guade, un morceau de falpetre gros comme un buf, fans qu'on put s'affurer s'il y en avait dans lifle. Cependant les environs ; épuifés de provifions, n'en apportaient plus au marché que rarement: le vieillard, fans qu'on l'en priat, en fit venir d'endroits plus éloignés; il fit renaitre l'abondance; lui-mème porta au capitaine un cochon tout rôti, \& l'Anglais récompenfa fon hounetteté par le don d'un pot de fer, d'un miroir, d'un verre à boire, \&c. Mais le commerce des matelots avec les femmes de lisle, donna lieu à quelques défordres; elles offraient leurs faveurs \& les faifaient payer : une nuit était l'équivalent de quelques clous, que fouvent leurs amans n'avaient pas, \& ils allaient arracher les clous du navire pour fe fatisfaire; ces moyens furtifs, en multipliant les objets d'échange, le rendirent moins avantageux pour les Anglais ; ceux-ci employerent méme la fraude pour augmenter les richeffes; ils faifaient des clous de plomb; les Indiens les rapportaient \& en demandaient d'autres en échange; leur demande était jufte, \& la crainte de faire augmenter de prix les provifions en rendant le plomb monnaie, la fit rejetter. Un autre mal naiffait de la familiarité des gens de l'équipage avec les femmes de lisles ils en devenaient moins do-

## VOXAGE

ciles, plus infolens \& plus mutins; il fallut en venir aux châtimens pour les retenir. En vain on rechercha ceux qui mettaient le vaiffeau en danger, en otant les clous pour fe procurer un plaifir paflager, on ne put y réuffir; on fe borna à fouiller tous ceux qui allaient à terre, \&à défendre qu'aucune femme ne paffat la riviere.

Cepend.tat les Indiens refpectés des autres fe rapprochaient des Anglais : ils vinrent vifiter le capitaine qui, cherchant ce qui pouvait leur plaire pour le leur offrir, mit devant eux diverfes monnaies d'or \& d'argent, des pences, des clous, en leur montrant qu'ils pouvaient choifir; les clous furent préférés, les pences leur parurent d'un plus grand prix que les monnaies d'or. Une femme d'une taille haute \& majeftueufe, âgée d'environ 45 ans, refpectée des Infulaires, veulut voir le vaiffeau; on ly conduifit ; elle montra dans fes actions une liberté qui annongait en elle l'habitude de commander; fans crainte, fans défiance, elle reçut avec plaifir un manteau bleu, un miroir, d'autres bagatelles, \& à fon tour elle invita le capitaine à fe rendre dans fa maifon, en lui faifant entendre que la promenade convenait à fa fanté encore languiflante ; il s'y rendit ; elle vint au-devant de lui, fuivie d'un cortége nombreux, \&

## de Walifs:

s'apperce vant qu'il était faible encore, elle le fit porter fous les bras jufqu'à fa maifon: la multitude fe jettait fur fon paffage, elle lécartait du feul mouvement de fa main; fa maifon était valte ; fa face avait plus de 300 pieds de long ; fon toitt était couvert de feuilles de palmier, il était foutenu par $\{3$ piliers; fa cime avait 30 pieds de haut. On appella cette femme, la Reine, parce qu'elle paraiflait en avoir l'au. torité; elle fit frotter légérement par-tout le corps du capitaine \& de tous ceux qui femblaient malades encore. Cet exercice fut interrompu par les exclamations des Indiens qui virênt le chirurgien ôter fa perruque pour fe rafraichir: ils admiraient comment on pouvait ôter fa chevelure à fon gré. La reine fit préfent au capitaine de quelques paquets d'étoffes \& d'une tuie pleine : elle le reconduifit en le foutenant avec vigueur par le bras ; après l'avoir quittée, il lui envoya fix haches, fix faucilles \& d'autres préfens ; celui qui les lui porta, la trouva donnant un feftin à un millier de perfonnes; elle diftribuait elle-mème les mets arrangés dans des noix de cocos ou dans des augets de bois ; puis elle s'affit fur une eftrade, où deux femmes venaient mettre les mets dans fa bouche avec les doigts; le meffager eut fa part comme les autres \& $\mathrm{Bb}_{3}$

