## COLLECTION

 ABREGEE
## DES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

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

Rédigée PAR M. BERENGER.
Avec Figures.

TOME CINQUIEME.

> A PAPIS,

Chez Le J A y fils, Imprimeur-Libraire, rwe de PEchelle Saint-Honoré.

$$
1790 .
$$

$$
t 725
$$

u RTJAYOV 2方a

$\qquad$

 -5TM安 4
$\qquad$
$\qquad$ 5
$a$
$\sqrt{1} 5$

$$
2.4 \mathrm{H} \text { A }
$$

$\square$

$\square$ 4
$\square$

Tinery
Wratiopiax



## COLLECTION

## DETOUS LES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

## PAR LES DIFFERENTES NATIONS

 Who Tion DE L'EUROPE. \& ost an Y O TK ZA G H Z$$
D E \text { ROGGEWIN. }
$$

Un Hollandais d'une famille honnête, nommé Roggewin, préfenta le plan d'un nouveau voyage dans la mer du Sud, en 1699. Son mémoire fut bien reçu de la compagnie des Indes occidentales; mais les brouilleries qui furvinrent entre lEfpagne \& la Hollande, rendirent inutile la

$$
\text { A } 2
$$

## 4

## VOYAGE

petite flotte qu'elle avait fait équiper dans ce deffein. Roggewin mourut, \& recommanda l'exécution de fon projet à fon fils, qui le propofa de nouveau, \& le fit adopter par la compagnie des Indes occidentales en Hollande. Cette compagnie fit équiper en 1721, une petite flotte compofée de trois vaiffeaux; le vaiffeau Amiral, le Tienhoven ou l'Aigle, \& la galere Africaine; elle fortit du Texel le 21 Aout 1721, Roggewin 1a commandait, \& l'écrivain de l'expédition, né dans le Mecklembourg, était un de fes officiers. Laiffons-le parler.

Notre petite flotte fut forcée par les vents contraires de louvoyer pendant trois jours dans la Manche, tantot fur les côtes de France, quelquefois fur celles d'Angleterre. Mais nous en fortimes enfin, confultámes les courans pour entrer dans les mers d'Efpagne; \& déjà nous efpérions atteindre les cotes de Barbarie, lorfqu'une tempête violente nous fit craindre d'etre engloutis: elle ceffa, \&-le calme qui lui fuccéda ne fut point fans danger. Nos voiles étaient inutiles dans le calme profond de lair, \& la mer encore fortement agitée rous rendait le jouet de fes vagues; elles jetaient nos vaiffeaux çà \& là, \& les fecouffes qu'elle leur donnait étrient fi fortes, qu'il fallue

## DE ROGGEVIN:

abattre la grande hune \& méme le màt de mifaine. Le matelot le plus exercé ne pouvait fe tenir de bout; il ne pouvait manouvrer. La vergue de notre grand mát fut brifée par les chocs fréquens qu'elle éprouva \& fes débris blefferent plufieurs de nos gens. Deux jours s'écoulerent ainfi; mais les vagues enfin s'affaiblirent; les vents s'éleverent \& nous oubliàmes les dangers du calme dans une mer profonde, commé ils nous avaient fait oublier ceux de la tempéte.'

Un vent favorable nous conduifit rapidement vers les isles Canaries. Des poiffons volans tombaient fur nos vaiffeaux, pourfuivis par la bonite \& l'albicore que nous voyions nager rapidement au travers de l'eau: on en prit un de ces derniers; on lui trouva fix poiffons volans dans le ventre. Celui-ci reffemble au hareng, \& les gens de mer l'eftiment comme un excellent manger. Il n'en eft pas de même de la bonite à longue de deux pieds, ayant des raies grisâtres le long de fon corps, une tête femblable à la carpe, mais plus pomtue, fa chair eft dure \& défagréable: les albicores font trois fois plus grands que celle.-ci, mais femblablesà tout autre égard à elle. Les poiffons ne nous offraient pas un feul fpectacle intéreflant au milieu du défert filentieux des mers : nous étions envi-

## 6

 VOYACBtohnés d'oifeaux aquatiques \& fur-tout de ceiakes qui font de deux efpèces; l'un a la queue longue \& en forme de flèche, lautre l'a plus courte \& fourchue: leur couleur générale eft grisatre ; mais entre les ailes \& fur la poitrine, ils font mouchetés de noir \& de brun: leur groffeur eft celle du canard.

Ces oifeaux nous annoncaient la terre, \& nos yeux erraient fur l'océan pour y découvrir les isles Canaries, lorfque nous $y$ vimes un vaiffeau qui cinglait far nous \& portait pavillon anglais: C'était auffit celui que nous portions; mais quand ce navire fut à quelque diftance de nous, il abattit fon pavillon \& s'éloigna. Bientôt il revint accompagné de quatre autres navires, quỉ tous arboraient tour à tour le pavillon rouge \& le pavillon blanc. A cette manœuvre nous reconnumes des pirates, \& nous nous préparảmes à les recevoir. On fe range en ordre de bataille, on cale les grandes voiles, on enferme les hamacs, on fait tenir les vergues par dés chaines, on prépare des grenades, \& on s'efforce de gagner le vent: fous y réuffimes. Les pirates arborent alors uns pavillon noir où était peint une tete de mort repofant fur deux os mis en croix, \& fe rangent en bataille. Le canon fe Fait entendre; les cris, le bruit, Ia fumée

## DE ROGGEVIN:

trous tetourdiffaient; le feu dura pendarit deut heures avec beauooup de vivacité ; au bout de cé temps, les corfaires prirent la fuite. Nous rie les pourfuivìmes point. Laifez aller ces coquins, dit l'amiral, \& on les laiffa s'échapper. Il n'eft pas permis aux vaiffeaux de la compagnie de fe détourner de leur cours ; ils doivent fe défendre, mais non attaquer ni pourfuivre.

Nous eûmes douze hommes tués dans ce combat, \& 20 à 30 bleffés. Les vaiffeaux avaient fouffert, il fallut les radouber en pleine mer zuffi bien qu'on le put, \& le $s$ Novembre nous arrivàmes à Madere. Cette isle eft charmante à quelque diftance de fes rivages; elle a des montagnes élevées \& de grands bois; elle eff fertile en grains, en vin, en fucre, en miel, en toutes fortes d'excellens fruits. Là on trouve du bois de cèdre \& de l'ébène ; fon commerce eft coirfidérable. Les Hollandais, les Anglais y commercent, mais n'ofent $y$ aborder : on $y$ aborde rarement, quoiqu'elle ait de bons ancrages \& de la bonne eau. Ony voit deux villes \& quelques villages. Près d'elle eft un islot défert oú les pirates viennent chercher des rafraichiffemens. Plus au nord eft l'isle Porto Santo, riche en grains, en fruits, en pàturages, en fang dé dragon. A la diftance de vingt-cinq lieues, Hous

## 8

## VOXAOR

découvrions le pic de Ténériffe, montagne élevée, conique, par où les Hollandais font paffer leur premier méridien.

De-là, nouş dirigeâmes notre courfe entre le midi $\&$ le couchant; un vent favorable enflait nos voiles, \& pendant fix femaines nous n'eûmes befoin de toucher ni cables, ni cordages Il y eut des jours où la chaleur du foleil était brulante, \& fit murmurer l léquipage qui fe plaignait d'une diftribution trop économique de l'eau; elle ne fuffifait pas pour étancher la foif qui nous dévorait, \& cette foif fit naitre une guerelle qui eut des fuites funeftes. Un moufle altéré fé gorgea d'eau-de-vie, defcendit dans la cuifine \& y renverfa un plat de graiffe. Le cuifinier l'infulte \& le menace; le mouffe fe faifit d'un couteau \& s'elance fur lui. On accourt pour défarmer le furieux auquel on n'arrache le coûteau des mains qu'après qu'il eùt blefée le cuifinier au vifage. On lui fait donner la bátonnade, chátiment hors de propos dans ce moment, \& le mouffe devenu plus furieux encore, tombe fur le fecond pont, $y$ faifit un couteau \& fe l'enfonce trois fois dans le ventre. On parvient à l'arrèter, à le guérir; mais comme s'il ne s'était pas affez puni lui-même, ce fut pour le foumettre à des châtimens plus févères. On

Ie déclara infáme, on le plongea trois fois dans la mer, \& trois fois paffer fous le vaiffeau; on lui donna trois cents coups de bâton fur le dersière, \& on le cloua enfuite au mát par la main avec un couteau. On l'enchaina enfuite à l'extrèmité du vaiffeau, \& là il ne vécut plus que de pain \& d'eau, jufqu'à ce qu'on l'eut defcendu \& abandonné fur les cotes du Brefil.

C'eft vers la fin d'Oetobre que nous découvrimes lisle de Bonavifta : des maifons font difperfées fur les côtes, un fort la défend. Il n'y eft pas permis de fonner les cloches, à ce qu'on nous affure; leur fon paratrait un fignal d'alarme. Plufieurs des isles qui en font voifines font riches en fel. Quelques-unes font très-fertiles; on y trouva beaucoup de porcs, de boucs \& diverfes volailles, Leurs habitans foumis au Portugal, font la plupart des hommes vils, chafés de leur patrie pour les crimes qu'ils y commirent. On peut dire de ces isles, que la terre y eft de fer \& lair d'airain; car il n'y pleut jamais ; mais on affure qu'un brouillard ou une rofée y rafraíchit, y féconde la terre, \& l'on y trouve des herbes \& d'excellens fruits.
D'autres pays font femblables à celui-ci. Par exemple, à Rio de Lagao, fur la côte d'Afrique, Qù les chrétiens qui lhabitent ne fe rappellent
pas $\mathrm{d}^{5} \mathrm{y}^{\prime}$ avoir vu tomber de la pluie; il $\mathrm{n}^{3}$ ett tombe pas au Pérou; de Capo-Blanco jufqu'à Coquimbo, \& les habitans n'y élèvent que de fragiles maifons qui annoncent qu'on n'y oraint ni l'humidité, ni les orages; telle eft oncore l'Egypte, peut-êtré parce que les vents du couchant n'y foufflent pas; ce font ces vents encore qui amènent la pluie dans les Indes.

Nous approchions de la ligne; les vents étaient très-variables; la foif fe faifait fentir toujours plus fortement; le fcorbut nous défolait, \& dans ungrand calme qui nous abandonnait fans défenfe à lardente chaleur du folèil, quelques-uns devirirent enragés, d'autres furent attaqués de la fièvre chaude, prefque tous perdireht l'appétit \& les forces. Notre eau douce était gâtée \& remplie de vers; nos viandes falées fe corrompaient, \& augmentaient encore 1a foif qui nous dévorait, La famine eft, dit-on; de tous les maux le plus terrible; on fe trompe, la foif la furpaffe encore, fur-tout celle qu'on Éprouve fous la ligne.

Telle était notre fituation lorque nous la traz versâmes. Quelquefois, vers le foir, lis mer en feu femblait couverte de fouffre enflammé; étonnés de ce phénomène, nous fimes puifer de cette eau, \&o la trouvames remplie de petits
globules reffemblans aux perles ordinaires pour la groffeur \& la couleur ; ils brillaient encore quelque tems fur la main, \& quand on les ferrait entre les doigts, il n'y reftait qu'une fubftance terreufe, graffe comme du limon (*). Nos vieux matelots difaient ne lavoir jamais obfervé; les uns lattribuaient à du foufre, ou à du falpètre difféminé dans la mer; il ferait plus fimple de l'attribuer aux parties graffes du fel de la mer que le foleil raffemble dans le calme, \& que les vents difperfent enfuite fur toute la furface de cette mer : on voit quelquefois la mème chofe fur la côte de Guinée, à ce qu'on m'affura depuis.

Au paffage de la ligne quelques fouffles d'un vent variable nous conduifirent jufqu'aux lieux où règnent des vefts réglés qu'on nomme moufu fon. Ce vent foulagea nos malades, il n'en mourut qu'un de la fièvre chaude, \& les autres fe rétablirent au Bréfl. Sous le $5^{\circ}$ de latitude, le foleil était perpendiculaire fur nos tètes, il n'y avait plus d'ombre, \& l'on ne pouvait prendre de hauteur. Ces momens furent égayés par la pèche ; nous primes beaucoup de dorades, dont

[^0]le corps long de fix pieds, mais étroit, paraiffait au travers de l'eau coupé par des raies d'or; fa chair eft agréable au goût; il n'en eft pas de mème de celle du requin, poiffon vorace, fouventlong de dix pieds, ayant la gueule au-deffous de la tète, avide de cadavres, \& redoutable à ceux qui fe baignent, auxquels il coupe quelquefois le bras ou la jambe.

Nous vimes quelques isles défertes, telles que la Trinité, \& bientôt après la côte du Bréfil. Un vent favorable nous en fic parcourir rapidement les côtes; il nous fit dépaffer, fans nous en appercevoir, Rio-Grande, ou nous voulions nous rendre, \& nous conduifit dans Porto, où nous jettâmes l'ancre. A peine l'eûmes-nous fait, que je me jetai dans un efquif avec plufieurs de nos gens pour chercher de l'ean \& des rafraichiffemens dont nous avions grand befoin. Avant d'atteindre le rivage, nous vimes des Portugais armés qui s'avançaient en hâte vers nous, \& menacèrent de faire feu fi nous ne-nous éloignions pas; mais nous leur montràmes un cadavre que nous voulions, enfevelir, \& ils nous le permirent. Nous voulûmes nous informer du pays; mais tout ce qu'ils voulurent nous en dire, fe réduifait à nous affurer que Rio de Janeiro était à huit milles du lieu où nous étions :
\& que Porto était, pour ainfi dire, un avantport de S. Sébaftien. Nous les invitâmes fur nos vaiffeaux; mais ils nous croyaient des pirates \& s'y refuferent; leur ctainte n'était point déraifonnable, car ils font fréquens fur ces cotes ; cependant deux d'entr'eux cédèrent à nos follicitations; ils vinrent fur nos vaifleaux, où nous les reçûmes avec beaucoup d'honneteté, où nous leur fimes des préfens en habits \& en autres objets, pour les engager à nous conduire dans quelque bon port ; ils nous le promirent \& tinrent parole.

Celui de Porto offre un bon ancrage, fur une profondeur de 6 à 8 brafles : c'eft platót une rivière qu'un golfe; à fon entrée on a le continent à fa droite, une grande isleà fa gauche. La côte eft élevée, entrecoupée de vallons \& de montagnes ornées de bois. Porto n'eft point habité; nous y pêchâmes, nous y primes des tortues qui firent beaucoup de bien à nos malades ? fur-tout à ceux qui étaient attaqués du fcorbut ${ }^{3}$ elles font d'un gout exquis. Nous y fimes provifion d'eau douce \& de bois, enfuite nous remimes a la voile.

La cóte entre Porto \& la rade de S. Sébaftien eft femée de petites isles; à peine eûmes-nous atteint l'embouchure de la riviere qui devait

## 14

 (6) VOXAGEnous y conduire, qu'une tempete violente nous mit en danger de nous brifer contre les rochers. Nous réfiftàmes à fon effort, elle tomba, \&le lendemain nous vinmes jetter l'ancre fous les murs de la ville que nous faluâmes, \& qui ne nous répondit point, foit qu'elle ne lé put pas, foit que nous prenant pour, des pirates, elle ne nous vit qu'avec peine approcher d'elle. Nous écrivimes au gouverneur pour qu'il permit de nous fournir de fruits, de légumes, de bętiaux, de leau, du bois, de quelques cabanes pour y defcendre nos malades. Il nous répondit, qu'il dépendait de Rio-Janeiro, qu'il allait y donmer ayis de notre arrivée \& de nos demandes, qu'il fallait que nous attendiffipus la réponfe. Notre amiral, peu fatisfait, lui fit entendre qu'il. fe procurerait par la force ce-qu'on lui refufuitpar mauyaife volonté; \& en, attendant la réponfe, il envoys vifiter un monaftère de Francifcains aunquel ill fit part de nos befoins, de nos demandes, \& cherchà à les y rendre favorables par quelques préfens.

Par un hafard heureux, le prieur du monaff tère était un Hollandais, nommé Thomas. Il accourut fur nos vaiffeaux fuivi de quelques-uns des fiens, joyeux de revoit, avant que de mouyir, quelques-uns de fes compatriotes; il difait,

## DE ROGGENIN.

 15qu'il mourrait enfin content après avoir joui d'un bonheur après lequel il foupirait depuis plus de vingt ans. Nous les reçûmes tous avec affection; nous leur fournimes diverfes chofes dont ils avaient befoin. Nous leur parlámes des lenteuts du gouverneur; nous leur dimes que la néceffité nous forcerait à vaincre fa mauvaife volonté, \& à obtenir par les armes ce qu'on refufait à nos prières \& à notre argent. Le prieur nous conjura de prendre patience quelques jours encore, nous promit de yoir le gouyerneur, \& de nous enyoyer de fon couvent ce, qui nous était le plus indifpenfable. Ces bons pères s'en xetournèrent enfuite chez eux. Dans ces circonftances, on vit les Portugais armés border le rivage \&o fe préparer à en défendre l’approchevà une de nos chaloupes qui allait chercher del'eau; ils tirèrent méme fur elle, \&;blef ferent une de nos matelots; mous répondimes aे leur décharge, \& detrx de leurs hommes furent couchés fur la grève ; leur chùte effraya les autres, ils abandonmèrent leurs poftes, la chaloupe aborda \& nous rapporta de l'eau.

Cette infulterengagea notre amiral à faire des préparatifs pour attaquev la ville; chaque vaif feau eut un lieu défigné pour protéger la defconte \&ila marche; le plus léger fut placé le. 5ipjogimdu:
plus voifin des murs; le Tienhoven gardait les
co cotes, le vaiffeau amiral était près du couvent \& menaçait d'y mettre le feu. Nous cherchions fur-tout à effrayer les Portugais, plutot quà faire une attaque férieufe qui aurait pu entrainer une guerre entre les deux nations, \& nous réufsimes à les intimider. A la vue de nos pré paratifs, un capitaine vint à bord de lamiral, nous promit des rafraichiffemens, du bois, do leau, tout ce dont nous aurions befoin. L'amiral demanda de plus quelques maifons pour dépofer noss malades; il demanda fatisfaction pouv linfulte qu'on hous avait faite en tirant fuir notre chaloupe, \& promit qu'il ne feraio aucun tort aux habitans. Il ne put vaincre la défiance, plufieurs s'enfuirent dans lintérieur du pays. avec leurs effets précieux; mais après divers mouvemens, nous obtinmes tout ce que nous demandions. Ils dôrent connaitre dans la fuite que nous ne manquiohs ni de juftice, ni de fidélité.

Nos malades furent d'abord logés dans quelques maifons de Pisle S. Sébartien qui faifaienc face à la terre ferme. On nous fournit des moutons, des boufs, toutes fortes de légumes \& de fruits. Nos malades fe rétablirent: ceux quí fe portaient bien fe liverèent dux plaifirs \& au
commerce; ils échangèrent contre des marchandifes européennes, du tabac, du fucre, de l'eau-de-vie, malgré les défenfes du gouverneur: d'ennemis, les Portugais devinrent nos compagnons, nos amis, \& plufieurs verfêrent des larmes à notre đépart. Ils étaient étonnés, di-faient-ils, que les Hollandais fuffent de fi bonres gens; ils dirent que sils n'avaient pas été maltraités par les Français, ils nous auraient reçus avec plus d'amitié encore. Mais donnons une légère idée du pays.
S. Sébaftien eft une ville médiocre, entourée de paliffades, pourvue de quelques canons. On y voit une églife affez belle, le palais du gouverneur eft magnifique; les maifons font des cabanes. Le prieur francifcain dont j’ai parlé, nous montra une idole que les habitans du pays adoraient, \& qu'on a cachée dans leur monaftère. C'eft une efpèce de ftatue haute de quatre piéds, \& dont la face a de la reffemblance au lion ou au tigre. On nous dit qu'elle était d'or maffif; mais je ne la crois que dorée. Ses pieds avaient la forme de ceux du lion; fur fa tête était une double couronne, hériffée de douze flêches; derrière on voit deux ailes femblables à celles de la cicogne. Dans cette ftatue, il en eft une autre qui repréfente un Indien armé d'un arc,

## Tome V.

d'une fléche, \& portant un carquois. La grande
idole eft ornée d'une queue qui s'entortille
de
Po trois, ou quatre fois autour de la ftatue de lhomme. On appellait cette efpèce de divinité, pay les Nafll-Lichma. Le monaftère renferme encore d'autres curiofités de ce genre.

La rivière de S. Sébaftien a demi-lieue de large vis-à-vis de la ville, qui eft à 4 lieues de la mer. Entre le nord \& le levant, on voit une isle longue de 4 milles, très-fertile, \& entourée de plus petites.
Le Bréfil eft un pays vafte \& riche, dont le roi de Portugal retire, dit-on, plus de richeffes que le roi d'Efpagne n'en recueille de toutes fes poffeffions en Amérique, parce que celui-ci ne prélève que le dixième des mines d'or \& d'argent' qu'elles produifent, \& que le roi de Portugal les garde toutes fans aucun partage. On trouve dans fon étendue diverfes villes fortifiées \& pourvues de bons ports. Il eft arrofé par diverfes rivières, telles que Mananhou, Tapicuau, Mangnodalui, Bopa, S. Erançois \& Janeiro. Ses habitans naturels étaient antropophages, mais ces horreurs commencent à ne plus fe voir; ils font d'une taille ramaffée, affez noirs, ont les lèvres groffes, le nez plat \& écrafé, les cheveux frifés comme de la laine de mouton, les
en
mc
\&
vo:
d'o
tro
phe
me.
de
gai:
les
fait
le F
tagı
ven
de I
tilit
blir
fep
Les
tues
font
dents très-blanches. Il y a un grand nombre de Portugais. Tous fe nourriffent des fruits du pays, tels que les citrons, les pifans, les cocos; les ananas: ils plantent beaucoup de tabat. On en tire des diamans, qui fe trouvent fur les montagnes dans une terre rougeâtre mélée d'or, \& que les torrens amenent dans les rivieres voifines.

Le Bréfil abonde en toutes fortes de poiffons, d'oifeaux \& d'animaux quadrupèdes. On y trouve des efpèces de tigres; les dents d'éléphans y font, dit-on, un grand objet de commerce ; les déferts y récèlent un grand nombre de ferpens \& de reptiles vénimeux : les Portugais n'ont pu encore ni convertir, ni foumettre les habitans de l'intérieur du pays. L’air y eft fain; mais la chaleur $y$ eft fouvent exceffive; le pays eft élevé, \& quelques -unes de fes montagnes cachent leur fommêt dans les nues: les vents de mer contribuent beaucoup à la pureté de l'air qu'on y refpire fur les cótes, \& à la fertilité de leurs campagnes. Ce font eux qui rétablirent nos malades, quí délivrerent ceux qui fe portaient bien d'incommódités inquiétantes. Les poiffons ne nous manquaient pas, \& les tortues $y$ ont un gout exquis. Mais les mofquites y font dangereux par leurs piquures; elles font

## 20

## VOXAGE

enfler la main, le vifage, par-tout ou elles s'at. tachent. Le pilote de notre vaiffeau s'étant énivré d'une liqueur forte que font les Indiens, fe coucha au grand air, \& fe leva fi enfé qu'ort ne pouvait le reconnaitre, \& qu'il fut en danger de perdre la vie. Sa gorge était fermée, \& l'on ne pouvait y faire paffer une goutte d'eau, Ce ne fut quà force de foins \& de remèdes que nous pûmes le fauver.

Après avoir radoubé nos vaiffeaux, fait nos provifions \& rétabli nos malades, nous nous préparâmes à lever l'ancre. Nous nous en occupions lorfqu'un vaiffeau de Rio Janeiro vint s'établir près de nous. Il y a quelque apparence que le gouverneur avait appris que le but de notre voyage était de vifiter les terres auftrales, \& que cette nouvelle réveilla fon inquiétude \& fa défiance. On nous dit avec affectation, qu'il devait arriver des vaiffeaux, afin de hater encore notre départ; on témoignait beaucoup de curiofité ; mais nous ne parumes point nous appercevoir de ces fentimens, \& continuàmes nos préparatifs. Nous avions dit que nous allions commercer dans le Chili \& le Pérou avec les Efpagnols, \& nous continuâmes de le dire. Tout parut tranquille. Nous fimes des préfens au gouverneur, qui les reconnut par du bétail qu'il
nous fit amener. Nous reclamâmes quelquesuns des nôtres, que le défir de s'énrichir avait fait s'échapper de nos vaiffeaux pour demeurer dans le pays; on ne fembla pas nous entendre, \& nous gardâmes le filence. Enfin, nous primes congé, \& déployant nos voiles, nous primes notre courfe entre le couchant \& le midi.

Nous voulions chercher l'isle Aukes-Magdeland, nommée ainfi du nom de celui qui la découvrit, ou crut la voir fous le $\overline{3}$ degré de latitude méridionale; il y vit, dit-on, des feux allumés; mais il n'y defcendit pas. Cette découverte avait été faite depuis un fiècle, mais n'avait point été confirmée depuis. Comme fa latitude, fa fituation offrait des avantages, on penfait à y établir une petite colonie qui eutt été bien utile aux yaiffeaux qui auraient navigé dans ces mers ; on n'eut pas eu befoin de recourir aux Portugais, ni aux Efpagnols qui poffèdent toute la vafte étendue des côtes de PAmérique méridionale; on y eut trouvé dé Peau, des rafraichiffemens, fans s'approcher des côtes, fans retarder autant fon voyage. Ce projet était fhge; mais il ne put s'exécuter, parce que nous ne pumes trouver cette isle, qui n'eft peut-etre qu'une terre chimérique, ou que nous ne cherchâmes point où elle eft. Peut-être l'ave- nions.

Découragés par l'inutilité de nos recherches, nous les abandonnâmes, \& nous cherchàmes les isles nouvelles, appellées par un armateur, on $y$ lépha par quefo entiè ou les vents réglés qui nous étaient contraires dans cette faifon, nous ne nous éloignámes des côtes que de 40 ou $s 0$ lieues. Nous parvinmes leque ragar enfin au $40^{\circ}$ degré de latitude le 21 Décembre, \& ce jour nous fûmes affaillis d'un ouragan furieux; chan contr donn fouve
Dès
bords
Plus
ont d
paffé nous fépara pour trois mois. Heureufement nos mâts ne furent point abattus, \& quand l'ouragan fut tombé, nous pûmes continuer notre route malgré l'agitation de la mer qui dura plufieurs jours encore.

Ces ouragans font dangereux ; on en a vu quoic
vif;
cèder
blem.
plus
revie
Q
qu'il
dans la Méditerranée dans un tems marqué: Près du Gange, il s'en élève ,plufieurs' à la fois ; on $y$ donne à cette efpèce de tempête le nom d'éléphant; les mers du Japon font dangereufes par celles qui règnent dans ces parages. Quelquefois les vaiffeaux errent pendant des années entières fans pouvoir rentrer dans le port vers lequel ils tendent. Le figne ordinaire d'un ouragan eft une petite nuée noire qui s'étend \& enfin couvre le ciel; le vent fouffle du couchant, fait le tour du compas, élève des flots contraires qui s'entrechoquent, fe brifent \& domment des fecouffes effrayantes au navire, qui fouvent en eft disloqué, il s'ouvre \& difparait. Dès qu'on voit la petite nuée, on s'éloigne des bords où les ouragans font toujours dangereux. Plus on approche du pole, moins les ouragans ont de force, plus ils font rares, \& quand on a paffé le $50^{\circ}$ degré, ils ne font plus à craindre, quoique les vents y foient plus forts \& l'air plus vif; mais ces vents font conftans \& ne fe fuccèdent pas avec rapidité; ils s'affaiffent infenfiblement. Je n'en recherche pas les caufes : de plus favains que moi peuvent s'er occuper. Je reviens à notre navigation.

Quand l'ouragan eut ceffé, les deux vaiffeaux qu'il n'avait pas féparés reprirent leur route, \&

$$
24 \quad V O Y A G E
$$

les vents nous portèrent jufqu'à la hauteur du détroit de Magellan. Près de-là, nous découvrímes une isle qui nous a paruavoir 200 lieues de circuit (*), \& diftante de 80 des côtes de l'Amérique. Nous n'y vimes ni colomnes de fumées, ni aucun navire, \& nous eùmes lieu de croire qu'elle était déferte. Un armateur Français y avait abordé du côté du couchant \& lui avait donné le nom de St. Louis ; nous l'appellions les Isles nouvelles, parce que des caps ou pointes en paraiffent ètre féparées, Elle eft fous le $52^{\circ}$ de latitude. Nous appellames fes premières pointes du cóté de levant, Pointes de Rofendahl, du nom d'un de nos capitaines qui les découvrit le premier. La dernière de ces pointes reçut le nom de Nouvel an, parce que nous la découvrimes ce jour-là. Toute la côte eut le nom de Belgie-Auftrale, parce qu'elle eft fous les mèmes degrés de latitude méridionale, que les Pays-Bas dans l'hémifphère feptentrional.

Cette isle paraiffait un beau \& fertile pays, entrecoupé de vallées \& de montagnes, ombra-

[^1]gées de beaux arbres. La verdure en eft charmante, \& fans doute fi nous y euffions defcendus, nous y aurions trouvé d'excellens fruits. Mais notre amiral craignait qu'en y perdant quelques jours, on ne fe rendit impoffible le paffage du cap Horn; il fe propofa d'y revenir à fon retour, projet qu'il n'exécuta pas, puifque les événemens nous conduifirent aux Indes orientales.

Le vent du couchant vint nous favorifer dans le paffage du détroit de le Maire; nous paffàmes devant l'ouverture de celui de Magellan; celuici eft dangereux, fujet à mille incommodités; leau n'y eft pas profonde, le fonds rempli de rochers y offre peu de bons ancrages, les flots \& le flux de la mer du fud \& du nord s'y joignent, s'y entrechoquent; les tempêtes fe détachent avec rapidité du fommet nuageux des hautes montagnes qui le dominent; il a environ 120 lieues de long, fur une largeur qui varie de 2 à 7 . Le Tienhoven féparé de nous par louragan, traverfa ce détroit, dont la découverte fut dûe plutôt au reffentiment des mépris que Magellan avait effuyé de la cour de Portugal, qu'au defir d'amaffer des richeffes. Peut-ètre en le découvrant, empèchâ-t-il les Efpagnols de couper lifthme de Darien pour joindre les deux océans;
on y trouvait, il eft vrai, bien des difficultés ; lifthme eft affez large ; une chaine de montagnes le pártage, \& on alléguait encore que les inondations feraient plus fréquentes, que l'une des deux mers était plus élevée que l'autre, qu'il ne fallait pas changer ce que la nature avait fait, \& bien d'autres mauvaifes raifons; mais que ne peut la foif des richeffes? elle fait tout entreprendre \& tout furmonter.

Les habitans voifins du détroit font de races différentes; il en eft d'une hauteur extraordinaire, prefque tous font blancs ; ils fe nourriffent de fruits \& d'animaux fauvages. Les Efpagnols avaient tenté d'y établir une ville qui ne put y profpérer. Une partie de fes habitans y périt; l'autre regagna Rio de la Plata.

Le détroit découvert par Magellan fut quelque tems cherché par d'autres navigateurs qui ne le trouverent point, ou qui après l'avoir trouvé, ne purent fe perfuader qu'il joignit les Geux mers. Drak, Cavendish, furent plus heu-: reux : le premier, fut l'homme de fon tems qui connut une plus vafte étendue de l'Amérique au. levant \& au couchant.

Lorfqu'on navige vers le pole auftral, on doit le faire, accompagné du foleil, pour ainfi dire; fi l'on néglige cette obfervation, on ne
pourra guères doubler le cap Horn, les vents du couchant nous en repoufferent toujours: c'eft par des vents favorables que nous réuflimes à traverfer le détroit de le Maire ; mais ces vents du couchant vinrent enfuite nous tourmenter. Suivons notre relation.

En approchant du détroit, nous vîmes voler autour de nous une multitude d'oifeaux aquatiques dont le plumage était brun; des baleines nageaient lentement à nos côtés, d'autres monf. tres marins jouaient fur les ondes, l'un d'eux nommé par les Hollandais diable de mer, nous fuivit pendant quatre femaines, \& malgré tous nos efforts nous ne putmes le prendre : il avait la queue d'une largeur extraordinaire, le corps large \& court, la tête platte, large, circulaire, la peau unie; il a deux efpèces de corne, \&c'eft peut-être ce qui lui a fait danner le nom qui le diftingue; on dit que la chair en eft venimeufe.

Bientót nous découvrimes la Terre des Etats; \& nous entrámes dans le détroit; les vagues yo étaient fi agitées, elles s'y choquaient avec tant de violence par l'effet des courans, que nos vaiffeaux affaillis, balotés par elles, faillirent à s'entr'ouvrir \& à perdre leurs mâts \& leurs vergues. Nous aurions bien voulu defcendreà terre: un ancrage für fe préfentait; mais l'agitation de
lair \& de la mer ne nous le permit pas; il fallut traverfer le détroit auffi promptement que le courant rapide qui nous entrainait: il a 10 lieues de long fur 6 dans fa plus grande largeur.

Lorfque nous en fûmes fortis, les mêmes courans qu'on y voit régner fans ceffe, nous rejetterent loin des côtes, \& pour dépaffer le cap Horn, nous cinglâmes jufqu'au-delà du $62^{\circ}$ de latitude, où nous fümes accueillis pendant trois femaines par des tempétes qu'amenait le vent du couchant; la grèle \& la neige les accompagnaient, les brouillards nous enveloppaient prefque toujours: nous craignimes que le vent ne nous rejetat dans les glaces que ces brouillards pouvaient nous cacher. Nous eúmes enfuite quelques jours d'un tems ferain ; un ciel pur ne nous donnait point de nuit, un crépufcule touchait à l'autre. Nous étions dans le mois de Janvier, \& par conféquent dans les jours les plus longs de cet hémifphère.
Cependant nous ne vímes point ces glaces que le capitaine David rencontra fous le $63^{\circ}$. Son vaiffeau, nous dit-on, fut fi bien entouré de montagnes flottantes qu'il fe crut perdu fans retour : on en peut voir même à la hauteur du cap Horn, \& elles prouvent qu'il eft des terres plus au midi, prés defquelles elles fe forment;
elles ne pourraient croitre dans une mer ouverte; les courans qui tourmentent ces mers concourent encore à prouver l'exiftence de ce continent encore inconnu. La multitude d'oifeaux qui voltigeaient autour de nous fortifiait cette conjecture. Mais nous ne vìmes point de terres, \& peut-être n'en aurions-nous tiré aucun fecours. On doute que fous un climat fi rigoureux il puiffe ètre habité; l'été y eft fi court, 'lhiver fi long,\& quelquefois mème il n'y a point de jour; cependant je crois qu'il peut l'etre, au moins dans le tems le plus doux ; alors la pêche peut fournir à tous les befoins de fes habitans, puis quand le froid \& les longues nuits s'approchent, ils peuvents'éloigner vers le continent de l'Afie, vers lequel il parait que ces terres s'avancents En Europe on trouve des habitans fous le $70^{\circ}$; il eft donc poffible qu'il s'en trouve à la même hauteur vers le pole méridional.

Les vents contraires nous avaient éloignés de la Terre de Feu, jufqu'à la diftance de soo lieues, \& nous crômes être bien au-delà du cap Horn; nous cinglàmes donc entre le nord \& le levant, direction dans laquelle nous crûmes devoir rencontrer les côtes du Chili. Mais ne découvrant aucune terre, nous conjecturâmes que les courans nous avaient jetés fort loin du continent de
l'Amérique en cinglant vers le nord. Mais à la hauteur de $37^{\circ}$ \& derni, nous eúmes la certitude du contraire : le 10 Mars, nous découvrimes la côte du Chili, \& des tranfports de joie éclaterent dans tout l'équipage.

Nous allàmes jeter l'ancre à La Mocha, isle fituée à 3 lieues de la côte, où nous efpérions trouver des rafraichifiemens dont nous avions grand befoin, tel6 que des bocufs, des moutons, des légumes, des plantes antifcorbutiques: vaine efpérance. Il n'y avait plus d'habitans, plus de beftiaux ; on n'y vit que quelques oifeaux, quelques chevaux, \& deux cabanes où nous trouvàmes deux ou trois chiens, qui paraiffaient s'etre fauvés du naufrage d'un vaiffeau Efpagnol, dont on voyait encore les débr̂́s fur le rivage. Peut-etre les habitans, en fe retirant fur la cote du Chili, avaient-ils Jaiffé ici des chevaux pour profiter des páturages de l'isle \& les y venir reprendre enfuite ; peut-êre appartenaient-ils aux Efpagrols. Nous eûmes lieu de penfer que l'isle n’avait jamais été bien peuplée ; puifque les offeaux ne nous fuyaient point, \& fe laiffaient prendre à la main. Nous y fimes une affez grande provifion d'oies, de canards \& d'autres oifeaux fauvages.

Daus un jow nous fimes le tour de cette isle;
elle eft affez élevée, hériffée de broffailles, \& d'arbriffeaux, fi entrelaffés dans la partie méridionale qu'il nous fut impoffible d'y pénétrer. Son abord eft difficile, fes rivages font bordés de rochers accumulés qui s'étendent jufqu'à environ quatre lieues dans la mer; un navire ne peut paffer entr'eux, \& peu s'en fallut qu'une fatale expérience ne nous prouvát combien la navigation eft dangereufe autour d'elle. Pour arriver à la terre, il nous fallait jeter dans l'eau jufqu'au cou; mais nous trouvions fur ces rocs, fur les rivages, des moules fort rares \& d'autres coquillages précieux.

Cette isle nous offrait peu de fecours, \& il fallut bientot nous en éloigner. Le confeil fut affemblé \& il décida de fuivre les côtes du Chili pour y trouver un port, des provifions \& des rafraichiffemens. Mais la crainte du canon des Efpagnols ne nous permit pas de fuivre cette détermination; cette nation était allarmée de notre approche, des gardes-cótes croifaient fans ceffe fur notre paffage, \& ils auraient rendu l'exécution de notre deffein difficile \& peut-ètre funefte.

D'abord la cóte du Chili nous avait paru fort élevée; mais enfuite elle ne nous fembla pas l'étre plus que celle d'Angleterre : la première apparence venait des montagnes qui font der-
tière, \& dont la címe toujours couverte de neige, fe perd fouvent dans la nue. Le pays parait être
faifar nous

C defce lere qui f l'isle gatel
$\mathrm{D}^{2}$
dre; fut $q$ cher crut poffil difior res, le cro un pi étions chalo Efpag la déf joie $n$ Tiehl recon on fe nous $T c$
faifant, qu'ils repréfentent fous la figure que nous donnons au diable.

Comme nous n'ofions nous expofer à une defcente, l'amiral leva l'ancre, fuivi de la galere Africaine, le feul des deux autres vaiffeaux qui fut refté près de nous. Nous cinglàmes vers lisle Fernandez, reffource ordinaire des navigateurs, \& nous y arrivâmes quatre jours après.

D'abord, nous la vimes fans pouvoir l'atteindre; un calme profond nous enchainait. Ce ne fut que le lendemain que nous púmes en approcher; nous en découvrimes le port, l'un de nous crut y découvrir un navire, \& bientôt il fut impoffible d'en douter.Eft-ce un ami ou un ennemi? difions-nous : eft-il là pour prolonger nos miferes, ou pour partager notre joie? Tantôt nous le croyions Efpagnol, tantôt Français, peut-être un pirate. Il fallait penfer à combattre, \& nous étions languiffans de maladies. Nous vimes une chaloupe s'approcher de nous portant pavillon Efpagnol; chacun prend fes armes \& fe prépareà la défenfe. Elle approche: avec quel tranfport de joie nous la reconnaifions pour la chaloupe du Tiehhoven que nous croyions perdu! En nous reconnaiffant elle-même, la chaloupe fe hâte, on fe joint ; ils accourent fur notre bord, \& nous nous embrafons, nous nous félicitons de

> Tome V.
nous retrouver. On doit penfer que ce jour fut regardé comme un jour heureux pour tous les équipages.

On était convenu qu'au cas de féparation, les vaiffeaux chercheraient à fe rendre dans cette isle \& s'y attendraient pendant fix femaines; que fi lon ne s'y rejoignait pas, il fallait continuer fa route jufqu'à la hauteur de $27^{\circ}$ de latitude méridionale, où nous devions croifer encore pendant un efpace de tems égal pour y découvrir la Terre de Davis. Là encore, fil l'on ne s'était pas réunis, il fallait en préfence du confeil ouvrir les inftructions fecrettes \& cachées qu'on avait remifes à chaque capitaine pour qu'on eut à s'y conformer. Heureufement nous ne fûmes pas obligés d'en venir là.

Le capitaine du Tienhoven fe trouva dans la chaloupe : il fe nommait Bauman. Il fit un fignal à fon vaiffeau pour annoncer qu'il n'y avait rien à craindre, \& le canon fitéclater dans tous nos navires la joie que nous avions de nous réunir; Bauman nous raconta enfuite, comment il avait été féparé de nous, combien de peines \& de dangers l'avaient accompagné dans le détroit de Magellan qu'il avait traverfé; combien de tempêtes \& d'ouragans l'avaient affailli fur les côtes de l'Amérique; que fon vaiffeau ébranlé, pref.

> de Rogeewin:
qu'entr'ouvert, n'était arrivé qu’avec de grands efforts au port où il nous attendait. Dès que nous y fùmes entrés, il nous invita fur fon bord \& nous regala de poiffons frais qui étaient excel, lens, \& dont ces côtes abondent.
Le calme ne nous permit pas encore de jeter l'ancre où nous le défirions \& près du Tienhoven où l’ancrage était bon \& für. Nous y par-vinmes le lendemain : nous nous prémunimes contre les tempêtes autant qu'il fut poffible : le rivage n'était qu’à une portée de fufil des vaiffeaux, \& nous defcendimes dans nos chaloupes avec une joie qu'on ne conçoit que lorfqu'on a été plufieurs mois le jouet des vents fur un océan immenfe.
J'avais été fort malade depuis une fete que nous avions célébrée à la hauteur du détroit de Magellan. J'y bus trop de punch, liqueur à laquelle je n'étais point accoutumé; jefus fi mal qu'on défefpéra de ma guérifon ; j'avais perdu les forces \& prefque le mouvement. Les remédes me furent prodigués, \& sils ne me guérirent pas, ils permirent à la nature de me guérir, \& \& peut-étre ils empéchèrent leffet du forbut ou des viandes falées، Auffi fus-je des premiers à m'élancer fur la terre que nous regardions comme une mère, une protectrice bienfaifanted.

$$
V O Y A O E
$$

Les plaines de lisle étaient couvertes d'épíq d'avoine hauts \& preffés, foit qu'elle y eut été femée ou qu'elle y foit un gramen naturel ; nous en coupâmes de grandes gerbes, dont nous conftruisimes des cabanes chaudes \& féches. Uir homme à cheval ferait à peine apperçu dans ces champs naturels. Nous y trouvâmes auffi beaucoup de graines de moutarde \& une efpèce de raves, mais dont le gout était amer.

Cette isle eft arrofée par un grand nombre de ruiffeaux, dont les bords font couverts de plantes variées \& de fleurs charmantes: cette eau qui defcend des montagnes, eft, dit-on, chargée de particules minérales \& ne fe gate jamais. Vers l'orient on $y$ voit trois montagnes, dont celle du milieu a beaucoup de l'apparence de la montague de la Table au cap de Bonne-Efpérance: derrière celle-là il y en a d'autres encore, dont lafpect femble annoncer qu'elles renferment des métaux; \& l'on en voit fortir une vapeur épaiffe, qu'on regarde comme un indice des mines. Les vallées qui les féparent font agréables, riches en páturages; mais on n'y voit que des boucs \& des chèvres fauvages, dont le nombre eft prodigieux.

Jean Fernandez, de la province de Bifcaye, découvrit cette isle, lui donna fon nom, \& la

$$
\text { DE ROGGEWIN. } 3 \%
$$

es d’épís ut été feel; nous ous confhes. UII çu dans mes auff te efpèce ombre de de plancette eau , chargée ais. Vers it celle du la montapérance : ore, dont rment des ur épaiffe, ines. Les es, riches s. boucs \& re eft pro-

Bifcaye, om, \& la
peupla des feuls quadrupèdes qu'elle nourriffe: il follicita encore le roi d'Efpagne d'y envoyer une colonie, mais on ne l'écouta pas. Le terrain de cette isle eft moins inégal au couchant qu'au levant. La mer y a formé un havre qui n'eft pas für. Les montagnes y font chargées d'arbres divers, parmi lefquels on remarque le palmier : il a la hauteur du cocotier; à fa cime eft une couronne ou une efpèce de bourrelet; fon tronc eft mou, on peut le couper en deux avec un couteau; la moëlle du fommet eft bonne à manger, coupée \& bouillie, elle a le goût du chou pomme, on la mange auffi en falade; c'eft le chou palmilte du Hollandais; fonfruit eft eftimé.Les autres arbres font prefque tous du genre des palmiers fauvages; le tronc en eft fi dur qu'il fit rebondir la hache, \& nous trouvámes que c'était avec raifon qu'on l'appellait bois de fer. Il eft ordinairement d'une couleur jaunattre; le tronc en eft fort gros; cing hommes enfemble peuvent à peine l'embraffer; on en fait des mâts, des ais, \& d'autres parties d'un vaiffeau. Les montagnes ont de beaux bofquets formés de ces arbres, autour des belles prairies \& des champs d'avoine qui font fur leur pente. Il parait que tout ce qu'on y voudrait planter ou femer, y réuffirait: c'eft dommage que cette isle foit fans habitans; elle

C 3
pourrait offtir l'exemple d'une colonie heureufe.
mul y rétentit pendant la nuit des beuglemens d'une

## de RogGewin.

multitude de chiens marins \& d'autres animaux qui fe retirent le foir dans la mer. En deux heures on peut prendre affez de poiffons pour y raffafier cent perfonnes; nous en fimes faler \& fécher plufieurs milliers qui nous furent très-utiles dans la fuite.
Je trouvai dans cette isle deux huttes ou cabanes, autrefois habitées, l'une par l'Ecoffais Silkart, l'autre par un Indien nommé Hil. Le premier y fut relégué par Stratling, capitaine Anglais, parce qu'il était infociable avec les autres gens de fon équipage, \& qu'il avait des volontés oppofées à celles de fon chef. Le fecond était allé à la chaffe des boucs fauvages, lorfque des vaiffeaux Efpagnols forcerent le navire fur lequel il était venu de s'échapper à la hàte. Il s'établit dans l'isle comme le pilote Silkart 2 leurs cabanes étaient couvertes de peaux de chiens marins \& de boucs fauvages. Ils y avaient vécu, l'un deux ans, l'autre trois; celui-ci fut ramené par Wood Roger, l'autre l'avait été par Dampier. Leur hiftoirè a probablement fervi de modèle à celle de Robinfon Crufoë.
Nous vìmes fur la côte les débris d'un vaif. feau échoué, que nous reconnûmes pour être Efpagnol: fon équipage en avait fauvé les effets. \& s'était retiré au Chili; nous y trouvàmes ce-
pendant encore quelques pieces de vaiffelle d'argent. Notre amiral médita de s'affurer de tette isle à fon retour; fa fituation eft avantageufe, fa fertilité pouvait la rendre très-utile. C'était un lieu de repos, \& de rafraichiffemens pour les vaiffeaux qui fe rendraient aux terres Auftrales, ou qui en reviendraient. On aurait pu y établir une colonie nombreufe, puifque fix cent familles peuvent facilement $y$ trouver leur fubfiftance. Il était probable encore qu'on y au_ rait trouvé quelque mine riche dans les montagnes. Mais comme le voyage aux terres Auftrar les n'eut pas de fuccès, ce projet échoua auffi.
© Cette isle a 15 lieues de circuit, elle eft à en_ viron cent lieues des côtes du Chili. L'air y eft fain, les malades s'y rétablirent en peu de tems, Située au milieu du cinquieme climat, la température en eft douce; c'eft fous ces latitudes qu'on trouve les pays les plus fertiles, les plus peuplés, les plus riches : plus près des poles la terre eft engourdie par le froid; l'air y eft acre \& glaçant; près de la ligne au contraire , les campagnes font brûlées du foleil; c'eft vers le $33^{\circ}$ de latitude qu'eftla température moyenne, Parcourez les pays où paffent ces degrés de latitude, vous verrez que là fe trouvent labon, dance, la population \& le bonheur, fil leg hom-
iffelle er de vanta--utile. emens terres aurait pue fix r leur y au* nontauftrar uffi.
tà en, ryeft tems, a temitudes s plus póles y eft raire, ft vers renne, le lati'abon, hom

DE ROGGEWIN.
mes ne les dévaftaient pas par leurs armes ou par leurs loix: c'eft là que font fituées les plus belles contrées de l'Afrique \& de l'Amérique ; \& plus les parties de la terre font éloignées de celle-là , moins elles font fertiles.

Après un féjour de trois femaines dans lisle Fernandez, nous levâmes l'ancre \& la quittàmes pour chercher la terre de Davis, qui doit faire, partie du continent Auftral, \& que découvrit en 1680 le capitaine Anglais qui lui donna fon nom. Nous vímes en paffant le petit Fernandez, isle déferte, moins fertile \& bien moins étendue que celle que nous venions de quitter. On dit qu'on $y$ trouve des boucs fauvages, \& la chaffe y doit être aifée, parce que les montagnes n'en font pas hautes. Je ne puis dire s'il y a quelque havre, \& fif fes cotes offrent un bon ancrage, parce que nous n'y abordàmes point. La mouffon du fud-eft nous conduifit feule an travers de la valte étendue de la mer du Sud. Nous arrivâmes enfin à la latitude où l'on place la terre de Davis, fous le $251^{\circ}$ de longitude. Les oifeaux voltigeaient autour de nous \& confirmaient nos efpérances: une chofe les augmentait encore; c'eft que le vent devint variable, ce qui dans les parages où la mouffon régne eft un indice qu'il y a des terres dans le voifinage. Nous en
étions fi perfuadés que quelques matelots affurerent l'avoir vue. Mais au grand étonnement de l'amiral, nous ne pûmes la trouver; nous lavions paffee, ou elle n'exifte plus. Si les terres Auftrales exiftent, elles s'étendent du levant au couchant, ou de l'orient entre le midi \& le couchant, \& cette fituation eft la principale caufe qui font qu'elles ne font point encore connues. Lorfqu'on eft poufê par le vent du couchant tirant vers le nord, on les paffe ; par celui entre le nord \& le couchant, on s'en éloigne. Nous pourfuivimes notre route vers le couchant jufqu'au $263^{\circ}$ de longitude; nous fâmes fuivis dans cette route par des oifeaux de terre \& de mer, \& ils nous accompagnerent jufqu'à la découverte d'une nouvelle isle. C'était le 6 Avril, jour anniverfaire de la réfurrection de JefusChrift, \& nous l'appellàmes l'isle de Päques. Peut-ètre, elle eft une des isles vues par Quiros; elle peut avoir 16 lieues de circuit,\& eft fituée fous le $28^{\circ} \&$ demi de latitude méridionale, fous le $239^{\circ}$ de longitude. La galere Africaine en approcha de près, \& nous dit qu'elle paraiffait fertile, \& que diverfes colonnes de fumées annonçaient qu'elle était habitée. Nous fimes voile le lendemain pour y chercher un port. Un des habitans vint au-devant de nous dans fon canot,
il entra dans le vaiffeau Amiral où on le feta. On lui donna une pièce de toile pour fe couvrir, du corail \& d'autres brinborions pour fe parer, \& il peridit tout cela à fon cou avec du poifion fec. Son corps nud était peint de figures diverfes; fon teint était brun, fes oreilles très-longues pendaient fur fes épaules ; il était grand, fort, robufte, d'une phyfionomie heureufe; il paraiffait vif \& gai ; fes difcours, fes geftes étaient agréables, quoique nous ne puffions entendre ce qu'ils exprimaient. Nous lui donnámes un verre de vin, qu'il ne but pas, mais qu'il fe jettia au vifage, peut-être parce qu'il crût que nous voulions l'empoifonner. Nous l'habillataes comme nous, \& l'affublâmes d'un chapeau; mais ces habits le genaient \& rendaient fes mouvemens fort lourds; on lui donna à manger, \& ce fut un grand embarras pour lui qu'une cuillere, un couteau, une fourchette. Le concert qui fuivit lui donna de la gaieté, \&\& chaque fois qu'on le prit par la main, il fe mità fauter \& danfer avec agilité. Son arrivée, fa vue, fes difcours nous firent grand plaifir. Comme nous ne pûmes pas jeter l'ancre ce jour-là, nous le renvoyàmes avec les préfens que nous lui avions faits, afin qu'il prévint fes compatriotes en notre faveur. Il parut nous quitter à regret, leva fes deux
mains, tourna les yeux vers l'isle, \& cria de toute fa force: Odorroga! Odorroga! Il rentra avec peine dans fon canot, \& parut fouhaiter qu'on le laiffăt dans le vaiffeau. Peut-être ces cris étaient une invocation à fon Dieu, \& nous vimes en effet un grand nombre d'idoles fur la côte.

Nous demeurâmes à la rade toute la nuit, \& le lendemain nous entrâmes dans un golfe où nous jetâmes l'ancre. Plufieurs milliers d'infulaires y accoururent, \& plufieurs nous apporterent des poules \& des racines : d'autres couraient incertains fur le rivage: ils vinrent en foule voir nos vaiffeaux, ou pour les admirer, ou pour favoir ce que nous venions chercher chez eux. Ils allumerent des feux aux pieds dq leurs idoles, peut-être pour les implorer. La nuit vint, nous la paffames fur nos vaiffeaux, \& le lendemain, au lever de l'aurore, nous les vìmes profternés le vifage tourné vers le foleil qui allait fortir du fein de la mer. Plufieurs feux étaient allumés, peut-être encore pour honorer leurs idoles.

Nous allions defcendre, lorfque l'infulaire qui déjà nous avait rendu vifite, vint avec plufieurs autres fur nos vaiffeaux, \& nous apporta une grande quantité de poules \& de racines apprêtées à leur manière. Parmi eux était un
ho da

## DE ROGGEWIN:

homme abfolument blanc, qui portait des pendans d'oreille gros comme le poing, de forme ronde \& de coukeur blanche; il avait P'air devot \& paraiffait un de leurs prètres. Un de ces infulaires fut tué dans fon canot d'un coup de fuffil fans qu'on ait pu favoir comment il l'avait été. Cet accident répandit la confternation parmì eux ; les uns fe jetterent dans la mer \& s'enfuirent à la lnage; les autres refterent dans leurs nacelles, mais firent force de rames pour s'éloigner.

Enfin nous fimes notre defcente au nombre de 150 hommes; notre amiral était à leur tête, \& j'en commandais une divifion. Je fus le premier fur la terre, le premier qui éprouva le fentiment de joie qu'ona de s'y retrouver : nous fumes bientôt accablés par une foule d'habitans, au travers defquels il fallait des efforts pour fe faire jour. Quelques-uns s'attachaient à nos armes : mais on fit feu fur eux \& l'effroi les difperfa : peu de momens après ils fe rallièrent, fans cependant s'approcher davantage de nous que de dix pas, croyant peut-être que cette diftance les mettait a couvert de nos armes. Mais ils ne purent fe le perfuader long-tems: plufieurs d'entr'eux avaient été tués, \& dans ce nombre était le bon infulaire qui le premier avait été
au-devantde nous: trifte récompenfe del'affection qu'il nous avait témoignée. Ces bonnes gens, pour avoir les cadavres, nous apporterent toutes fortes de virres : s'ils avaient été moins doux, ils nous auraient fui comme des meurtriers, ils nous auraient chaffé comme des hommes cruels. Leur confternation était inexprimable; ils faifaient des cris, des lamentations lugubres. Hommes, femmes, enfans, allaient au-devant de nous avec des branches de palmier, \& une efpèce d'étendart rouge \& blanc: ils nous offraient des figues d'Inde, des noix de coco, des cannes à fucre, des poules, des racines: ils fe jetaient à genoux, plantaient leurs drapeaux devant eux, nous tendaient leurs palmes en figne de paix; ils nous montraient la plus grande, la plus humble foumiffion, nous offraient leurs femmes, nous faifaient entendre qu'on pouvait les em. mener fur nos vaiffeaux. Touchés de toutes ces démonftrations, nous ne leur fimes aucun mal, c'était bien aflez de celui que nous leur avions fait: nous leur fimes préfent d'une toile peinte longue de 50 à 60 aunes, de coraux, de petits miroirs, \&c. Alors voyant que nous voulions etre leurs amis, ils nous apporterent encore 500 poules vivantes, femblables à celles d'Europe : ils y joignirent des racines rouges \& blanches, \&
une efpèce de pommes de terre, dont le goût eft à peu-près celui de pain, \& qui leur en tient lieu ; quelques centaines de cannes à fucre, des pifans ou figues d'Inde groffes comme des courges \& couvertes d'une écorce verte ; la chair en eft douce comme du miel, ou comme celle de nos figues ordinaires ; on en trouve quelquefois cent à une feule tige : fes feuilles font longues de 7 à 8 pieds, larges de 3 , \& furent, dit-on, celles dont nos premiers parens formèrent leur ceinture.

Nous ne vimes dans cette ifle que diverfes efpèces d'oifeaux ; mais point de quadrupèdes : peut-être en eft-il dans l'intérieur du pays; au moins ils parurent comnaitre les porcs. Pour apprèter leurs mêts, ils fe fervent de pots de terre.
Il nous fembla que chaque famille formait un hameau féparé. Leurs cabanes font longues de 40 à 60 pieds, larges de 6 à 8 , compofées d'un grand nombre de perches arrêtées par une terre groffe \& compacte, couvertes de feuilles de palmier. Les végétaux paraiffent être leur principale nourriture; tout y était planté, femé, labouré ; les champs étaient divifés avec foin, \& les limites tirées au cordeau: les fruits, les plantes y étaient alors en pleine maturité, les arbres pays nous aurait donné peut-ètre un fpectacle plus riche encore.

Il y avait peu de meubles dans leurs maifons; on y remarquait, cependant, quelques couvertures blanches \& rouges qui leur fervaient quelquefois de matelats \& quelquefois leur enveloppaient le corps; l'étoffe en était douce au toucher, ,mais nous ne vimes point les inftrumens avec lefquels on les fabrique.

Ces infulaires font vifs, agiles', bien faits, vifen goureux, \& courent avec beaucoup de viteffe : leur phyfionomie eft douce, agréable; ils ont l'air modefte \& foumis, ils paraiffent craintifs. Lorfqu'ils nous apportaient des poules ou des ida
Ce d'u fruits, ils les jetaient à nos pieds, ils fe retiraient enfuite avec précipitation : ils ont le teint brun comme les Efpagnols : quelques-uns font prefque noirs, d’autres tout-at-fait blancs: il en eft encore dont le teint rougeátre femble brulé par le foleil : leurs longues oreilles font quelquefois décorées de deux boules blanches qu'ils eftiment beaucoup; ils ont le corps peint de diverfes figures d'oifeaux ou d'autres animaux. Leurs fem-

[^2] ectacle ifons; ivertut quel-velop$u$ touumens
lits, viviteffe: ils ont caintifs. ou des tiraient nt brun at pref 1 en eft rulé par lquefois Atiment erfes fiurs fem-
mes font fardées d'un rouge extremement vif dont nous n'avons pu connaitre la nature: elles font parées \& vêtues de couvertures blanches \&c rouges, \& portent un petit chapeau de rofeau ou de paille. Souvent elles venaients'affeoir près de nous, fouriaient, \& femblaient nous inviter à s'approcher d'elles, même celles qui reftaient dans leurs maifons: leurs geftes nous parurent indécens.

Les hommes $n ' y$ portent point d'armes; il femble qu'ils attendent leur protection des idoles érigées en grand nombre fur leurs côtes. Ces ftatues étaient de pierre, avaient la figure d'un homme, avec de longues oreilles, \& une tête ornée d'une couronne; elles étaient bien proportionnées, \& bien faites; ce qui nous étonna beaucoup. Autour d'elles était une efpèce de parquet de pierres blanches qui s'étendait à 20 ou 30 pas à la ronde. Il était des hommes qui paraiffaient honorer ces idoles avec plus d'appareil \& plus de zèle ; \& cette dévotion jointeà de certaines marques extérieures \&àleur tête rafée, nous perfuada qu'ils étaient des prètres. Ils portaient un bonnet fait de plumes blanches \& noires qui reffemblent à celles des cicognes : cet oifeau s'y retirerait-il des parties feptentrionales de la terre? cette idée n'elt poins
VOYAGE
vraifemblable. Cet oifeau quitte, ce femble, les pays du nord, parce qu'il n'y trouve plus fa nourriture ; mais il n'a pas befoin de s'en écarter autant pour la trouver.

Vers le foir,nous nous retirâmes tous fur nos vaiffeaux, avec le projet de redefcendre le lendemain \& de parcourir l'intérieur du pays; mais nous nous flattions d'une vaine efpérance; nous ne devions plus y remettre le pied.
Au refte, ils ne paraiffent foumis à aucun chef; tous femblènt égaux, tous fe voyent \& fe parlent fans diftinction; les plus âgés portent auffi fur leur tète des plumes, mais qui ont de la reffemblance avec celles de l'autruche: ils portent encore un baton à la main. Il nous parut que dans chaque famille, dans chaque maifon, le plus ancien domait des ordres. Cette ifle eft commode pour former un lieu de reláche dans ces mers: il y a des bois, des forets \& beaucoup de culture: il m'a paru que les bleds y profpéreraient \& que la vigne réuffirait fur les pentes des collines.

Peu de momens après que nous fúmes rentrés dans nos vaiffeaux, il s'éleva un vent du couchant fi violent, que deux de nos ancres furent détachées \& que nous fümes forcés de gagner la haure mer pour ne pas échouer fur les côtes. La plupart d'entre nous n'auraient pas
nous
regar
ils re pouv. de fai perdi fait $n$ différ Davi: cingl: gean peutcar b d'ent nous
terre plus décol refta perfé teffe
maul
du $S$
crum
ques
en 11
procl
le, les lus fa écar-
fur nos le len; mais ; nous
chef; fe parit auffi la refoortent ue dans le plus mmode mers : cultuajent \& ollines. es renent du cres fude gafur les ent pas
regardé le naufrage comme un grand malheur; ils regrettaient la vie douce \& paifible qu'ils pouvaient mener dans cette ifle ; ils fe flattaient de faire des chrétiens de ces infulaires. Mais on perdit cette idée avec la vue de lifle qui l'avait fait naitre. Nous flottámes plufieurs jours, \& en différentes directions, pour découvrir le pays de Davis; nos peines furent inutiles. Alors nous cinglámes vers la mer de Schouten, nous dirigeant toujours au couchant; ce fut une faute peut-être. Il aurait fallu fe diriger vers le midi; car bientôt il s'éleva un vent alifé qui venait d'entre le midi \& le levant, il était très-fort, \& nous ôta l'efpérance d'ètre voifin de quelque terre: les oifeaux difparurent auffi. En navigeant plus au midi, je fuis perfuadé que nous aurions découvert quelques terres étendues; il ne nous refta que l'efpoir de retrouver quelques iffes difperfées. Nous avançions avec beaucoup de vîteffe, \& bientôt nous arrivâmes à la hauteur des mauyaifes eaux de Schouten, partie de la mer du Sud que traverfa ce voyageur en 1515 . Nous crumes que nous y pourrions découvrir quelques terres avancées du continent Auftral ; mais en nous dirigeant entre le midi \& le couchant, nous nous en éloignâmes, loin de nous en rapprocher, comme nous l'efpérions, \& nous allà-

D 2
mes au travers de mauvaifes eaux plus de 150
anne lieues au-delà des parages où s'était arrèté Schouten.

Ce navigateur dit qu'il y découvrit un canot qui pour lui échapper prit fa courle au midi; ceux qui le montaient en venaient peut-être, ou favaient qu'il y a des terres dans cette direction, \& je penfe qu'il y a tout lieu de le croire. Cependant nous n'en avions vu aucune dans la direction que nous avions choifie, \& nous avions parcouru déjà 800 lieues depuis l'isle de Páques, fans découvrir même une isle. Enfin, fous le $15^{\circ}$ \& demi de latitude, nous en vimes une; fon fol était fort bas, fes côtes étaiént bordées d'un fable jaunâtre; à fon centre était une efpèce de lac, \& ces indices nous firent d'abord penfer qu'elle était l'isle des Chiens, où Schouten ne voulut pas aborder. Cependant on a des raifons pour en douter; elle n'a point la longitude, ni la latitude qu'affigne ce navigateur à l'isle qu'il découvrit, \& fur un examen plus réfléchi, je crus pouvoir donner un nom à cette isle: je la nommai Carls-Hof, ou la Cour de Charles: fon circuit eft d'environ trois lieues: elle ne parait point habitée, \& nous nous en éloignàmes fans l'examiner de près.

Le vent alifé commençait à changer, \& nous
annonģait des terres voifines: il fouffla d'entre le midi \& le couchant, \& il pouffa nos vaiffeaux pendant la nuit entréplafieurs isles que nous n'avions point vues durant le jour, \& que nous n'avions point lieu d'y foupçonner. La galére Africaine qui nous précédait, parce qu'elle prenait moins d'eau, s'engagea parmi des rochers lont elle ne put jamais fe dégager; elle précipita fes fignaux ; le Tienhoven quie était le plus avancé fe mit en devoir de la fécourir, \& le vaiffeau Amiral fe détourna pour remplir le même but; mais tout d'un coup une côte qui fe montra près de nous, nous infpira la plus grande terreur. On jeta la fonde \& on ne trouva pas de fond: alors nous mimes en mer notre chaloupe pour tâcher de fauver nos amis; on fit tout ce qui était poffible pour dégager le vaiffeau; ce fut en vain; la force du vent l'avait jeté trop en avant entre deux rochers quile preffait; nous vìmes bientôt qu'il ne fallait penfer qu'à fauver ceux qui le montaient. Nos tentatives ne furent pas fans fuccès : plufieurs avaient été bleffés par les fecouffes, par des pointes du roc, \& un matelot du Tienhoven qui aidait fes amis à fe fauver, fe noya lui-mème.

Cependant ces isles étaient habitées, \& au bruit de nos efforts pour dégager la galere Afri

D 3 les formaient, \& nous ne pûmes concevoir par quel lieu nous y étions entrés. Il nous fallut cinq jours d'effais, de tentatives, d'efforts fucceffifs pour fortir de ce labyrinthe de rocs, tantôt allant à la bouline, tantót gagnant le large aprèsqu'un feul matelot s'était noyé; que les autresavaient abordé dans liste voifine dont les habi-tans s'étaient retirés quand on avait fait feutans s'ctaiont retires quand on avait faik feu
voyâmes chercher l'équipage du vaiffeau naufragé; mais quand la chaloupe fut arrivée fur lisle ou il était defcendu, on vit qu'il manquait encore cinq hommes : pendant le temps qui s'était écoulé entre leur defcente dans l'isle \& notre arrivée, ils s'étaient mutinés contre les officiers, avaient pris querelle entr'eux, s'étaient battus à coups de couteau, \& quelques-uns furent bleffés: les plus coupables furent menacés du dernier fupplice par le capitaine, \& à notre approche, ils s'enfuirent pour éviterle chátiment. J'allai les chercher à la tête d'un détachement, mais ils fe cacherent dans les brouffailles d'où ils firent feu fur nous. Je m'arretai, je m'avançai fans faire tirer fur eux, je les appellai en les exhortant de revenir fur les vaiffeaux, je leur promis le pardon, \& les affurai que l'amiral nous en avait donné fa parole. Je ne pus diffiper leur défiance; ils fe, refuferent à tout ce que nous leur demandions. Comme je ne voyais point l'utilité de faire du mal à des gens qui paraiffaient réfolus de refter dans lisle, je les laiffai, \& nous allámes chercher des fruits, des plantes falutaires pour nos malades, qui s'y trouvent abondamment.

Ces isles font à douze lieues de celle de Carls$H o f, \&$ chacune peut avoir quatre ou cinq D 4
lieues de tour. Celle contre laquelle la galere Africaine avait échoué fut appelléellisle Perni-
longu
ou les
le cor
veux
nous
roux
longu
rude,
cruau
troup
à defo
prépa
pour
cux.
ces ir
point
nuer
le dar
faifait
que p
ceux
II
mers
vellé
il n'es
tres r
enlev
longues de 20 pouces; c'était une exagération, ou leurs pieds n'étaient point nuds. Ils avaient le corps peint de couleurs variées; leurs cheveux font fort longs \& fort noirs, quelques-uns nous parurent les avoir d'un brun tirant fur le roux ; ils portaient dans leurs mains des piques longues de 18 à 20 pieds : leur phifionomie eft rude, menaçante; elle femble annoncer de la cruauté, de la méchanceté. Ils marchaient par troupes de cent hommes \& plus, nous invitaient à defcendre; mais femblaient s'occuper à nous préparer des embufcades \& à nous affaillir pour fe venger de ce que nous avions tiré fur eux. Mais comme il était inutile de lutter avec ces infulaires, que les côtes ne nous offraient point d'ancrage fûr, nous réfolûmes de continuer notre chemin avec toute la prudence dont le danger auquel nous venions d'échapper nous faifait une loi, \& de continuer à chercher quelque pays qui put nous être plus avantageux que ceux que noús avions découverts jufqu'alors.

Il y avait dix mois que nous parcourions les mers; nos provifions n'avaient pu être renouvellées, nous avions eu peu de rafraichiffemens; il n'eft donc pas étonnant fi le fcorbut, fi d'autres maladies encore nous pourfuivaient, nous enlevaient chaque jour quelques hommes : nos

$$
V O Y A G E
$$

malades ne foupiraient qu'après des légumes
eile les: n'y de $n$ com mes nous gran tour de b fans une colo était toute des 1 Qua que isles trâm quile dre mont nous détre une jeter
elle eft tapifiée d'une belle verdure, varióe par les arbres \& les arbuites qui l'ombragent. Nous n'y trouvâmes point de rades \& fûmes obligés de nous en éloigner fans y defcendre. Le jour commençait à baiffer lorfque nouŝ en découvrimes une autre, que la circonftance du moment nous fit nommer le Vépre. Celle-ci était plus grande; elle nous parut avoir donze lieues de tour; mais elle eft baffe, parée de verdure \& de beaux arbres. Nous la dépaffàmes encore fans nous y arrêter, \& le lendemain nous vimes une terre étendue d'où s'élevaient çà \& là des colonnes de fumée qui nous annonçaient qu'elle était habitée. Nous cinglâmes vers elle avec toutes nos voiles, \& bientót nous apperçimes des habitans près du rivage dans des canots. Quand nous en fumes plus près, nous vimes que cette terre n'était formée que par plufieurs isles fort voifines les unes des autres. Nous entrâmes infenfiblement fi avant dans les canaux qui les fépàrent, que nous commençàmes à craindre de ne pouvoir nous en dégager. On fit monter un pilote au haut du mat pour qu'il put nous guider, \& nous indiquer la fortie de ces détroits ; le calme furvint, \& ce fut un bonheur; une tempète affez légere aurait fuffi pour nous jeter fur les rochers qui bordaient ces isles, \& cident.

Ces isles font au nombre de fix; toutes font riantes, paraiffent fertiles, \& toutes enfemble femblent avoir une enceinte de trente lieues; elles font fituées à 25 lieues au couchant des isles Pernicieufes, \& nous leur donnàmes le nom de Labyrinthe, parce qu'il nous fallut faire plufieurs détours pour en fortir. Il y avait peu de füreté pour y jeter llancre, \& les habitans s'étant éloignés des rivages, nous réfolûmes de ne point nous $y$ arrèter. Nous pourfuivimes donc hotre courfe vers le couchant, \& quelques jours après nous découvrimes une isle encore.

Celle-ci nous parut élevée; mais belle \& bien parée de verdure. Comme on n'y trouvait point de fond avec la fonde, \& que nous craignions d'en approcher de trop près, on mit les deux chaloupes à la mer, chacune chargée de 25 hommes, pour fe rendre à terre. Dès que les habitans nous virent approcher, ils fe raffemblerent en foule fur le rivage, pour s'oppofer à notre defcente. Ils portaient de longues piques, \& nous montraient qu'ils favaient les manier avec adreffe. Mais leur rivage était bien mieux défendu par des rochers que par des piques, \& nos chaloupes ne purent jamais en approcher.

Impa
s'élan
la pa tandi loupe par le Nous loupe vâme rapp mes core ratre fens: pays herb en at temp feau. dans jafmi plât den nos raien rent tour

## DE ROEGEWIN.

Impatiens de toucher la terre, nos matelots s'elancent dans l'eau, tenant leurs armes, de la poudre \& divers brimborions fur leur tête, tandis que quelques-uns demeurés dans les chaloupes fe préparaient à protéger leur defcente par le feu de leurs fufils, \& à nettaier le rivage. Nous approchâmes de la terre. Le feu des chaloupes mit en fuite les infulaires, \& nous arrivâmes à terre fans réfiftance. Alors nous nous rapprochâmes des habitans, nous leur montràmes des miroirs, du corail, d'autres objets encore, \& ils s'avancerent fans héfiter, fans paraitre avoir des craintes. Ils reçurent nos préfens, \& ils nous menerent dans l'intérieur du pays, où nous cherchâmes \& cueillimes des herbes pour nos malades. Nous en trouvámes en abondance, \& nous en remplimes en peu de temps douze grands facs, fix pour chaque vaiffeau. Les habitans nous aidaient amicalement dans notre travail: nous vimes les fleurs du jafmin parer les bofquets de cette isle qui nous. plút encore par la bonté des infulaires. Contens de notre expédition, nous revinmes rapporter à nos malades des fecours après lefquels ils foupiraient depuis long-temps, \& qui leur infpirerent plus de joie que des tréfors accumulés autour d'eux. Le lendemain nous retournâmes
\& le
La
ils n
\& bi
retir
nuân
nom
Mais
ne $n$
pour
fallu
de pi
ques
bleff
leur
que
D.
attire
\& re
trahi

1a plaine où nous aurions eu de l'avantage. Leur ques donlisle e. II fque $x$ de reniger. ftin-porleur lmi1ous ces tous les leur rem10us miires te; que-mil-rdiHer
vivement l'équipage que lorfqu'il s'agiffait de defcendre fur quelqu'isle, il ne fe trouvait perfonne qui voulut s'y hafarder.

Malgré cette defcente malheureufe, nous déli appellàmes cette isle, PIsle de la Recréation, à fem caufe des plantes falutaires que nous y avions taie fet trouvées: elle eft fous le $16^{\circ}$ de latitude, \& a un circuit de douze lieues. Le terroir nous en a paru très-fertile; elle eft ombragée d'un grand Que nombre d'arbres, \& fur-tout de palmiers, de $\operatorname{cocos} \& d u$ bois de fer. Il eft vraifemblable qu'elle recele des métaux dans fon fein; mais nous n'avons pu nous en affurer d'une maniere ord de $t$ pro imp plus pofitive. Ses habitans font d'une taille méd'au diocre, bien faits, adroits, forts \& robuftes; ils gue montrent beaucoup de vivacité : leurs longs cheveux noirs \& luifans, font graifés d'huile de cocos; ils ont le corps peint comme les habitans de lisle de Páques. Les hommes ont autour du corps une efpèce de filet qui leur paffe entre les cuiffes; les femmes font entiérement couvertes d'une étoffe auffi douce au toucher que la foie. Elles portaient auffi des nacres de perle autour du corps \& des bras. Le fond n'offrant point de bon ancrage près de cette isle, \& la hauteur des rochers qui l'environnent en rendant l'abordage difficile, \& la perfpective bornée,
ffait de fait per-
, nous tion, à y avions , \& a un as en a a grand ers, de mblable

1; mais naniere ille méfes; ils $s$ longs d'huile es habiautour le entre at couquela e perle offrant , \& la en renve bornée,
née, nous nous en éloignâmes fans chercher à y Faire de nouvelles recherches. Mais alors il fallut délibérer fur la route à prendre: l'amiral fitafa fembler le confeil für fon vaiffeau.Ses ordres portaient que, fi à la latitude, à la longitude où l'on fe trouvait dans ce moment, on ne découvrait aucun pays, il devait ne penfer qu'a fon retour. Quelques officiers furent furpris \& fachés de cet ordre. Etre parvenu filoin, \& ne pas faire plus de recherches pour arriver au but qu'on s'était propofé, leur femblait au moins une légéreté impardonnable. Mais l'amiral appuya fes ordres d'autres confidérations. Il repréfenta la longueur du voyage que nous venions de faire, celui qui nous reftait encore avant mème d'arri-: ver aux Indes orientales, les maladies qui nous dévoraient, les vivres qui diminuaient; qu'il était imprudent \& peut-être cruel de facrifier tant $d$ hommes à un projet auffi incertain; que fi l'on perdait vingt hommes de plus, on ne ferait plus en état de manœeuvrer, de gouverner les vaiffeaux. Il y avait d'autres difficultés; mais fi ces difficultés étaient grandes en effet, nos officiers principaux les rendaient plus grandes encore, parce qu'ils étaient poffédés da défir d'aller aux Indes orientales, \& craignaient de manquer la mouffon favorable, ce qui nous Tome V. E
aurait forcés de demeurer fix mois de plus dans la mer du Sud. Is firent déterminer qu'on prendrait la route de linde, \& ainfi s'évanouit le grand deffein pour lequel on s'était tant donné de peines, \& bravé tant de fatigues \& de dangers.

Mais en faifant réfoudre qu'on fe rendraitaux Indes orientales avec toute la diligence poffible, on ne put éloigner les craintes de plufieurs, qui prévirent en effet les malheurs qui nous affaillirent dans cette route. Il eat mieux valu cingler vers le pays de Quier, dont par notre eftime nous n'étions plus qu'à 150 lieues. Mais au milieu des débats violens pour décider fi l'on devait reprendre le chemin que nous: avions parcouru, ou le continuer, on ne vit, point de moyens intermédiaires. Les uns voulaient qu'on rebrouffat, qu'on cherchât quelque isle où l'on ferait une defcente, où lon fixexait nos malades pour les rétablir, où l'on élèverait un fort pour fe mettre à couvert de la mau-: vaife volonté des fauvages, qu'on aurait cependant traités avec la plus grande douceur, afin de vivre en paix avec eux. Là, on aurait appris Jeur langue, obfervé le pays, connu ce qu'ils favent de ceux quiles enviromnent. Là encore, on fe ferait mis en état de regagner le cap Horn, fi l'on ne pouvait faire de nouvelles découvertes.