## 390

VOYAGE
trouva les mets de bon goat. Cette liaifon du capitaine avec la reine ramena l'abondance dans les marchés, mais non le premier prix qu'on avait mis aux denrées.
Un juur, une femme âgée parutau bord de la riviere; un jeune homme la traverfa, vint faire un long difcours au canoniẹ qui était directeur du marché, \& mit à fes pieds une branche de bananier, La femme vint enfuite amenant deux cochons gros \& gras; elle regarda les Anglais, puis fondit en larmes, \& le jeune homme joignit à fes pleurs un long difcours; on comprit' enfin que fon mari \& trois de fes fils avaient éré tués dans le dernier combat. Elle ne put le faire entendre fans s'affecter encore da, vantage ; elle tomba \& perdit la voix; deux jeunes gens auprès d'elle partageaient fa peine ; on cherchà les confoler; on voulut lui donner un préfent qui valait dix fois oelui qu'elle offrait, mais elle refufa tout.

Un jour, un de ces Indiens remarqua qu'en tournant un robinet, l'eau bouillante tombait de la théjere: ignorant l'effet de l'eau chaude, parce qu'ils n'ont pas de vafe pour la mettre far le feu, il imita ce qu'il avait vu faire, \& reçut l'eau fur fa main ; bientót il pouffa des oris \& fauta avec les marques les plus extravagantes de
l'étonnement \& de la donleur; on lohdoucit par des applications, mais il ne fe calma que quelque tems apres. La reine vint vifiter encoré le vaiffeau plufieurs fois, fit des préfens, \& jamais d'échanges ; un jour elle invita le capitaine, le reçut dans fa maifon, \& Ie faifant affeoir, attacha à fon chapeau une aigrette de plumes de différentes couleurs, orna ceux des officiers qui laccompagnaient de guirlandes de treffes de cheveux faites par fes mains, \& leur donna des naittes travaillées avec art: elle les accompagna jufqu'au rivage, \& apprenant que le vaiffeau devait partir dans quelques jours, elle verfa des larmes; on lui fit de nouveaux préfens pour reconnaitre les fiens, \& entr'autres des oifeaux \& des femences inconnues dans lisle, tels étaient le coq-d'inde, l'oie, une chatte pleine. Elle admira le télefcope dont le capitaine fe fervit pour obferver une éclipfe de lune ; en voyant par lui, comme fous fa indin, des objets qu'elle diftinguait à peine à l'oil fimple, elle recula d'étonnement, quitta linftrument, y revint, \& ne pouvait fe laffer d'admirer qu'un objet lui parut dans le même inftant ćloigné ou voifin, felon qu'elle le regardait ou ne le regardait pas au travers d'un tuyat. Sa préfence, fes vifites aux Anglais faifaient

$$
\text { B b } 4
$$

## 392

## VOYAGE

que.le marché était toujours mieux rempli.
Un détachement fut envoyé pour obferver le pays, portant du fer travaillé pour fervir au commerce, le capitaine était à la tète, le bon vieillard fervit de guide. Par-tout il trouva le fol gras \& fertile, couvert d'habitations, de jardins, de plantations d'arbres fruitiers, arrofé par des canaux, partagé par des haies, coupé par des collines furmontées dans le centre de lifle parde hautes montagnues; mais onn'y découvrit aucune trace de métaux ni de minéraux; tous les outils des habitans étaient de pierre, de coquille ou d'os; on remarqua dans les jardins une plante femblable à l'épinard d'Amérique, dont le goât était agréable, des tiges de cannes à fucre qui croiffent fans culture, du gingembre, du tamarin, un arbre qui reffemble à la fougere par fes feuilles \& fon extérieur. On n'y vit d'autres quadrupedes que des cochons \& des chiens; ni d'autres oifeaux que des perroquets, des pigeons, des canards \& de la volaille; on y fema des noyaux de cerifes, de prunes, de pêches, de citrons, d'oranges, quelques graines potageres; du haut des premieres montagnes on jouit du coup-d'ooil le plus riche, le plus varié \& le plus agréable; une multitude d'habitations le rendait vivant; derriere étaient
des monts plus élevés, où des colonnes tortueufes de fumée anmonçaient des cultivateurs ; partout/les Anglais reçurent des marques de bonté de la part du peuple : des que le vieillard avait parlé à fes compattiotes, ils prévenaient leurs befoins, préparaient leurs repas, femaient des branches vertes fur leurs pas, leur frayaient des chemins plus faciles au travers des ronces \& des épines; on les récompenfa, mais ils ne paraiffaient pas s'y attendre ; tous fe féparerent contens.

On fe prépara enfin à partir; on reçut de nouveaux préfens de la reine; elle montra les mémes regrets fur le départ prochain des Anglais, \& donna des marques les plus touchantes de fenfibilité; on ne la confola qu'en lui promettant de revenir dans cinquante jours. Le vieillard voulait d'abord que fon fils s'embarquât avec eux, mais au moment du départ, il ne put s'en féparer \& le cacha. La reine les voyant s'éloigner, voulut les voir encore; elle vint dans une pirogue, que d'autres fuivirent; elle monta fur le vaiffeau, pleura, les embraffa avec tendreffe, fe retira dans fa pirogue où le capitaine, pour la confoler, lui fit préfent de chofes qui pouvaient lui être utiles, \& de quel-ques-unes qui fervaient à la parure ; elle reçut
tout en filence \& fans y faire beaucoup d’attenis tion; enfin, le vent s'étant levé, on fe fépara des Otahitiens avec regret, \& les Anglais mélerent leurs larmes à celles que verfaient ces infulaires.

Difons un mot d'eux \& de leurs mocurs. Ils font grands, bien faits, agiles, d'une figure agréable ; leur teint eft bafané: blonds dans leur jeuneffe, leurs cheveux deviennent ordinairement noirs ou chatains; ils les affemblent \& les nouent au fommet de la tete, ou les laiffent flottans en boucles; ils les oignent d'huile de cocos, dans laquelle eft infufée une racine qui lui donne l'odeur de la rofe. Les femmes font jolies; la continence ne parait pas y étre une vertu; leur habillement a des graces; il eft d'une étoffe qui n'elt point tiffùe, qu'on fabrique comme le papier avec les fibres ligneufes d'une écorce intérieure mife en macération, étendues \& battues enfuite les unes fur les autres ; les femmes s'ornent avec des plumes, de's fleurs, des coquilles, des perles; hommes \& femmes fe peignent les cuiffes \& les feffes; ceux qui font en autorité ont les jambes peintes en échiquier. Un homme d'entr'eux qui aimait à imiter les manieres anglaifes, requt en don du lieutenant Furneaux, un habit complet, \& il fe fervir de couteau \& de fourchette comme fes nouveaux amis, mais fa main fe dirigeait habituellement vers fa bouche, \& la fourchette paffait au - delà vers l'oreille." Leurs alimens ordinaires font les animaux, quelques racines, le fruit à pain, les bananes, les pommes, un fruit aigre qui donne un goût agréable au fruit à pain grillé avec lequel ils le mangent ; ils aiment le poiffon avec paffion, $\&$ le prennent avec le hameçon \& au filet; ils allument leur feu en frottant un morceau de bois fec contre un autre ; c'eft avec les cailloux qu'ils font chauffer, qu'ils font cuire leur viande en la plaçant deffus, \& la couvrant de feuilles, de charbons \& de pierres chaudes; une marmite fut pour cux un objet étrange, \& on accourait de loin pour la voir; le jus des fruits, l'eau falée forment toutes leurs fauces; ils découpent avec des tranchans faits de ooquilles.