## C'e

couvr Si fes en fai vous
toutes ils vo pent. ceur \& pléer. entens eft dav on en lidiôn meme. Dès cherch cours Guiné Molus de viv vimes de Qu les Isl pays cher d quand

## de Rogeewin.

C'eft une erreur de croire qu'ont ne peut déz prenuit le né de rs. taux ible, s, qui affail-cine efMais couvrir des pays fans une troupe de gens armés. Si fes habitans font guerriers, on les irrite, ont en fait des ennemis qui rôdent nuit \& jour pour vous furprendre, vous priver de vivres \& de toutes les chofes néceflaires. S'ils font làches, is vous fuient, vous trahiffent \& vous trompent. Le meilleur moyen fera toujours la doucur \& les carefles : c'eft le feul qui puiffe fuppléer à la langue qu'ori ignore, \& de fe faire entendre. On s'attache les habitans lorfqu'on eft dans l'heureufe néceffité de s'en faire aimer; on en connait bientot les mocurs, on en apprend lidiöme, on leur eft utile, \& on Yeft a foimème. Mais revenons à notre voyage.
Dès qu'on eut déterminé đ'abandonner la recherche des terres Auftrales, nous primes notre cours vers la Nouvelle-Brétagne \& la NouvelleGuinée: de là nous devions cinglen vers les Moluques \& jufqu'aux Indes \& nous y pourvoir de vivres, de munitions, de matelots. Nous ne vimes pas meme le pays reconnu par Ferdinand de Quier, \& qu'Alvarès de Savedra avait nommú les Isles de Salomon, parce qu'il crut que ce pays était l'Ophir où Salomon envoyait cher-i cher de l'or dans fes vaiffeaux: erreur ridicule, quand on comnait avec quelle timidité les an-
ciens voyageaient \& devaient voyager fur mer. Ils n'abandonnaient point les cotes, en fuivaient les finuofités, entraient dans tous les ports, ainfi que fait aujourd'hui le vaiffeau du grand Mogol qui va recueillir les tributs, \& que les Hollandais appellent, le mendiant du Mogol. Ils attendaient les vents favorables dans ces ports, \& ces vents fe font attendre fix mois. La mouffon d'Eft ou le vent d'orient, commence en Avril \& Mai ; celle d'Oueft, en Septembre
renfe d'or: l'étai c'eft $A_{F}$ Efpas fitués Lepr
au ro fa co ou Octobre; mais il y a entr'elles des vents variables. Dans l'état imparfait de la navigation, dans un tems fur-tout ou l'on n'avait point de bouffole, ces vents qui aident à la viteffe de nos voyages, retardaient fouvent celle des premiers navigateurs. Il y a toute apparence qu'Ophir était le nom général de l'Inde, qui le devait au fils d'Ebers. Jofephe appelle ce pays, le Pays d'or. Moilfe qui donne aux Indes le nom d'Hevila, femble le lui donner parce que le prince de ce nom, frère d'Ophir, y régnait auffi. Je croirais qu'Ophir régnait dans la prefqu'isle de Malaca, qui eft encore aujourd'hui la clef de l'Inde. A douze lieues de la ville de cenom, eft une montagne tres-haute, qu'on apperçoit à une grande diftance; les habitans Tui donnent le nom d'Ophir, \& l'on dit qu'elle
une r tie de quip ce qu de l'c mufc. nelle cótes

Ot
les te
tre,
tout-
de re
ur mer. en fuious les Ceau du uts, \& lant du es dans $x$ mois. amence tembre nts vagation, oint de effe de es prequ'O. ile depays, le nom que le régnait la prefurd'hui ille de qu'on abitans qu'elle
renferme des mines d'or; on $y$ exploite peu d'or aujourd'hui, on n'en tire prefque que de l'étain; mais ces mines fembient indiquer que c'eft là qu'il faut chercher l'Ophir de Salomon. Après la découverte des isles de Salomon, les Efpagnols cherchèrent à découvrir des pay's fitués plus au midi. Quier \& Torres y réuffirent. Le premier dit dans les mémoires qu'il préfenta au roi d'Efpagne, qu'il ferait très-avantageux à fa couronne d'y établir des colonies; que c'eft une région qui fait à peu près la quatrième partie de la terre ; que c'eft un pays beau \& fertile, qui produit tout ce qui eft néceflaire à la vie,tout ce qui fertà l'ornement \& à la force des trones ; de l'or, de l'argent, des pierreries, des noix mufcades, du poivre, du gingembre, de la canelle, \&c.; que par ce qu'ils ont vu le long des cótes, lintérieur doit être un pays délicieux (*).

On affure qu'il y a trois fortes d'habitans dans les terres auftrales: les uns ont le teint olivàtre, d'autres font noirs, \& les troifièmes font tout-ì-fait blancs; j'y en ai vu de jaunâtres \& de rougeàtres. De Quier dit qu'ils font extrè-
(*) On verra dans les Voyages de Cook, combien. ces connaiffances géographiques étaient imparfaites, \& exagérées.

$$
\mathrm{E}_{3}
$$

$$
V O X A G E
$$

mement adonnés à llidolátrie, \& fans doute its ont le mème culte que les habitans de l'isle de Pâques ; qu'ils font divifés en plufieurs factions, \& le foin qu'ils ont de porter leurs armes dans leurs canots mème, prouve qu'ils ont des en-
tr nemis à craindre. De Quier ajoute que leur gouvernement a la forme républicaine; il parait que l'ainé de la famille en eft le chef, le maitte abfolu.

On dit encore qu'il y a une fi grande quantité de bêtes à cornes, de porcs, de poules \& autres animaux, que le pays peut en nourrir fes habitans \& en fournir à d'autres: l'isle de Päques femble appuyer cette affertion ; \& ces hommes forts,robuftes \& grands, annoncent que leur nourriture eft bonne \& fucculente. On affure que le pain dont ils fefervent eft nourriflant, fo lide \& de bon gout ; qu'il eft fait de trois fortes de racines,Nous mangeâmes en effet de fort bonnes racines dans les isles où nous abordàmes; quelques-unes reffemblentà la bette-rave; quelques autres à la pomme de terre, mais nous ignorons fi ce font celles dont ils font du pain.

On y trouve une grande quantité de plantes, beaucoup de cannes à fucre, de belles fleurs de jafmin, des noix, des cocos, des pifans, des figues d'Inde, des pommes de grenade \& autres fruits inconnus.
doute ils e l'isle de factions, mes dans $t$ des enleur gouil paraít le maitre
de quanpoules \& 1 nourrir l'isle de ; \& ces icent que Onaffure flant, foois fortes fort borl-
rdàmes; ve; quelais nous du pain. de plane belles des pite grena?

Ces habitans aiment la danfe \& ont des mftrumens de mufique; des chefs font jouer d'une efpèce de flate devant cux. Leurs uftenciles font faits de terre. Ils ont des barques affez bien conftruites, qui ont des voiles fabriquées comme celles de Hollande; le fil reffemble à celui du chanvre.

De Quier parle d'un beau golfe, auquel il donna le nom de Philippe, qui entre, dit-il, dans les terres jufqu'a la profondeur de vingt lieues, \& où les vaiffeaux font à couvert de la tempête. Tafman, Dampier difent y avoir vu des golfes \& des rivières confidérables.
Il eft étonnant qu'on ait négligé jufqu’à préfent de le reconnaitre \& d'y fonder des établiffemens; il faudrait $y$ envoyer plufieurs vaiffeaux bien fournis de tout ce qui eft néceffaire à une longue navigation, plus forts en matelots qu'en foldats, les faire fuccéder les uns les autres, afin quils puffent fe fécourir, les nouveaux arrivés par leurs vivres frais, les anciens par leur expérience \& leur connaiflance du pays: leur affigner un rendez-vous commun, \& laiffer à l'amiral tout le pouvoir de faire ce qu'il jugerait à propos. Mais c'eft affez parler des terres Auftrales que nous n'avons pu découvrir.

En quittant lisle de la Récréation, nous cink
E 4

## VOYAGE

glámes entre le nord \& le couchant, dans Ja direction de la Nouvelle-Brétagne. Dès le troition, fième jour après notre départ, nous découvrimes à la fois plufieurs isles agréables par la perfpective qu'elles offraient, \& qui, lorfque nous tres, corps que 1 de la en fümes plus près, nous parurent couvertes de beaux arbres fruitiers, \& de toutes fortes de légumes \& de plantes. Les habitans accourailnt au-devant de nos vaiffeaux, \& nous préfentaient de heaux poiffons, des noix de cocos \& d'autres fruits excellens. Nous les acceptâpèce forme quiét ils po: Des mes quand nous fûmes defcendus, \& leur donces is bles, nàmes en échange quelques brimborions de blaien
Nous plées, car le rivage était couvert d'hommes \& de femmes; les premiers avaient prefque tous des arcs \& des flèches. Parmi eux était un homme diftingué par fon extérieur, \& qui paraiffait refpecté ; nous jugeâmes qu'il était un des chefs. 11 fe mit dans un canot; une femme jeune \& d'un teint blanc s'affit à fes cotés; nom quile $\mathrm{II}_{\mathrm{E}}$ verne rées a I'isle maine d'autres nacelles l'entourèrent comme pour lui fervir de gardes. Tous ces hommes ont le teint affez blanc; on voit que sils l'ont moins que nous, c'eft qu'étant prefque nuds, ils font fans ceffe expofés í l'action de l'air \& du foleil. Ils paraiffent affez vifs \& gais dans leur converfa-

> DE ROGGEWIN.
tion, doux \& humains les uns envers les autres, point fauvages dans leurs manières. Leurs corps ne font pas peints comme ceux des isles que nous avions parcourues; ils étaient vètus de la ceinture aux talons de franges \& d'une efpèce de foie artiftement tiffue, dont ils favaient former auffi le chapeau qui couvrait leur tète \& qui était très-large, pour les préferver du foleil: ils portaient des colliers de fleurs odoriférantes. Des objets rians s'offraient de toutes parts dans ces isles; elles avaient des montagnes agréables, des vallées charmantes; \& plufieurs femblaient avoir quinze à vingt milles de circuit. Nous les appellâmes les Isles de Bauman, du nom que portait le capitaine du Tienhoven, qui les vit avant tous les autres.
Il parait que chaque famille y forme un gouvernement diftinct ; les poffeffions y font féparées avec foin les unes des autres, comme dans lisle de Pâques; cette nation eft la plus humaine, la plus honnête de celles que nous avions vifitées dans la mer du Sud. Ils nous reçurent comme des êtres fupérieurs, parurent charmés de notre arrivée, \& s'affligèrent de, notre départ. Plufieurs d'entre nous auraient voulu qu'on s'y repofat plus long-temps; les vivres y étaient bons, ils $y$ étaient abondans,
\& nos malades s'y feraient rétablis; toutes les cotes de ces isles offrent un ancrage sûr; mais on craignait de manquer la mouffon d'Eft, né. ceffaire au voyage qu'on méditait ; on fe hâta, \& l'on arriva deux mois trop tót. Cette précipitation funefte nous empècha de vifiter ces isles, pen. mité dem etre d'y faire peut-être des découvertes avantageufes, d'y rétiablir nos malades, dont le nombre s'augmenta au point que nous n'avions plus affez de bras pour la manœuvre, \& qu'il fallut brùler un de nos vaiffeaux, pour ne pas les perdre tous les deux.

On s'éloigna donc des isles Bauman, \&/le lendemain nous en vimes deux autres qui nous parurent être, l'une l'isle des Cocos, l'autre celle des Traitres de Schouten.Le capitaine Bauman voulait $y$ aborder; on ne le lui permit pas. La première eft fort élevée, \& peut avoir huit lieues de circuit; la feconde eft beaucoup plus baffe; le terroir enl eft rougeâtre, dénué d’arbres. Peu après, nous en découvrimes deux encore, plus étendues que celles-là. Nous donnámes à llune le nom de Tienhoven, \&à lautre celui de Groningue; cette dernière parut aux yeux de quelques uns la Terre-Fermemème; la première nous parnt riante, couverte de verdure, ombragée de beaucoup d'arbres; fon
élévation était médiocre; nous la cótoyámes pendant un jour entier fans en voir l'extrêmité : nous remarquámes qu'elle formait un demi-cercle vers lisle de Groningue, \& peutêtre ne forment-elles qu'un long continent \& une langue de la terre Auftrale. Cependant il fe trouve de grandes isles dans ces parages; le pays de Quier en doit être une, coupée de canaux. La Nouvelle-Guinée a paffé long-tems pour un amas d'isles. Schouten affure que c'eft un continent ; mais Dampier a trouvé un détroit entre la Nouvelle-Brétagne \& elle; Pune des deux doit donc etre une isle. Quelques-uns de nous voulaient y defcendre; mais les Indes orientales \& la mouffon d'Eft s'étaient emparés des têtes de nos chefs; ils nous dirent que fi quelques-uns de l'équipage venaient à etre tués par les habitans, nous ne pourrions plus gouverner nos vaiffeaux. Nous continuàmes donc notre route.

- On nous fit efpérer que nous ferions bientót à la vue de la Nouvelle-Brétagne \& de la Nou-velle-Guinée ; mais une attente de plufieurs jours nous prouva qu'on s'était-trompé. Nos malades cependant augmenterent; nous perdions trois on quatre hommes chaque jour; bientôt il fallut parler de brûler un de nos na=
vires, mais on retarda encore, dans l'efpérance anabaE que s'il arrivait quelque malheur à l'un, l'autre pourrait le fécourir.
Il ferait difficile de peindre notre fituation cruelle; de toutes parts on était frappé de l'odeman taine I \& crue monie deur, de la vue des cadavres \& des mourans; on de pré heures fignati liques prières ladie a peu ds: meffes D'autr prières ques-u fans bc au mor caufan \& de vi commt falées a fang s camens pas ; c ćtaient étaient


## DE ROGGEWIN.

anabaptifte, jeune homme de vingt-cinq ans, demandait avec inftance d'etre baptifé; le capitaine reçut fa demande avec une ironie froide \& cruelle. Il fallait faire, lui dit-il, cette cérémonie avant de s'embarquer, nous n'avons plus de prêtres. Il , ine put être fatisfait; ce malheureux fe tranquillifa enfin \& mourut avec réfignation. Deux de nos malades étaient catholiques, \& demandèrent qu'on fit pour eux des prières, \& onle fit ; mais voyant que leur maladie augmentait, ils donnèrent à leurs amis le peu d'argent qu'ils avaient, afin de faire dire des meffes en Hollande pour le repos de leur ame. D'autres ne voulurent entendre parler ni de prières, ni d'évangiles, ni de Dieu même. Quel-ques-uns vécurent pendant vingt-quatre jours fans boire ni manger. Il en eft qui moururent au moment qu'ils s'y attendaient le moins; en caufant avec leurs amis, ils ceffaient de parler \& de vivre. La mauvaife nourriture était la caufe commune de ces diverfes maladies; les viandes falées \& les eaux douces étaient corrompues ; le fang s'épaiffiflait \& ne circulait plus; les médicamens retardaient la mort, ils ne l'évitaient pas ; ceux qui étaient fains ou le paraiffaient, étaient défaits \& pales; toutes leurs dents étaient ébranlées, les gencives enflées \& fan-
glantes, leur corps était couvert de puftu-
ils frapp les de couleurs diverfes. Il fallait des alimens frais, des plantes falutaires pour nous remettre, \& nous commencions à en perdre l'efpérance. Mon cher compatriote, me dit notre chirurgien, foulageons nos malades avec tous les médicamens qui nous reftent, tandis que hous pouvons marcher encore. Nul ne pourra nous foulager quand nous ferons accablés nous-mèmes ; mais au moins, nous ne fouffrirons qu'autant de jours qu'ils ont fouffert de mois. Nous n'avions que des idées lugubres, que des objets effrayans fous nos yeux, \& nous nous attendions à périr tous, lorfqu'enfin nous découviímes les cótes de la Nouvelle-Brétagne.

Cette vue infpira une joie inexprimable à nos malades. Nous femblions fortir des angoiffes de la mort la plus affreufe: ces cotes \& les isles voifines font fort élevées; les nuages y cachent prefque toujours le fommet des montagnes; mais les bords de la mer font rians, ornés de grands arbres, tapiffés de la verdure la plus fraiche. Plufieurs d'entre nous fe mirent dans la chaloupe, \& tentèrent d'y aborder pour fe procurer des rafraichiffemens \& de l'eau douce. Les habitans vinrent au-devant de nous pour s'y oppofer ; ils femblaient défefpérés de nous voir;

## DE ROGGEWIN.

ils frappaient des mains, ils s'arrachaient les cheveux, \& bientót firent pleuvoir fur nous des fléches, des javelots, une grèle de pierres, dont heureufement perfonne ne fut bleffé; notre moufqueterie les mit en fuite ; à ce bruit inattendu, ils fe précipitèrent dans l'eau, ils s'éloignerent à la nage. Ceux qui reftèrent dans leurs canots s'enfuirent auffi, mais femblaient avoir perdu la tete, \& ne plus retrouver les lieux d'où ils étaient fortis : des bas-fonds les arrêtèrent, \& ne nous permirent pas non plus de les pourfuivre. Cependant, réfolus de defcendre à quelque prix que ce fút, nous en préparions les moyens, lorfqu'il s'éleva un de ces ouragans terribles, que les Hollandais nomment Traffat; ils s'élevent au moment où l'on: a le moins de raifons de l'attendre ; le ciel eft clair \& ferein, l'air eft calme, rien ne l'annonce, \& il tombe tout d'un coup comme un aigle qui fond fur fa proie; il abat les máts, déchire, emporte les voiles, renverfe les hommes, \& quelquefois jette le vaiffeau fur les rochers. Ceux qui étaient fur les vaiffeaux fe' hâtèrent de s'éloigner des rives pour ne point y être brifés; \& nous qui étions dans les chaloupes, reftâmes expofés, à toute l'impétuofité de la tempète \& des vagues qui nous jettèrent çà \& là ; ce fut
un bonheur pour nous d'échouer enfin fur des bancs de fable, où encore nous nous attendions à chaque inftant de voir les chaloupes brifées par la violence du vent \& des flots. Dans cette extrèmité, on s'animait, on s'encourageait les uns les autres; chacun mettait la main à alocuvre, \& après diverfes reprifes \& des efforts répétés, abandonnés par faibleffe, recommencés par néceffité, nous tirâmes nos chaloupes au travers: de ces bancs dans un efpace de deux cents pieds iufqu'au bord. Nous fümes étonnés d’\% voir réuffi, nous ne penfions pas avoir autant de forces; mais le danger les augmente \& les renouvelle.

Auffi-tôt que nous eûmes mis pied à terre, nous cherchâmes quelque afyle où nous puiffions nous repofer à l'abri de l'orage ; mais nos forces étaient épuifées, \& nous ne putmes pénétrer dans le pays. Nous ramaflames des branches d'arbres, \& fimes du feu pour fécher nos habits, pour nous réchauffer \& reprendre un' peu de vigueur. La chaleur nous fit reprendre nos efprits; nous nous répandimes autour de notre foyer, \& nous découvrimes des filets affez bien faits, des cabanes abandonnées, \& des cocotiers dont nous aurions bien voulu cueillir les fruits, mais il nous était impoffible de non-
ter fur ches pc ter, ni fuis da eris, o pays the \& nour théâtre quelle tagnes, perfpec puifqu'i méridio une isle fage à 6 atre cor partie. 1 font ext s'ils cot eft fitue
rement
ries. M
aveo foi Après
le figna vaiffeau
loupes
Tom
ter fur ces arbres, \& nous n'avions point de ha: ches pour les abattre. Nous n'ofions nous écarter; ni nous féparer ; les habitans s'étaient enfuis dans les bois, \& nous entendions leurs eris; ou pour mieux dire, leurs hurlemens. Le pays thous parut fort beau; le fol en eft fertile \& nourrit de grands arbres: derriètre lamphie théâtre que formait la colline au pied de laquelle nous étions, on voyait différentes montagnes, qui ajoutaient encore à la beauté de la perfpective. Le climat y eft chaud \& doit l'être, puifqu'il eft fous le cinquième degré de latitude méridionale. Il y a de l'apparence qu'il n'eft pas une isle, puifque Abel Tafman a trouvé un paf. fuge à 6 degrés de cette même latitude; il doit être contigua la Nouvelle-Hollande ou en faire partie. Les habitans ont le teint brun-jaune ; ils font extremement fauvages. Is feraient riches, s'ils connaiffaient le commerce, car leur ter re eft fituée fous le climat ou l'on trouve ordinais: rement les épiceries, l'or, l'argent, les pierreries. Mais comme nous n'avons pu le vifité avec foin; on $n^{3}$ en peut rien affirmer.

Après minuit la tempète s'abaiffa, \& on donna le fignal pour nous faire retourner à bord des vaiffeaux; nous nous mimes donc dans nos cha= loupes pour regagner nos navizes. On nous Tome V. F
voyait revenir avec joie; on efpérait que nous apporterions des provifions, puifque nous n'étions point noyés, puifque les habitans ne nous avaient pas donné la mort. On fut trompé dans cette efpérance, \& nos malades en furent affligés. Ils le furent plus encore, lorfqu'on vit qu'on ne pouvait aborder en ce lieu, \& qu'il était dangereux d'y defcendre, vu notre faibleffe \& les mauvaifes difpofitions des habitans. Nous côtoyâmes donc ce pays en nous dirigeant entre le nord \& le couchant; nous y vimes un grand nombre d'isles; aucune ne nous offrit les facilités que nous cherchions, \& notre malheur s'accroiffait chaque jour. Il n'y avait pas dix perfonnes dans les deux vaiffeaux qui fe portaffent bien : il n'y avait plus de matelots en état de manouvrer, \& nous étions trop faibles pour faire une defcente. Cependant il fallait la hafarder, heureux fi les habitans ne nous oppofaient aucune réfiftance. Il nous parut que pour moins courir de dangers, il fallait préférer de defcendre dans une isle. Nous cherchâmes, nous tentâmes en vain dans celles qui bordent la Nouvelle-Brétagne \& dans la Nouvelle-Guinće que nous avions toujours en vue. Enfin, le vent \& nos efpérances nous invitèrent à nous diriger fur les isles que Dampier appelle, les Isles

Brîlar
fon no celui mes en Nous habita: peindr à peu parer 1 defcen mèmes petits ches, montr: teaux échang cines avec p incroy. tres ar nous d malade avaien mes fu que no vaient retours

Brêlantes, \& que Schouten découvrit. Il donna fon nom à l'une d'elles; il laiffa aux autres celui de Moa \& d'Arimoa. Nous les découvrí mes enfin fous le $2^{\text {ed degré de latitude méridionale. }}$ Nous favions qu'elles étaient fertiles, \& que les habitans en étaient affez doux. Je ne pourrais peindre nos tranfports, Jorfque nous les vimes à peu de diftance de nous; on fe háta de préparer les chaloupes \& de les lancer à l'eau pour defcendre à celle d'Arimoa. Les habitans euxmèmes fe jettèrent dans un grand nombre de petits canots : tous étaient armés d'arcs \& de fieches, hommes, femmes, enfans. Nous leur montrámes des miroirs, du corail, des couteaux \& autres bagatelles, pour recevoir en échange des cocos, des figues. d'Inde, des racines \& des plantes. Ils acceptèrent nos préfens avec plaifir, \& plufieurs grimpèrent avec une incroyable légèreté fur les cocotiers ${ }_{\text {z }}$ fur d'autres arbres, \& nous apportèrent les fruits que nous défirions. Qu'on juge avec quel délice nos malades les reçurent! Les bons infulaires nous avaient fuivi fans crainte. Nous leur montràmes fur nos vaiffeaux toutes les marchandifes que nous avions, pour découvrir celles qui pouvaient leur plaire ; ils n'en prirent aucune \& s'en retournèrent dans leur isle: mais le lendemain

84 VOYABE
ils revinrent en plus grand nombre \& nous apportèrent des figues, des cocos, des racines, toutes fortes de légumes; il y avait des racines d'une amertume extrème: c'était peut-être celles qui nous firent le plus de bien. Nous avions cherché à leur faire entendre la veille que nous défrions des cochons; ils nous amenèrent des chiens, croyant nous fervir comme nous lavions défiré. Nous eûmes cependant encore des cochons; cuits avec nos herbages, ils furent pour nous un repas délicieux qui commença à ranimer nos malades. J'étais dans ce moment fi faible moi-mème, \& fi languiflant, que je me trainais avec peine d'un lieu à l'autre. Mais l'air pur \& fain qu'on refpire dans la rade de ces isles, \& les alimens frais me redonnèrent bientot une nouvelle vigueur, une nouvelle vie. Il ne me manqua qu'un féjour de deux ou trois jours à terre pour être entièrement rétabli. Les infu$\mathrm{l}_{\text {aires nous follicitaient de les } \mathrm{y} \text { fuivre, \& nous }}$ n'ofions, il nous femblait voir dans leur phyfionomie qu'ils méditaient quelque deffein finiftre contre nous.

L'isle d'Arimoa eft extrèmement peuplée. Nous crûmes nous appercevoir qu'ils étaient en guerre avec les habitans de Moa. Ils ont une efpèce de drapeau blanc qui parait annoncer la
paixo
bre de moa cette enleve Pour nous I fignat exécu cocoti pour dans 1 de flèe cune. bèrent canots en vai difpof à l'abr taient quelq froi, trifte grands à une hous $j$

Not
paixou la trêve avec leurs ennemis. Le petit nombre des habitans de Moa, la crainte que ceux d'Arimoa en avaient, nous infpira l'idée d'aborder à cette première, d'y faire une defcente, \& d'y enlever tous les vivres que nous y trouverions. Pour cet effet, nous defcendimes fur le rivage, nous nous difperfâmes, après être convenus des fignaux \& des moyens de nous réunir. Tout fut exécuté heureufement. Nos gens abattirent des cocotiers fur lefquels ils ne pouvaient monter pour en recueillir les fruits. Les habitans cachés dans les buiffons, nous décochèrent une grèle de flèches, fans que nous fuffions bleffés d'aucune. Nous tirâmes fur eux, quelques-uns tombèrent morts, les autres s'enfuirent dans leurs canots, jettant des cris lugubres, implorant en vain le fecours de leurs compatriotes. Nos difpofitions poùr nous défendre nous mettaient à l'abri de leurs entreprifes, \& ne leur permettaient pas d'en former : d'ailleurs, la mort de quelques-uns des leurs avait répandu tant d'effroi, qu'ils n'ofèrent fe montrer que de loin; trifte néceffité que celle qui impofe de faire de grands maux pour échapper foi-mème à la mort, à une mort lente \& cruelle. Cette néceffité feule hous juftifiait.
Nous eûmes ainfi la facilité de cueillir huit

## 86

 VOXAGEcents noix de cocos, \& avec ce butin, plus précieux pour nous que de l'or, nous rentrámes dans nos chaloupes \& rejoignimes nos vaiffeaux.

Puifque les cocos nous furent fi utiles, je parlerai de l'arbre qui les produit. Son tronc eft grand, droit, pyramidal : fes fruits repofent fur fa cime, attachés en bouquets par une longue queue: fes fleurs font jaunatres, difpofées comme celles du chataigner: fes branches fortent de fa partie fupérieure: chaque mois il pouffe des bouquets de fruits, \& l'on y trouve toujours des fruits mûrs, d'autres qui commencent à meûrir, d'autres encore qui commencent à paraitre. Le fruit eft triangulaire, verdàtre, les uns plus grands que les autres: il en eft comme la tête d'un homme, d'autres ne font guères plus gros que le poing. Deux écorces le recouvrent: l'une eft unie, compofée de longs filamens rouffatres : c'eft l'extérieure : la feconde eft épaiffe comme le crane d'un homme : entr'elles eft une fubftance blanche qui a le goût de l'amande douce: les Indiens la mangent avec la viande, ils la brûlent, ils s'en frottent le corps. Dans la feconde écorce eft une eau claire, belle, fraiche, fucrée. On en fait auffi par la fermentation le fura, liqueur agréable, ayant le goût du vin d'Efpagne, mais qui s'aigrit lorfqu'on la garde
deux $j$ un trè: douce la renc raqua de dift ble à qu'on Les A le pun

Not pomm pifans nous $f$ Dès
nous $r$ tinuer lorfqu deux pour 1 feconc nous chions fàmes nos va fimes près d
deux jours; on l'expofe au foleil \& elle devient un trés-bon vinaigre : on mêle le fura avec l'eau douce de la noix pour en tempérer l'activité \& la rendre moins énivrante. On en tire auffi loorraqua, par le moyen du feu; \& par une efpèce de diftillation un arac, liqueur forte, préférable à celle qu'on fait aux Indes orientales, \& qu'on nomme kehlteufel, ou diable du gofier. Les Anglais s'en fervent quelquefois pour faire le punch.
Nous trouvàmes encore dans cette isle des pommes de grenade d'un goût exquis, \& des pifans ou figues d'inde : tous ces rafraichiffemens nous fauvèrent de la mort.
Dès que nous eûmes atteints nos vaifeaux, nous nous difpofàmes à lever l'ancre pour continuer notre voyage. Nous nous en occupions, lorfque les infulaires accoururent fur plus de deux cents canots avec toutes fortes de vivres pour les échanger ; ils craignaient peut-être une feconde defcente, \& voulaient la prévenir en nous fourniffant eux-mèmes ce que nous cherchions. Nous les reçûmes bien: mais n'en laiffàmes pas entrer un grand nombre à la fois dans nos vaiffeaux, de peur d'en étre accablés; nous fimes mème feu fur ceux qui s'approchaient trop près de nous; \& quand nous tirions un coup,
ils fe baiffaient \& riaient enfuite aux éolats; Enfin, nous réglâmes tout à l'amiable \& partún mes. Nos malades les plus vigoureux furent guérmis, les autres languirent encore \& moururent.

Peu de temps après, nous nous trouvámes dans une mer femée d'un nombre infini d'isles; nous les appellàmes les mille Isles. Leurs habităns font noirs, velus, courts, ramaffés ; ils ont une phyfionomie traitreffe; ils font fort fau. vages \& très-impudens. Hommes, femmes, enfans, tous font nuds; ils n'ont qu'une ceinture large de deux doigts où font entrelaffées des dents de cochon ; leurs bras, leurs jam. bes font chargés du mème ornement. Sur leur tète eft un chapeau de paille, relevé de plumes de l'oifeau de paradis, qui ne fe trouve, diton, que dans ces isles ; car celui d'Afrique diffère de celui-ci par fon plumage.

Celles de ces isles qui fé rapprochent de la Nouvelle-Guinée font appellẹ́es encore Isles des Papoes ou Papous: elles trafiquent avec les Moluques, \& fourniffent celles-ci d'oifeaux de paradis, qu'on y porte toujours morts; les habitans difent qu'ils ne favent d'aù ils viennent, ni où ils naiffent, mais qu'on les trouve morts, le bec planté en terre dans leurs isles. Ce qui me parait certain, c'eft que cet oifeau eft tou=
trême de ple l'or p plume forme corps ronde que pour c'eft ceux leur fe rej traces gulieı C'eft partic ci. La pond la for \& on trais les r de fe: voitu en dé
jours en l'air, qu'il vole avec une facilité extréme, parce qu'il n'eft prefque compofé que de plumes. Celles de fa tête ont la couleur de l'or poli; celles de fa gorge ont le velouté des plumes du canard; fa queue \& fes ailes réunis forment un panache brillant; la forme de fon corps \& de fon bec reffemble à celle de lhirondelle; mais il eft plus grand qu'elle, On dit que ces oifeaux n'ont pas de pieds, \& que pour dormir ils fe fufpendent à leurs plumes; c'eft un conte qui ne peut ètre adopté que par ceux qui préfêrent le merveilleux au vrai; on leur coupe les pieds, \& la peau \& les plumes fe rejoignent fi bien, qu'on n'en voit plus de traces; c'eft par-là qu'on rend l'oifeau plus fin. gulier, \& les acheteurs étrangers plus curieux, C'eft de l'intérèt des vendeurs que naiffent les particularités qu'on en raconte, comme celleci. Le mále a une cavité fur le dos où la femelle pond \& couve fes petits jufqu'à ce qu'ils aient la force de voler. On les appelle manucodiata, \& on les envoie jufqu'à Batavia où on les vend trois écus. Les Mores, les Arabes, les Perfans les recherchent comme une rareté; ils ornent de fes plunes les felles des chevaux \& leurs voitures; ils y mèlent des perles \& des diamans, en déçorent leurs turbans,fur-tout quand ils vont
à la guerre, parce qu'ils leur croient une vertiu fecrette qui les préferve des traits de leurs ennemis. Le Sophi \& le grand Mogol annonçaient leur bienveillance par le don d'un de ces oifeaux.

Les habitans des mille Isles fe percent la cloifon du nez \& y paffent une baguette de la longueur du doigt \& de la groffeur d'un tuyau de pipe : ils font fiers de cette parure, ils le font autant que les vieux foldats de leurs mouftaches. Cette nation parait ètre la moins fociable \& la plus féroce des nations de la mer du Sud.

La Nouvelle-Guinée eft un pays très-élevé, \& chargé d'arbres \& de plantes. Nous en avons fuivi les cotes dans un efpace de 400 lieues, \& nous n'y vìmes point de lieux qui annonçaffent la ftérilité; fans doute elle renferme bien des minéraux, des épiceries, \& des pierres précieufes. On m'affura aux Indes que des habitans des Moluques y portaient du fer \& l'échangeaient contre des noix de mufcade. Schouten fait lé. loge de ce pays; mais les habitans en font armés \& redoutables.

Nous primes notre courfe au travers de toutes ces ifles, parce que c'était le chemin le plus court; mais il était auff le plus dangereux. Notre chemin le plus fûr eut été de fe diriger yers les ifles de Tydor, de Ternate \& de Ba-
tian, ifles qu pagnie aroma dit-or l'on af traditi ces d'a hollan jour d \& ces leur $f$ nate e tienne prêtre \& qui que d avait
Moluc avaien pour : qui av enfuit Retou Nor d'ifles Guiné efluye
tian, dont les rois ont pour tributaires ceux des ifles quil les avoifinent, \& font payés par la compagnie hollandaife pour arracher tous les arbres aromatiques qui font dans leurs ifles. C'eft de là, dit-on, que font venus les mages d'Orient, \& l'on affure que l'on trouve des traces de cette tradition dans quelques vieux livres faits d'écorces d'arbres. Cette opinion a engagé les matelots hollandais à venir faire leur cour à ces rois le jour de l'Epiphanie ; ils ont une étoile à la main, \& ces rois flattés les traitent fomptueufement \& leur fort beaucoup de préfens. Le roi de Ternate eft le feul qui ait embraféé la religion chrétienne. Je me fuis fouvent entretenu avec des prêtres Malais verfés dans lhiftoire ancienne \& qui avaient voyagé à la Mecque. Ils me dirent que dans une bibliotheque de cette ville, il y avait une chronique où l'on parlait des rois des Moluques, \& qu'on difait que trois de ces rois avaient paffé en Arabie pour fe rendre en Judée pour $y$ obferver un phénomène extraordinaire qui avait alors paru dans le ciel, \& qu'ils étaient enfuite revenus heureufement dans leur pays. Retournons à notre voyage.

Nous fuivimes la Terre-Ferme au travers d'ifles innombrables, fituées entre la NouvelleGuinée \& Gilolo: nous fimes ce paffage fans efluyer d'accidens, mais toujours fuivis de dane
gers, \& nous vinmes jeter l'ancre dans l'ifle Boere ou Bouro, fous le $2^{\circ}$ de latitude méridionale, où la compagnie des Indes orientales a établi fon premier comptoir à l'oueft.

L'ifle. Boere eft remplie de montagnes \& de bois. Dès que nous y fümes arrivés, un petit navire portant pavillon hollandais \& fur lequel il y avait deux hommes blancs, \& quelques nègres, vint nous demander qui nous étions, d'où nous venions, où nous allions. Nous ne leur dimes pas que nous étions de la compagnie des Indes orientales qui ne veut fouffrir dans ces mers d'autres vaiffeaux que les fiens, \& qui a donné ordre d'attaquer tous ceux qu'on y trouaromat fle. Apr mes no fait le 1 vers d' gions V ques ra détroit. pendan percev. lut du l'avion: deffous nous $n$ le cour beau nos mi dire at que tot

Butt tude m mème c \& nour abonda mufcad où il at point d
ques foldats occupés à en arracher les arbres aromatiques, \& fur-tout celui qui donne le girofle. Après qu'on nous eut vifité, nous continuâmes notre route; un vent favorable nous pouffait le long des cótes de l'ifle, \& enfuite au travers d'un grand nombre d'ifles; nous nous dirigions vers celle de Button pour y prendre quelques rafraichiffemens avant d'en embouquer le détroit. Nous y arrivàmes bientôt, \& cinglâmes pendant un jour à la vue de fes côtes, fans appercevoir le détroit que nous cherchions. Il fallut du tems pour nous appercevoir que nous l'avions paffé, \& que nous étions à 8 lieues audeffous: en vain nous voulumes le regagner; nous ne pumes vaincre à la fois la mouffon \& le courant. Nous jetâmes un trifte regard fur ce beau pays que nous ne pouvions atteindres nos malades femblaient, en lui difant adieu, le dire auffi à la vie; \& en effet ils périrent prefque tous dans notre paffage à l'ifle de Sava.

Button eft fituée entre le $4 \&$ le $6^{\circ}$ de latitude méridionale; fon étendue eft à peu près la mème que celle de Boere : elle eft fertile en riz \& nourrit beaucoup de beftiaux ; fes rives font abondantes en poiffon : on y trouve des noix de mufcade \& des cloux degirofle. Le roi y a un fort où il abore pavillon hollandais, quoiqu'il n'y ais point de foldats de cette nation. La compagnie
y envoye des députés pour en arracher les arbres, \& paye un tribut au roi qui le permet. Ses peuples font les plus fidèles des Indes orientales pour la compagnie; ils l'ont foutenue, ils ont combattu pour elle, \& c'eft par eux que fon commerce domine dans toutes ces mers : auffi leur a-t-elle accordé de grands priviléges. On a vu le fils du roi à Batavia en qualité d'ambaffadeur de fon père; fans le turban enrichi de broderies.\& de pierres précieufes qui couvrait fa tête, on l'eut pris pour un Européen; il était habillé à la françaife \& portait une épée : fa nombreufe fuite était habillée à l'Indienne, \& plufieurs d'entreux étaient armés de cuiraffes \& de boucliers. Une maladie épidémique régnait alors dans la ville ; c'était une fièvre chaude qui enleva dans une année 150000 perfonnes à Batavia, de toutes les nations différentes qu'elle raffemble : 500 perfonnes de la fuite du prince de Button en moururent. De là cette maladie fe repandit dans le Bengale, dans les Etats du Mogol, au Japon mème. On en attribuait la caufe à une féchereffe de deux ans qui avait répandu. dans l'air une grande quantité de vapeurs minérales.

Nous paffàmes au travers de diverfes ifles fans ofer nous y arrêter, \& nous arrivámes enfin à la vue de Java, au mois de Septembre 17 22. Nous
allàme \& falu Not d'abor nom d me no tous p . déplor fanté malad. homm lades fuppo les vai qu'on tentes imagir échap

No:
verne
kroon
mettai
monde
engage
qu'il fe
fions l
à Japa
allàmes d'abord jeter l'ancre à la rade de Japara \& faluâmes la ville de quelques coups de canon.
Notre amiral \& nos capitaines députèrent d'abord chez celui qui réfidait dans Japara au nom de la compagnie : c'était un honnête homme nommé Kufter; il fit affembler le confeil; tous plaignirent notre fituation, elle était en effet déplorable. Il n'y avait plus que io hommes en fanté dans nos vaiffeaux ; vingt-fix y étaient trèsmalades, \& nous avions perdu foixante \& dix hommes. On ordonna de tranfporter nos malades à terre dans des hamacs. Quatre ne purent fupporter le mouvement \& demeurerent dans les vaiffeaux; ils y moururent le lendemain.Ceux qu'on avait tranfportés furent placés fous des tentes dans une isle; on en eut tous les foins imaginables ; \& cependant plufieurs ne purent échapper à la mort.