On ne put découvrir s'ils avaient un culte religieux ; ils entraient en filence \& à pas lents dans des hangars ou ils dépofaient les morts; leurs arts font médiocrement perfectionnés; ils ont quelque connaiffance de la chirurgie; leurs pirogues font diverfes; les plus petites font formées d'un tronc d'arbre, \& ils s'en fervent
pour la pêche; d'autres, conftruites de planches
fou bien jointes, portent de 10 à 40 hommes \& n'ont qu'un mát; d'autres encore font formées de deux liées enfemble, entre lefquelles ils élevent deux mâts : avec elles, ils commercent \& voyagent dans les inles voifines; il y a encore une forte de grandes pirogues fans voile, qui n'elt deftinée qu'aux parties de plaifir: leur forme eft celle des gondoles, au milieu s'éleve un pavillon fous lequel on s'affaie ; ils femblent s'en fervir pour des efpeces de fetes ou de proceffions, où les rameurs font habillés de blanc \& les autres de blanc \& de rouge, deux l'étaient entiérement de rouge. Ils font des planches en fendant un tronc préparé avec des coins de bois dur; les haches dont ils fe fervent font de pierres qu'ils aiguifent avec une autre pierre mouillée; ils joignent les planches avec des cordes arrètées à des os fichés dans le bois, calfatentles coutures avec du jonc fec \& les enduifent d'une gomme; leur principal bois de conftuction eft une efpece de pommier: leurs armes font la maffue, lare, \& la flèche qui eft armée à fon extrèmité d'une pierre longue.
Le climat eft bon, le pays fain \& agréable; malgré la chaleur, la viande s'y conferve deux jours \& le poiffon vingt-quatre heures; les ormées ils ćle. cent \& encore e, qui $\because$ leur s'éleve mblent de problanc étaient ches en ins de font de pierre ec des e bois, les enois de : leurs qui eft ue. céable; e deux es les
fourmis y font les feuls animaux incommodés qu'on y remarqua. Il parait que la maladie vénérienne n'y était pas connue, \& le capitaine Wallis montre, par le régiftre exact de fes malades, qu'aucun des fiens n'était infecté de cette maladie arrivant à Otahiti, qu'aucun n'en fut attaqué en s'en éloignant; le premier quí en fut atteint la prit au cap delBonne-Efpérance. On trouvera de plus grands détails fur cette ifle dans les voyages fuivans. Wallis en partit le 27 Juillet 1767 .