Notre arrivée fut annoncée à Batavia au gouverneur général : c'était alors Mr. Swaardekroon; la réponfe parut favorable ; on promettait d'affifter, de fournir des vivres \& du monde pour nous rendreà Batavia où Pon nous engageait à nous rendre le plus promptement qu'il ferait poffible. En attendant que nous puiffions le faire, nous jouimes de quelques plaifirs a. Japara: les habitans avaient eu pitié de nos
miferes; ils nous reçurent avec amitié ; fious commençames à renaitre; nos malheurs paffés furent oubliés dans l'ivreffe de quelques heures de joie. Mais je fus révolté de la vie fcandaleufé de nos matelots. Tel qui les jours précédens priait, gémiffait, fe plaignait, fe mit à jurer, à s'énivrer, à fréquenter les lieux les plus infames: le peuple de Japara les y excitait, parce qu'il eft lui-mème très-dépravé, \& l'une des premièxes demandes de ces hommes fut de demander à ceux qui débarquaient s'ils n'apportaient point quelques nouvelles manières de faire des juremens \& des exécrations.

Japara eft fituée au pied d'une montagne; fa grandeur eft médiocre; des Javans, des Chi* nois, des Hollandais en font les habitans. Elle était plus grande lorfque les Portugais la poffédaient. La compagnie y avait établi un entrepôt d'où reffortiffaient tous les autres ; mais il tomba \& fut tranfporté à Sameran. Cependant le port de Japara eft facile \& fûr ; un fort de bois conf. truit fur la montagne qui la domine, commande à la rade. Les Portugais donnent à cette mons tagne le nom d'Invincible, parce qu'ils y vainquirent leurs ennemis. Le roi de Japara demeure ¿̀ Katafure, ville fituée à 29 lieues de là, dans lintérieur da pays, ou les Hollandais ont une garnifori
garnifo font fo pour le interdi eft mal dont le ques-ur àla Me vecux fous la font d pant, de guen fur-tou krid, e: telle; $\varepsilon$ Les médioc longs \& écra \& lef eft une
fuc ror
toiles
duit u
femble
arbuft

## DE ROGGEWIN.

garnifon pour veiller fur les habitans qui leur font foumis, \& fur le roi qu'ils gardent moins pour le garantir de fes ennemis, que pour luí interdire les moyens d'agir comme le leur. II eft mahométan \& fe fait fervir par fes femmes dont le nombre dépend de fon caprice. Quel-ques-uns de fes prêtres fe rendent tous les ans àla. Mecque pour $y$ faire des voux en fa faveur, voux qui ne l'ont point empéché de tomber fous la dépendance des Hollandais. Ses fujets lui font dévoués; ils ne l'approchent qu'en rampant, cérémonie dont il les difpenfe en tems de guerre. La moindre faute qu'ils commettent, fur-tout envers lui, eft punie par un coup de krid, efpèce de poignard dont la bleffure eft mor 4 telle ; \& c'eft prefque la feule punition ufitée. Les habitans du pays font bruns, de taille médiocre, bien faits $;$ ils ont les cheyeux noirs \& longs qu'ils raccourciffent fouvent, le nez plat \& écrafé, de vilaines dents, noircies par le betel \& le faufel qu'ils mâchent fans ceffe: le faufel eft une efpèce de noifette, inodore, pleine d'un fuc rouge dont on fe fert auffi pour teindre les toiles connues fous le nom de kits, \& que produit un arbre à tige droite, qui a des feuilles femblables à celles du cócotier: le betel eft un arbufte à branches rampantes \& longues, dons Tome $V$.

## 98

 VOYAGEJes feuilles reffemblent à celles du citronier, \& d'un goût amer. Son fruit a la figure d'une queus de lézard, long de deux travers de doigt, d'un goutt aromatique, d'une odeur agréable. Les In . diens mélent cette feuille avec le faufel on l'a. recaa, \& des écailles dhhuitreśs calcinées; quel. ques-uns $y$ joignent de la chaux, de l'ambre \& ${ }^{\text {a }}$ du cardamone. Les Européens s'y habituent \& ne peuvent plus s'en paffor.

Un des grands plaifirs de ce peuple eft le fpea tacle. Des actrices extrèmement ornées, $y$ jouem des comédies qui ne confiftent prefque qưen chants \& en danfe: : leurs initrumens font de petits tambours dont ils fe fervent pour réglet leur ton: leurs danfes font melées de contorfions grotefques \& très-difficiles' à imiter. On y fait auffi des tournois ou affiftent les princes, \& des combats de coqs, objets de paris fouvent ficonfidérablés quills ruinent ceux qui les font.

Le pays eft abondant en tout ce quieft nécef. faire à la vie; les bétes à cornes, les cochons y font communs; mais fur-tout les poules \& les pigeons. Les moutons $y$ font plas rares, parce que les rofées \& les paturages leur y font foutvent funeftes. On trouve dans les montagnes des bufles, des cerfs, des tigres, des rhinocéros: la corne de ce dernier fert à des yafes à boire
recherch qu'on y t abondam: canelle, père; le bres fru des rivie mantes = y porte fins don mâturité vieres $y$ dire qu les plus Nous pour no tait plus amis no \& nous crainte tes dan pouffés l'ancre feaux c Dès le capit une ch

## de RogGewin? <br> 99

er, \&
ןueue d'ut es In. ula. quel. re \& nt \&
fpea uent U'en $t$ de égler fions fait des onfi-
recherchés, parce qu'on y croit qu'il fe fend lorfqu'on y met du poifon. Un fol fertile y produiç abondamment du poivre, du gingembre, de la canelle, du ris, du cardamome; le caffty prof père; les cocotiers, les figuiers, \& d'autres arbres fruitiers y ornent les champs \& les bords des rivieres ; ils y forment des promenades charmantes : la canne à fucre y eft cultivée. La vigne y porte, dit-on, fept fois dans l'année des raifins dont on ne peut faire du vin, parce que la mâturité en eft trop précipitée. La mer, les rivieres y font riches en poiffons, \& l'on peut dire que Java eft une des isles les plus riches; les plus belles de l'univers.
Nous en partimes après un féjour d'un mois, pour nous rendreà Batavia, où l'on nous promettait plus de plaifirs, plus de fecours encore. Nos amis nous donnerent toutes fortes de provifions, \& nous quittámes Japara avec regret; mais fans crainte, fans inquiétude. Nous fuivimes les cotes danis, un efpace de foixante \& dix lieues, \& pouffés par un vent favorable, nous jetames lancre dans la rade de Batavia, auprès des vaiffeaux qu'on chargeait pour l'Europe.
Dès que nous fámes arrivés, rotre amiral \& le capitaine de fon vaiffeau defcendirent dans une chaloupe pour fe rendre à la ville. Ils s'éloiG 2
gnaient à peine du vaiffeau, qu'ils virent venit le commandant de Batavia, le fifcal \& d'autres magiftrats gui lui dirent de retourner à bord, \& l'y fuivirent. Là, on nous fignifia que nous étions aux arrêts. De gros vaiffeaux nous environnerent pour que nous ne puffions échapper, \& quelques centaines de foldats vinrent s'emparer de nos navires. Notre amiral fut confterné, il fe répentit d'ètre venu à Batavia. Il était trop tard. Nos vaiffeaux furent déclarés de bonne prife; tout ce qu'ils renfermaient fut confifqué, tous les effets en furent vendus à l'enchère, \& nous fûmes féparés \& diftribu és en différens vaiffeaux de la compagnie.

On fonda ce traitement odieux fur un bill publié par les Etats de Hollande, qui défendair à tout vaiffeau particulier, ou appartenant à la compagnie des Indes occidentales, d'aborder en aucun port appartenantà ceux des Indes orientales, fous peine d'ètre traités comme ennemis, \& le vaiffeau confifqué. C'était appliquer une loi dure d'une maniere injufte; car nous ne venions point faire le commerce; nous ne venions que chercher du fecours, \& un afyle chez nos compatriotes. Notre but n'avait été que de faire des découvertes dans la mer du Sud, \& le nont fuccès put feul nous conduire à Batavia.

Cet événement fi trifte pour nous, fit naitre un procès entre les deux compagnies, \& les Etats-Généraux, aprés de longues délibérations, déciderent en notre faveur. La compagnie qui nous avait dépouillés, fut obligée de donner deux beaux vaiffeaux pour ceux qu'elle nous avait faifi; la charge fut eftimée \& reftituée, \& on put payer aux matelots tous leurs gages, \& mème leur retour en Hollande. Tous les frais furent à la charge de nos oppreffeurs, \& ils furent condamnés à une fatisfaction confidérable en argent.

Batavia eft une ville d'une lieue \& demi de circuit, traverfée páa la riviere de Jacatra, qui s'y diftribue en quinze canaux d'eaux-vives; bordés d'arbres toujours verts, \& qu'on trał verfe fur 56 ponts; les rues en font tirées au cordeau \& font larges de trente pieds; les maik fons font de pierres de taille. On en fort par cinq portes; an en a muré une fixieme. On y voit une belle maifon de ville, \& quatre églifes réformées: dans deux d'entr'elles on prèche en Hollandais; la trofieme eft pour les Portugais réformés ; la quatrieme pour les Malais qui ont embraffé la religion comme on l'enfeigue en Hollande. Il y a d’autres églifes pourles cultes. divers qui font fuivis dans cette ville, des hopi t $_{\text {- }}$ mencement du dix-feptieme fiecle; on $y$ entre par un pont de pierres de taille de quatorze ar. ches; elle a encore une autre grande porte \& deux petites. C'eft dans fon enceinte que réfide le gouverneur, dans un hôtel conftruit en bri. ques \& à façade italienne. Là auffi, font le di-recteur-général, les confeillers \& les principaux officiers de la compagnie. On y voit une petite églife octogone, divers arfenaux, des magafins militaires, les archives \& tout ce qui concerne le gouvernement.

Ses habitans font Hollandais, Portugais, Français \& d'autres nations Européennes qui s'y font établis pour le commerce; mais le plus grand nombre font des Indiens, Javanois, Chinois, Malais, Nègres, Arméniens, Amboiniens, Balyens, Mardykers, Macaffars, Timoriens. On aime à y voir cette multitude formée de nations différentes, ayant un culte différent, des mocurs, des ufages divers, vivant tranquille \& chacum à fa maniere, bigarée de vifages de couleurs différentes, diftincte par fes habillemens, fa langue, \& vivant unie fous la protection de loix douces, impartiales \& fages: II n'y eft défendu qu'aux moines catholiques-
romains de leur jamais.

Chaq
l'autori
fes com
peuven
nations
férente: chent: qui va paffe $u$ épée :
leurs
bambe pour
un air viron dételte dans hardis mais f noren natio
ture:
ore de ranf] hardis, entreprenans, adroits, induftrieux, mais fourbes, ils fe plaifent à tromper, \& s'honorent de l'avoir fait; ils furpaffent les autres nations indiennes pour la navigation \& l'agriculture: ils poffédent prefque tous les moulins à fuore de Batavia, \& diftillent beaucoup d'arac qu'ils rranfpertent daas toute P'Afie. Ils font bouti-
quiers, aubergiftes, péagers. Iis ne fe coupent point les cheveux comme ceux qui rentrent dans Ieur patrie. On les voit toujours la tête nue \& bles, l'éventail à la main, armés de longs ongles leur ba qui ne leur font pas inutiles pour faire le métier peuver d'efcrocs : ils portent de longues robes fort amles vet ples, à manches larges, \& des culottes qui leur defcendent jufqu'au talon : ils n'ont point de Les bas, \& ont des mules en place de fouliers; ils fe fers aiment tous les alimens \& fe font de tout un aliment : ils recherchent les feftins \& les fpectacles, danfent au fon des baffins, des trompettes \& des voiles mécha flutes. Leurs comédies font partie en récits, parou d'e noués tie en chants ;ills y célèbrent leurs héros \& leurs
robes grace:

Les
vienn.
comm
travai
merci
res à
Le:
bous
fende diver dura dela

## DE ROGGEWIN.

 bles, engagent leurs femmes, leurs enfans, leur barbe, leurs ongles, que dans ce cas ils ne peuvent plus laiffer croitre ; ils engagent meme les vents, c'eft-à-dire, qu'ils renoncent à tout trafic maritime, \& deviennent ainfi les plus miférables des hommes.Les Malais s'attachent à la péche \& aiment à fe fervir de bateaux propres \& luifans; leurs voiles font de paille treffée; ils font fourbes \& méchans, leurs habits font de toiles de coton ou d'étoffe de foie; leurs cheveux noirs font noués par derriere: les femmes riches ont des robes d'étoffe de foie qu'elles font flotter avec grace : ils font Mahométans.

Les Nègres font auffi de cette religion: ils viennent prefque tous du Bengale, s'habillent comme les Malais, habitent le même quartier, travaillent à différens métiers, font colporteurs, merciers, vendeurs de brimborions \& de pierres à batir qu'ils apportent des isles voifines.
Les Amboiniens bâtiffent les maifons de bambous, \& en arrangent les fenêtres en cannes fendues, ingénieufement arrangées pour former diverfes figures; hardis, courageux, peu endurans, on les a crus dangereux dans l'enceinte de la ville, \& ils en habitent le dehors. Ils ont
un chef, font idolâtres, \& ont pour armes de grands fabres \& de longs boucliers. Une toile de coton enveloppe leur tête avec des fleurs: les femmes portent un habit fort mince au milieu

Les de 40 royau leur cer la tenda gouve de diverfes nations de l'Inde ; munis de paffeports, ils vont dans leurs. propres navires faire toutes fortes de commerce dans les isles voifines: il en eft qui font jardiniers, qui nourriffent du bétail \& de la volaille. Les hommes s'habillent comme les Hollandais, les femmes comme les Indiennes; les uns habitent la ville, les autres la campagne ; leurs maifons font affez hautes, \& conftruites de pierres ou de briques.

Les Macaffars font connus par les petites flèches empoifonnées qu'ils lancent avec des farbacanes: ce poifon eft le fuc d'un arbre dans lequel ils trempent leurs armes.

Les Bougis font originaires de trois ou quatre isles voifines de Borneo; ils fervent de foldats à la compagnie, \& font armés de fabres, de flèches \& de boucliers.

Les Arméniens \& d'autres peuples qui viennent s'établir à Batavia, n'y ont d'autre but que le commerce, \& n'y demeurent qu'autant qu'il Ies y fixe.

- Les originaires de Java, habitent un diftrict de 40 lieues, dans les montagnes, le long du royaume de Bantam : le gouverneur général leur envoye des droffars ou baillifs pour y exercer la juftice, \& veiller fur les revenus; ces intendans font fujets à ètre accufés par ceux qu'ils gouvernent.

Deux confeils adminiftrent toutes les affaires, foit de Batavia, foit des Etats qui en dépendent. Ce font le confeil des Indes \& celui de lajuftice: l'un a pour objet le gouvernement politique, lautre l'adminiftration de la juftice. Le premier eft compofé de vingt perfonnes, s'affemble deux fois par femaine, décide de tout en Afie, \& dépend pour les affaires importantes des directeurs de la compagnie des Indes en Europe. Le fecond n'eft compofé que de dix à onze juges, tous docteurs en droit, préfidés par un membre du confeil des Indes. L'un de fes membres eft un fifcal, qui veille à ce que rien ne fe faffe contre les loix \& l'autorité du gouvernement; \& pour l'intéreffer à exercer fa charge avec févérité, on lui affigna le tiers des amendes audeffous de cent florins de Hollande, \& le fixieme de celles qui font au-deffus de cette fomme. Il y a encore un fifcal de la mer, charge lucrative, créée pour prévenir ou pour punir les
fraudes qui fe commettent dans le commerce maritime au préjudice de la compagnie.

Il y a encore un tribunal de neuf perfonnes, pour la ville de Batavia \& fon territoire. Le gou-verneur-général eft le chef de tous les tribunaux; il eft le ftadhouder des Indes; mais il y eft moins dangereux, parce que fa charge n'eft point à vie, qu'il peut être rappellé dès qu'ille plait aux directeurs de la compagnie en Europe, \& qu'il eftrefponfable de fes actions; fans cela, il ferait une efpèce de roi, car il préfide le confeil des Indes \& y a deux voix; il a une elef de tous les magafins; il commande ce qui lui plait, \& perfonne ne peut refufer de lui obéir. Le confeil des Indes l'élit ; mais fon choix doit être approuvé des directeurs en Hollande pour être valable; il doit l'étre encore des EtatsGénéraux : ordinairement il l'eft; mais on a des exemples de refus, Sa paye eft de treize cents rixdales par mois; c'eft la moindre des branches des revenus dont il jouit; on fait \& l'on voit tous les jours qu'en peu de tems il peut acquérir des richeffes immenfes. Pour le rendre refpectable, on l'a environné d'un fafte royal. Lorfqu'il fort, il eft précédé par un maréchal de logis avec feize cavaliers \& un trompette ; deux hallebardiers à cheval, marchent devant
fon $C$ te, fix caroffe trois core fe Tol

Du ms dience ner de heure Apr qui a toutes befoin a la ge merce. fonne
les tro
de dou
milice:
téger $f$
lequel
30à 6
Une
point
de la
Catadi
fon caroffe; un écuyer eft à la portiere droite, fix hallebardiers le fuivent, deux autres caroffes, quarante-huit cavaliers, un capitaine, trois maréchaux de logis, \& un trompette encore ferment la marche.
Tout n'eft pas iouiffance dans cette charge. Du matin au foir, il doit etre prèt à donner audience, à lire les lettres, à y répondre, à donner des ordres. Il ne refte pas plus de demiheure à table. Il eft fans ceffe occupé.
Après lui eft le premier confeiller des Indes qui a le nom de directeur-général. Il achete toutes les marchandifes dont la compagnie a befoin, il vend celles dont elle veut fe défaire, a la garde des magafins, \& dirige tout le commerce. Le major-général eft la troifieme perfonne du gouvernement; il commande à toutes les troupes de la compagnie qui font au nombre de douze mille hommes, fans y comprendreles milices. Ces forces n'ont pour but que de protéger fes poffeffions \& fon commerce, but pour lequel encore elle entretient 180 vaiffeaux de 30 à 60 pieces de canon.
Une confpiration tramée en 1722, fut fur le point de faire difparaitre ce riche établiffement de la compagnie des Indes. Un Javan, nommé Catadia, l'avait méditée \& préparée pendant fix
ans; il y avait engagé les petits princes du pays, qui devaient lui fournir des troupes, \& un bourgeois riche de Batavia nommé Eberfeld, qui devait en être le chef au moins apparent. Ils devaient attaquer à la fois Batavia \& la citadelle, égorger les chefs, s'emparer des magafins, \& régner fur les ruines des richeffes des Hollandais. Déjà ils s'étaient partagés les emplois, déjà ils pouvaient compter fur environ 17000 hommes armés : mais l'indifcrétion de quelquesuns avait répandu des craintes, que le roi de Bantam vint éclairer. Les conjurés s'étaient adreffés à ce prince, qui redouta plus encore les projets qui fuivraient le fuccès des confpirateurs, que la puiffance de la compagnie. Ils furent faifis, livrés aux fupplices les plus cruels \& confacrés à une infamie éternelle.

Onze miniftres de la religion réformée, ont Pinfpection fur la religion \& forment le gouvernement eccléfiaftique. Trois font pour inftruire \& prècher les Portugais convertis, deux pour les. Malais: ces cinq-là doivent étre Hollandais de naiffance, mais préchent dans la langue des peuples auxquels ils s'adreffent. La Bible a auffi été traduite par eux dans les deux langues: ces miniftres s'affemblent \& délibèrent fur les objets de leur reffort, fous la préfidence d'un commif*
faire $n$ confiftc diacres pour fe pour $u$ places pafteur quatre fainte cice de elle s'e ques-ro Les e de jolie beaux d’arbres pour en

L'isle
circuit; qui dép
a Kattal
de bois
fes tréfc
$y$ en a $e$
produit que le abondat

## DE ROGGEWIN.

faire nommé par l'Etat. Quand ils forment le confiftoire, il s'y joint huit anciens \& douze diacres. La compagnie nomme des miniftres pour fes autres établiffemens, mais feulement pour un petit nombre d’années, \& quant aux places trop peu confidérables pour y tenir un pafteur, on $y$ en envoie un tous les trois ou quatre ans pour y adminiftrer le baptéme \& la fainte cène. La compagnie accorde le libre exercice de leur religion à tous les Indiens; mais elle s'eft toujours oppofée à celui des Catholi-ques-romains \& des Luthériens.
Les environs de Batavia font charmans, femés de jolies maifons, de promenades riantes, de beaux jardins arrofés par des canaux bordés d'arbres fruitiers; la nature \& l'art s'uniffent pour en rendre la perféctive délicieufe.
L'isle de Java a environ trois cents lieues de circuit; elle renferme plufieurs petits royaumes qui dépendent prefque tous du prince qui réfide ¿̀ Kattafura. Elle eft entrecoupée de rivieres, de bois, de montagnes où la nature a répandu fes tréfors. On y trouve des mines d'or, \& on y en a exploité dans la montagne de Parang; le produit n'a pas encouragé, \& on s'eft perfuadé que le commerce était encore la mine la plus abondante en richeffes. On croit que les habi-
tans en connaifent d'autres qu'ils cachent ave foin: on a vu de certaines contrées dévaltées par la guerre à diverfes reprifes, fe montrer riches en une année, \& vendre de la poudre \& des lin. gots d'or.

Les montagnes s'y élevent à une telle hauteur qu'on les découvre à la diftance de plus de trente lieues; la plus haute eft la montagne bleue. Les tremblemens de terre y font terribles; la mer en eft agitée \& parait bouillonnante, la terre s'entroouvre \& fe referme, les maifons font ébranlées, quelquefois elles s'écroulent. On dit que ces fecouffes viennent des amas de foufre, de falpètre \& de bitume renfermés dans la monta. gne de Parang, \& qu'elle exhale alors des tourbiflons de fumée. Un général nommé Rybeck, fit defcendre dans un des goufres qui s'y font ouverts, un homme, pour en examiner Pinté. rieur : on l'en tira enfuite, \& il raconta qu'il avait vu un abìme immenfe où l'on entendait un bruit horrible caufé par les torrens, qu'ily avait vu des flammes çà \& là; mais que les vàpeurs toujours plus épaiffes à mefure qu'il avançait, ne lui avaient pas permis d'aller plus avant. Ce qu'il y a de certain, c'eft que les eaux qui en fortent ne font pas faines; que celles mème de Batavia font impréguées de foufre,
fre, \& fans da Les
Les coc quele plante lenfant quent $f$ bœuf.
Chine, très-ab admira Les
debufle d'ungre des fer grands \&ilya de Bata trois pi paons, miers, ont cin commu en raffa y furpa merce Tom
fre, \& qu'il faut la faire bouillir pour la boire fans danger.

Les fruits y font excellens \& très-nombreux. Les cocos y tiennent lé premier rang, \& l'on dit que le pere de famille duquel il nait un enfant $y$ plante un cocotier ; il fert à connaitre laage de lenfant, parle nombre de cercles qui fe marquent far fon écorce, comme fur la corne d'ur bouf. Les citrons, les limons, les pommes de Chine, de grenade, les figues dIInde, y foint très-abondantes; la variété des plantes y eft admirable.
Les bois \& les forêts font peuplés de tigres, de bufles, de rhinoceros, de chevaux fäuvages, d'ungrand nombre de bêtes fauves: on $y$ voit des ferpens d'une longueur prodigieife; de grands crocodiles s'y cachent dans les tivieres, \& il y a peu de tems qubn en trouva unalyorient de Batavia qui, à ce qu'on aflure, avait trentetrois pieds de long. Ony tt ouve beaucoup de paons, de faifans, de perdraxe de pigeonis ramiers, \& d'one efpèée de chauve-fouris qui ont cinq pieds d'envergurei Le poiffon y elf fi commun que pour trois eu quatre fous, on peut en raffafier huit perfonnes. La chair des tortues y furpaffe celle du veaujen délicateffe. Le commerce y rend abondant le bois, le ris, lindigo, Tome $V$,

Ie poivre, le cardamome, le café, le thé, \&c.
La compagnie a partagé les états qu’elle a conquis en plufieurs gouvernemens: ce font ceux de Ceylan, d'Amboine, de Banda, de Macaffar, de Ternate, de Malaca \& du cap de Bonne-Efpérance. Nous paffons rapidement fur la defcription de ces pays: (*) ainfi que fur les quatre directoires de Coromandel, de Surate, de Bengale \& de Perfe. Elle nomme encore les commandeurs ou chefs de Malabar, de Gallo, de Java \& de Bantam. Le, premier réfide à Cufchien, fur la cote de Malabar; le fecond dans la ville, de ce nom dans lisle de Ceylan; le troifieme à Samaran, dans celle de Java; le dernier à Bantam méme, \& réfide dans une citadelle qui tient enbride, \& le peuple inquiet de ce royaume, \& fon chef fouvent indolent \& jaloux. Elle défend auffi le détroit de la Sonde: car tous ceux qui veulent le paffer, font obligés de fe diriger fur le haut pays de Bantam. Le royaume de ce nom eft un des plus grands de lisle de Jaya; fes habitans font courageux, vindicatifs \& ennemis des chrétiens ; ils ont fou-

[^3]vent at renfor mer le mahor:
de col
fruits de bét mourt feur; monte puis q ché qu concu ni fes de Ba dernie fouve fans, coutu les ho un ja le dro la cor péen! devoi jeune lui fir
vent attaqué les Hollandais \& les ont obligés de renforcer la garnifon de la citadelle pour reprimer leurs entreprifes s ils font prefque tous mahométans; ils font agiles, de moyenne taille, de couleur brune. Le pays eft abondant en fruits \& en plantes; on y trouve toutes fortes de bétail \& de gibier. Le dernier de fes rois mourut à l'âge de cent ans. J'ai vu fon fucceffeur; il était aimable \& gracieux; avant de monter fur le trone, il exerça la piraterie; de, puis qu'ily eft affis, il eft devenu auffi débauché que fon pere, qui avait quatre à cinq cents concubines, \& n'a refpecténi fes belles-foeurs, ni fes fours, ni mème fes filles. Le gouverneur de Batavia lui fit faire des reproches fur cette derniere infamie; mais il répondit qu'il était fouverain, le maitre de fes fujets \& de fes enfans, \& qu'il dépendait de luid'introduire quelle coutume il lui plaifait, fans que la religion ni les hommes euffentrien à y voir. Qu'après tout, un jardinier qui avait planté des arbres, avait le droit de jouir de leurs premiers fruits. Il pria la compagnie de lui envoyer une jeune Européenne pour en faire fón époufe; mais elle crut devoir fe bornenà lui envoyer le portrait d'une jeune beauté de grandeur naturelle. Ses excès lui firent craindre tous ceux qui l'entouraient, H 2
\& il n'ofa plus fortir de fon palais fortifié. Il mourut fubitement.

Les matelots \& les chefs de notre petite flotte furent embarqués après quelque féjourà Batavia, fur des vaiffeaux qui retournèrent en Europe: je le fus comme eux: un vent favorable nous fit arriver en deux mois \& demi au cap de BonneEfpérance, fans qu'il nous arrivát aucune aventure qui mérite d'êtré rapportée. J'en excepte une tempète violente qui nous furprit à la hauteur d'Angola, fur la cóte d'Afrique: nous fümes fur le point d'ètré jetés fur les rochers qui la bordent; \& où nous voyons flotter les débris du vaiffeau appellé le Schonenberg, qui peu de jours auparavant y avait été brifé.

Dès que nous eâmes découvert la rade, nous $y$ vimes les pavillons d'un grand nombre de vaif, feaux Hollandais, Anglais, Français', dont les uns partaient pour l'Inde \& les autres pour leurope. Avant d'y entrer, on rencontre la petite isle des Chiens de mer. On y tientiun fergent avec quelques foldats qui s'occuppent à apprèter Thuile de baleine, \& rà ramaffer des coquilles de moules pour faire de la chaux. On y relégue les malfaiteurs \& on les y forceraux travaux les plus fatigans. Dès que lé fergent découvre des vaiffeaux, il fait arborer un drapeau, \& tirer
autant
timens La b vaiffeat égalem canons fitués a d'une F gue à l tagnes fud-elt de la vi font El a des lieues d revue u le droff voyage ter les c vent la pois, d plus gra Laca de la vi ils font miniftre fervice
autant de coups de canon qu'il découvre de bàtimens, afin d'avertir le gouverneur du cap. La baie eft étendue; elle peut recevoir cent vaiffeaux ; mais le fond n'en eft pas par-tout également bon. Un fort garni d'une centaine de canons la commande : ce fort \& la ville font fitués au pied de trois montagnes, à l'extrèmité d'une plaine de trois lieues de circuit. On diftingue à la diftance de 20 lieues l'une de ces montagnes qu'on nomme de la Table. Les vents de fud-eft ne permettent pas d'élever les maifons de la ville de plus de deux étages. Ses habitans font Européens ou d'origine Européenne : il y a des colons qui ont des établiffemens à 300 lieues de-là, ils font obligés de venir paffer en revue une fois chaque année à Shellenbofch où le droffard du pays réfide; ils fe fervent de fe voyage ordonné par le gouvernement pour acheter les chofes qui leur font néceffaires. Ils cultivent la terre, fèment du feigle, de lorge, des pois, des feves, plantent la vigne, mais leurs plus grandes richeffes font en troupeaux.
La colonie de Drachenttein, fituée à 8 lieues de la ville, eft compofée de réfugiés Français: ils font auffi cultivateurs \& ont leur églife \& leur miniftre. Une partie des habitans du cap font au fervice de la compagnie, les autres font bour-
geois libres: là comme dans les établiffemens éloignés, les magiftrats jugent des affaires civiles \& criminelles peu importantes; mais toutes les autres font portées au gouverneur.

- Les payfans font exercés à tirer au but dès leur première jeuneffe; ils vont fouvent à la chaffe, \&attaquent avec une hardieffe qui étonne les bètes les plus féroces: s'ils voyent un lion endormi, ils le réveillent pour l'attaquer: deux d'entr'eux étaient à la chaffe, l'un tira fur un lion \& le manqua ; l'animal irrité s'élança fur lui, fon compagnon arriva, prit le fufil que fon compagnon avait abandonné pour mieux fe défendre, \& tomba fur le lion avec tant de fureur qu'il Peut bientôt affommé. Le payfan fauvé voyant fon fufil en pièces, fe fâcha, \& prétendit qu'il n'aurait pas eu befoin du fecours de fon compagnon, \& fa prétention ne fut point trouvée déraifonable. On y tue prefque auffi fouvent des lions qu'en Europe on tue des lièvres.

Le pays eft montueux, il y a des vallées agréables \& fertiles, où tout fe reproduit avec abondance: on dit que les montagnes y recelent des métaux précieux: il n'y manque que du bois, mais on en trouve plus avant dans le pays. On y compte fept nations différentes de Hottentots. L'une eft fans chef, \& prefque entière au fer-
vice de tagnes fait un tots. L la quat tes, la derniè noms prince les aut tueller fe teni paffe aider arak, toute

Ce
teftés nuelle vent p le fecc fufe, donné compa fon H tel ref

Cet
vice des Européens; la feconde habite les montagnes, les collines, vit de rapine \& de vols, \& fait une guerre contimuelle aux autres Hottentots. La troifième eft appellée la petire Maqua, la quatrième la grande Maqua, les deux fuivantes, la petite \& la grände Kirequa. Ces quatre dernières font fort diftinctes des autres ; leurs noms Maqua \& Kircqua équivaut à celui de prince ou de roi.Toujours armées les unes contre les autres, elles fe balancent, fe fecourent mutuellement l'une contre lautre, \& cherchent à fe tenir eh équilibre. C'eft l'image de ce qui fe paffe en Europe ou la crainte du puiffant fait aider le faible. Les Hollandais échangent leur arak, leur tabac, leur chanvre \& les graines de toute efpèce contre leur bétail.

Ceux qui font foumis à la compagnie font déteftés des autres qui leur font une guerre continuelle. S'ils font preffés trop vivement \& ne peuvent plus fe défendre, leur chef vient implorer le fecours du gouverneur; fi celui-ci lui en refufe, il jette à fes pieds le bâton qu'on lui a donné \& fur lequel font gravées les armes de la compagnie, \& lui déclare qu'il ne veut plusétre fon Hottentot; mais il eft rare qu'il effuye un tel refus.

Cette nation eft fale \& groffière ; elle a des

## V

ufages cruels: quand une femme accouche de deux enfans, l'un des deux eft condamné á périr, \& il eft attachéá un arbre jufqu'a ce qu'il périffe. Cet ufage barbare en a fait naitre un autre; on ote un des tefticules aux enfans qui naiffent afin quils ne foyent pas expofés uit jour au malheur d'avoir deux enfans à la fois, \& l'expérience n'a pu les convaincre que ce moyen n'arrivait point à fon but. (*)

Ils ont peu de religion, ou n'en ont point : ils admirent cependant les aftres, \& difent que

La
qu'on grand fept $p$ très-lc blanc blanc

[^4]La féptième nation qui habite aux environs du cap de Bonne-Efpérance font les Cafres; ils font antropophages, rôtiffent leurs ennemis, \& pendant long-tems n'ont voulu faire aucun commerce avec les Hollaridais. Elle eft puiflante \& nombreufe, redoutée de fes voifins. Le Cafre eft robufte, bien fait, de couleur tannée; il a un vifage plein \& mảle, \& les cheveux frifés. : Il y a un autre portà dix-huit lieues du cap, nommé la baye de Saldengey. On y entre dans tous les tems, dans tous les orages; le fond en eft excellent; mais on n'y peut faire de l'eau. Tout le pays eft rempli d'animaux féroces d'une forme effrayante. J'ai vu la peau d'un de ces monftres; il était gros comme un veau de fix mois, il avait quatre yeux \& fa tète reffemblaità celle du lion, mais il avait le poil droit \& uni partout le corps: fa couleur était grifâtre; il avait des défenfes comme le fanglier, fes jambes de derrière reffemblaient à celle du porc, \& celles de devant aux jambes du tigre.
La variété des oifeaux $y$ eft infinie. C'eft ici qu'on trouve principalement l'autruche, le plus grand des oifeaux : fa hauteur ordinaire eft de fept pieds; fon bec eft court \& pointu, fon cou trés-long: les màles ont un plumage varié de blanc \& de noir ; celui des femelles de gris, de blanc \& de noir. Les plumes du mále font plus
eftimées que celles de la femelle, èlles font plus
ble plu neux, périenc d'intére

Nos times d venait vaiffea part ap étaient lène, Lorfq1 meille pour $r$ dans le pourfi chant précal elle le Ste elle el eft m pours prèts gafin glais en o:
DE ROGGEWIN.
ble plus utile eft celle de bains chauds \& férugineux, dont l'ufage a été prouvé utile par l'expérience. C'eft là tout ce que j'ai vu \& appris d'intéreffant au cap de Bonne-Efpérance.

Nos vaiffeaux ayant été ravitaillés, nous fortimes de cette dangereufe baie par un vent qui venait du fud-eft, fur la fin de Mars 1723. Ces vaiffeaux étaient au nombre de 23 , dont la plupart appartenaient à la compagnie $\mathbb{\&}$ les autres étaient Anglais. Nous cinglámes vers Ste. Helène, où nous arrivâmes trois femaines après. Lorfqu'on crut en être près, deuxvaiffeaux, les meilleurs voiliers de la flotte, prirent les devants pour reconnaitre s'il n'y avait point de corfaires dans les environs: nous y en trouvámes un qu'on pourfuivit fans pouvoir l'atteindre. En approchant de l'ifle on fe mit en ordre de bataille, précaution prudente, quoique fouvent inutile; elle le fut au moins pour nous.
: Ste. Helène peut avoir douze lieues de circuit; elle eft fous le $16^{\circ}$ de latitude méridionale : elle eft montueufe, fertile en fruits, en plantes, pourvue de bétail. Les vivres font toujours prêts $;$ \& l'on peut la regarder comme un magafin de rafraichiffemens pour les vaiffeaux Anglais qui, viennent y relácher. Les Hollandais en ont été les maitres; les Anglais le font au-
jourd'hui; mais les premiers y peuvent aborder encore en toute füreté. Ses habitans font Anglais, au moins d'origine; on y célebre leur culte.
De là nous navigàmes vers l'ifle de l'Afcenfion, fous le $8^{\circ}$ de latitude méridionale : elle a la mème étendue que Ste. Helène; mais fes côtes
rient da qu'ici \& de telles d'Améri trouve t

Nous gne où nail, acc des côte nouveal de Hitle ont ords d'etre fc les cóte ceux $q u$ la mer,
Pend:
core en
cependa
les Hol
y trouv
tendaiel
où chac
Pour no
pagnie, ${ }^{172} 3$, 8 précifén fortis $\&$
rient dans l'Océan : mais comme on ne la voit qu'ici \& que les cótes d'Afrique n'offrent point de telles herbes, il eft plus croyable qu'elle vient d'Amérique, du golfe de Bahama où on la retrouve très-abondante.

Nous entrámes enfuite dans les mers d'Efpagne où notre vaiffeau d'avis perdit fon gouvernail, accident qui l'obligea de jeter l'ancre près des côtes d'Angleterre pour s'en pourvoir d'un nouveau. Pour nous, nous cinglâmes vers l'ifle de Hitland; car les vaiffeaux de la compagnie ont ordre de faire le tour de l'Irlande pour éviter d'ètre forcés par le mauvais tems d'aborder fur les cotes d'Angleterre. On n'en excepte que ccux qui font endomnagés \& ne peuvent tenir la mer, comme il arriva au nôtre.

Pendant trois femaines, nous navigâmes encore enveloppés d'épais brouillards. Nous vímes cependant les Orcades, à la hauteur de $60^{\circ}$, où les Hollandais ont leur pèche de harang; nous y trouvámes quelques paiffeaux qui nous y attendaient pour nous efcorter jufqu'en Hollande où chacun chercha le port qui luiétait défgné. Pour nous autres, tous prifonniers de la compagnie, nous arrivâmes au Texel le 11 Juillet 1723 , \& cinq jours après devant Amfterdam, précifément le mème jour que nous en étions fortis deux ans auparavaint.

## $\mathbb{V} \cap \mathbb{A} G \mathbb{E}$ (fationob

## DU COMMODORE BYRON.

(E voyage eut pour but de faire de nouvelles découvertes, de chercher fur-tout entre le cap' de Bonne-Efpérance \& le détroit de Magellan. des terres inconnues, \& d'examiner les isles P':pys \& Falkland. J'avais fous mon commandement deux vaifleaux; Iun nommé le Dauphin, portait vingt-quatre canors, trois lieutenans, trente-fept bas-officiers, \& cent-cinquainte matelots; l'autre était la Tamar, frégate de feeize nomène paraiffai heure, Cefu
 voifins les défer défert, cre dans mes \& n Portugai primes \& contir après no des Cans

Notre canous, commandée par le capitaine Mouat, portant trois lieutenans, vingt-deux bas-officiers \& quatre-vingt-dix matelots. Forcé par un accident de relácher à Plymouth, je donnai à mes matelots deux mois de paie d'avance afiii qu'ils puffent fe procurer les facilités qu'ils voudraient, \& je partis le 3 juillet 1764. Un vent frais favorifait notre marche; mais il fervit toujours plus a nous prouver que la frégate portait mal la voile, \& retarderait notre courfe. Trois jours après notre départ,
jours ap pèce de l'eau en prolonge Mais not de cette cap Verd deSel, c perent à Le 30 Praïa, le darant la nuit, l'officier qui veillait vit un phél nomène extraordinaire ; c'était un météore qui paraiffait un vaiffeau en $f e u, \& q u i$ dura une heure, puis difparut.
Ce fut le 12, que nous découvrimes les rocs voifins de Madere, nommés les fauvages, ou les déferteurs, parce qu'ils ont un afpect trifte, défert, ftérile. Le lendemain nous jetảmes l'ancre dans la rade de Funchal. Nous nous faluâmes \& nous vifitámes réciproquement avec les Portugais, $y$ vimes deux vaiffeaux Anglais, $y$ primes des provifions, fur-tout des oignons, \& continuâmes notre route le 19. Trois jours après nous découvrimes l'isle de Palme, l'une des Canaries.
Notre eau commença à fe corrompre quelques jours après, \& nous la purifiámes avec une efpèce de ventilateur qui force lair de traverfer leau en formant un courant continuel qu'on prolonge auffi long-tems qu'on le croit néceffaire.' Mais nous n'avions pas une provifion fuffifante de cette eau, \& nous penfames aux isles du cap Verd. A peine eâmes nous découvert' l'isle deSel, que nous vimes des tortues; elles échapperent à nos efforts pour les prendre.