En s'éloignant de l'ifle d'Otahiti, qu'on nomsma Isle de Georges III, on côtoya celle da Duc d'Yorck, qui n'en eft féparée que par un canal d'une lieue; elle a des havres \& un bon port; des montagnes s'élevent au centre; le rivage eft bordé de cocotiers, d'arbres à pain, de pommiers \& de planes. Le lendemain, on découvrit une ifle nouvelle, ceinte de brifan's \& de rochers, peu habitée, n'ayant que de petites huttes difperfées, couverte d'arbres dont le fommet était abattu, longue de deux lieues, remarquable par un mont élevé \& fertile; on la nomma Charles Saunders. Le 30, on découvrit encore un ifle, à laquelle on donna le nom du Lord Howe; on ne put y aborder; la famée annonça qu'elle était habitée ; des cocotiersy
végétent: elle a 10 milles de long, 4 de large: Plus loin parurent de petites ifles liées par des brifans, on les nomma Isles de Scilli; ce font des écueils dangereux. Deux autres ifles fe montrerent enfuite: on leur donna les nomis de Bofcowen \& de Keppel; on vit des habitans dans cette derniere; la difficulté d'y faire de leau, l'incertitude des difpofitions des infulaires, la crainte des brifans firent qu'on n'aborda dans aucune. Le vaiffeau parut à tous les officiers n'ètre pas en état de revenir par le cap Horn, ou le détroit de Magellan ; ils crurent qu'il n'était pas en état de foutenir, dans la faifon la plus dangereufe, les tempètes \& la mer agitée qu'on y trouve. On réfolut donc de fe rendre en Europe par le cap de Bonne-Efpérance, d'aborder d'abord à l'ifle Tinian, puis à Batavia; c'était le chemin le plus court pour revenir en Europe: c'était le moins dangereux, puifqu'on trouvait, à différentes dif tances, des ports où l'on pouvait être recus comme amis. On fe dirigea donc vers liffe Tinian, \& on paffa près de celle de Bofcawen qui eft ronde, élevée, abondante en bois \& bien peuplée. Le 16 Août, on découvrit 1 la terre : c'était une ifle que des rochers environt naient encore ; la cote unie \& baffe était cou-
verte do cocotiers \& de grands arbres fans fruits; de la fumée, des cabanes annoncerent d'abord fes habitans; divers petits ruiffeaux y ferpentaient; bientot on appercut des pirogues qui s'approchaient ; les Indiens paraiffaient robuftes \& actifs, n'ayant pouv tout vetement qu'une natte qui leur couvrait les reins: ils écaient armés de mafues: pendano que les Anglais dansleur canot, effayaient de s'en faire entendre, ils chercherent à tirer le bateau vers les rochers, l'explofion d'un coup de fufil les mit en fuite: les Anglais eurent de la peine à reveninau vaifleau, parce que la mer devenue plus baffe, s'était hérifíée de pointes de rochers: ils en fortirent cependant heureufement. Ont domat à cette ifle le nóm de Wallis, On remarquas comme une chofe finguliere, que les métauxsparaiffant jncoonnus dans toutes ces iffes, on'y cherohait d'abord à aiguifer le fer; opération qu'on ne faifait point fur le cuivre, parce qu'il reffemblait moins à la pierre.
LLe Dauphin repafia la ligne le 28 Août fous le $199^{\circ}$ degé de longitude. On vit alors plufieurs oifeaux, \& l'on en prit un femblable au pigeon par la forme, la grandeur, da couleur; fes pieds étaient rouges \& plats. Des feuilles, des noix de cocos foltantes, faifaient conjectuदृकीजिए vit que le 3 Septembre, \& peu de momens après on découvrit un pros Indien, tel que le lord Anfon les décrit: le Dauphin arbora pavillon efpagnol, croyant linviter a slapprod cher, \& on le vit fuir avec vitefle. On voyaif alors deux isles, qu'or crut-étre du nombredes Pifcadores: On continua fa route : le 18 on vie lisle de Saypan, puís celle de Tinianey eut loin jeta lancrelle lendemain. On y defcendit des tentes, des provifions, lesmalades, une forge, des outils: on y cueillit des cocos, des oratit ges, des limons, des fruits à pain, \&s les chaf feurs y tuerent un jeune taureau pefant 400 livres. Le vaiffeau fue calfaté, les voiles réparées, le gouvernail rafferní, le doubláge: rach commodé; une rechercherlus exacte $y$ : fit trouver tous les rafbatchiffemens annondés par le lord Anfon; on is'y pourviut deribredf, de cochon, de volailles, de papaies, de diverfes fortes de fruits; les malades: s'y rétablirents, quoique lair y füt moins fain qu'à Otahiti, où la viande fe confervait un jour de plus. Sur le bord on trouve des cocotiers, mais on en avait coupé le pied pour cueillir le fruit, \& on neen trouva qu'à une lieue de là. Les chaffeurs furent très-fatigués: il leur fallait traverfer des
DE W ALLIS.
buiffons épais, \& les animaux qu'ils pourfui. vaient étaient très-fauvages : fouvent fur la fin du jour, ils n'avaient ni la force de tuer le gibier, ni celle d'apporter celui qu'ils avaient pris.
Le is Octobre, les malades furent guéris, les provifions de bois \& d'eau faites, le vaiffeau réparé ; on s'embarqua; il n'y avait pas un matelot qui n'eut une provifion de $500 \mathrm{li-}$ mons, dont le fuc mélé à l'eau empècha le fcorbut de paraitre fitot ; on mit à la voile le lendemain à la pointe du jour : la longitude de Tinian eft de $16 ;$ deg. 30 min . On vogua heureufement jufqu'au 23, que les vents furent violens, la mer agitée, le ciel couvert \& fillonné par des éclairs : la pluie pénétra les matelots; le vaifa feau fut tourmenté: le 25 , une partie des voiles furent déchirées \& emportées, des voies d'eau accrurent le travail des pompes, une vague entra dans le bâtiment par la proue \&o emporta les dunettes, les harpons, tout ce qui était furle chàteau d'avant; cependant la crainte d'une terre \& des isles Bashées, contre lefquel ${ }^{\text {J }}$ les on pouyait fe brifer, forga de tenir déployées tontes les voiles qui reftaient encore; le tems était fombre, la pluie forte \& les var gues toujours hautes: lume d'elles enfonça ung Tome IV.