Le 30 , nous jetámes l'ancre dans la baie de Prä̈a, le meilleur port peut-être de lisle St.

## $\mathrm{I}_{2} 8$ VOXAGE

Jago. Son mouillage eft très-dangereux dans la faifon pluvieufe, c'était celle où nous étions; les vents du midi y foulevaient la mer en groffes lames qui fe briffient avec fureur fur le rivage; elles annoncent des tempetes \& nous firent faire de l'eau avec toute la diligence poffible. La chaleur humide y corrompit la chair de trois jeunes boufs que nous y achetàmes, dès que nous les eûmes tués.

Nous y reftàmes trois jours \& remímes à la voile, pourvus de volailles, de chèvres maigres \& de finges, que nos gens échangerent contre de vieilles hardes \& du vieux linge; mais nous en emportámes auffi des fievres accablantes, malgré le foin que je prenais, de faire, changer de linge aux matelots, avaut de s'endormir, lorfquils étaient mouillés.
La Tamar nous retarda encore parce qu'elle perdit une vergue, il fallut l'attendre. Nous voguảmes cependant fans accident, \& vinmes mouiller dans la rade de Rio-Janeiro. Une obfervation qui nous fit de la peine, c'eft que le poiffon s'éloignait de notre vaifeau, fans doute, parce qu'il était doublé de cuivre ; la péche eft abondante dans ces latitudes, \& nous ne púmes prendre que des goulus de mer.

Rio-Janciro préfente un très.beau coup d'ocil; fon
fon gc avec f merce, pour fa jettent
Les
promp:
vire; reffent nous nous 1 un ven chímes étroite
Le F \& qui dans c . lenteur parle f. Dès blai mo Tamar. dre, je m'écour nous de cherche quils a Tom

## DU COMMODOREBYRON: 129

fon gouvernieur eft defpotique; il nous reçut avec fafte ; les Portugais y font un grand commerce, \& employent toutes fortes de moyens pour faire déferter les matelots des bâtimens qui jettent l'ancre dans le port.

Les malades de la Tamar s'y rétablirent promptement; il n'y en avait pas fur mon navire ; mais les chaleurs infuportables qu'on y reffent nous rendirent impatiens de le quitter; nous calfatâmes promptement nos vaiffeaux; nous levâmes l'ancre; mais il fallut attendre un vent de terre pour en fortir. Nous ne franchimes pas fans danger fon entrée, elle eft étroite \& la mer y bat avec violence.
Le Kent, vaiffeau qui portait le lord Clive, \& qui était parti un mois avant nous, entra dans cette rade tandis que nous y étions. La lenteur de fa marche lui était fur-tout funefte parle fcorbút qui déja le défolait.

Dès que je fus fortis de Rio-Janeiro, j'affemblai mon équipage \& fit venir le capitaine de la Tamar. Là, n'ayant plus d'indiferétions à craindre, je leur appris le but de notre voyage: ils m'écouterent avec joie lorfque je leur dis que nous devions entrer dans la mer du Sud, pour chercher à y faire des découvertes importantes, quils auraient double paie \& des gratifications Tome $V$.
sils remplifflient leur devoir avec zele. Tous m'affurerent qu'ils iraient par-tout où je voudrais les conduire; qu'ils braveraient tous les dangers pour fervir la patrie, \& que je pouvais compter fur lear obéiffance.

Le 29 Octobre, les vents foufflerent par raffales violentes; il falut abattre une partie de nos voiles; la mer devint affreufe, le vaifeau fatiguait beaucoup, je fus réduit à faire jeter quatre canons à la mer pour le foulager. La tempète ne s'appaifa que le lendemain ; mais quoique nous fuffions encore dans des climats tempérés, le froid devint très-vif; il nous fut d'autant plus fenfible qu'il n'y avait que huit jours que nous avions éprouvé des chaleurs exceffives; nos matelots qui ne s'attendaient pas à voyager dans des climats froids, avaient vendu leurs habits d'hiver \& leurs couvertures dans les ports où nous avions relâché, \& ils furent obligés d'en acheter du magafin qu'on en avait fait par précaution.

Quelques jours après nous vímes divers oifeaux voltiger autour de nous : il y en avait de très-gros à plumage blanc \& à plumage noir: des pintades tachetées de ces deux couleurs volaient en troupes: elles nous parurent un peu plus groffes que des pigeons; nous découvrímes

## DUCOMMODORE BYRON:

ees herbes que la mer détache des rochers \& des veaux marins, fignes du voifinage des tera res, leau changea enfuite de couleur, \& bientôt nous cinglâmes vers la côte \& trouvâmes fond à 52 brafles. Le foir du 12 Novembre, j'entendis crier terre; l'horifon était chargé de nuages que les éclairs fillonnaient, ce qui avait paru une isle à mes gens, me préfenta l'afpect de deux montagnes efcarpées qui fe joignaient à une terre, s'étendant entre le midi \& l'orient. Je fis mettre en panne, \&\& fondámes. Comme je voyais la terre prefque par-tout autour de nous, je crus être entré dans une baie; les montagnes paraiffaient bleues ; on croyait entendre le bruit des flots qui fe brifent far un rivage de fable: mais après nous ètre avancés pendant une heure, avec une circonfpection craintive, nous vimes les monts difparaitre, le filence fuccéder au bruit des vagues, \& la terre sévanouir. Un brouillard épais avait produit cette illufion. ll y a vingt-fept ans que je parcours les mers, \& je n'ai pas vu d'exemple d'une apparence auffi générale, aufí foutemue. Si le brouillard ne s'était pas diffipé, nous aurions cru pouvoir faire ferment que nous avions vu la terre ; de telles illufions ont fouvent placé des isles où il n'y en eut jamais.

Le temps devint ferein le lendemain; mais fur le foir le vent fouffla avec furie, il amena de grands nuages noirs, \& l'équipage fut effrayé d'un bruit fubic \& extraordinaire, femblable au mugiffement des flots agités. Je fis abattre nos voiles élevées; mais avant qu'on put le faire, la mer fe fouleva en lames énormes qui s'avançaient fur nous; il fallut plier toutes les voiles pour échapper au danger qui nous menaçait; elles coucherent en effet le vaiffeau fur le coté́; une de nos voiles qui n'avait pu être pliée fut mife en pieces, un de mes officiers fut renverfé \& bleffé. Sans nos précautions, nous aurions coulé à fond, \& fi cet ouragan nous eût attaqué de nuit, nous euffions pu difficilement échapper à fa fureur. Il nous fut annoncé par les cris perçans d'un grand nombre d'oifeaux quile fuyaient; il ne dura que vingt minutes. La Taniar qui eut plus de temps pour fó préparer, n'eut que fa grande voile déchirée. La mer demeura encore agitée, quoique l'air fe fut calmé.

Les premiers rayons du jour, le 14 Novembre, nous montrerent la mer teinte d'un rouge de fang, couverte. de coquillages de cette couleur, femblables à de petites écreviffes; nous en primes beaucoup avec des corbeilles. Le
lendem parence il me p s'avanc baies, était bs bordé La ter nuds, buftes.
un ven que jé mes tro que le mer agi fuffions naient c Ce f Blanc; que po rêta en butte at Le jour tempète pluie fi ne faifa: river as
lendemain nous vimes la terre; elle avait l'apparence d'une isle longue de huit à neuf lieues : il me parut que c'était le cap Ste. Helène, qui s'avance au loin dans la mer, \& forme deux baies, P'une au midi, l'autre au nord; le tems était beau; mais je favais que le rivage était bordé de rocs à fleur d'eau, \& je m'en écartai. La terre offrait l'afpect d'une chaine de rocs nuds, ou l'on ne découvrait ni arbres, ni arbuftes. Je dirigeai ma route fur le cap Blanc, un vent terrible vint retarder encore une route que jétais impatient de faire, parce que j’avais mes trois lieutenans \& le maitre malades, quoique le refte de l'équipage fut en bon état. Une mer agitée, un temps très-froid malgré, que nous fuffions dans l'été de ces climats, nous donnaient des inquiétudes fur l'avenir.
Ce fut le 17 , que nous découvrimes le cap Blanc; mais la violence du vent, qui ne ceffait que pour renaitre avec plus de force, nous arrêta encore; la nuit fut cruelle \& le vaiffeau en butte aux vagues irritées fatiguait extrêmement. Le jour n'apporta que peu de foulagement; la tempète fat moins forte, mais la neige \& la pluie furent très-incommodes. Tant d'obftacles ne faifaient qu'irriter le defir qu'on avait d'arriver au port Defiré. Nous en approchámes
deux jours ; mais en paffant fur l'extrémité d'un bane qui nous eut fait échouer fi notre route eatt été un peu plus au nord. Le cap Blanc était à quatre lieues de nous vers le couchant.
Le port Defiré eft đécrit par Narborough d'une maniere confufe, \& nous ne favions quelle route prendre pour nous y rendre. Ce naviga, teur place une baie au midi du cap Blanc, cependant je ne décuuvris rien de femblable; je fuivis le rivage à quelque diftance en me dirigeant au midi, pouffé par un bon vent qui ve. nait de la terre: diverfes colones de fumée nous annonçient des habitans, \& nous ne voyions que des collines de fables arides, aucune plante élevée ne frappait nos regards. Quelquefois à fept ou huit milles du rivage il $y$ avait très-peu de fond. Enfin, après avoir fuivi la cóte tout le jour, nous apperçâmes vers le foir une isle qui nous parut ètre l'isle des Pingoins, \& qui l'était en effet; elle était à fix lieues de nous, \& le port Defiré n'en eft qu'à trois lieues: le Iendemain nous nous en approchámes à la diftance de quatre à cinq milles: la mer y était couverte de veaux marins \& de pingoins. L'isle qui prend fon nom de ces derniers nous parut. bordée de rochers: il en eft un qui s'eleve de la mer comme une pyramide dans la partie mé
ridion perme étroite le flot trème. milieu afin d eft ét s'élarg vre qL fablon pèdes nous r fans d aux d courfe mes à
marin: que de chargé Par une $d$ faitem de hul touffu éclatat ou col
ridionale de l'entrée du port; c'elt l'indice qui permet le moins de la méconnaitre : elle eft étroite, bordée de rocs \& de bancs de lable, \& le flot y forme un courant d'une rapidité extrême. Je crus devoir mouiller au dehors, au milieu des vagues qu'un vent impétueux élevait; afin d’avoit le temps de le faire vifiter. Ce port eft étroit dans un efpace de deux milles, il s'élargit enfuite; dais lintérieur on ne découvre qu'une campagne déferte, que des collines fablonneufes: nous y vimes quelques quadrupèdes qui s'enfuirent à notre approche, \& nous ne pûmes en connâtre l'efpèce. C'étaient fans doute des guanaques, animaux femblables aux daims, moins grands, \& très-légers á là courfe. En remontant le canal, nous abordàmes à une isle où nous tuâmes cinquante veaux marins, dont quelques-uns étaient auff gros que de jeunes boufs: nos bateaux étaient auffi chargés d'oifeaux.
Parmi ces derniers, il en eft un qui mérite une defcription particuliere. Sa tête ferait parfaitement femblable à celle de laigle, fillefpece de huppe dont elle eft ornée était un peu moins touffue; un cercle de plumes d'une blancheur éclatante forme autour de fon cou une palatine ou colier naturel de la plus grande beauté; fur
le dos, fon plumage eft dun noir auffi brillant que le jais le plus poli; fes jambes font remarquables par leur groffeur \& par leur force ; mais les ferres en font moins acérées que celles de l'aigle; il a près de douze pieds d'envergure.

La Tamar entra dans lé port avant moi ; je crus devoir attendre un vent favorable; il fe fit fentir \& je levai l'ancre, mais il changea que nous étions encore à l'embouchure \& nous fûmes forcés d'y jeter l'ancre. Le vent foufflait avec des raffales fi violentes que le vaiffeau traina fon
dans le qu'une mes les d'un ét. d'une . préfent un exc peut-et pagnes autour découv enviro nous f nous nous i faire \& Lar pùmes ferait l'y ay. \& nou caup vreuils goût a tiré,
quoiqu apport
dans les campagnes ne nous offrirent au loin gu'une contrée nue \& défolée. Nous dîtinguàmes les traces de divers animaux fur les bords d'un étang d'eau falée; nous crûmes y voir ceux d'une efpèce de tigre. Un nid d'autruches fe préfenta fous nos pas, \& les œufs nous parurent un excellent mets. Les animaux ne trouvent peut-étre que de l'eau falée dans ces triftes campagnes, \& c'eft la raifon qui parait les attirer autour de l'étang. La fource que nous avioris découverte était jufqu'à ce jour, la feule des environs du port, \& ne pouvant en boire l'eau, nous fúmes obligés de creufer des puits, qui nous en donnerent, mais très-peu, quoiqu'ils nous impofaffent de grands travaux pour les faire $\&$ les conferver.
La mer devint enfin plus tranquille, \& nous pùmes chercher un lieu commode où le vaiffeau ferait en fûreté; nous le trouvâmes, \& après l'y ayoir amené, nous defcendimes à terre, \& nous amufàmes à chaffer. Nous tuâmes beaucaup de lievres auffi gros que de jeunes chevreuils; la chair en eft très - blanche \& d'un goût agréable; l'un de ceux que nous avions tiré, courut encore l'efpace de deux milles quoique la balle lui eût traverfé le corps. Nous apportảmes encore des canards fauvages \& un
feau, infecte; un guanaque que nous chaffàmes longtems, nous échappa; c'était le plus gros que nous euffions vu; quand fa courfe rapide lavait éloigné de nous, il s'arrétait pour nous regarder \& pouffait des henniffemens affez femblables à ceux du cheval; puis il reprenait la courfe; enfin il difparut. Une autre troupe de nos gens fut plus heureufe que nous ; ils avaient tué deux guanaques \& un faon que leur pefanteur fit laiffer fur le lieu méme. Les plus pefans que nous $y$ avons vus, pefaient environ trois cents livres. On les envoya chercher le lendemain, mais les tigres n'en avaient laiflé que les os.

Nous trouvàmes près du rivage un canot à deux rames, d'une forme finguliere, \&le canon d'une arme à feu, fur lequel étaient gravées les armes d'Angleterre; il y fut laiffé fans doute, ou par P'équipage de Jean Narborough, ou par celui de Wager : il était fi rongé par la rouille, qu'il tombait en pouffiere fous les doigts.

Les végétaux des environs du port fe réduifent à une efpèce de pois fauvages: nous ne découvrimes aucun habitant, mais nous apperçûmes des veftiges du feu qu'ils y avaient fait.

Le vent toujours très-violent s'oppofait a nos opérations; nous voulions réparer notre vaif
pour dange: retard fi gra nageu hors fecout de for le mili rempl: elles ; que $p$ ce cat nou's fur le cidens fortir No le cra qui $n$ fent plus 1 Hous venait nos jours,

## DU COMMODOREBXRON.

feat, le lefter, defcendre nos canons au fond pour faciliter notre courfe \& la rendre moins dangereufe ; mais les tempêtes \& la marée méne retardaient nos travaux ; cette derniere oft d'une fi grande rapidité, qu'un matelot, excellent nageur, étant tombé dans la mer, fut entrainé hors de notre vue avant qu'on put courir à fon fecours: cependant, facilité par nos foins, aidé de fon adrefle, il parvint fur le rivage. Dans le milieu de la nuit, notre canotà fix rames fut xempli d'eau par les vagues \& jeté á la mer par elles; celui qui le gardait n'échappa à la mort que par un heureux hafard. Il fallut chercher ce canot le lendemain, \& le ramener quand nou's l'eûmes trouvé à plufieurs milles de là, fur le rivage. Tant d'inconvéniens, tant d'accidens me firent háter nos réparations, afin de fortir plus vite de ce port Defiré.
Nos gens trouverent dans les jours fuivans, le crane \& les os d'un homme; cependant, ce qui nous fit le plus de plaifir fut qu'ils réuffifont à fe faifir d'un jeune guanaque: c'était le plus bel animal que nous euffions jamais vu; nous parvinmes à l'apprivoifer au point qu'il venait nous lécher les mains; mais malgré tous nos foins pour le nourir, il mourut en peu de jours,

## 140 VOYAGE

L'accident arrivé à notre canot nous fut de quelque utilité ; ceux qui le raccommoderent fur la rive méridionale y trouverent deux fources dont l'eau pouvait fe boire : c'érait une dé+ couverte intéreffante pour nous, car la difette d'eau commençait à fe faire fentir.

Le 28, je remontarle canal dans mon bateau jufqu'à la diftance de vingt milles; mais la mer devenant très-agitée, je defcendis fur le rivage dans un lieu d'où j'avais peine à diftinguer la rive oppofée, ce canal paraits'avancer quatre ou cinq fois plus avant dans les terres. On y voyait diverfes isles dont quelques-unes étaient affez grandes: je mis pied à terre fur l'üne d'entr'elles; telle était la multitude d'oifeaux qui s'y trouverent, qu'en s'élevant pour fuir, ils formerent une nuée qui obfcurcit le ciel: nous ne pouvions marcher fans écrafer leurs œufs : nous en tuàmes en l'air avec des bâtons, avec des pierres. Leurs œufs fournirent un repas à nos matelots.

Aucun veftige d'homme ne fe montra fur les bords de ce canal; fes feuls habitans paraiffent etre des multitudes d'oifeaux, des troupeaux de guanaques \& des bètes féroces. Les guanaques marchent en troupes de 60 à 70 ; elles ne fe laiffent point approcher; fouvent après avoir
fuit de met $q$
Nous fier, it que $m$

Enfi malgré paràm deux puits vèrent regard ftupid. lui lan il dem qu'il póteal des na que n

No grand canal un po draier niens Le b frent

DU COMMODOREBYRON. I4I
fuit derriere les collines, on les voyait au fommet qui attachaient fur nous leurs regards. Nous y tuámes un chat tigre, petit animal, mais fier, intrépide, qui fe défendit long-tems, quoique mortellement blefí.
Enfin, nous parvinmes à lefter notre vaiffeau, malgré les vents \& la rapidité du flux, nous préparàmes nos agrêts, nous fimes de l'eau. Les deux matelots qui arriverent les premiers au puits dont il fallut faire encore ufage, $y$ trouvèrent un tigre couché par terre ; l'animal les regarda l'un \& Pautre avec une indifférence ftupide, ils eurent la fottife de s'en irriter, \& lui lancerent des pierres: malgré cette infulte, i) demeura couché \& ne prit la fuite que lorfqu'il eut vu arriver la troupe. Je fis planter un póteau près de ce puits, afin d'y diriger les pas des navigateurs qui auraient les mèmes befoins que nous.

Nous primes les fondes du port avec le plus grand foin \& nous vimes que dans la longueur du canal, il n'y a point de rocs cachés; \& qu'il ferait un port commode pour les vaiffeaux qui voudraient y relàcher ; il n'y a que deux inconvé niens, la difette d'eau, \& la rapidité du flot. Le bois $y$ eft rare, quelques broffailles $y$ offrent la facilité d'y faire du feu; il n'y a pas de
plantes falutaires: mais la contrée abonde eft guaniaques, en guanacos, en oifeaux d'efpèces différentes, en canards, en oies fauvages; les moules y font fi abondantes, que lorfque la mer eft baffe, on peut aifément en charger un bateau.

Après avoir réparé notre vaiffeau \& notre canot, nous abatimes nos tentes, levàmes l’ancre \& partimes le foir du s décembre. Nous cherchions lisle Pépys, qu'on dit ètre fous le $47^{\circ}$ degré de latitude. C'eft Cowley qui la détermine ; Halley fe borne à dire qu'elle eft à 80 lieues du continent. Le vent était favorable, le ciel beau, le foleil quelquefois nous faifait foupconner que ces climats n'étaient pas fans été. Je plaçai la Tamar à vingt lieues de moi, pour embraffer un plus vafte efpace dans nos recherches, \& marchant au midi, revenant à l'orient \& vers le nord, croifant dans les diverfes directions, la place qu'on affigne à cette isle, je ne pus la rencontrer, \& me perfuadai qu'elle n'exifle pas. Perfonne en effet ne dit $y$ avoir abordé. Cowley parle de la beauté de fon port, mais dit qu'il n'y put entrer. Peut-etre il fe fera trompé de latitude.

Je cefflai de faire de vaines recherches, \& réfolus de me rapprocher du continent \& de re-
lacher dans le premier port commode pour y faire de l'eau \& du bois dont nous avions grand befoin; d’ailleurs la faifon était fort avancée , \& nous n'avions pas de tems à perdre. En nous rapprochant des terres, je cherchais à découvrir les isles Sebaldes, qui ne devaient pas être éloignées de la route que nous tenions. Dans Pair, nous étions environnés de compagnies d'oifeaux ; fur la mer, de pefantes baleines nous fuivaient. La chaleur, même dans un beau tems, érait faible, \& nous éprouvàmes que l'été de ces climats ne différait de l'hiver d'Angleterre que par la longueur des jours.

Le 15 , nous effuyàmes une nouvelle tempête; la mer devint affreufe; les lames étaient plus hautes, plus terribles que je ne les avais vues mème en doublant le cap Horn avec le lord Anfon; à chaque inftant je croyais voir le vaiffeau fubmergé ; notre plus grande sâreté eût été de nous abandonner aux flots fans voiles; mais Hotre provifion d'eau était fi près d'etre epuifée, que nous devions craindre de nous éloigner du continent, ou de périr de foif. Il nous fallut donc garder une voile; nous req̧ûmes des coups de mer terribles ; cependant nous refift mes, \& le lendemain le vent s'affaiblit. Nous reprimes notre route, \& découvrimes la terre le

## 144 4. $V$ O Y A GE

18. Nous étions alors à dix-neuf lieues du cap des Vierges, qui forme au nord l'entrée du dés troit de Magellan. Le calme alor's ne nous permit pas d'approcher du rivage; il ceffa, \& je voulus entrer dans une large baie au fond de laquelle je croyais voir un port; mais nous le trouvâmes fermé par uine chaine de rocs cachés. La mer eft en cet endroit très-poiffonneufe. Nous y vimes plufieurs marfouins pourfuivre d'autres poiffons ; ils étaient d'un blanc de neige tacheté de noir, \& offraient un fpectacle agréa. ble \& toujours varié. La terre paraiffait ici, comme au port Défiré, nue \& défolée, on n'y voyait que des dunes \& point d'arbres.

Le 20 , nous étions à la hauteur du cap Beautems; \& à quatre lieues de diftance, nous ne trouvàmes que peu de fond: il ferait proba. blement dangereux d'en approcher de plus près. Nous allâmes jufqu'au cap des Vierges, \& trouvàmes que la cote s'avance plus à l'orient qu'oin ne le marque fur les cartes. Nous pafsåmes fur un banc de fable large d'une lieue, \& y laifsi. mes tomber llancre pour attendre la Tamar qui louvoya toute la nuit. Nous vimes des guanaques paitre dans les vallées, \& à environ quatre ou cinq lieues du détroit, une colonne de fumée nous annonça des hommes. Nous la
la cóte, des Ind naufrag Mais
Indiens
yage, q
Je vis 1
pece de
du rivas
la terre.
defcend:
armés,
viimes
soo hor
à pied. 1
de prom
\& nous
nous re1
vimes encore le lendemain, \& c'elt vers elle que je dirigeai notre courfe. Je jetai l'ancre à deux milles du rivage; c'était en ce mème lieu que les gens du Wager, après avoir franchi le détroit dans leur chaloupe, virent des hommes à cheval qui arborerent un drapeau blanc \& les inviterent à defcendre; ils ne purent le faire, quoiquils le défraffent; le vent foufflait avec une violence qui les obligea de s'éloigner de la cote; ils douterent fi ces hommes étaient des Indiens ou des Européens qui avaient fait naufrage fur ces cótes.
Mais il y a lieu de croire que c'étaient des Indiens; car à peine me fus-je approché du riyage, que le même fpectacle s'offrit à mes yeux. Je vis une troupe de cavaliers arborer une efpèce de pavillon ou de mouchoir blanc, \& qui du rivage nous faifaient figne de defcendre fur la terre. Curieux de connaitre ce peuple, je defcendis dans un canot avec des foldats bien armés, \& m'approchai du rivage. Nous découvímes bientôt que cette troupe était d'environ 500 hommes, dont le plus petit nombre était à pied. Ils s'étaient avancés autour d'un efpèce de promontoire, faifaient flotter leur pavillon, \& nous invitaient par des geftes \& des cris à nous rendre auprès d'eux. Je ne leur vis point Tome V.

K
d'armes: cependant la prudence m'engagea à leur faire figne de fe retirer en arriere, \& ils le firent fur le champ fans ceffer de nous appeller à grands cris.

- Nous abordâmes avec beaucoup de peine,
quelq la mê yeux blanc leurs p'éclat leurs de bo vir e était à cett raffad plaifin je les affis, de pla ne te tre. J. viron de la tout 1 leur $f$ mes témoì brilla de pl avaie

DU COMMODORE BYRON: 147 quelque acte de religion; tous étaient vètus de la même maniere. Les cercles autour de leurs yeux variaient par la couleur: les unsles avaient blancs \& rouges, d'autres rouges \& noirs: leurs dents blanches \& bien rangées avaient l'éclat de l'ivoire : tous portaient une peau fur leurs épaules, quelques-uns avaient des efpeces de bottines avec une cheville de bois pour fervir en guife d'éperons. Le refte de leur corps était nud. D'autres vinrent au galop fe joindre à cette troupe. Je leur diftribuai des grains de raffade jaunes \& blancs, qui parurent leur faire plaifir. Jétendis une piece de ruban vert que je leur fis tenir: tous refterent tranquillement affis, \& quoique ce ruban parut leur faire plus de plaifir encore que les grains de raffade, ls ne tenterent point de fe l'arracher l'un à l'autre. Je le leur coupai en portions, longues environ de trois pieds, je les leur attachai autour de la tête, \& ils les garderent fans y toucher tout le tems que je fus avec eux. Cette conduite leur fit honneur dans mon efprit; \& quique mes préfens ne puffent s'étendre à tous, ils ne témoignerent ni impatience de pofféder ces brillantes bagatelles, ni curiofité pour les voir de plus près; ils demeurerent à la place qu'ils avaient prife.

Ceux qui fe formeraient llidée d'un Indien prefque nud qui, paré des colifichets d'Europe, vient retrouver fes compagions dans les bois, pourraient le comparerà la fable de Gay, où il nous peint le finge qui a vii le monde. Cependant, à confidérer ces fauvages avec un ceil
nepus montra c'était p manque en don crurent quatre jours eL en virer renten $E$ prendre laiffées : accident devant $c$ m'en fait \& d'enve pourrait alors de l'exceptic pour me regrettai: l'avait fin bac. Cet étonné de devant $c$ étaient pl était proן
ne pus m'en faire entendre. Un de ces Patagons me montra le fourreau d'une pipe de terre rouge; c'était pour me faire comprendre que la troupe manquait de tabac,\& qu'ils défraient que je leur en donnaffe. Je fis un figne à mes gens, qu'ils crurent être une demande de fecours, \& trois ou quatre accoururent. Les Indiens avaient toujours eu les yeux fixés fur eux, \& dès qu'ils en virent quelques-uns s'avancer, ils fe leverenten pouffant un grand cri, \& voulurent aller prendre leurs armes que fans doute ils avaient laiffées à quelque diftance. Pour prévenir un sccident \& diffiper leurs craintes, je courus au devant de nos gens, \& du plus loin que je pus m'en faire entendre, je leur criai de retourner \& d'envoyer quelqu'un avec tout le tabac qu'on pourrait lui donner. Les Patagons revinrent alors de leur frayeur, ils reprirent leur place à l'exception d'un vieillard qui s'approcha de moi pour me réciter une longue chanfon que je regrettais de ne pouvoir entendre. A peine il l'avait finie, que $M$. Cuming arriva avec le tabac. Cet officier avait fix pieds de haut, \& fut étonné de fe voir métamorphofé en petit homme devant ces Patagons, dont les moins grands. étaient plus grands que lui, \& dont la carrure était proportionnelle à la hauteur, ce qui ef
affez rare dans les Européens de haute taille. Après leur avoir diftribué le tabac, les principaux d'entr'eux s'approcherent de mol; ils parurent m'inviter à monter à cheval avec eux \& ${ }^{\text {àles fuivre vers leurs habitations; il eutt }}$ été imprudent de fe rendre à leurs inftances; je leur fis entendre qu'il fallait que je retournaffe au vaiffeau; ces chefs me comprirent, furent fàchés \& reprirent leur place.

Durant cette conférence muette, un vieillard pofait fouvent fa tête fur des pierres, fermait les yeux pendant près de demi-minute, portait enfuite fa main à la bouche \& montrait le rivage. Je foupçonnai que le fens de ces démonftrations était que fi je paffais la nuit ayec eux, ifs me fourniraient quelques provifions; mais je ne pouvais accepter ces offres, \& bientôt je les quittai. Aucun d'eux ne fe préfenta pour me fuivre. Ils avaient un grand nombre de chiens dont ils fe fervent fans doute pour la chaffe des betes fauvages, \& de la chair defquelles ils fe nourriffent en partie. Ils ont de très-petits chevaux, mal faits \& mal tenus, mais très-vites à la courfe: leurs brides font des courroies de cuir avec un petit bâton qui fert de mors; leurs felles reffemblent aux couffinets dont fe fervent les payfans Anglais. Les femmes montent à cheval
comme 1 au galop dimes, rondis \&

Dès $q$
mettre a de Mage lieues à pas dele lage com \& de boi: sûr que les isles \& où je route inc traire, n du cap de remarqu: rences, Nous
pace d'e: dans cett \& qui ne de fond. Pentrée c la marée pide. $\mathrm{D}_{\mathrm{L}}$
comme les hommes \& fans érriers; tous allaient au galop fur la pointe de terre où nous defcendimes, quoiqu'elle fut couverte de cailloux arrondis \& gliffans.

Dès que je fus de retour au vaiffeau, je fis mettre à la voile. Nous entrámes dans le détroit de Magellan; fa largeur eft d'environ neuf lieues à fon embouchure; mon deffein n'était pas de le traverfer, mais d'y chercher un mouillage commode pour y faire notre provifion d'eau \& de bois. Il me fembla que ce parti était plus sûr que d'efpérer trouver l'un \& l'autre dans les isles de Falkland que je ne connaiffais pas, \& où je ne pouvais arriver qu'au travers d'une route incertaine. La marée, qui nous était contraire, me força de jetter l'ancre à trois milles du cap de Poffeffion, au levant de ces mondrains remarquables que Butkeley, d'après les apparences, a nommé les Oreilles d'äne.

Nous avançámes le lendemain dans un efpace d'environ douze milles; nous pafsâmes dans cette route fur un banc ignoré jufqu'ici, \& qui ne laiffa une fois que fix braffes \& demie de fond. Nous poufsámes plus avant, jufqu'à lentrée de ce qu'on appelle le premier goulet; la marée montante en rendit le paffage très-rapide. Durant cette courfe, nous ne vimes fur

$$
\text { K } 4
$$

I52 VOYAOE
le rivage qu'un feul Indien : c'était fur la rive méridionale. Il nous fit des fignes auffi long. tems qu'il put nous découvrir, mais nous ne pouvions, ni ne voulions les entendre. Nous apperçûmes quelques guanaques fur les collines; Wood avait tort d'affurer qu'on n'en trouve point fur la Terre de Feu. Au-delà du premier goulet, le canal s'élargit beaucoup; ce n'eft que deux lieues plus loin qu'on découvre l'entrée du fecond. La diftance de l'un à l'autre eft d'environ huit lieues. Le fecond goulet eft bordé dans l'efpace de cinq lieues d'une cóte très-élevée, nous le pafsàmes \& fimes des efforts pour arriver a l'isle $S^{e}$ Elifabeth; mais le vent étant devenu contraire, il fallut jetter l'ancre à un mille du rivage de cette isle.
Sur le foir, nous y vimes fix Indiens qui femblaient nous appeller; ils faifaient de grands cris en $y$ joignant des fignes: la curiofité nous faifait défirer de defcendre; la fatigue des matelots fit que je m'oppofaià ce défir; je voulus qu'ils fe repofaffent, \& pendant leur repos, les Indiens voyant leurs efforts inutiles, difparurent \& ne fe montrerent plus.

La mer a dans cette partie du détroit différentes directions; près de l'entrée, elle court au midi; dans le premier goulet, elle a une
directi midi, couch: Saintfemen le car

Le deux tentride l'i marée plus 1 canot Nous
blonn
nant
point
d'eau
un co
étene
point
parai
qui $r$
guait
les e
y vîr
milie

## DU COMMODORE BYRON. 153

direction contraire; plus loin; elle retourne aut midi, mais en confervant une pente vers le couchant. Entre les isles Sainte-Elifabeth \& Saint-Barthelemi, elle court encore impétueufement au midi; elle eft là très-profonde, \& le canal n'eft large que d'un demi-mille.

Le 23, nous franchimes l'efpace entre ces deux isles, \& nous approchant de la cote feptentrionale, nous jettames l'ancre à trois lieues de l'isle Saint-George, \& attendimes que la marée eut changé ; nous allâmes quelques lieues plus loin, \& alors je m'embarquai dans mon canot pour découvrir la baie d'Eau-douce. Nous defcendimes fur la pointe Sandy, ou Sablonneufe, \& je fuivis la cote en me promenant, tandis que le canot la prolongeait. Cette pointe eft couverte de bois, elle a des fources d'eau douce; les arbres, la verdure y offraient un coup-d'œil agréable, au moins dans une étendue de quatre à cinq milles. Au-deffus de la ${ }^{\prime}$ pointe, on voit une plaine unie dont le fol parait fertile; la terre y était couverte de fleurs qui répandaient un parfum délicieux. On diftinguait une quantité de graines différentes dans les endroits où les fleurs étaient tombées; nous y vîmes des pois dont la tige était fleurie. Au milieu de cette riante prairie, colorée defleurs nes d'oifeaux, auxquels nous donnàmes le nom d'oies peintes, parce qu'elles avaient un plumage nuancé des plus belles couleurs. Nous fimes près de douze milles fur les bords de cette contrée coupée de jolis ruiffeaux dont l'eau était pure \& tranfparente.
Cependant il fallut abandonner ces lieux fans nous $y$ approvifionner; la baie ne s'offrit point à nos regards, \& la côte était fi bordée de rocs, que le canot ne pouvait y aborder fans danger ; l'eau y était baffe \& la mer s'y brifait avec force. Nous y trouvámes un grand nombre de cabanes abandonnées il y avait peu de jours, car dans quelques-unes les feux allumés par leurs habitans, étaient à peine éteints ; toutes étaient placées près des ruiffeaux, ou dans le voifinage de quelques fources. En plufieurs endroits on voit du céleri fauvage $\&$ diverfes plantes falutaires pour les marins qui ont fait un long voyage.

Le foir, nous regagnàmes la pointe Sandy, \& y trouvàmes nos vaiffeaux à l'ancre à demi mille du rivage. L'air vif qu'on y refpirait donnait à nos gens un appétit fi violent, qu'ils audaient mangé en un jour la ration de trois. Les uns chaffaient: les autres pêchaient; ceux-cí
prirent apporter nes \& d': était affe $\mathrm{Le}^{2}$ avant ; mais no de veni Bientôt en form la côte, mille d nomme la mer pointe river a avec la au mic d'écho que ne Anne, leve fi approc que fe lieues

Ce faible

DU COMMODORE BYRON. 155
prirent foixante gros furmulets; ceux-là nous apporterent des oies, des farcelles, des bécaffires \& d'autres oifeaux d'un très-bon goût. C'en était aflez pour faire quelques bons repas.
Le 25 , jour de Noèl, nous allâmes plus avant; nous apperçûmes la baie d'Eau-douce; mais nous n'y arrivàmes pas, \& nous réfolûmes de venir jeter l'ancre dans le port Famine. Bientôt nous découvrimes la pointe Anne qui en forme la pointe méridionale; nous fuivions la cote, la mer y eft très-profonde jufqu'à un mille du rivage. De la pointe que je viens de nommer, une chaine de rochers s'étend dans la mer jufqu'à la diftance de deux milles; la pointe elle-mème eft très-efcarpée, \& pour sarriver au port fans danger, il faut s'avancer avec la plus grande circonfpection. Si l'on va au midi jufqu'a la riviere Sudger, on rifque d'échouer; à un mille du rivage, on n'a plus que neuf pieds d'eau. Si on fuit de près la pointe Anne, le fond eft d'abord fuffifant; mais il s'éleve fubitement, \& il ferait imprudent de s'en approcher davantage quand la fonde ne trouve que fept braffes. Le détroit n'a ici que quatre lieues de largeur.

Ce fut le 27 Décembre, qu'aidés de vents faibles, retardés par des calmes profonds, nous,

## VOYAGE

nous vimes en sûreté dans le port Eamine : nous le trouvámes tel que nous le défirions. On y eft à l'abri de tous les vents, à l'exception de celui qui fouffle entre l'orient \& le midi ; le fond en eft excellent; on y peut mème échouer fans danger. Le bois y eft abondant, il y a de grandes: forèts, \& il n'eft pas befoin de l'y aller chercher, les rivieres en amenent \& en couvrent la cóte, on pourrait charger mille vaiffeaux de celui qui flottait dans les environs.

L'eau de la Sudger eft excellente; elle fe décharge dans la baie; mais on ne peut la remonter avec des bátimens à rames que dans le tems du flux. J'y éprouvai un autre inconvénient: les arbres, que la violence des vents y fait tomber, $y$ frappent les bateaux avec force, parce que le courant $y$ eft rapide; plufieurs troncs demeurent enfoncés fous l'eau, \& mon canot
nir d'exc ont plus hommes embraffe nomme 1 muns. Ce climat, de perros lant plum nous fou: mous avi port Fam dance:
Jy ai
maüx y i puen voi дes \& $p=$ entre ce 1 ble; la te tes utiles vieres \& Je vins tre lieues: core : mais cerent de I mer un gr: fi peu de
nir d'excellens mâts aux vaiffeaux : il y en a qui ont plus de huit pieds de diamétre, quatre hommes en joignant les mains ne pouvaient les embraffer. Le poivrier \& la fauffe canelle qu'on nomme l'écorce de Winter, y font très-communs. Ces beaux arbres, malgré la rigueur du dimat, font animés par une foule innombrable de perroquets \& d'autres oifeaux du plus brilJant plumage. La chaffe des oies \& des canards nous fourniffait des repas excellens \& variés: nous avions des poiffons en abondance, \& ce port Famine était pour nous un port d'abondance.

- J'y ai fouvent fuivi les traces que les animã̈x y imprimaient fur le fable, mais je n'ai puen voir aucuin. Jy ai trouvé plufieurs cabanes \& pas un Indien. Tout le pays renfermé entre ce port \& le cap Forward eft très-agréable; la terre y femble produire toutes les plantes utiles; elle y eft arrofée par trois belles rivieres \& plufieurs ruiffeaux.
tu Je vins un jour au cap Forwárd, qui eft à quatre lieues du port, \& je défirais aller plus loin encore: mais l'orage \& une pluie violente nous forcérent de nous arrèter, d'y defcendre pour y allumer un grand feu \& y fécher nos habits. H1 y avait fil peu de tems que les Indiens avaient quitté
la place où nous nous établimes, que le boisk̀ demi brâléqu'ilsy avaient abandonné,était chaud encore. A peine avions-nous allumé notre feu, que nous en vimes briller un autre fur la rive oppofée dans la Terre de Feu, C’était probable. ment un fignal que les Américains auraient en. tendu: nous nous embarrafsámes peu de le dé. viner; \& après avoir féché nos habits \& pris quelques rafraichiffemens, nous traversàmes le cap pour nous affurer de la direction du détroit; nous vimes qu'elle était vers le couchant en tirant un peu vers le nord. Les montagnes que je voyais dans l'éloignement me parurent d'uie hauteur immenfe, taillées prefque à pic , \& couvertes de neige de leur cime jufqu'à leur bafe.
Je fis auff quelques incurfions le long de la côte du nord. Pendant plufieurs milles, la campagne fe préfenta fous un afpect digne de piquer la curiofité du voyageur; la terre en quelqués endroits était couverte de fleurs qui égalaient celles de nos jardins par leur éclat, par la variété de leurs couleurs \& le parfuin qu'elles exhalaient. Sans l'extrème rigueur des hivers, ce pays pourrait devenir par la culure un des plus beaux de la terre. J'avais fait dreffer à l'entrée du bois une petite tente près d'un ruiffeau, où trois hommes lavaient notre linge. Ils
s'endor couche féroces l'efpèce lieu fo reur à 1 qui dev l'approc force p ils fe le grand fe doute c jufqu'a la nuit, à la po: fatisfact Dans phin ét: la forêt que c'ét avaient $1_{0 t s}$, en qu'ent comme repaffa même, chofe d

DU COMMODORE BYRON. IS9
s'endormirent fur fes bords; mais après lè coucher du foleil, les rugiffemens des betes féroces vinrent les réveiller: les ténèbres \& l'efpèce d'abandon où ils fe trouvaient dans ce lieu folitaire, en augmentaient encore 1horreur à leur imagination effrayée. Ces hurlemens qui devenaient toujours plus aigus, annonçaient lapproche de ceux qui les pouffaient, leur force prouvait leur taille; la terreur les glaça; ils fe leverent tremblans \& parviprent à faire un grand feu, qu'ils eurent foin d'entretenir. Sans doute ce feu empécha ces animaux de pénétrer jufqu'a la tente: mais ils roderent autour toute la nuit, en rugiffant d'une maniere effrayante; à la pointe du jour, ils difparurent, à la grande fatisfaction de nos matelots tranfis de peur.
Dans ce port, non loin du lieu où le Dauphin était a l'ancre, il y a une montagne dont la forèt avait été labattue, \& nous pensåmes que c'était dans le voifinage que les Efpagnols avaient fait un établiffement. Un de nos mate$\mathrm{l}_{\text {ots }}$, en traverfant cette montagne, s'apperçut qu'enun lieu la terre réfonnait fous fes pas, comme sil y eut eu un fouterrain; il revint, repaffa, trouva que l'effet était toujours le même, \& foupçonna qu'il y avait là quelque chofe d'enterré. Il m'en informa, nous nous y
rendimes munis de bêches \& de pioches. Je fis ouvirir la terre, aucun veftige fouterrain ne S'offrit à nos yeux : il ne parut pas mème que jamais la terre y eut été remuée. Comme nous retournions au travers des bois, nous trouvámes deux cránes extraordinaires, qui à l'infpection des dents, paraiffaient avoir appartenu à quelque bète de proie: mais nous ne pûmes en deviner l'efpèce.

Nous avions fait notre provifion d'eau, notre provifion de bois: nous nous étions rafraichis, rien ne pouvait donc nous retenir dans le pord Famine, \& nous en partimes les Janvier pour rentrer dans l'Océan \& y chercher les isles de Falkland. Un vent contraire nous fit franchir avec lenteur le canal entre les isles Sainte-Elifabeth \& Saint-Barthelémi, les deux goulets \& l'efpace qui les fépare; la marée nous força mème de jeter l'ancre pour n'ètre pas forcés de reculer plus loin que nous ne le voulions. J'étais dehors des deux goulets; épuifé de fatigues je crus devoir prendre quelque repos, \& j'entrai dans ma chambre. Je n'y fus pas long-tems, que j'entendis le talonnement du vaiffeau fur un banc; je fautai de mon lit, \& courus fur le pont. Je vis que le vaiffeau avait donné fur un banc fort dur, mais heureufement il faifait
uti calme arriere o prit fonc gages. I nous tou treize bi fubiteme gateur n dangere le cap de diftance deux lie égale; ;oc que la m un bon feau qu couvrire méridio: lancre. Nous cautions fonder; gal. Na nous ati derviere notre $g$ montai

Tom
un calme profond. Je fis porter une anere ent arriere oú il y avait plus de profondeur, flancre prit fond, \& le vaiffeau coula vers lui \& fe dégages. Il tn'y avait pas quinze pieds d'éau où nous touchions, \& la derniere forde avait doniń treize braffes; de forte que le fond s'était ćlevé fubitement de foixante-trois pieds. Aucun navigateur n'a fait mention de ce banc d'autant plus dangereux, qu'il fe trouve fur la route entre te cap des Vierges \& le premier goulet, à unie diftance égale des côtes oppofées; il a plus' dé deux lieues d'érendue \& une largeur prefque égale; on en découvre quéques pointes lorf que la mereft baffe, la mer brife fur dautres, un bon vent rendrait ce banc funefte à un vaif feau qui viendrait y domner. Nos chaloupés deu couvrirent un canal entre le banc \& le fivage méridionah, \& les deux vaifeaux y jetterent lancre.
Nous ne marchions quavec de grandes précautions ; hos canots nous préédaient pour fonder ; ils trouvaient toujours le fond trés-inćgal. Nous étions à peu prés hors dú canal, \& nous attendions la Tamar qui était eneore loin derriere nous, lorfqu'on me vint aveftir que notre grand mât était fendu par le haut. P y montai far le champ \& le trouvai fendur en Tome $V$.
effet dans une longueur confidérable. Sans doute nous devions ce domimage à un violent coup de vent que nous avions effuyé il $y$ avait quel. ques jours: nous ne pouvions que lelfortifiet avec une jumelle, \&\& nous nous trouvâmes bien de cet expédient.

- Des vents variables, quelquefois violens, quel. quefois faibles, nous fuivirent jufquà la pleine mer. Déjà, nous avionsoperda la terre de vire, quand il nous fallut attendre la Tamar. Le 12, j'appercus de nouyeau la terre, \& j'imaginai que les isles qui paraiffaient devant moi étaient celles de Sebald de Wert; elles la vaienten effet l'apparence de trois isles; mais entious approchant je trouvai qu'elles étaient jréuniesi par une terre baffe, dont la courbure formait une baie profonde. Je dirigeailes vaiffeaux vers cette terre; elle s'étendait bien avant vers le midi, \& je ne doutai plus que ce ne fût celle qui eft marquée dans les cartes modernes fous le nom de New-Islands. Deux chaines de rochers qui fe prolongeaient au loin, femblent en défendre l'approche. Si on en excepte la partie/baffe, elle n'offre que des rochers efcarpés dont les cimes pelées s'élèvent à une grande hauteur, ce qui lui donne beaucoup de reffemblance avec Ia Terre de Eeu. Tandis que je H'érais ocouṕ
qu'à l'ob reufe où vent qu' rivage. L vrent la fieurs ba Après prochai d y furprit trème; b n'en ava coururen attendior terent ve auraient n'était vi cette côt, de nuage elle ent nous étic la terre.

Le ler: mes le ri \& unie, avaient fix lieue: plus baf

## DU COMMODOREBYRON. 163

qu'à l'obferver, j'entrai dans une baie dangereufe ou la mer devient fiagitée au moindre vent qu'il eft impoflible de rs'approcher du rivage. Les loups marins \& les oifeaux y coun vrent la mer \& la terre; nous yy vimes pluh fieurs baleines nager lentement autóne de nousw Après nous ètre fortis de cette baie, je m'approchai de la côte feptentrionale; le calme nous y furprit, la pluie tomba avec une violence exy trème; bientót des lames, plus élevées que je n'en avais vu encore, venant [du couchant, coururent aveo tant de rapidité, que nous nous attendions à quelque ouragan; elles nous por terent vers le rivage avec violence \& nous $y$ auraient brifés , fi un vent frais du fud-eff n'était venu à notre fecours: il nous éloigna de cette côte, mais bientot après le ciel fe chargea de nuages épais, \& la pluie devint plus forte; elle ent accéléré notre naufrage; fi nous ne nous étions pas trouyés à quelque diftance de la terre. I

Le lendemain, i4 Janvier 1765 , nous cotoyames le rivage \& découvrimes une, petite ifle baffe \&iunie, couverte de hautes touffes d'herbes qui avaient l'apparence de buiffons: nousi allâmes fix lieues plus loin, \& en vimes ume feconde, plus bafle, pierreufe, éloignée de la terra de
trois lieues quiforme en cet endroitune baie prod foride. La mer écumait dans prefque tout cet efpace \& nous annoncait les rocs qu'elle cachait Nous cherchâmes à entrer dans la baie. La côte depuis l'ifle pierreufe, s'étendait au levant dans un efpace de 7 à 8 lieues, elle était terminée par deux iffes baffes : en nous approchant davantage, nousi vímes une ouverture qui avait Yafpect d'une baie enfoncée \& inous envoyames, nos canots pour la reconnaitre; mais le vent s'é tant renforcé, leé ciel s'étant couvert de brouillards, il faltüt nous eloigner, \& nous n'évitàmies qưavec peinic les deux ifles baffes. La mer était très-agitée, \& \& je craignais avec raifon que cette tempéte ne nous devint funefte ainfi qu'ả nos canots expofés à la merci des vagues. Cepen/ dant vers le fôr le ciel s'ćclaircit, \& je revins vers loouvertare d'où la crainte de nous perdre nous avait éloignés. Bientot nous apperçúmes uin des carrots' à une très -grande ediftance. Je m'en approchai; c'était celui de la Tamar, quí après avoir "reconhu Youverture, $y$ avait pris terre, \& s'était enfuite expofé à limpéruofité des lames, a lobiferrité des brouillards \& à la pluie pour venir nous annohcer que cette ouverture offrait une baie commode. Nous y tenndimes avec toutes nos voiles, \& nous trouva-

DU COMMODORE BYRON. IGF
cet hait. côte dans inée davait mes s'e. uil-
mes qu'elle furpaffait mème nos efpérances. L'entrée eft large d'un mille, l'ancrage y eft par-tout für, \& l'on a près du rivage un fond fuffifant. Cette baie en a deux petites ou l'on peut mouiller en toute furreté : chacune d'elles eft embellie par un ruiffeau qui vient s'y rendre \& dgnt les caux fontpures \& fraiches.Peu après, nous entrímes dans une baie plus étendue encore qui offre le plus beau port du monde, \& que nous nommàmes port Egmont: l'entrée eft éloignée de 7 jeues de la petite ifle pierreufe qui peut fervir à y conduire les navigateurs: à trois lieues au couchant du port on voit une pointe de terre remarquable par le fable blanc dont elle eft couverte, \& où les vaiffeaux peuvent, à l'ancre, attendre le ventfavorable pour entrer dansle port. Nous jetâmes l'ancre dans le port Egmont, \& là nous vimes revenir l'autre canot. Tous les vaiffeaux de l'Angleterre pourraient mouiller dans fa yafte enceinte à l'abri de tous les yents: au nord, il eft défendu contre les vagues par des ifles entre lefquelles il n'y a point de paffage pour les vaiffeaux, excepté dans un feul que le vent du couchant rend dangereux, \& que les écueils dont il eft femé rendent plus dangereux encore. Une multitude de ruiffeaux fe déchargent dans cette baie \& donnent les plus grandes

## VOYAGB

facilités pour y fairé fa provifion d'eau. Les oies, les canards, les farcelles \& d'autres oifeaux s'y trouvent fi abondamment que la fatiété nous en fit perdre le gout : un canot revenant de 沾 chaffe nous rapportait ordinairement foixante \& dix oies, \& fans tirer un coup de fufil ; on ne Ies chaflait qu'avec des pierres. Mais on n'y trouve point de bois; quelques troncs d'arbres flottent le long des côtes, amenés fans doute pat Ies vents des bords du détroit de Magellan. Le céleri, Pofeille fauvage y donnent un fecours $\mathfrak{f}$ a. lutaire contre le foorbut; on $y$ trouve des co. quillages de toutes les efpeces. Les loups marins \& les pingoins y font en fi grand nombre qu'on nie peut marcher fur la terre fans les faire fuir par troupes; on rencontre enicore le long des côtes des lions marins, dont plufieurs font d'une taille énorme : cet animal nous parut très-formidable ; l'un d'eux m'attaqua inopinément, \& jeus bien de la peine à m'en dégager. Nous leur donnâmes fouvent la chaffe, \& un feul de ces terribles animaux fe défendait pendant une heure contre douze chaffeurs qui avaient de la peine à le tuen. J'avais avec moi un exoellent chien, mais une morfure d'un lion marin le mit prefqu'en pieces. Et ce ne font pas les feuls anfmaux qu'on doit redouter fur oes côtes. Un de
nos off animaux taient av gens du
d’armes
leur atta ridional، de mer ; bat, un. rut fur coup de dre viva que eut que ces raient $t$ en tua pellaien avec le la form chien a trancha ces cote ne peut lieues d
tomme
avons f:
marins

```
DU COMMODORE BYRON: 167
```

nos officiers me raconta qu'il avait vu quatre animaux affez femblables- à des loups, qui s'étaient avancés avec férocité pour attaquer les gens du canot ou il était, \& que noayant point d'armes à feu, ils avaient été contraints de fuir leur attaque. Jallai le lendemain fur la rive mé. ridionale \& nous apperçumes un énorme lion de mer; nous l'attaquâmes, \& pendant le combat, un de ces quadrupedes vus la veille acconrut fur nous; mais il tomba, mort au premier coup de feu qu'il reçut. Jaurais défiré le prendre vivant \& nous y aurions réuffi, fi fon attaque eŭt été moins inopinée. A quelque diftance que ces animaux viffent nos matelots, ils couraient tout de fuite fur eux, \& dans ce jour on en tua cinq. Ce quadrupede que nos gens appellaient un loup, a beaucoup de reffemblance avec le renard excepté dans fa taille \& dans la forme de fa queue : il eft de la groffeur du chien ordinaire, \& fes dents font longues \& tranchantes. On en trouve un grand nombre fur ces cótes; d'où y font-ils venus? c'eft ce qu'on ne peut dire; car ces ifles font éloignées de cent lieues du continent. Ils fe creufent des terriers comme les renards. Autour de leurs trous, nous avons fouvent vu épars des membres de loups marins \& des peaux de pingoins qu'ils dévorent.

Pour éloigner ces animaux, nos gens mettaien! le feu aux herbages, \& la campagne était en feu pendant plufieurs jours, ils couraient alors sa \& la a, pour chercher une autre retriite.

La terre de ces ifles eft noire, friable, \& fous cette premiere couche eft un lit de terre glaifo légère : elle pourrait ètre cultivée avec fuccès. Le chirurgien de la Tamar choifit un terrain près de l'aiguade, l'environna d'une haie \& y planta divers légumes qui pourront étre utiles à ceux qui viendront y relâcher aprés nous.

Pendant le féjour que nous y fimes, nous forgeâmes une grande quantité d'ouvrages de fer qui nous étaient néceffaires. On y donnait chaque jour à l'équipage un excellent déjeuné; c'était une foupe de gruau \& de celeri fauvage. Je pris poffeffion de ce port\& des ifles adjaçantes au nom du roi de la Grande-Bretagne. Ces iffes paraiffent ètre lifle Pepys de Cowley.Il eft dit dans la relation de ce voyage qu'il vit la terre fous le $47^{\circ}$ de latitude méridionale, qu'elle lui parut inhabitée, qu'elle a une très-belle baie ou mille vaiffeaux pourraient être à l'ancre en fûreté; qu'on y voit un nombre prodigieux d'oifeaux ; que la cote paraiffait être très-poiffon, $q^{u}{ }^{\prime}{ }^{1} \mathrm{ft}$ $53^{\circ} \mathrm{de}$ difting! land, $c$ bois qL point, 1 qui y \& rapp à une c cendire Cowle qu'il y écrits. avaiens écrite 1 Mufeu: toutes n'y a croire le tem de pres carte e puis : o deux $E$ nom de 1689, sond ai
qu'il fut obligé de cingler vers le midi jufqu'au $53^{\circ}$ de latitude. Tous les traits avec lefquels il diftingue lifle Pepys conviennent aux ifles Falkland, excepté la latitude qu'il lui affigne \& les bois qu'il crut y voir ; mais quant à ce dernier point, l'immenfe quantité de glayeuls \& de joncs qui y croiffent, donnent par leurs tiges élevées \& rapprochées l'apparence d'une forét, fur-tout à une certaine diftance : les Français qui y defcendirent en 1764 , y furent trompés comme Cowley. Quant a la latitude, on a cru d'abord qu'il y avait erreur dans les chiffres \& que $5 \mathbf{r}$ écrits d'une main tremblante ou peu exercée avaient été pris pour 47. Mais dans une relation écrite par Cowley lui même \& dépofée dans le Mufeum Britannique, on a trouvé $47^{\circ}, 40^{\prime}$ en toutes lettres ; \& comme il eft certain qu'il n'y a point de terre à cette latitude, on peut croire que Cowley s'eft trompé en l'obfervant; le tems était manvais \& fon but n’était point de prendre des mefures exactes. D'ailleurs fa carte eft très-conforme à celle qu'on a faite depuis : on y voit même le détroit qui fépare les deux principales ifles, lefquelles reçurent le nom de Falkland par Stroug qui les vifita en 1689 , comme il donna le nom de FalklandSond au détroit mème.

## 170

 VOYAGEIly a des raifons pour croire que le premier qui a vu ce pays fut le capitaine Davis, affo. cié de Cavendish \& qui navigeait dans ces mers
víron terre 8 du Daı
de 8 lie cemen vimes. du dét Je fuiv toujou cet efz cote d dunes que de Lat deux if un mill mai cat egais on encore venant \& de b diftance rèter. L un afp ¢óte ari rocs nu \& affre découvrimes un tocher éloigné de la terre d'en- viron cinq milles, je le nommai Editone: fur la: terre \& vis à vis était un cap qui reçut le nom du Dauphin: la diftance entre les deux caps eft de 8 lieues. Il parait qu'il y alà un grand enfoncement que j'apellai canal de Carlifle; mais nous vimes enfuite que cet enfoncement était l'entrée du détroit qui fépare les deux ifles principales. Je fuivis les còtes fix lieues plus loin encore, \& toujours au levant; la terre me parut dans tout cet efpace femblable à la côte orientale de la cote des Patagons : elle n'offre à l'wil que des dunes fans un feul arbre; on n'y découvrait que de hautes touffes de joncs \& de glayeuls.

La terre tourne enfuite vers le midi, jufqu’ă deux ifles baffes, éloignées de la terre d'environ unmille. La eftungrand enfoncement que jenommai canal de Berkeley, (c'eft celui que les Franȩais ont nommé la baie Erançaife). Nous allâmes encore à quelques lieues de là; mais la cóte devenant dangereufe par la multitude de rochers \& de brifans qui la bordent jufqu'à une grande diftance du rivage, nous réfolumes de nous arreter. Le pays prend dans fa partie méridionale un afpect plus fauvage; il ne montre qu'une eóte aride \& défolée; les monts n'y font que des rocs nuds \& efcarpés dont le coup d'œil eft trifte, \& affreux. La mer devenait houleufe \& pou-
-vait nous jeter fur cette côte, je fis tourner la proue vers le nord \& bientót nous perdìmes de vue ces isles Falkland dont nous avions parcou.
mes en firent : ru environ foixante \& dix lieues de cote.

Nous cinglions vers le continent de l'Amérique, \& nous le découvrimes le 6 Février. Dans cette traverfée, le plus grand danger que nous courúmes fut occafionné par les baleines; elles rodaient autour de nous en très-grand nombre. Nous fúmes au moment de donner fur un de ces énormes poiffons; un autre inonda notre pont de l'eau qu'il y fouffla. Je tendais vers le port Défiré où je devais trouver un vaiffeau deftiné à m'apporter les vivres néceffaires à la longue navigation que jallais entreprendre ; en découvrant le port, je vis auffice vaiffeau: c'était la Floride, bátiment en mauvais état, \& que par cette raifon, il fallait décharger ; il était dangereux de le faire dans un canal étroit où le flot était fi rapide ; mais la néceflité m'y forçait. J'entrai dans le port, mais le lendemain la Tamar \& la Floride nous firent des fignaux de détreffe \& je leur envoyai tous mes canots. Ces deux vaiffeaux chaffaient fur leurs ancres, \& allaient être jetés fur la cote. On parvint avec peine à les fauver de ce danger; le lendemain, ils y fu* rent expofés de nouveau, \& nous les en fauvía mes encore.Ces difficultés qui fe fuccédaient me firent renoncer au projet de décharger la Floride; je la fis réparer, \& jumeller fon mât de mifaine endommagé. Je lui prétai ma forge pour faire les ferrures néceffaires, \& la mis en état de fe rendre dans le détroit de Magellan où je pourrais la décharger fans crainte. Il fallut faire des réparations à peu près femblables à la Tamar: fon gouvernail était prefque hors détat de fervir, je lê fis raffurer auffi bien qu'il était pof fible, efpérant trouver dans le détroit le bois néceffaire pour lui en faire un autre.
Le 13 , la Eloride étant réparée, je fis paffer fur fon bord un de mes officiers qui avait une parfaite connaifance du détroit avec quelques matelots pour l'aider ; je lui prêtai deux de mes canots, \& je pris les fiens pour les faire reparer: Jordonniai alors à fon matre de fe rendre au port Famine où je comptais la dévancer; \& jattendis que la Tamar put me fuivre. Elle le fit le lendemain.
Nous partimes donc, \& peu d'heures après nous découvrimes la Floride qui s'était écartée trop au levant. Je continuai ma route, \& vis un vaiffeau qui fembla nous fuivre \& régler fa marohe fuir la mienne, ce qui me fit naitre des foupcons, Aprés avoir paffé le premier goulet, j'at-

## 

 tendis la Eloríde qui était loin derrière nous? dence 1 je revisce vaiffeau encore; j’imaginai qu'il voulait mettre obftacle à notre navigationi \& je me es orc rent à mis en état de défenfe. Il s'y mit auffi en conferment, yant lavantage du vent. Nous demeurâmes dans cette fituation jufqu’au foir, que le fux nous portant vers le rivage méridional, je fus obligé de jeter lancre. Le vent changea durant la nuit, \& le jour naiffant nous montra notre antagonifte à trois lieues de nous. C'était le moment où la matée pouvait nous faciliter l'entrée du fecond goulet \& je réfolus d'en profiter; mais voyant leivaiffeau inconnu mettre à la voile \& nous faivre, je vins mouiller près du cap Grégoire; fis remonter nos canons que j'avais fait mettre à fond de cale, \&\& ordonnai qu'on les plaçăt d'un feul coté. Le vaiffeau que j’obfervais, s'approchait fans arborer de pavillon ainfi que sious, \& nous faifait errer de conjonctures en conjoncsuires. Dans ce moment, la Floride qui venait fe ranger auprès de nous, donna fur un banc de fablelę y demeura échoucée. Alors le vaiffeau inconnu arbora pavillon Français, \& envoyadeux canots au fecours de lin Floride: lijy envoyai deux des miens avec ordre de remercien les Francais d'une maniere honnète ; mais de ne pas leur permettre de monter à bord. La pruqdence femblait me preforire cette précaution, mes ordres furent éxécutés, nos bateaux réuffirent à remettre à floo notre vaifeau d'avitaillement, \& vinrent me dire que le vaiffeau étran. ger paraiffait avoir an équipage nombreux \& beaucoup d'officiers.
92. A fix heures du foir, nous nous remimes en marehe, entràmes dans le fecond goulet, en forâmes \& vinmes jeter l'anore à alh hauteur de pifle Ste. Elifabeth. Le vaiffeau Français mouilla dans un endroit peu forr, au midi de lifile Barthelemi, \& j'en conclus qu'il ne connaiffait pas bien le canal. Nous cinglámes le lendemain enLtre les deux ifles dont je viens de parler, \& paffames fur un: banc que des navigateurs regardent comme trés-dangereux; ils confeillent de rafer de près la côte occidentale de linle Ste. Elizzbeth, d'ou l'on peut en furreté cingler au midi. Des vents yariables entremelés de calme nous retardaient ; ils fufpendaient notre marche \& je réfolus de nous faire trainer par ides canots ì la rame dans le port Famine : à fix heures du foir du 20 Février, nous y laiffàmes tomber l'ancre \& bientót aprés le yaiffean Français qui nous avait fuiviss paffa devant nous, dirigeant fa courfe au midi. Je conjecturaiqu'il venait des ifles Ealkland püles Français ayaient alors un établiffement, to

DU COMMODORE BYRON. 177
Forward, j'y tendais, je la fis fonder \& y entrai enfin : un ruiffeau d'eau fraiche s'y jette dans la mer. Nous y demeurâmes à l'ancre jufqu'au lendemain : alors nous nous remimes en route, vimes le,Cap Holland, puis le cap Gallant qui en eft à cinq lieues. Ce dernier eft très-élevés c'eft une efpèce de roc tailléà à pic. Plus au midi eft Pifle Charles : au levant du cap Holland eft la baye Wood; elle eft belle, fablonneufe, \& offre un ancrage für. Les montagnes qui bordent ici le détroit des deux côtés, font je crois, les plus hautes, les plus affreufes qu'on puiffe voir, à l'exception: peut-être des Cordelières: elles font efcarpées, hériffées de pointes aigués, \& couvertes de neige de leur fommet à leur bafe.
Depuis le cap Gallant la direction de la côte tourne au couchant jufqu'a la pointe du paffage qui forme la partie orientale de la baie Elizabeth : c'eft une terre baffe d'où part un banc qui s'étend au loin. C'eft dans cet efpace que font répandues les ifles:Charles, Monmouth \& Rupert ; elles rendent le canal fort érroit; il n'eft que de deux milles vis-à-vis de la derniere. Il faut laiffer ces ifles au midi \& cotoyer le rivage feptentrional. Nous le fimes, \& vinmes jeter l'ancre dans la baie Elifabeth où nous trour

[^5]vames un fond très-fûr. Un ruiffeau d'une eau excellente, vient s'y décharger.
-Malgré la bonté du fond, des raffales violen. tes nous mirent en danger dans cette baie; il fallut employer nos forces, notre expérience \& nos ancres pour hous maintenir contr'elles, ou pour regagner le-terrain qu'elles nous avaient fait perdre. Le tems fe modéra enfuite, \& nous partimes le $1{ }^{\text {er }}$. Mars pour continuer notre route, Nous vimes la baie Mufele, plus loin la rivière Batchelor, puis le canal de St. Jéróme ; mais nous tentâmes vainement d'aller plus loin; le vent fe calma, le reflux nous fit retrograder, \& nous vinmes jeter lancre à la nuit près de la rivière Batchelor. Dans cette route, nous vimes d’abord des feux \& enfuite des pirogues près du canal de. $S$. Jéróme ; ces pirogues nous fuivirent, nous approcherent, tournerent autour de nous; mais il n'y en eut qu'une qui ofa nous abordet \& dont les hommes vinrent à bord. Cette pirogue était mal conftruite \& l'était d'écorce d'arbreśs. Ceux qui la montaient étaient au nombre Ae fept, quatre hommes, deux femmes \& un enfint : ils paraiffaient très-miférables, étaient müds', à Fexception d'une peau très-puante de Toự marin cjetée fur Jeurs épaules; ils étaient armés d’arcs \& de flèches qu'ils nous préfente-

## DU COMMODORE BYRON.

rent pour quèques grains de collier owautres: bagatelles; les flêches, longues de deux pieds, font faites de rofeaux \& armées d’une pierre verdátre; les arcs font longs de trois pieds, \&ela corde eft faite de boyau.
-Près de la rivière Batchelor eft un bano fur" fequel flottent des goemons: ils fervent à le faire reconnaitre \& à L'éviter : il paralt que fes bords font peuplés, tcarinous y vímes beaucoupt dhommés nuds à qui mous fimes des ptéfens de: rubans, de grains detverre, \& tils on furentenchintés. Je defcendis \& les vifitaià mon tour; ifs me recurent avectoutes les expreffions de l'amitié : ills s'emprefferent d'apporterides fruits: qu'ils venaient de cueillir \& de les offriorà moit \& à mes officiers qui feuls étions venn's à terrer pour ne pas les effrayer. Ces fruits \& quelques moules paraifent faire la plus grande partie de leur fubffitance.
2) Nous nous'éloignámes de ces bords de lendemain's mais nous fimes peu de chemin; le veno nous laifa, la marée nous fut contraire \& nous força de jeter l'ancre fur un banc: nqusavions paffé le canal deS. Jérôme, \& le cap:Quad n'était plüs qu'à huit milles de nous : dans cet/endroit du canal les marées font extrèmement fortes, rio broi

M 2 dans une direction oppofée: le vent fe leva \& nous repouffa dans le canal de St. Jéróme. où nous hous trouvâmes däns le plus grand danger, envivonhés de rocs contre lefquels la mer fe brifait avec violence; nos ancres purent iे peine nous fauver. Heureufement le vent s'affaiblit \& la marée vint nous favorifer; nous en profitames; quand elle nous redevint contraire, il nousifallut chercher une baie que nous trouvâmes fur le rivage feptentrional au levant du cap Quad qui en eft à plus d'une lieue : mais nous ne pûmes jamais y parvenir \& il fallut revenin à lembouchure de la riviere Batchelor.
Nous lutions depuis près d'un mois pour franchir le détroit, \& nos vains efforts ne nous découragerent point: repouffés une fois encore vers cette riviere Batchelor, je réfolus de la vifiter: je la remontai pendant une efpace de quatre milles; elle eft profonde \& large dans quelques parties, l'eau en eft très-bonne; mais pour y parvenip, il faut être favorifé de la marée.

Le 5 Mars, aidé par le flux, trainé par nos bitimens à rames, nous efpérámes entrer dans la bale que j'avais fait reconnaitre; le fond en

Etait è furreté n'en pi dans le calme jetté Quad baie,
vâmes
rentes
fuivre parfait quatre cotés c efcarp nuage: d'un plus a: Les irrégu couch fendu jette d'un lende je def trouv:

## DU COMMODORE BYRON: 18 F

trait excellent, fix vaiffeaux peuvent y étre en füreté; mais nous ne pûmes $y$ arriver, je n'en pus trouver un autre, \& nous demeuràmes dans le canal jufqu'au lendemain, expofés au calme \& à la marée, fur un banc où nous avions jetté l'ancre. Enfin, nous franchimes le cap Quad \& nous vinmes aborder dans une petite baie, près d'une isle pierreufe; nous y trouvàmes une multitude de coquillages de différentes efpèces. La Tamar qui n'avait pu nous fuivre jeta l'ancre à quelque diftance. Un calme parfait nous y arrèta: le détroit eft là d'environ quatre milles de large; il eft bordé des deux cotés de montagnes couronnées de rochers nuds, efcarpés, couverts de neige, cachés dans les nuages; elles femblent n'etre que des ruines d'un monde bouleverfé, \& offrent l'afpect le plus affreux.
Les marées étaient encore très-fortes \&\& trèsirrégulieres. Nous parvinmes à cinq lieues au couchant du cap Quad, dans un petit havre défendu par deux gros rochers entre lefquels on jette l'ancre. Il ne peut gueres recevoir plus d'un vaiffeau. Nous y paffàmes la nuit, \& le lendemain, un brouillard épais nous environna; je defcendis à terre dès qu'il fut diffipé, \& j'y trouvai beaucoup de coquillages, mais point
Y82 जn If Y O quNer EOO पद
dhabitanis. Près de là, eft une füperbe cal cade, \& plus loin des baies commodes, où les plus grands vaiffeaux pourraient fe retirer en pleine füreté. Nous remplimes notre canot de très-belles moules, \& retournâmes à bord_

Un vent frais vint enfin háter notre coùrfe; nous paffàmes le cap Monday, puis celui d'U. pright fitué fur la cote méridionale; mais là, nous effuyámes un orage "affez violent; un ciel chargé d'épais nuages ne nous laiffa voir des écueils que lorfqué nous fumes fur eux; nous' n'eúmes que le temis de nous détourner rapidement pour éviter le naufrage : ces écueils dangereux font au nord du dernier des caps dont j’ai parlé, à environ trois lieues de diffance. Le ciel s'éclaircit, nous vìmes la partie du dé troit qu'on nomme la Longue-rue, \& nous y tendimes en rafant de près le rivage méridional, dans l'efpérance d'y trouver un abri fôrs mais bientót un nouvel orage nous fit rebrouffer chemin jufquà à trois lieues au levant du cap Monday. Nous trouvâmés dans ce lieu une baie profonde, où nous jetảmes l'ancre près d'une isle qui en occupe le fond. Nous fümes heureux de l'avoir trouvée; car les vents, la pluie nous auraient expofés à de plus grands dangers encore. La mer élevait des lames énormes quifo
brifaien elles no tion dar dont l'es leet fuf reftàme tion par impéné Dans ou l'on lon vit chien, enfant fur le fif ce qu'o dégradz ou une Cett yoir to \& l'hi eontrée que fa percés balles cux co Nol forts,

## DU COMMODORE BYRON.

brifaient avec fureur fur les rochers voifins; elles nous forcerent à quitter encore notre fituation dans cette baie qui forme au fond un baffin dont l'entrée n'eft pas profonde; mais Pintérieur left fuffifamment pour les vaiffeaux. Nous y reftàmes jufqu'au is Mars, forcés à cette inaction par une tempète continuelle, des brumes impénétrables, \& une pluie conftante.
Dans cet intervalle, je fis vifiter la côte, où l'on trouva des baies füres \& commodes, où lon vit des Américains qui nous donnerent un chien, \& l'une de leurs femmes offrit auffi fon enfant qu'elle allaitait. Peut-être on fe trompa fur le fens de fon offre; mais fi elle fut en effet, ce qu'on l'a oru être, elle prouve une grande dégradation dans les fentimens les plus naturels, ou une pauyreté extrème qui fait taire la nature.
Cette longue pluie en fe difipant, nous laifiz voir toutes les montagnes couvertes de neige. \& l'hiver prit fubitement poffeffion de ces contrées triftes \& fauvages. Nos matelots pref. que fans vètemens étaient roidis par le froid \& percés par les pluies; je leur fis diftribuer deux balles de gros drap de laine, reffource utile pour eux comme pour les officiers.
Nous recommençames notre route \& nos efforts, repaflàmes le cap Monday \& nous repo-
fames la nuit dans une des baies qui le touchent. La pluie, les vagues nous inondaient encore, nous effayàmes en vain d'aller plus avant le len. demain; ce ne fut que dans l'après midi que nous nous remimes à luter contre les vents \& les flots; hous ne pûmes les vaincre, \& forcés de reculer, nous vinmes jeter encore l'ancre dans la baie que nous avions quittée deux jours auparavant, \& y pafàmes deux jours au milieu de la tourmente, battus par des raffales, percés par une pluie qui nous glaçait. Un coup de vent terrible ébranla le vaiffeau, lui fit perdre fa fituation, \& ce ne fut qu'avec beaucoup de peines que nous réufimes à l'y remettre.
Le 21, nous fortimes pour la troifieme fois
milieu furent n'ofion tante. Le 2 devena Nous : au leva malher l'ancre. vaiffear s'y am Déjò auffi fi marchi nos pro
lâmes quelle à la fair du cap
Nous : je fis cap qu très-éle un cor une gı fur lef
milieu des peines \& des dangers nos équipages farent gais, ils parurent contens, \& ce que nous n'ofions efpérer, ils jouiffaient d'une fanté conftante.
Le 22 Mars, je m’apperçus que la marée nous devenait favorable \& je me hâtai d'en profiter. Nous atteignimes encore une fois la baie fituée au levant du cap Monday, où la Tamar moins malheureufe que le Dauphin, nous attendait à l'ancre. Cette baie a un fond für, deux ou trois vaiffeaux de ligne pourraient trouver place pour s'y amarrer.

- Déjà la mer du Sud nous envoyait des vagues auffi fortes que j'en euffe jamais vues, nous marchions vers elle, \& nous appercevions de nos progrès. Le 23, vers le foir, nous mouillâmes dans une baie très-fûre, au fond de laquelle fe trouve un canal profond qui peut fervir à la faire connaitre: elle eft à une lieue au levant du cap Upright; \& eft formée par une isle baffe. Nous y paflàmes deux jours, pendant lefquels je fis chercher une baie au couchant du mème cap qu'il eft facile de découvrir parce qu'il eft très-élevé \& taillé à plc; au midi, il prófente un coup-d’oeil effrayant; il eft bordé jufqu'à une grande diftance de rochers à fleur d'eau, fur lefquels la mer brife avec un bruit horrible.

Nous quittámes notre afyle pour le franchir, le 26 ; mais fur le foir, le ciel fe couvrit, le vent s'éleva, nous ne vimes nul endroit fur la cóte méridionale où nous puffions nous réfagier pendant la nuit; il fallut fe diriger vers la côte oppofée. Je fis marcher la Tamar devant nous, je lui fis allumer des feux, \& tirer un coupde canon toutes les fois qu'elle croirait devoir changer de route. Le vent noús devint contraire \& augmenta de violence, la tempête fut plus effrayante, le ciel \& la terre fe confondaient dans
jinfant fe brife de poin dont n . nous v après 1 nous, 1 pête fi dans la paravat deux v: Les vą nais nc d'avoir Les
leur fo le paffa reux. L pêtes, on a pe épais q gueur que in Nou eet afy La Ta de vair

## DU COMMODOREBYRON. 187

juftant nous nous attendions à voir le vaiffeau fe brifer contre un éeueil. Le jour commença de poindre, mais ne put nous montrer la terre đont nous étions peu éloignés. A fix heures, nous vimes le rivage méridional, \& bientôt après la Tamar; ce fut une grande joie pour nous. Il était inutile de latter contre une tempete fi conftante, \& nous réfolûmes de revenir dans la baie dont nous étions partis le jour auparavant, à celle au levant du cap Monday. Les deux vaiffeaux y jettèrent l'andre vers le foir. Les vagues nous y fecouaient avec violence; nais nous nous trouvions encore trop heureux d'avoir pu gagner un mouillage.
Les obftacles que nous trouvions prenaient leur fource dans la faifon trop avancée; alors le paffage du détroit eft auffi diffieile que danger reux. Les vents très-forts \& variables; les tempètes, la rapidité des courans, des pluies dony on a peu d'exemples ailleurs, des brouillards fi épais qu'on ne diftingue rien à deux fois la longueur du navire, rendent cette navigation prefque impraticable.
Nous pafsâmes les deux jours fuivans dans cet afyle, mais non fans trouble \& fans crainte. La Tamar y fut jettée près des rochers; elle fit de vains efforts pour s'en retirer, \& nous appella

## DU COMMODORE BYRON: 189

milieu par un morceau de bois court pour les tenir ouvertes, ainfi que les enfans font dans les bateaux fábriqués avec des coffes de pois: Cependant ces Américains, qui avaient des pirogues plus sûres, paraiffaient plus ftupides qu’aucun de ceux que nous avions rencontrés. Ils étaient nuds, malgré la rigueur du froid ; ils n'avaient qu'une peau de veau marin jettée fur leurs épaules; un morceau de baleine pourrie \& infecte était le mêts dont ils fe regalaient. L'un d'eux découpait cette charogne avec les dents \& en préfentait les pieces à fes compagnons qui les dévoraient avec la voracité gloutonne des bêtes féroces. Ils n'étaient pas fans défirs, fans envie, car l'un de nos matelots s'étant abandonné au fommeil, ils lui coupèrent le derfiere de fon habit avec une pierre tranchante qui leur fert de couteau.