## VOYAGE

pattie des fabords, \& emporta dans la mer tout ce quife trounva fur le pont. Enfin, le tems fe calnia le 28 , \& on vic les isles Bahées; toutes font hautes: plus loin font deux bancs de brifans qu'on évita; un banc de fable fe montra plus avant; puis on découvrit fucceffivement quatre isles, auxquelles on donna les noms de Sandy, Smal-key, Long-Island \& New-Ifland; apres les avoir paffées, on vit la mer couverte de bois, de feuilles de cocotiers, de pommes de fapin, d’algues marines, \& our trouva fond fans voir la terre, qu'on ne découvrit que deux heures aprés ; c'était l'isle de Condore ; puis on apperçut celles de Timon, ¿Aros, de Pifang, de Pulo-Toté, de PuloWiffe. Le tems était très-obfcur \& brumeux, le vent foufflait par bouffées violentes. Un éclair peut-etre préferva le Dauphin du naufrage; il fit appercevoir un grand bátiment qui allait le heurter, laction du gouvernail le fit paffer
re
by à cóte, \& ce vaiffeat, le feul quion eut vurdepuis qu'on eut quitté le Swallow, contimua fa route faris danger ; mais le vent était fi violent qu'on ne put sen faire entendre. Le tens s'eclaircit, \& lon vit lisle Pulo Taya, \& devane foi deux batimens; on voulut jeter lancre, pour foi deux batimens; on
éviter detre entrainé par les courans; le fond avait paru bon, mais des rochers qu'on ne voyait pas, uferent \& couperent le cable, l'ancre fut perdue; il fallut continuer fa route avec lenteur. Le 22 Novembre, on découvritl'isle de Sumatra, \&le 30 , on parvint à jeter l'ancre dans la rade de Batavia, au milieu de 14 vaiffeaux dela compagnie Hollandaife, d'un grand nombre de petits bâtimens, \& du Falmouth, vaifeau Anglais qui était fur la vafe. Bientot après on reçut des provifions fraîches, \& le capitaine craignant les fievres morrelles dans ce climat, défendit fous des peines févères, qu'on apportat fur le vaiffeau aucune liqueur forte, il prit foin qu'on ne laiffat aller à terre que ceux que leurs affaires y appellaient, \& prit foin qu'ils ne s'occupaffent que d'elles: cette précaution fut falutaire, \& le vaiffeau en quittant ces bords, n'avait point de malade.

Ce fut avec peine que le capitaine rejetta une requète que lui préfenterent les officiers nonbrevétés du Falmouth, pour qu'il leur fut permis de paffer en Europe: leur vaiffeau délabré menaçait d'une ruine prochaine; les màts, les vergues, les cables étaient en pieces, leursmunitions étaient perdues, leur canonier morts, leur contre-maitre fou, leur charpentier mourant, leur cuifanier eftropié par fes bleffures, leur équi- que ceux quiétaient fains, ne pouvaient defcendre à terre, \& que leurs malades périffaient fans fecours; que depuis dix ans ils n'avaient point requs de paye, quilis confentaient à la perdre, \& préféraient les emplois les plus vils dans leur patrie à la continuation de leur mifere actuelle. Tout ce que lè capitaine Wallis put leur promettre, 'ceef de faire tous fes efforts pour leur procurer du foulagement. Il partic le 8 Décembre; mais à peine fat-il arrivé dans le détroit, formé par les isles de Jaya \& de Sumatra, que les rhumes \& les dyffenteries travaillerent fon équipage : il vint faire de leaut \& du bois dans lisle du Prince, \& acheta des naturels du pays des tortues, de la volaille, un fanglier ; ce quì n'empécha pas les maladies d'augmenter : un des matelots tomba de la grande vergue, fe fracaffa le corps, en tua un autre en le froiffant par fa chùte, biifa un orteil à un fecond; la dyffenterie \& les fievies putrides coucherent 40 hommes fur leurs hamaes; George Eevis, quartier-maitre, maxinactif, laborieux, utile, mourut avee deux autres matelots : pour orrêter
les progre's de la maladie, il fallut élever une chambre pour les malades, couvertes d'une toile, qu'on arrofait de vinaigre, \& où l'on faifait de fréquentes fumigations ; on ventilait l'eau avant de la domner à boiro, on y ploingeait une marmite de fer rougie au feu; on donnait aux malades du falep, du-fagou, du bouillon de mouton deux jours de la femaine, de la volaille les tautres jours, du riz, du fucre dans tous les tems, de la dréche fréquemment: le chirurgien était infatigable pour veiller fur eux:: \& péndant que les maladies augmentaient, le navire fe rempliffuit de 3 pieds deau toutes les fix heures, \& les parties qui le compofaient s'ouvraient \& fe re tâchaient. A force de foins, tés maladies commencerent à èrre moins fortes dès le ro Janvier: le 24 , un coup de vent mit en piecés les grandes voiles, \& la mer rompit une partie du gouvernuil: dès que là tempête fut calinée, il fallut fécher les lits des malades défordre ; le zo on apperçue la terred' Afrique, \&\&le 4 Février on jeta l'ancre dains la baie de ta Table, au cap de Boinne-Efpérance, où l'on trouva 16 vaiffeaux de la compagnie Hollandaife, un Français \&\& un paquebot Anglais. On s'y procura du mouton \& des légumes: la cherté adeq loyers, les incommodités qu'on prévoyait,
firent demander au capitaine la permiffion de Arefler des tentes au milieu d'une plaine fpacieu$f 0, \& d y$ envoyer les gens de fonéquipage pendant le jour, fous linfpection d'un officier, qui Zes empècherait de s'ćcarter sil lobtint: on ne permit à aucun d'ailer à la ville, ni qu'on y apporta de liqueurs fortes: Mair de cette terre \&s les foins attentifs redonnerent bientot de la vigueur aux malades, mais il ne procura aucun foulagement au capitaine dui-mème qui était très-malade, Pendant ce tems; les hommes fains qui fe trouvaient dans l'équipage, réparaient dans le vaiffeau tout ce qui ayait befoin de l'écre; \& l'on permit enfuite à ceux qui avaient eu la petite vérole, d’aller dans la ville, où cette maladie faifait de grands ravages; on permit aux autres de s'ébattre dans la campagne: bientot 1 l'équipage fut plus fain, plus vigoureux mème que doifqu'il quitta. 'Angleterre. Pour montrer aux officierside I Inde, que la diftillation offrait un fecours utile dans un befoin d'eau preffant, on mit Fif gallonis d'eau de mer dans une cucurbite, \& dans; heures on en tira 36 d'une eau douce, fans mauvais goûc, fans qualité nuifible : il n'en coûta que 9 livres pefant de bois \& 69 de charboon. Cette expériènce pouvait leur ètre utile en diverfes accafions: le capitaine l avait pratiquée