Le 4 Avril, nous tentarmes encore de nous avancer près de l'embouchure du détroit, \& nous parvinmes à gagner la baie fituée au levant du cap Upright fur le rivage méridional. Nous y jettâmes lancre, \& nous occupámes à couper du bois, à faire notre provifion d'eau. Dans cet intervalle, fept ou huit Américains parurent dans une pirogue fur la pointe occidentale de la baie, defcendirent a terre \& y
firent du feu. Nous les invitames par tous les moyens que nous pûmes imaginer à venir fur nos vaiffeaux; tous nos fignes furent inutiles. Alors je réfolus d'aller à eux ; je m'embarquai dans mon iole,\& m'introduifis auprès de ces faun vages en leur faifant des préfens de peu de valeur, mais qui leur firent plaifir. Nous fumes bientot bons amis, j'envoyai l'iole chercher du pain \& je demeurai feul ayec eux fur le rivage. Dès que mes gens furent de retour, je partageai le
de peini rent :I joua du dece fe reconna pirogue loup de il frotta rait fait refufés bifcuit qu'ils avaient apporté entre ces bons Américains, \& je remarquai avec furprife que lorfqu'ils laiffaient tomber quelques morceaux, aucun d'eux n'ofait le ramaffer fans ma per. miffion. Nos gens coupaient de l'herbe pour des moutons que nous confervions encore à bord; dès que les Américains s'en apperçurent, ils coururent en arracher \& en curent bientót rempli notre bateau. Jétais touché de leur attention, \& en leur en témoignant ma fatisfacu tion, je leur fis beaucoup de plaifir. Ils s s'attachèrent à nous, \& nous fuivirent lorfque nous revinmes à notre vaiffeau; mais lorfquils en furent près, ils s'arrètèrent \& le regardèrent modeftis aux man guer. A de dive devaien oublié nous, 8 détermi Le 7 un trèsdéjà no vent s'a
rant qur du terra avec une furprife mèlée de terreur. Je les invitai encore à y monter, je ne pus y déterminer que quatre ou cinq, \& encore avec beaucoup
de peine. Jeleur fis des préfens, ils fe raffurerent Pour les amufer, l'un de nos ófficiers joua du violon, d’autres danferent. Enchantés dece fpectacle, impatiens d'en témoigner leur reconnaiffance, ils envoyerent l'un d'eux à leur pirogue ; il en rápporta un petit fac de peau do loup de mer, rempli d'une graiffe rouge dont il frotta le vifage du joueur de violon, \& m'au-raie fait le même honneur fi je ne m'y étais refufés il fit tous fes efforts pour vaincre ma modeftie, \& j'eus beaucoup de peine à échapper aux marques d'eftime qu'il voulait me prodiguer. Après leeur avoir donné quelques heures de divertiffement, je leur fis entendre quils devaient fe rendreà terre; mais ils avaient tout oublié pour le plaifir qưils trouvaient avec nous, \& ce ne fut pas fans peine qu'on put les déterminer à nous. quitter. . 1 (
5) Le 7 , Mars, nous reprimes notre route par un urès-beau tenis; nous pafsàmes le cap Upright; déjà nous en étions à quatre lieues, quand le vent s'affiiblit \& nous laiffa en butte au courant qui nious était contraire : nous perdìmes du terrain; maisi un vent du couchant s'étant ćlevé durant la nuit, nous avançâmes au travers de l'obfcurité qu'un brouillard épais répandait autour de nous. Peu d'heures après, le vent


D
fe renforça, la mer s'enfla, la pluie tomba avec force; loin d'avancer, nous retrogradions en. core; nous primes le parti de nous rapprocher du rivage méridional, où nous découvrions une baie \& nous y jettâmes l'ancre. Elle eft à qua, tre lieues au couchant du cap Upright ; elle n'a d’autre inconvénient qu'un fond peu sûr: mais les vaiffeaux $y$ font à l'abri de tous les vents: c'eft une des meilleures retraites que nous euf. fions trouvées encore dans le détroit. Nous n'en jouimes pas long-tems, \& le vent s'étant appaifé, nous fimes deux lieues \& demie plus avant vers l'embouchure du canal. La nuit nous força de nous arrêter dans une bonne baie que nous découvrimes difficilement, \& d'où une raffale violente fut fur le point de nous chaffer avant que nous euffions pu y jetter l'ancre. Si nous n'avions pu lui réfifter, nous euffions paffé une nuit effrayante dans le canal, car le vent devint un ouragan terrible, accompagné de pluie \& de neige.

- Nous nous remimes en route le lendemain par un vent affez violent. Nous pafsàmes le cap Pillar, reconnaiffable à deux roches coupées en forme de tours qui terminent fon fommet ; plus loin eft une isle bordée de rochers qui préfente l'apparence d'une meule de foin.
- Au-de
peut avo d'une ha élevée, de dang pées \& Weftmi trionale bordée fe brife qu'on nc ce font-1 lieues d reux qu lames fo eux \& s Arriv
doutais
vent cos reufeme
je mis 1 gner le lieux d z par heu à vingt litai, ${ }^{x}$


## DU COMMODOREBYRON. 193

Au-dela du cap Pillar le détroit s'élargit; il peut avoir près de huit lieues, bordé de terres d'une hauteur médiocre; au nord elle eft moins élevée, au fud elle eft plus nette \& il y a moins de dangers à la fuivre: toutes deux font coupées \& leurs bords font rapides. Là eft lisle Weffminfter, fituée plus près de la côte feptentrionale: près de l'embouchure, celle - ci eft bordée d’islots \& de rochers fur lefquels la mer fe brife avec violence. Du dernier cap à celuí qu'on nomme $D e ́ f e a d a$, la cote tourne au fud; ce font-là les bornes de la Terre de Feul: à fept lieues du cap Défiré, font des écueils dangereux que Narborough a nommé les Juges; des lames femblables à des montagnes tombent fur eux \& $s^{\prime} y$ brifent d'une maniere effráyante. Arrivé enfin à la bouche du détroit, je re. doutais à chaque inftant de voir s'élever un vent contraire qui nous forcat d'y rentrer; heureufement il venait entre le midi \& le levant; je mis toutes les voiles dehors pour nous éloigner le plus vite qu'il nous ferait poffible de ces lieux dangereux; nous fim es près de trois lieues par heure. A huit heures du foir, nous étions à vingt lieues de ces côtes redoutables. Je facilitai, jallégeai la marche de mes vaiffeaux par
$\qquad$
tous les moyens que je pus imaginer, \& ces moyens la rendirent auffi plus sûre.

Les difficultés \& les dangers que nous effuyà. mes pourraient faire croire qu'il eft imprudent de tenter ce paffage, \& que le plus sûr eft de doubler le cap Horn. Jai paffé par l'un \& l'au. tre chemin, \& je préfère celui que je viens de décrire; mais il faut le traverfer dans le mois de Décembre: alors le tems eft beau, conftant, agréable; une flotte entière pourrait le franchir en trois femaines; on $y$ trouve un avantage ineftimable : c'eft une grande abondance de plantes falutaires, telles que le cochléaria \& le céleri, des fruits \& plufieurs autres végétaux anti-fcorbutiques ; ce font elles qui nous firent fupporter les plus grands dangers, les travaux les plus pénibles, auxquels nous fùmes expofés pendant près de trois mois; on y a la facilité d'y faire des provifions de bois \& d'eau douce: mais pour jouir de ces avantages fans̀ rien qui les contrebalance, il ne faut pas y naviger dans la faifon orageufe de l'équinoxe.

Dés que nous fûmes fortis du détroit, nous nous dirigeảmes au couchant, puis au nord, jufqu'a ce que nous euffions découvert lisle de Mafafuero; nous en étions alors à dix-huit lieues, \& ne découvrimes point encore celle de Juan

Fernana rifon du vue. $A u$ à fept li nuit en canots 1 côte ori je les f diftance tant ina de rocs prefqu': car l'af une par vertes vres fa que ves grande jetter l ${ }^{\times}$ cafcade bateau: de poif Nou \& nous cher un \& de 1 de roc.

Fernandes; les nuages qui obfcurciffaient l'ho- rifon du coté du nord nous en dérobaient la vue. Au coucher du foleil, nous étions encore à fept lieues de la première. Nous pafsàmes la nuit en panne, \& le lendemain j'envoyai des canots pour vifiter les bords \& le fond de la cote orientale; ils n'y purent prendre terre, \& je les fuivis avec le vaiffeau à trois milles de diftance ; la partie feptentrionale me parut autant inacceffible que l'orientale : elle eft bordée de rocs qui s'étendent au loin. Nous renoncions prefqu'au deffein d'y aborder, mais avec regret ; car l'afpect en eft riant. Des forèts en couvrent une partie; vers le nord, ily a des clarieres couvertes d'un beau tapis verd où paiffaient des chèvres fauvages. Nos bateaux vinrent nous dire que vers le midi, il y avait un banc à une affez grande diftance du rivage, fur lequel on pouvait jetter l'ancre, \& que vis-a-vis, il y avait une cafcade fuperbe dont l'eau était très-bonne. Nos bateaux étaient revenus chargés d'une multitude de poiffons pris a la ligne le long du rivage.

Nous jettâmes l'ancre fur ce banc le 28 Avril; \& nous envoyàmes nos canots à terre pour chercher une place ou l'on put faire provifion d'eau \& de bois; mais comme la côte était remplie de rochers contre lefquels la mer fe brifait aved
violence le long du rivage, je fis prendre à mes gens des corfelets de liège dont je m'étais pourvu avant mon départ; ils donnent de l'aifance au nageur, \& l'empèchent de fe brifer contre les rochers; la defcente fe fit avec facilité, \& nous nous pourvâmes de ce qui nous était néceffaire. On court là d'autres dangers dont les corcelets ne peuvent défendre ; on y eft expofé à des poiffons énormes \& voraces, connus fous le nom de goulus de mer; plufieurs fois quelque-uns de nos gens furent fur le point d'en ètre dévorés. L'un de ces poiffons, long de plus de vingt pieds, s'approcha du bateau, \& fe faifit à la vue des matelots, d'un gros veau marin qu'il avala d'un feul trait. Un autre dévora encore un veau marin à mes yeux près de l'arrière de mon vaiffeau. Nos gens tuèrent quelques chèvres, dont la chair était d'un gon̂t excellent. L'uné de ces chévres avait été prife \& marquée; fon oreille droite avait été fendue d'une manière qui n'annonģait point un accident. Le poiffon $y$ eft fi abondant, qu'à la ligne \& en peu d'heures, on pouvait en prendre pour nourrir l'équipage pendant plufieurs jours. Quelques-uns de cos poiffons pefaient jufqu'a trente livres, \& tous étaient de bon goût.

Sur le foir, les lames s'enflerent fi fort, que
le canot canonier pièces d' plus com de force mes dix reprendr pu même la lame é der. Je lı y aurait c qui chafi cré, \& q de les abe tre le car mais le n ment, s'i un corfel relle, \& des adiel fouhaita I des quar l'y aband fe jetta a rivage ot montra I tion, \&

## DU COMMODORE BYRON. 197

le canot fut obligé de revenir fans reprendre le canonier \& un matelot qui remplifaient nos pièces d'eau: on découvrit encore une aiguade plus commode, ou la lame fe brifait avec moins de force qu'où nous étions, \& nous y remplîmes dix de nos tonneaux. J'envoyai un canot reprendre le canonier \& le matelot qui n'avaient pu mème fe rendre à la nouvelle aiguade ; mais la lame était fi groffe qu'ils n'oferent s'y hafarder. Je leur fis dire que felon les apparences il $y$ aurait quelque coup de vent durant la nuit, qui chafferait le vaiffeau du banc où il était ancré, \& qu'on fe verrait alors dans la néceffitó de les abandonner. Cette confidération fit mettre le canonier à la nage \& il revint au canot; mais le matelot dit qu'il fe noyerait infailliblement, s'il fe hafardait à le fuivre, quoiqu'il eut un corfelet de liège; il préféra une mort naturelle, \& fe détermina à refter dans l'isle; il fit des adieux fort tendres à fes camarades \& leur fouhaita toute forte de bonheur. Cependant un des quartiers-maitres ne pouvant fe réfoudre à l'y abandonner, prit avec luile bout d'une corde, fe jetta au travers des vagues \& nagea jufqu'au rivage ou le matelot déplorait fon fort. Il lui montra les fuites qu'aurait fon étrange réfolution, \& en luì parlant lui paffa adroitement
un nocud coulant autour du corps, \& cria aux matelots du canot de tirer la corde dont ils tenaient l'autre extrèmité : on le traina ainfi juf. qu'au bateau; mais il avait avalé tant d'eau qu'il paraiffait etre fans vie lorfqu'on l'eut retiré de la mer. Iis le fufpendirent par les pieds, il reprit fes fens, \& le lendemain on ne s'apperçut pas qu'il eut fouffert.

Ce jour, je nommai M. Mouat capitaine du Dauphin fous mes ordres, M. Cumming 10 remplaça comme capitaine de la Tamar, \& M. Carteret, lieutenant fur la frégate, vint prendre la place que ce dernier laiffait vacante fur mon vaiffeau. Ces difpofitions faites, nous levâmes l'anore \& cinglámes au nord; c'ótait le 30 Avril.

En fuivant encore les bords de l'isle, nous pûmes découvrir un lieu plus propre à faire de l'eau que ceux dont nous nous étions fervis. Deux jours après jo me dirigeai vers le couchant pour chercher la Terre de Davis, qu'on place fous le $27^{\circ}$ degré 30 min. de latitude, à cent lieues au couchant de Copiapo. Je la cherchai vainement pendant huit jours, \& ne voyant aucune apparence de la découvrir, j'abandonnai cette recherche, \& cinglai entre le nord \& le couchant, jufqu'à ce que j'cuffe rencon-
tréles v diriger Salomot Le 10 des dau taire, d aux exts refte $d t$ queue. poiflons
grampu, nous, $q$ que ter découvs fon: le marqua \& s'éle mage a leurs borné F perfuad isles.
Le 2 mentés nous ne de perd tement

## DUCOMMODORE BYRON 199

tré les vents alifés, alors mon plan était de me diriger à l'occident, \& de chercher les isles de Salomon, ou quelques terres nouvelles.

Le io Mai, nous vimes autour du vaiffeau des dauphins \& des bonites; puis l'oifeau folitaire, dont le plumage, brunátre fur le dos \& aux extrèmités des ailes, eft blanc dans tout le refte du corps; fon bec eft court ainfi que fa queue. Trois jours après, nous vimes plufieurs poiffons d'une taille énorme; on les nomme grampufes : il y avait tant d'oifeaux autour de nous, que je crus étre dans le voifinage de quelque terre; mais du plus haut des máts on ne découvrait rien dans toute l'étendue de l'horifon: le 26 , nous vimes deux oifeaux très-remarquables ; ils étaient de la grandeur de l'oie \& s'élevaient à une grande hauteur; leur plumage avait la blancheur \& l'éclat de la neige, leurs cuiffes étaient noires. Un efpace calme, borné par une mer houleufe, aida encore à me perfuader que j'avais paffé au midi de quelques isles.
Le 22, par un vent léger, nous fümes tourmentés par des vagues fi elevées, fi rapides, que nous nous trouvâmes dans un danger continuel de perdre nos mâts: pour échapper plus promptement à ce danger,je cinglai versle nord, afin de.

200

## Voyace

trouver plus - tôt les vents alifés. Le forbut commençait à fe montrer parmi nos équipages, mes meilleurs matelots en étaient attaqués. $\mathrm{Ce}_{e}$
bre; nous mieux cepen la déc. tin; 1 nous de no d'elle. glai pectiv d'un de $g$ étenc fans
parai fe br nous: nous des 1 piqu mer figu: brill
J
canc
lexi

## DU COMMODOREBYRON. $2 O I$

bre ; cette circonftance \& d'énormes lames qui nous venaient du midi, me faifaient toujours mieux penfer que la terre n'était pas éloignée; cependant ce ne fut que le 7 Juin que nous la découvrimes; il était alors une heure du matin; nous fufpendimes notre courfe, \& le jour nous montra une petite isle baffe à deux lieues de nous ; plus loin, à trois on quatre lieues d'elle, on en découvrit une plus éténdue. Je cinglai vers la premiere; elle nous offrait une perfpective riante: elle était ceinte d'une plage d'un beau fable blanc: l'intérieur était planté de grands arbres dont les branches touffiues étendaient au loin lear ombre, \& formaient, fans arbriffeaux, des bofquets délicieux. Elle paraiffait avoir cinq lieues de tour; mais la mer fe brifait avec tant de violence autour, qu'elle nous parut inabordable. Bientót nous pûmes nous convaincre qu'elle n'était point déferte; des hommes parurent fur la grève, armés de piques longues d'environ feize pieds; ils allumerent des feux, qui fans doute étaient des fignaux, car l'inftant d'après nous en vimes briller fur l'autre isle.

J'envoyai chercher un mouillage; mais le canot fit le tour de l'isle fans trouver de fond; le rivage était bordé d'un roc de corail très-ef- ravages fur nos équipages; \& les malades qui s'étaient trainés fur le tillac pour contempler cette terre fertile, apprirent avec défefpoir que la nature leur en défendait l'entrée ; ils voyaient une multitude de cocotiers chargés de fruits, que le plus puifant que l'on connaiffe; ils vant s'ils eroyaient y voir des limons, des bananes \& d'autres fruits délicieux ; ils voyaient le rivage femé d'écailles de tortues. Ces rafraichiffemens les auraient promptement rendus à la vie; une ceinture de rocs les éloignait de leur portée autant que s'ils en euffent été féparés par la moitié du globe : en les voyant, ils n'en furent que plus malheureux ; l'imagination qui allége les maux quand elle eft animée par l'efpérance, les rend plus cruels lorfqu'elle en eft abandonnée.

Je ne pus renoncer d'abord à l'efpoir de trouver quelque adouciffement à leurs maux. Je fis le tour de l'isle avec les vaiffeaux; les Indiens qu'i rent le t van épie tire êtr pré chaient du bord, agitant leurs piques d'un air menaçant, \& fe jettant enfuite à la renverfe, où ils demeuraient quelques inftans étendus comme

## DU COMMODORE BYRON. 203

s'ils euffent été morts, fans doute pour nous faire comprendre qu'ils nous tueraient fi nous tentions de defcendre. Nous remarquâmes qu'ils avaient planté deux piques dans le fable, au bout defquelles ils avaient attaché un morceau d'étoffe qui flottait au gré du vent, \&\& devant lequel plufieurs fe profternaient, comme s'ils euffent invoqué une divinité tutélaire. Durant ma navigation autour de lisle, mes canots fondaient le long du rivage ; mais lorfquils voulurent s'en approcher, les Indiens jettèrent des cris effroyables, maniaient leurs lances avec fureur, \& menaçaient avec de grofles pierres ramaffées fur la rive. Nos gens n'y répondirent que par des fignes d'amitié \& de bienveillance, leur jettèrent du pain \& de brillantes bagatelles, qu'ils ne daignerent pas regarder; ils retirerent à la háte quelques pirogues qui étaient fur le bord, \& les porterent dans les bois; ils s'avancerent enfuite dans l'eau, \& paraiflaient épier le moment de faifir notre canot pour le tirer fur le rivage. Nos matelots craignant-d'en être maffacrés, br̂olaient d'impatience de les prévenir en faifant feu fur eux; mais Pofficier qui les commandait les en empécha. Le foin de notre confervation m'aurait fait recourir à la force pour obtenir des rafraichiffemens qui nous

204 VOXAGE
devenaient indifpenfables ; mais q'aurait été une inhumanité atroce que de leur oter la vie pour prévenir des deffeins que peut-être ils n'avaient pas, \& fans qu'il en réfultát aucun avantage pour nous.
Ces Indiens font d'une couleur tannée \& bien proportionnés; il ont l'air très-vigoureux \& font très-agiles; je n'ai pas vu d'hommes aufi légers à la courfe. Ne pouvant aborder cette isle nulle part, je la quittai pour vifiter l'autre. Nos recherches ne furent pas plus heureufes ici: nous découvrimes qu'elle était formée par plufieurs péninfules liées par des langues de terre fi étroites, fi baffes, qu'elles font prefque au niveau de la mer qui brife fur elles avec violence. Chaque vaiffeau envoya fon canot armé pour fonder \& découvrir fi ces isles ou ceite isle n'avaient point de baie ou l'on put pénétrer. En l'approchant, les cocotiers, qui élèvent leurs rameaux épais \& chargés de fruits au-deffus des autres arbres, étaient ce qui nous frappait le plus, \& ce que nous regrettions davantage de ne pouvoir atteindre.
Dès que les habitans de ces isles virent nos canots s'approcher, ils accoururent en foule fur le rivage, armés de lances \& de maffues; ils les fuivirent \& leur faifaient des geftes menaçans
pour 1 deffus bales : fit prer cher d rent n defcen tout pr cun $f$ de dou pointen quelqu Le : une is? nous. au poir lieues eft une cher de ble, \& lefquel vimes que les rent de lallarn courur maffues
pour les empècher d'aborder. Je fis tirer pardeflus leurs têtes une piece de huit livres de bales; le bruit leur infpira un effroi qui leur fit prendre la fuite avec précipitation, \& fe cacher dans les bois. Enfin, nos bateaux revinrent fous dire qu'il n'y avait nul moyen d'y defcendre; qu'il n'y avait point de fond, meme tout près du rivage. L'impoffibilité d'en tirer aucun fecours pour nos malades, nous pénétra de douleur : nous les nommâmes Isles du Difapointement, \& je les quittai pour en chercher quelque autre.
Le 9 Mai, vers le foir, nous découvrimes une isle nouvelle a fix ou fept lieues devant nous. Nous nous arrêtâmes pendant la nuit, \& au point du jour, nous nous en trouvâmes à trois lieues; elle nous parut longue \& baffe; le rivage eft une belle plage de fable blanc bordé d'un rocher de corail; elle préfente un afpect agréable, \& eft embellie par de beaux arbres, entre lefquels on diftingue le cocotier. Nous en fuivìmes la côte à la diftance de demi mille. Dès que les Indiens nous apperçurent, ils allumerent de grands feux, fans doute pour répandre Pallarme parmi les habitans les plus éloigniés, \& coururent fur le rivage armés de lances \& de maffues.

On appercevait au-delà des terres de ce cotó de l'isle, un grand lac falé dont létendue paraiffait être de deux ou trois lieues, \& n'était féparé de la mer vers le couchant que par une langue de terre très-étroite : il y avait dans ce tant pl dans la d'eux 1 faifit de entre d. lac un islot éloigné d'une lieue de la pointe vis-à-vis laquelle nous étions arrètés. La eft un village que les ombrages d'un bois de cocotiers garautiffaient des rayons brûlans du foleil. J'envoyai fonder; mais nos canots trouverent toute la côte bordée par-tout d'un rocher auffi efcarpé qu'un mur de corail. Nous nous mimes en travers de cette entrée, où nous vímes une centaine d'Indiens s'avancer dans l'eau jufqu'à la ceinture en bon ordre ; ils avaient pour armes la lance \& la maffue; l'un d'eux portait une longue perche, au haut de laquelle était attachée une pièce de natte que nous primes pour. un drapeau. Ils faifaient continuellement de grands cris, \& bientót après plufieurs grandes pirogues defcendirent le lac pour fe joindre à eux. Nos canots leur faifaient tous les fignes poffibles d'amitié, \& les pirogues s'en approcherent; j'efpérais qu'il s'établirait entre nous un commerce de bienveillance: mais je me trompais; il parut que leur deffein ćtait d'échouer nos bateaux fur le rivage. Dans cet inf-
tant plufieurs Indiens s'élancerent des rochers dans la mer \& nagerent vers nos canots; l'un d'eux fauta dans le bateau de la Tamar, s'y faifit de la vefte d'un matelot, fe jeta à la nage entre deux eaux, \& ne reparut que près du rivage où il rejoignit fes compagnons. Un autre prit la corne du chapeau du quartier-maitre \& la tira vers lui au lieu de le lever, ce qui avertit fon poffeffeur de le retenir. Nos gens fouffrirent toutes ces tentatives avec patience, \& les infulaires triomphaient de leur impunite. - Mais n'ayant pu réuffir de trouver un mouillage en ce lieu, nous fuivìmes la côte jufqu'z la pointe la plus occidentale de lisle; nos bateaux nous fuivirent la fonde à la main, \& ne trouverent point de fond. Parvenus à cette pointe, nous découvrimes une autre isleà quatre lieues vers le couchant de celle où nous étions. Nous nous étions éloignés de celle-ci denviron une lieue; les infulaires nous voyant éloigner, nous fuivirent dans deux doubles pirogues; ils en avaient élevé les voiles; chacune d'elles portait trente hommes armés a leur maniere; ils pafferent entre le vaiffeau \& le rivage, \& paraiffaient cingler fur nos canots pour les attaquer. Je fis figne à ceux-ci de leur donner la chaffe; ils coururent fur elles, les S.

Indiens s'épouvanterent, laifferent tomber leur
\& la vo voile, \& ranerent vers le rivage avec une víteffe furprenante. Ils arriverent, échouerent leurs pirogues, \& fe réuniffant à d'autres de leurs compagnons, fe préfentererit pour défendre leur isle ; ils étaient armés de pierres \& de batons; nos gens firent feu fur eux; deux tomberent; un troifieme, percé de trois balles, eut encore la force de lever une groffe pierre, \& mourut en la lançant fur fes ennemis. Il vint tomber près de nos bateaux; fes compagnons n'oferent venir enlever fon corps, mais ils emporterent les autres, \& fe retirerent fur l'islot où étaient la plupart des leurs. Nos bateaux revinrent avec les pirogues, longues d'environ trente-deux pieds, d'une conftruction curieufe, faites de planches travaillées avec foin, ornées en divers endroits de fculpture, \& proprement coufues enfemble. La couture était recouverte d'une bande d'écailles de tortue artiftement attachée,pour empêcher l'eau de pénétrer dans la pirogue, dont le fond était très-érroit, \& c'eft ce peu de largeur qui obligeait de les accoupler, en les affujettiffant l'one à l'autre par des pieces de bois, de maniere qu'elles laiffaient entr'elles un efpace de fix à à huit pieds. Un mât était placé dans le milieu de chaque pirogue,
avions lot; $n$ fulaires laquell verent de la r ne pou je fis ti fiflant Nos dre fu gens $\mathbf{r}$ virent forte F daut l:

## DU COMMODORE BYRON. 209

\&o la voile êtait tendue entrre les deux máts; cette voile, faite de nattes, nous parut fort ingénieufement travaillée. Leurs pagayes étaient bien faites, \& leurs cordages, qui paraiflaient tetre formés de l'écorce du cocotier, avaient la force des nôtres. Quand ces pirogules font à In voile, plufieurs perfonnes s'affeient fur les pieces de bois qui les tienrient unies.

Les vagues quife brifaient avec violence coittre le rivage, nous ôtaient l'efpérance de nous procurer des rafraichiffemens dans cette partie de lisle; nous revinmes vers celle que rous avions quittée, pour fonder encore autour de l'islot; nous n'y trouvámes point de fond. Les inifulaires s'étaient raffemblés fur la pointe près de laquelle nous les avions mis en fuite ; ils enleverent les pirogues qui fe trouvaient fur le bord de la mer; mais pour prévenir un combat qui ne pouvait produire que des nieurtres fnutiles, je fis tirer uni coup de canon dont les balles, en fifllant fur leurs tètes, les mirent en fuite.
Nos bateaux parvinrent cependant à defcendre fur l'isle avant le coucher du foleil; nos gens ramafferent quelques noix de cocos \& re virent aucun habitant; des coups de vent, une forte pluie, rous obligerent de louvoyer pendaut la nuit, \& nous revinmes le lendemain vis:

> Tome V.
à-vis de l'isle; nos bateaux partirent encore; j'y avais fait defcendre tous les malades qui ne l'étaient pas affez pour ne pouvoir quitter leurs hamacs. Nous defcendimes à terre; nous vimes des cabanes que les infulaires avaient abandonnées, \& ne trouvàmes que des chiens qui ne cefferent d'aboyer auffi long-tems que nous fûmes fur la terre. Ces cabanes étaient d'une chétive apparence, toutes étaient couvertes de branches de cocotiers, mais leur fituation était très-agréable. On y refpirait un air frais \& dé. licieux, à l'ombre d'un grand bois de beaux arbres d'efpèces différentes, dont quelques-unes nous étaient inconnues. Les cocotiers fourniffent aux habitans prefque tous les befoins de la vie, la nourriture, les voiles, les bois de charpente \& de conftruction. Ces habitans n'habitent probablement que les lieux où cet arbre utile fe trouve. Le rivage était couvert de corail \& de coquilles de grandes huitres perlieres. On y en pourrait établir une pècherie. Les habitans ne fe montrerent que dans l'éloignement. Les hommes étaient nuds, les femmes portaient une efpèce de tablier qui les couvrait de la la ceinture aux genoux.

Nos gens, en vifitant une cabane, y trouverent un gouvernail déjà rongé de vers, qui

## DU COMMODOREBYRON.

nous parut etre de fabrique hollandaife; ils y trouverent encore un morceau de fer battu, un de cuivre \& quelques outils de fer, que les infulaires avaient reçus fans doutedes Hollandais à qui était le petit batiment qui s'en fervit du gouvernail. Ce vaiffeau fe brifa-t-il fur cette cote? Les habitans avaient-ils tué ceux qui le montaient, ou étaient-ils revenus dans leur pays? C'eft ce qu'on ne pouvait dire. On ne connaiffait aucune relation qui nous en inftruifit: cette isle paraiffait avoir été inconnue jufqu'ả nous. Si le vaiffeau périt fur ces rivages dangea reux, il dût laiffer de plus nombreux débris 3 mais il aurait fallu plus de tems que nous n'en. pouvions donner pour faire ces recherches. Jemportai ces débris; mais nous leur laiflàmes in outil qui avait la forme d'une hache, \& dont la tète était une coquille d'huitre perliere; peut-être avait-il été fait à l'imitation d'une has che, \& ce qui pourrait le faire croire, c'eft qu'il y avait parmi les outils que j'emportai, un morceau de fer qui paraiflait avoir été fait en partie d'un de ces inftrumens.
Près des cabanes des infulaires, il y avait des bàtimens d'une autre efpèce, femblables à des tombeaux ; ils étaient ombragés par de grands arbres ; les murs \& le comble en étaien
de pierres, leur forme était celle des tombeaus quarrés qu'on voit dans les cimetieres de nos villages. Nous trouvàmes aux environs des caiffes remplies d'os de morts, \& fur les arbres qui les couvraient, pendaient des têtes, des
nous étai d'une be qu'elles $r$ fuivaient

Les in jour; no doúte qu fions leu à bord, vifiter la çue. Cel des isles degré 29

Nous
mèmes la précé avait fee nous ne accourut çurent, fuivirent grande, on les vo forces er dant fur bandon:

Dans
nous étaient inconnus, des efpèces de colombes d'une beauté fi rare \& fi douces, fi familieres qu'elles nous approchaient fans crainte, \& nous fuivaient fouvent dans les cabanes des Indiens. Les infulaires fe cacherent pendant tout le jour; nous n'apperçúmes aucune fumée: fans doúte qu'ils craighirent que nous ne découvriffions leur retraite. Le foir, nous nous retirâmes à bord, \& le jour fuivant nous partimes pour sifiter la nouvelle isle que nous avions apperçue. Celle que nous quittions eft à 69 lieues des isles du Difappointement, \& fous le $14^{\circ}$. degré 29 min. de latitude méridionale.

Nous éprouvâmes fur la nouvelle isle, les mèmes obftacles qui nous avaient repouffés à la précédente. La cóte qui fe préfentait à nous avait fept lieues de long, \& dans cet efpace nous ne trouvâmes point de fond, Les habitans accoururent fur le rivage dès qu'ils nous apperçurent, armés de lances \& de pierres; ils nous fuivirent le long de la grève; la chaleur était fi grande, que cette courfe paraiffait les épuifer; on les voyait chercher à fe donner de nouvelles forces en fe plongeant dans l'eau, ou en s'étendant fur le fable que les vagues venaient d'abandonner; puis ils recommençaient à courir.

Dans cet intervalle, nos bateaux fondaient
le long de la cote ; j’avais défendu à mes gens de faire aucune violence aux infulaires, à moins que Ia néceffité de leur propre défenfé ne les y obli. geát ; j'avais ordonné encore d'employer tousles moyens poffibles pour gagner leur bienveillance \& leur amitié, Ils s'approcherent du rivage, \& firent entendre qu'ils avaient befoin d'eau; les Indieus les comprirent \& leur firent figne de s'avancer plus loin de la côte, ils les fuivirent jufqu'à un village formé de cabanes femblables à celles que nous avions vifitées. Le nombre des Indiens s'y acorut. Nos bateaux raferent le rivage le plus près qu'il était poffible, \& les vaiffeaux fe préparerent à leur envoyer du fe, cours \& à les foutenir avec l'artillerie.

Nous vimes alors un vieillard defcendredu village vers le bord de la mer ; il était fuivi d'un jeune homme. Sa taille était haute \& il paraiffait vigoureux; une barke blanche qui luide. cendait jufqu'à la ceinture, lui donnait un aír vénérable. Il femblait avoir l'autorité d'un chef ou d'un roi. Il fit un figne, \& les infulaires fo retirerent à une certaine diftance, It s'avança fur le rivage ; d'une main il tenait un rameau vert, de l'autre il preffait fa barbe contre fon fein. Dans cette attitude, il fit un long difcaurs ; fa prononciation cadencée femblait un chant qui

DU COMMODOREBYRON: 2I5 n'avait rien de défagréable. Nous regrettions de ne pouvoir l'entendre, comme de ne pouvoir en êre entendus. Pour lui donner des marques de bienveillance, nous lui jettâmes quelques préfens de peu de valeur tandis qu'il parlait encore; il n'y toucha point, il ne permit point aux fiens d'y toucher avant qu'il eut aohevé fa harangue. Alors il s'avança dans la mer, nous jetta un rameau vert, \& prit enfuite les préfens. Nous fimes entendre à ce peuple qu'il devait pofer les armes; la plupart les quitterent. Un de nos officiers, encouragé par cette bonté apparente, fauta dans la mee \&\& gagna la terre à la nage. Les Indiens l'entourerent, examinerent fes habits, admirerent fa vefte. Il leur in fit un don; mais quand il eut donné fa vefte, un Indien lui ota fa cravate \& s'enfuit. L'officier craignit de plus grandes familiarités, \& revint au travers des vagues au canot. Cette fuite ne détruifit point la bonne intelligence; plufieurs infulaires vinrent vers nos bateaux: les uns nous apporterent des fruits, les autres de l'eau douce dans des coquilles de cocos. On efpéra en obtenir des perles; on leur montra des huitres perlieres, mais ils ne purent' comprendre ce qu'on demandait. Peut-etre on aurait mieux réuffi, sil cât été. poffible d'y refter
plus long-tems; la oôte n'y offrait pas un mouil.
chait. terre avaien fi nos put, j isles b contin font $e$ l'efpoi

Le autou étions yelle cautic qu'à ı fer as Cepe toujo de nc nous isle c appe yers

U haut isles faie:
chait. Jen conjecturai-qu'il $y$ avait quelque terre étendue do ce côté; filles vents nous avaient favorifé, nous l'aurions rencontrée, \& fi nos matelots n'euffent été malades du: fcorput, je llaurais cherchée. La population de ces. isles baffes femble annoncer l'exiftence d'un continent peu éloigné, dont les habitans s'y font établis: mais je fus qbligé de renoncer ì l'efpoir de cette découverte.

Le jour fuivant, des oifeaux qui yoltigeaient autour de nous, nous firent fuppofer que nous étions dans le voifinage de quelque isle nouyelle ; nous pourfuivimes notre route avec précaution, parce que ces terres baffes ne fe voient qu'à une petite diftance, \& qu'on peut s'y brifer avant qu'on ait foupconné qu'elles exiftent. Cependant les trois jours qui fuivirent, quoique toujours au milieu d'oifeaux qui erraient autour de nous, ne nous offrirent aucune terre. Déjà nous étions à plus de 300 lieues de la derniere isle que nous avions découverte, lorfque nous apperçûmes une chainre d'écueils qui s'allongeait yers le fud, \& n'était qu'à une lieue de nous. Une heure après, nous vimes la terre du haut des mâts ; elle offrait l'apparence de trois isles, dont les côtes bordées de rochers, laiffaient entrevoir différentes coupures; des écueils
innombrables les ceignaient : ces isles nous pad
rurent plus fertiles, plus riches que celles que
que
les or un l pour heur

N
27 J perc, velle rüm cote mer $\& u$ env réca en: pou fior je r à d chi ave que j'entendis au-deflus de moi m'en fit fortir avec précipitation; on m'apprit que la Tamar, qui marchait devant nous, avait tiré un coup de canon, \& que nos gens découvraient des écueils. yedoutables. Je courus fur le pont, \& je vis.
no
éta
av:
d'h
fea

## DU COMMODORE BYRGN. 219

que cette apparence d'écueils était formée par les ondulations de la lune qui perçaientà travers un léger nuage. Nous cherchâmes la Tamar pour la raffurer, \& ne la découvrimes qu'une heure après.

Nous cinglàmes fans rien découvrir jufqu'au 27 Juin, qu'à dix heures du matin, nous apperçûmes à huit lieues de nous une isle nouvelle; elle était vers le midi, \& nous y courûmes. A mefure que nous l'approchions, fes cotes parurent s'abaiffer jufqu'au niveau de la mer. La verdure, les cocotiers l'embelliffaient, \& un grand lac en baigne l'intérieur. Elle a environ dix lieues de tour; fes bords font marécageux \& la mer s'y brife avec violence. Nous en fuivímes les côtes \& envoyâmes nos canots pour fonder \& ohercher un lieu où nous puffions jeter l'ancre. On ne put en trouver, mais, je renvoyai les canots pour qu'ils cherchaffent à débarquer \& à nous apporter quelques rafraichiffemens pour les malades. Ils aborderent avec peine \& nous apporterent deux cents, noix de cocos, qui, dans notre fituation, étaient d'un prix ineftimable: nos gens n'y avaient trouvé aucun veltige d'habitations nị d'habitans ; ils y trouverent des milliers d'oi= feaux qui fe laiffuenent tuer dans leurs nids plaćśs.
au fommet des arbres; ils n'y virent aucun quadrupède. Je crus d'abord que cette isle était celle que le Neptune Français nomme Maluita, placée au levant de la plus grande des isles de Salomon ; mais m'étant convaincu du contraire, je la nommai Isle du duc d'Yorck. Il parait qu'elle était inconnue avant nous. Les isles Silomon n'ont été vues que par Quiros, \& il ne parait pas avoir laifé des détails fur fa découverte qui puiffent la faire reconnaitre.

En m'éloignant de cette isle, je cinglai vers le nord, pour traverfer la ligne \& arriver aux isles des Larrons. Nous ne découvrimes de terreque le 2 Juillet fur le foir; elle était au nord à la diftance de fix lienes; nous louvoyámes durant la nuit; aux premiers rayons du jour cette isle nous préfenta un coup-d'œil charmant;
elles 1 gues, tress-p
à fix
Ce:
inftan grimp s'y afl couru tout C nud, mirer diver d'un náme enfin il s'é culot qu'il rent bord fous rent d'ent fent ler C vement \& s'approcherent de nos vaiffeaux ;
elles fe rangerent autour de nou's; leurs pirogues, d'une conftruction bien entendue, étaient très-propres; chacune d'elles renfermait de trois à fix hommes.