$$
\mathrm{DE} \text { WALLis: }
$$ lui-même dans fon voyage dès que fa provifion d'eau diminuait jufqu'à un certain point ; il fe fervait de leau diftillée pour faire cuire les légumes, pour le thé, le café, \&c. \& on épargnait toujours lautre avec le plus grand foin.

Tout étant prèt, les malades guéris, les provifions embarquées; le Dauphin mit à la voile le 3 Mars 1768 : on découvrit Ste. Hélène le 16, \& on jeta l'ancre le lendemain dans le port. Le Northumberland, vaiffeau de 1Iǹde, s'y trouva: on $y$ reçut tous les fecours, tout laceveil qu'avaient droit d'en attendre des hommes qui revoyaient leurs compatriotes venant de faire le tour du globe. Mais leur féjour n'y fut pas long: le 18 ils partirent, \& après avoir remarqué des fregates qui voltigeaient autour du vaiffeau, on découvrit l'isle de l'Afcenfion, où l'on ne s'arrèta pas : le vent était favorable, il fallait en profiter. Le 19 Avril, le goemon qu'on avait vu, des troupes d'oifeaux, la mer devenue fans couleur, fit croire qu'on était voifin de la terre ; mais on ne trouva point de fond: le 24 , on vit lisle de Pico; le II Mai, on pourfuivit \& arrêta un vaiffeau Anglais foupçonné de contrebande; le Ij, on vit les isles de Scilly, \& le I9 on débarqua à Haftings, dans le comté de Suffex, après un voyage de 637 jours, pendant lefquels

Ie vaiffeau avait toujours paffe la nuiten panne, pour ne laiffer échapper aucune découverte, car elles étaient l'unique objet de ce voyage.

## $\begin{array}{lllll}\mathrm{T} & \mathrm{A} & \mathrm{B} & \mathrm{L} & \mathrm{E} .\end{array}$

Voyage de M. le Gentil.
Pag. 3
Voyage du Commodore Anfon. 149
Voyage du Capitaine Wallis.
FIX DV TOMR IV.


[^0]:    (*) Comme la Batbinais ne favait point le chinois, qu'il ne parle que par oui- dire, \& qu'en effet il s'eft trompé ou a été trompé fouvent dans fa defcription de la Chine, nous n'en conferverons qué quelques particularités intéreffantes.

[^1]:    (*) Nous abrégeons cet article dans ce qui n'eft pas exaA dans le voyage d'Anfon. Voyez les voyages de Le Gentil, Tome III,