Ces infulaires nous confidérerent quelques inftans, puis l'un d'eux s'élança dans l'eau, \&\& grimpa enfuite fur le vaiffeau comme un chat, $s^{\prime} y$ affit en faifant de grands éclats de rire, parcourut tout le bátiment, s'efforçant d'emporter tout ce qu'il rencontrait: mais comme il était nud, il ne pouvait rien cacher. Nos matelots lui mirent une vefte \& des culottes, ce qui nous divertit beaucoup : car il avait tous les geftes d'un finge nouvellement dreffé ; nous lui donnámes du pain qu'il mangea avec voracité; enfin, après avoir fait mille tours grotefques, il s'élança du bord avec fa vefte \& fes longues culottes, \& regagna fa pirogue à la nage. Dès qu'il fut de retour, plufieurs l'imiterent, nagerent vers le vaiffeau, monterent par les fabords, fe faifirent de tout ce qui leur tomba fous la main, \& fe replongeant à la mer, nagerent à une grande diftance, quoique la plupart d'entr'eux euffent les mains pleines, \& les tinf. fent élevées hors de l'eau, pour ne pas mouiller ce qu'ils emportaient.

Ces infulaires font d'une taille avantageufe
\& bien faits; Jeur teint eft un bronzé clair: of remarque fur leur vifage un mèlange d'enjoue. ment \& d'intrépidité dont on eft frappé: leurs traits n'ont rien de défagréable: leurs cheveux font longs \& noirs, noués derriere en une groffe touffe ou en trois nceuds; quelques-uns ont de longues barbes, d'autres n'ont que la mouf tache ou un bouquet de barbe à la pointe du menton. Ils ne font vêtus que par des ornemens; tels que des colliers, des bracelets, des ceintu* res de coquillages artiftement arrangés. Tous avaient les oreilles percées, fans $y$ avoir rien de fufpendu; mais fans doute ils y portent quelquefois des chofes pefantes, car quelquesuns avaient les oreilles qui pendaient jufques fur les épaules. Un d'eux, qui paraiffait confidéré, avait une ceinture faite de dents humaines ; c'était apparemment un trophée de fes exploits guerriers. Quelques-uns étaient fans armes: d'autres avaient une efpèce de lances très-large par un bout, garnie des deux cótés dans une longueur d'environ trois pieds, de dents de goulus de mer, auffi tranchantes que des lancettes. Nous leur demandàmes des noix de cocos en leur ehi montrant : mais loin de nous en donner, ils chercherent à nous enlever celles que nous avions encore.

## DUCOMMODOREBYRON. 223

Nos canots revinrent nous annoncer qu'ils avaient trouvé un fond propre à jeter l'ancre fort près du rivage; mais qu'il était de corail \& voifin des écueils. Je crus donc devoir ne pas m'arrèter à cette isle pour fournir des rafraichiffemens à nos malades. Mes officiers lui donnerent mon nom : elle eft fousle I deg. 18 m . de latitude méridionale.

Nous cinglàmes vers les isles Larrons : divers poiffons fe préfenterent à nous fur la route; mais nous ne pûmes prendre que des goulus, que la difette nous fit trouver excellens. La dyffenterie attaqua les matelots, maladie qu'on attribua à la chaleur exceffive que nous reffentions, \& à des pluies conftantes. Déjà notre provifion de cocos était épuifée; déjà le fcorbut fe manifeftait avec plus de force : la noix de cocos l'avait fufpendue : elle avait guéri des hommes dans un état défefpéré; elle leur avait donné des forces \& de l'activité : c'eft le remede le plus falutaire à cette maladie deftructive.

Nous étions pouflés par des vents faibles \& variables : la mer était calme, on avançait peu, \& c'était une nouvelle peine de nous favoir fi voifins des isles que nous cherchions, d'en fentir fi fort le befoin \& de ne pouvoir les at-
teindre. La chaleur était fuffocante ; la róute que nous fuivions, eft en effet la plus brulante, la plus longue \& la plus dangereufe qu'on eût faite encore. Enfin, nous arrivâmes le 22 Juild let fous la latitude de Tinian, \& nous la cher: chämes. Nous ne découvrimes de terres que fix jours après: c'étaient lés isles de Saypan, de Tinian \& d'Aiguigan que nous vimes à la fois; dans l'éloignement, elles femblaient n'en faire qu'une. Saypan eft la plus occidentale ; de la pointe nord de cette isle à la plus méridionale de celle d'Aiguigan, la diftance eft de dix-feps lieues ; entre elles eft celle de Tinian, féparé́ de l'une \& l'autre par deux détroits larges d'environ deux ou trois lieues. Saypan eft la plas étendue, Aiguigan elt la plus petite, mais celle dont les terres font les plus élevées; elle eft de forme triangulaire. Nous vinmes jetter l'ancre près de celle de Tinian, fur un fond de gros fable \& de corail brifé, à trois quarts de mille d'une chatitie de rochers qui fe trouve à quelque diftance de la côte, dans le lieu mème où le lord Anfon s'était arrêté avec le Centurion. L'eau y était fi tranfparente, qu'on diftinguait encore fort bien le fond à une profondeur do 140 pieds.

Dès que nos vaiffeaux furent affurés daus leur pofition,

## DUCOMMODORE BYRON: 225

pofition, je defcendis à terre pour chercher un lieu propre à dreffer nos tentes pour nos malades qui étaient nombreux. Nous n'avions pas un matelot exempt de fcorbut; plufieurs étaient à la derniere extrémité. Nous trouvàmes des cabanes, élevées l'année derniere par les Efpagnols \& les Indiens; il n'était pas probable qu'on y eût encore à craindre leur arrivée; car le foleil y était au zénith, \& la faifon des pluies avait commencé.
Après avoir marqué la place de nos tentes ${ }_{3}$ fentrepris avec fix ou fept de mes officiers, de pénétrer au travers des bois pour découvrir ces points de vue charmans, ces perfpectives enchantereffes, ces prairies verdoyantes, émaillées de fleurs \& qu'animent de nombreux troupeaux qui y paiffent en liberté, dont on trouve une defoription fi intéreffante dans les voyages du lord Anfon. Mais le bois était fi embarrafé de brouifailles que nous ne voyions pas à deux toifes devant nous; \& que pour ne pas nous perdre dans cette forèt prefque impraticable, nous étions obligés de nous appeller les uns les autres. La chaleur exceffive nous avait fait partir en chemife, fans autres vètemens que nos longues culottes \& nos fouliers, qui furent bientôt en lambeaux. Nous parvinmeş cepen-
Tome V.
dant,mais avee des peines infinies,a traverferces bois ; cependant nous ne trouvâmes au-delà que des plaines couvertes de rofeaux \& de buiffons, qui s'élevaient quelquefois jufqu'à la hauteur de nos tètes, \& nos jambes embarraffées dans des rohces étaient en fang. Nous étions couverts de mouches de la tête aux pieds; fi nous voulions parler, nous en avions la bouche pleine, \& plu. fieurs pénétraient jufqu’à la gorge. Après avoir parcouru ainfi l'efpace de trois ou quatre milles, nous apperçames un taureau que nous tirâmes, \& nous revinmes un peu avant la nuit au lieu de notre débarquement, auffi mouillés que fi nous nous fuffions plongés dans l'eau, \& fi ha. raffés, que nous avions peine à nous foutenir. Nous envoyâmes chercher notre taureau, \& trouvámes une partie de nos malades à terre.

Le I Aoùt, toutes nos tentes furent dreffées, \& nous nous occupámes à remplir nos pieces d'eau dans un puits dont l'eau était faumâtre \& peuplée de vers. La rade où nous étions était dangereufe : le fond était de fable, mèlé de maffes de corail dures \& tranchantes, qui coupent les cables: je fus obligé de les faire garnir de tomneaux vuides qui les tenaient tendus \& les empechaient de frotter fur les coraux; de plus, je ne fis jeter qu'une feule ancre, toujours dans

La m fyzygie: vagues : fureur f mettre dans la le vaiffe Jétai
ma ten forge d. rures limons à pain, ne pus \& des végétel Mal! tion au pas pe mouru attaque crois $l^{\prime \prime}$ dant 1 tes, ec eft ma

## DU COMMODORE BYRON.

erces àque Cons, ur de s des ts de lions plu. avoir Hes mes lieu de fi iha enir.
le bat qu'il ne fut jamais affez lache §our frotter fur le fond, \& mon expédient réuffi.

La mer y eft très - agitée dans le tems des fyzygies; nous y fûmes affaillis un jour par des vagues fi terribles, \& qui brifaient avec tant de fureur fur les rocs voilins, que je fus obligé de mettre en pleine mer \& d'y demeurer huit jours; dans la crainte que le cable ne fe rompit, \& que le vaiffeau ne fut jeté fur les rochers.

J'étais attaqué du feorbut, \& je fis dreffer ma tente fur le rivages j'y fis établit auffi la forge de l'armurier, \& on répara toutes les ferrures des deux vaiffeaux. L'isle produit des limons, des oranges amères, des cocos, du fruit a pain, des goyaves \& d'autres fruits; mais je ne pus y trouver des melons d'eau, de l'ofeille \& des plantes anti-fcorbutiques qu'on difait $y$ végéter avec force.

Malgré nos fatigues \& notre longue navigation au travers de climats divers, nous n'avions pas perdu un feul homme. Ici deux matelots moururent de la fièvre; plufieurs en furent attaqués après avoir été guéris du fcorbut. Je crois l'air de cette isle mal-fain, au moins pendant la faifon des pluies; elles y font violerrtes, continuelles, \& la chaleur fuffocante. Elle eft moins ardente fur les cotes de la Guinée, ou j’avais été, \& ce ciel brûlant n'en eft pas 10 feul défagrément : les mille-pieds, les fcorpions, les groffes fourmis noires linfeftent. Nous y vìmes divers infectes inconnus \& venimeux; leurs piquures nous caufaient des douleurs aigués; on tremblait de fe mettre au lit où ils fe tenaient cachés; on en fut tourmenté fur les vaiffeaux comme fur le rivage, parce quils y avaient été portés avec le bois, s'étaient nichés dans tous les recoins, \& ne nous laiffaient aucun repos.

Dès que nos tentes eurent été dreffées, j'avais envoyé nos gens à la chaffe; on trouva un peu de bétail, mais à une grande diftance de notre habitation ; \& ces animaux étaient fi ombrageux qu'il était difficile d'en approcher affez près pour
lité; les efpece ; mauvais après q
L'isle que feu che ; ils vres; un Nèg pour le grand voir to pouvio les vai Tanı M. Go dant e mer ; lisle. 1 jour n chaffer gues है dabor. braver

Not
provif du pai

## DU COMMODORE BYRON.

lité ; les bois étaient peuplés d'animaux de toute efpece; mais la chair en était généralement de mauvais goût ; elle était corrompue une heuré après qu'on avait tué l'oifeau.

L'isle abonde en cochons fauvages qui prefque feuls nous fourniffaient de la viande fraiv che; ils font féroces \& pefent environ 200 livres; on peut les tirer avec affez de facilité; mais un Nègre qui était avec nous, imagina un piége pour les prendre \& y eut du fuccès: c'était un grand avantage; par-là nous étions affurés d'avoir tous les jours de la viande fratche, \& nous pouvions en faire une excellente provifion pour les vaifeaux.

Tandis que nous nous occupions de cet objet, M. Gore découvrit un endroit agréable, abondant en bétail \&\& dont l'accès était facile par lá mer ; c'était entre le nord \& le courchant de lisle. Nous y élevàmes une tente, \& chaqué jour nos bateaux en rapportaient ce que les chaffeurs avaient tué; mais quelquefois les vagues étaient fi violentes qu'il était impoffible d'aborder; \& le canot de la Tamar qui voulut braver le danger, perdit trois de fes hommes.

Nous étions alors abondamment pourvus de provifions fraiches ; chaque jour on faifait cuire du pain pour les malades ; \& comme la fatigue
fut moins forte, la fièvre fut moins fréquente: Il y a de beaux poiffons fur les côtes; mais ils font mal-fains; le voyage du lord Anfon nous en avertiffait ; mais nous crûmes qu'il n'en con, damnait qu'un trop grand ufage; nous en mangeámes avec fobriété, \& cependant ils mirent tous ceux qui en mangerent en danger de per, dre la vie,

Cette isle produit auff du coton \& de l'in. digo en abondance; elle ferait d'un grand re. venu fi elle était fituée dans des mers moins éloignées. Le chirurgien de la Tamar y fit une efpèce de jardin qu'il ferma d'un enclos; il y fema différentes graines; mais les plantes qu'elles produifirent n'étaient pas affez avarcées pour en faire ufage quand nous partimes de Tisle.

Pendant le toms que nous y demeuràmes, jenvoyai la Tamar reconnaitre lisle Saypan, qui, plus étendue \& plus élevée, fe préfentait fous un afpect plus agréable. La Tamar y trouva un fond femblable à celui de Tinian; fes gens defcendirent fur une très-belle plage fablonneufe, qui s'étend dans une longueur de plus de deux lieues; ils fe promenerent dans les bois, \& y remarquerent plufieurs arbres propres à faire des mâts de navire, Ils y virent
beaucout ques, m Seaux, F douce; i lieu des : grands ta le rivag rendaien y faire Pannong lieurs de pofant fir cription Nos hos ten \& muni fournit. dont nc le foorb nous $q$ féjour mouffor isles $B=$ renforc cinglàn Jisle d lévatio
beaucoup de cochons fauvages \& des guanaques, mais point d'autre bétail, point d'oifeaux, point de ruiffeaux ni de fources d'eau douce; ils apperçurent un grand étang au milieu des terres dont ils n'approcherent pas. De grands tas d'huitres perlieres jetés cà \& là fur le rivage, firent penfer que les Efpagnols s'y rendaient en de certains tems de l'année pour $y$ faire la péche des perles; d'autres veltiges Pannonçaient encore. Ils y virent encore plufieurs de ces piliers de figure pyramidale, repofant fur une bafe quarrée dont on litla defcription dans le voyage du lord Anfon.

Nos malades étant rétablis, je fis embarquer hos tentes, la forge, le four, tout le bagage, \& munis de tous les rafraichiffemens que l'isle fournit, fur-tout de deux mille noix de cocos, dont nous connaiffions les effets heureux pour le fcorbut, nous mimes à la voile le i Octobre; nous quittàmes Tinian après $y$ avoir fait un féjour de neuf femaines. J'efpérais trouver la mouffon avant d'avoir atteint le méridien des isles Bashées. Le vent fut d'abord faible, il fe renforça enfuite, il venait du couchant \& nous cinglâmes vers le nord: le 3 , nous vimes Jisle d'Anatacan ; elle eft remarquable par l'élévation de fés terres qui ayaient déjà frappá

Nous continuâmes de faire voile au nord jufqu'au 10; alors nous nous trouvions fous le 18 degré 33 min . de latitude ; un courant retarda notre courfe dans cette route. Le 18, nous vimes des oifeaux de terre dont le vol pefant annonçait la fatigue. Nous en primes un au moment qu'il fe pofait fur nos voiles baffes; il nous parut d'une efpece rare ; il était de la groffeur d'une oie; fon bec, fes cuiffes d'un noir d'ébène relevaient l'éclat de fon plumage plus blanc que la neige; fon cou long d'un pied, était auffi menu que celui de la grue; fon bec recourbé était fil long \& fi gros qu'il eft difficile de comprendre comment les mufcles de fon cou pouvaient le fupporter. Il vécut qua. tre mois de bifcuit \& d'eau; mais il dépériffait chaque jour, fans doute parce que cette nourxiture ne lui convenait pas. Il était devenu fi maigre qu'il n'tétait plus qu'un fquelette quand il mourut. Je croirais que cet oifeau, différent de toutes les efpeces de toucans dont Edwards fait mention, n'a jamais été décrit par les naturaliftes. Cet oifeau \& ceux qui volaient avec lui paraiffaient s'ètre écartés de quelques isles au midi de la route que nous fuivions \& qui ne font point marqués fur les cartes,
ment a écarta lieues des is isles, naviga très-pê frais n je cru ma ro
Le les $t$ hors bamb Le nous encor isle c des $r$ der; alime Les me $p$ y jet yage Pisle

## DU COMMODORE BYRON.

L'aiguille aimantée demeura dirigée directement au nord pendant trois jours ; elle s'ert écarta de nouveau, lorfque nous fúmes à fix Hieues de lisle Grafton, la plus feptentrionale des isles Bashées. Je voulais m'arrèter à ces isles, \& je cinglai vers elles; mais comme la navigation de-là jufqu'au détroit de Banca eft très-périlleufe, \& qu'un beau ciel, un vent frais nous permettaient d'aller à toutes voiles, je crus quill érait plus prudent de pourfuivre ma route, \& je me dirigeai vers le couchant. Le 24, je recoumus les rochers qu'on nomme les triangles, écueils dangereux fittés au-dehors de la pointe Prafil ; des arbres, de gros bambous fe recontrerent flottans fur notre route. Le 3 Novembre, à fept heures du matin, nous découvrîmes Pulo-Timaon; nous en étions encore à douze lieues. Dampier parle de cette isle comme d'un lieu où l'on peut fe procurer des rafraichiffemens, \& je fus tenté d'y aborder; nos viandes falées étaient alors nos feuls alimens, \& elles commencaient à fe corrompre. Les brifes légeres, le calme, les courans ne me permirent d'y arriver que lés au foir. Nous y jettámes l'ancre à environ deux milles du riyage, dans une baie de la côte orientale de Fisle,

Nous defcendimes à terre le lendemain pour voir quels vivres nous pouvions y obtenir. Les habitans nous parurent infolens; ce font des Malais. Dès que nous approchàmes du rivage, ils accoururent en grand nombre fur le rivage, tenant un grand couteau d'une main, \& de lautre une pique armée d'une pointe de fer; à leur ceinture pendait un redoutable cric. Nous débarquâmes malgré cet appareil menaçant, \& nous commençames à entrer en pourparlers; mais tout ce que nous pûmes obtenir fut une douzaine de volailles, une chèvre \& un cheyreau; ils rejeterent avec mépris des haches, des couteaux que nous leur offrions enéchange, ils voulaient de l'argent que nous n'avions pas; enfin, ils daignerent accepter des mouchoirs.

Ce peuple eft petit \& bien fait; fon teint eft un noir bronzé. Nous vimes parmi eux un vieillard vêtu à peu près comme le font les Perfans; tous les autres étaient nuds, à la réferve d'une efpece de turban fait avec un mouchoir, \& de quelques morceaux d'étoffe dont ils fe ceignent les reins \& qu'ils attachent à une agraffe d'argent. Nulle femme ne parut à nos yeux; la jaloufie peut-ètre les fit cacher. Leurs maifons, bâties en bois de bambou, font propres, conftruites
avec ré d'envirc auffi trè grands. couvert dante e habital ner de mais nc ductior Mal: baie o à y fair virent leurs priétés rence Deu baie; à celle autans deux l'ancr un ar jambe Nous n’avi.
avec régularité, font élevées fur des poteaux d'environ huit pieds de haut ; leurs canots font auffi très-bien faits, \& quelques-uns font fort grands. Le pays nous parut fort agréable. \& couvert d'arbres. L'isle eft montueufe \& abondante en chou palmite \& en cocotier ; mais les habitans ne jugerent pas à propos de nous donner de leurs fruits. Nous y vìmes des rifieres, mais nous n'en púmes connaitre les autres productions végétales.

Malgé l'agitation violente de la mer dans la baie où nous étions à l’ancre, nous réufsimes à y faire une pèche abondantes les habitans le virẹt avec peine ; les poiffons qui viennent fur leurs côtes leur paraiffaient une de leurs propriétés , \& ils ne pouvaient voir avec indifférence qu'on les leur enlevat.
Deux belles rivieres viennent $f \mathrm{f}$ jetter dans la baie; lleau en eft bonne \& pure, \& fl fupérieure à celle que nous avions, que nous en remplimes autant de pieces que le canot put en porter deux fois. Tandis que nous étions encore à l'ancre, quelques infulaires nous apporterent un animal qui avait le corps du lièvre \& les jambes d'un daim. Un de nos officiers Pacheta. Nous voulions le conferver vivant; mais nous n'avions à lui donner aucune nourriture quilui ćtait de très-bon goît.

Pendant trente-fix heures que nous fumes dans cette baie, le tems fut orageux ; la pluie, les éclairs, les plus violens coups de tonnerre s'y fuccéderent prefque fans interruption. Nous nous en éloignámes le 7 , aidés d'un vent de terre ; un courant violent nous portait vers le midi; cette faifon étaic la moins favorable pour traverfer ces parages ; \& lorfque nous eûmes atteint la latitude de Pulo-Condor, nous n'eúmes que des vents faibles, féparés par de longs calmes, interrompus par des pluies violentes \& des tonnerres effrayans.

Le: 10 , nous apperĉ̣mes l’isle Lingen, \& le lendemain d’autres petites isles, qui nous parurent les isles Domines, enfuite Pulo-Taya, où nous vìmes une jonque Chinoife, \& au nord de cette isle la très-petite isle de Pulo-Toupao.

Cette mer n'elt pas profonde : nous pouvions $y$ jetter l'ancre \& l'y jetâmes quelquefois. Le 13 , nous dếcouvrimes un floup à l'ancre qui mit pavillon Hollandais; il y avait fort longtems que nous n'avions vu de batiment qui appartint à des Européens, \& cette vue nous fit plaifir. Après avoir été tourmenté par le vent \& un courant, je revins dans le voifinage du
soup H . mon car il fut bie fe faire furce v rent du dhomnè fingulie groffes du vaif Le 10 mes a 1 des fept mes la tes de mes l'éc pafsám Palamb de $Q^{1}$ Nous a quelqu fond fu ce fut L le vent la plu: fuccéd notre

Loup Hollandais, j'y jetai l'ancre \& lui envoyai mon canot pour en tirer quelques informations; il fut bien reçu, mais bienétonné de ne pouvoir fe faire entendre. Il n'y avait que des Malais fur ce vaiffeau ; ils fe montrerent polis, offrirent du thé à mes gens, \&leur firent beaucoup d'honnêtetés. Ce floup était d'une conftruction finguliere; fon pont était de bambou, \& deux groffes pieces de bois placées aux deux bouts du vaiffeau, lui fervaient de gouvernail.
Le lendemain, is Novembre, nous remimes a la voile; nous arrivâmes à la hauteur des fept Isles, \& bientôt après nous découvrímes la côte de Sumatra. Nous vimes les pointes de Manopin, Hill \& de Batacarang, évitames l'écueil dangereux de Frédéric Hendrick, \& pafsàmes devant l'embouchure de la riviere de Palambam. Nous découvrions la haute terre de Queda-Banca lorfque nous jetâmes l'ancre. Nous apperçùmes alors plufieurs vaiffeaux dont quelques-uns portaient pavillon Hollandais. Le fond fur lequel nous nous trouvions était bon,\& ce fut un bonheur pour nous; car pendantla nuit le vent fouffla par bouffées violentes, il fit de la pluie, des tonnerres, un tems couvert lui fuccéda; mais nous n'en continuâmes pas moins notre chemin. Le 19, nous rencontrames un
fenau de la Compagnie Anglaife des Indes orientales ; il venait de Bencolen, pour fe ren. dre à Malaca, \& enfuite au Bengale. Ce fut une heureufe rencontre pour nous; car nous nous trouvions alors réduits aux provifions que nous avionis apportées d'Europe; le bæuf \& le pore exhalaient une puanteur infupportable, \& le pain fourmillait de vers; le maitre du fenau nous envoya un mouton, une douzaine do vo. lailles \& une tortue, qui formaient, je crois, la moitié de fes provifions, \& ne voulut rien accepter en échange que nos remercimens. C'eft avec plaifir que je lui paie ce tribut de ma reconnaiffance ; je n'ai pu me rappeller fon nom, ni celui de fon vaiffeau, \& j'en fuis bien faché.

Nous fuivions la cóte de Sumatra ; mais parvenus à fa partie méridionale, je jetai Pancre pour ne pas nous jeter dans les écueils qui s'étendent au nord de lisle Lucipara dont nous n'étions plus éloignés que de fix lieues. Le vent était faible, \& la marée qui nous était contraire, ne nous permettaient pas de paffer entre ces écueils \& Sumatra; nous cinglámes plus au fud, découvrìmes Java, pafsàmes entre les isles d'Edam \& de Horn, \& entrámes dans la rade de Batavia, où nous jetames lancre, au levant de lisle Onruft, à quelque diftance des

27 Novembre 1765 .
Le lendemain nous nous approchàmes davantage de la ville, que je faluai d'onze coups de canon, qui nous furent rendus. Il y avait dans cette rade plus de cent vaiffeaux de différentes grandeurs, \& dans ce nombre un grand vaiffeau Anglais de Bombay.

La Compagnie Hollandaife entretient toujours ici un vaiffeau amiral. Son commandanc eft un perfonnage de conféquence, on affecte de l'ètre ; il jugea à propos d'envoyer fon canoo à mon vaiffeau, avec une efpece d'officier de mauvaife mine \& mal vètu, qui me demanda qui nous étions, d'où nous venions, quelle était notre deftination ; il me fit d'autres queftions impertinentes, \& voulut écrire mes réponfes. Son ton de juge me déplut, \& je lui épargnai la peine d'écrire, en lui ordonnant de fe retirer fur le champ; il le fit fans répliquer.

Lorfque nous jetâmes l'ancre, nous n'avions pas un malade dans nos vaiffeaux ; mais comme l'air de Batavia y eft fort mal-fain, fur-tout dans la faifon des pluies qui s'approchait, \& que l'arac, qui enflamme le fang, $y$ eft trèscommun, je réfolus d'y faire peu de féjour.

Pour expédier, j'allai faire vifite au général; if était à fa maifon de campagne ; le fabandar, ou introducteur des étrangers me propofa d'y aller, \& je m'y déterminai plutôt que d'attendre fon retour. Nous partimes fans différer; le général me fit un accueil gracieux, \& me laiffa le choix d'une maifon dans la ville, ou de loger dans l'hôtel, grande \& belle maifon que le général afferme à un particulier, avec le privilege exclufff de loger tous les étrangers, qui font toujours nombreux. Un habitant qui oferait donner un lit à un étranger pour une feule nuit, paierait une amende de $\varsigma 00$ rixdales, ou $2 \varsigma 00$ livres de France.

Il eft peu de grands édifices à Batavia ; mais les maifons y font régulieres au-dehors, agréables \& commodes au-dedans. Les rues y font larges, bien pavées \& la plupart traverfées par des canaux bordés de grands arbres de chaque cóté ; ces canaux font commodes aux négocians pour le tranfport des marchandifes jufqu’à leurs portes 3 mais ils $y$ entretiemnent une humidité dangereufe. La ville eft batie fur un terrain marécageux qui rend ces canaux néceffaires pour l'écoulement des eaux; mais les arbres quił les embellifent gènent la circulation
de l'air qui s'ei Il n ? plée. B niffent landais les Ma blent, $y$ ont comme jonque des ric La chère , ter le d'infec cun re gnifice fur-tor bellis nent d'arbr

$$
(*)
$$ ablorb mème au con To

de l'air \&'s'oppofent à la difperfion des vapeurs qui s'en élevent (*).
Il n'elt gueres de villes en Europe plus peuplée. Batavia eft le centre commun où fe réuniffent toutes les nations de IInde; les Hollandais, les Portugais, les Chinois, les Perfans, les Maures, les Malais, les Javans s'y raffemblent, ils en forment la population. Les Chinois y ont un quartier féparé, \& y font le plusgrand commerce; chaque année il y arrive 10 ou 12 jonques Chinoifes, \& c'eft la principale fource des richeffes des Hollandais qui thabitent. :La jouiffance des plaifrrs variés, de la bonne chère, des productions les plus propres à flat-m ter le goât, $y$ eft troublée par une multituder d'infectes venimeux qui ne vons $y$ laifient aucun repos. Ses dehors approchent de la ma-f gnificence des environs de Londres. On y eft-fur-tout frappé de la beauté des chemins, embellis d'un côté par un canal où vont \& viennent un grand nombre de barques, \& ornés d'arbres fuperbes: de l’autre par des maifons
(*) Mais Ies. Phyficiens affurent que les végétaux abforbent une partie de l'humidite \& du mauvais air, mème dans une chambre: il femble quils devraient, au contraire, purifier l'air de Batavia.

Tome $V$.

244

$$
Y \circ \triangle \bar{X} \in E
$$

du cap de Bonre-E Cpérances. Le lendemain nous pafsàmes entre l'isle Pingoini\& la pointe verte, \& entràmes dans la baie de la Table par un vent violent \& qui fouffait par bouffées. Nous laifsâmes tomber l'ancre \& faluâmes le fort, qui nous rendit le falut. Les Hollandais nous dirent qu'aucun marin de leur nation n'aurait ofé entrer dars la baie avec un yent fi contraire; qu'ils nous avaient vu avec furprife entrer \& manouyrer avec plus de facilité \& de promptitude qu'on ne le fait ordinairement par un yent favorable.
Je defcendis le lendemain pour rendre vifite au gouverneur; fa voiture nous attendait fur: le rivage : c'était un vieillard très-affable, qui me requt avec la plus grande politeffe, il m'offrit un appartement dans la maifon de la compagnie pendant mon féjour au cap, \& me pria de difpofer de fa voiture comme fi elle m'ap-! partenait. Jy dinais un jour avee quelques perfonnes, j’eus occafion de parler de la fumée que javais vue fur une plage fablonneufe, où: tout annoncait dans le voifnage la plus grande: ftérilité, \& j'en parus étonné, Il me dit qu'il n'y avait pas long-tems qu'un autre vaiffeau qui s'était approché de cette partie de la côte, avait vu comme moi cette grande fumée, quoi-i
que ce inhabit deux a: des Inc probab H'en av fumées doute Ony a cir ces tant de Je fust \& regra rais fai nés, \& bablem

Le c \& fer qui doi l'Afriqu très-bel provific pagnie exurem au gou: plir d'u rares;
que cette terre, qu'on fuppofait une isle, fut inhabitée. Il m'apprit encore, qu'il y avait deux ans que deux vaiffeaux de la Compagnie des Indes, venant de Batavia au cap, s'étaient probablement perdus fur cette côte, puifqu'on n'en avait point reçu de nouvelles, \& que les fumées qu'on avait apperçues, venaient fans doute de leurs équipages qui s'y étaient fauvés. On y avait envoyé plufieurs bateaux pour éclaircir ces conjectures; mais la mer brife là avec tant de furie que jamais on a ofé y aborder. Je fus touché du récit de cette trifte aventure, \& regrettai de l'avoir apprife fi tard: car j'aurais fait mes efforts pour trouver ces infortunés, \& les tirer d'un lieu où ils devaient probablement périr de mifere.

Le cap eft un lieu très-propre pour relâcher \& fe rafraichir, an moins pour les vaiffeaux qui doivent franchir la pointe méridionale de l'Afrique. Le climat en eft frais, la campagne très-belle, \& l'on y trouve en abondance des provifions de toute efpece. Le jardin de la Compagnie eft un endroit délicieux: à l'une de fes extrêmités on voit une ménagerie qui appartient au gouverneur : il n'épargne rien pour la remplir d'un grand nombre d'animaux curieux \& rares ; j'y ai vu trois belles autruches \& quatro

## 246 VOXAGE

zebres d'une taille extraordinaire. Nos gens, à qui je permettais d'aller à terre tour à tour, profi. taient de cette liberté pour fe régaler des vins du cap, \& ils n'en revenaient gueres fans être ivres.

Plufieurs vaiffeaux de différentes nations arriverent près du notre, mais aucun n'allait audelà du cap.

Je demeurai trois femaines dans ce lieu pour remettre mes équipages de leurs fatigues. Après avoir pris congé du bon vieux gouverneur, \& $m^{\prime}$ 'être pourvu de toutes les provifions nécef. faires, je mis à la voile le 7 Mars par un vent favorable.

Le 16 , nous vimes à 15 lieues vers le couchant lisle de Sainte-Hélène; mais nous ne cherchâmes point à y aborder. Quelques jours apres, comme nous étions pouffés par un bon vent, à une grande diftance des terres, le vaiffeau éprouva une fecouffe auffi forte que s'il eût donné fur un banc: elle nous effraya, nous courumes tous fur le pont, \& nous vimes la mer fe teindre de fang à une grande étendue autour de nous. Cette vue diffipa nos craintes; elle nous perfuada que nous avions heurté contre une baleine ou un grampus, \& que vraifemblablement notre vaiffeau n'en avait reçu aucun dommage. C'eft encore dans ces parages
que $n$ jeune guiffait Le 2 vant, était ex bien $q$ feau n lent qu nai au ou il 1 pourra vaiffeat fit voil nous $f$ très-for 7 $\mathrm{Mai}^{2}$, - nous n de ving
que nous perdimes notre maitre charpentier, jeune homme induftrieux \& actif, qui languiffait depuis notre départ de Batavia.

Le 25 , nous pafsámes la ligre : le jour fuivant, j'appris que le gouvernail de la Tamar était en très-mauvais état. On le répara auffí bien qu'on le put; mais craignant que ce vaiffeau ne pût fe maintenir contre un vent violent qui aurait pu le brifer fur les côtes, j'ordonnai au capitaine de faire voile pour Antigoa, où il ferait bien plutôt qu'en Europe, \& où il pourrait faire réparer fon gouvernail \& fon vaiffeau. La Tamar fe fépara donc de nous, \& fit voile pour les Antilles. Peu de tems après; nous fümes affaillis par des vents variables \& très-forts qui nous chafferent vers le nord. Le \% Mai, nous découvrimes les Sorlingues. Le 9. - nous mouillámes aux Dunes, après un voyage de vingt-deux mois \& quelques jours,
$\qquad$

## Y O Y A G E

D U

## CAPITAINE PHILIPPE CARTERET,

$$
\text { EN } 1766,67,68 \& 69 \text {. }
$$

BIENTOT après mon retour d'un voyage au. tour du monde, fait avec le commodore Byron, je fus nommé commandant du Swallow, floup de fa majefté Britannique ; ma commiffion était datée du I Juillet 1766 . Le floup était à Chattam \& l'on m'ordonna de l'équiper avec toute la diligence poffible. C'était un vieux vaiffeau qui fervait depuis trente ans, \& je ne le croyais pas en état de faire un long voyage. Il était légérement doublé à la quille, \& cette quille n'était pas mème garnie de clous qui puffent aider à la défendre contre les vers. Je devais accompagner le Dauphin dans fon expédition; mais le Dauphin, était un grand vaiffeau, il était doublé de cuivre, il était approvifionné đe tout ce qui était néceffaire pour une navigation longue \& dangereufe. Le Swallow, pefant
mal pol ne pouv voyage une $f o$ autres dans $\mathbf{u}$ que le qu'on s dece q toujou gner 1 ou je f lente, foin. voulu répon quant Le voile par 1 la Au lieutc jufqu lano
capit

## Voyage du capitaine Carteret. 249

\& vieux, n’avait qu’un doublage imparfait; il était mal pourvu des chofes les plus effentielles. Je ne pouvais croire quils fuffent deftinés au méme voyage. Je me hazardai cependant à demander une forge, du fer, un petit efquif \& plufieurs autres chofes dont je connaiffais limportance dans une longue navigation. On me répondit que le Sswallow était fort propre pour l'ufage qu'on en woulait faire, \& l'on ne m'accorda rien de ce que je défrais. Cette réponfe me perfuada toujours davantage que je ne devais accompas gner le Dauphin que jufqu'aux isles Falkland, ou je ferais remplacé par le Jafon, frégate excellente, doublée en cuivre, approvifionnée avec foin. Comme je manquais de fil de carret, je youlus m'en procurer à Plymouth; mais on me répondit qu'on en avait mis fur le Dauphin une quantité fuffifante pour les deux vaiffeaux.
Le Dauphin \& le Svallow mirent donc à la: voile le 22 Aoút; le premier était commandé́ par le capitaine Wallis; ils étaient fuivis par 1a flute le Prince Frédéric, commandée par le lieutenant Brine. Nous marchámes enfemble jufqu'au 7 Septembre, jour où nous jetámes lancre dans, la rade de Madere.

Dans le féjour que nous y fìmes, j jécrivis au capitaine Wallis pour lui repréfenter, que je
manquais de fil de carret, \& il m'enl envoya cinq cents livres : ce riétait pas affez pour nos befoins, \& je fus forcé bientôt après de mettre en pièces quelques-uns de nos cables pour fau. ver nos agrèts.
Le 9 , mon lieutenant m'avertit que neuf des meilleurs matelots s'étaient échappés du vaiffeau pendant la nuit,\& avaient gagné la cote à la nage, entiérement nuds, \& n'emportant que leur argent enveloppé dans un mouchoir, attachéau_ tour de leurs reins. Il ajouta que ces déferteurs, avaient nagé enfemble jufqu'à ce qu'ils fe troun vaffent près de la houle qui fe brifait avec violence furle rivage ; mais qu'alors l'un d'eux, effrayé du bruit des vagues, était revenu en nageant, autoùr du vaiffeau d'où on l'avait remis à bord, Les autres eurent la hardieffe de braver les flots,

Comme la perte de ces hommes aurait eu des, fuites funeftes pour nous, jécrivis fur le champ. au conful pour qu'il m'aidát à les recouvrer. Ma lettre n'était pas finie qu'on vint m'apprendre qu'au grand étonnement des gens du pays, on venait de les trouver nuds fur le rivage, qu'on les avait mis en prifon \& qu'on n'attendait que mes ordres pour les renvoyer. Je dépêchai un bateau, \& dès qu'on m'eut amnoncé leur retour, je me rendis fur le pont. Je fus charmé
de voir fentis E laquell. de bor demano vaiffeat rifque rés par dirent danger jamais réfolu pourr: qu'ils fonne fembl déper boire rever ne fe lais 1. févér page Je le teille de $t$ qu'e
de voir le répentir fur leur vifage, \& je me fentis porté à ne pas leur infliger une peine, à laquelle ils femblaient difpofés à fe foumettre de bon ceeur pour expier leur faute. Je leur demandai ce qui avait pu les porter à s'enfuir du vaiffeau \& à quitter le fervice de leur patrie, au rifque d'ètre dévorés par les goulus, ou déchirés par la houle qui battait fur la côte. Ils répondirent que, quoiqu'ils euffent couru tant de dangers en nageant vers le rivage, ils n'avaient jamais eu lintention de déferter, qu'ils étaient réfolus de ne quitter le vaiffeau que lorfqu'ils ne pourraient plus naviger; mais que fachant bien qu'ils entreprenaient un long voyage dont perfonne n'était affuré de revenir, il leur avait femblé bien dur de n'avoir pas une occafion de dépenfer fon argent, \& s'étaient déterminés à boire encore une bouteille d'eau-de-vie, \& à revenir enfuite à bord, où ils efpéraient qu'on ne fe ferait pas apperçu de leur départ. Je voulais leur pardonner, \& je n'examinai pas trop. févérementleur apologie, que le refte de l'équipage qui les entourait, paraiffait approuver. Je leur fis obferver qu'après avoir bu une bouteille d'eau-de-vie, ils auraient été peu en état de traverfer la houle à la nage; enfuite je dis? qu'efpérant que déformais ils n'expoferaientleuf
vie que dans des occafions plus importantes; \& n'aurais point d'autres raifons de me plaindre devoir de leur conduite, je ne leur indligeais d'autre châtiment que la honte \& le regret dont je les voyais pénétrés. Je penfai qu'ils avaient befoin de repos, \& je les avertis de remettre leurś habits \& de fe coucher. J'ajoutai que fi pendant notre voyage j'avais befoin de bons nageurs, ils m'avaient montré à qui je devais m'adreffer. Je diffipais ainfi les craintes de ces braves matelots, \& fus tres-fatisfait d'entendre le murmure d'applaudiffenent qui fe fit entendre alors au milieu de tous les gens de l'équipage. Ma clémence fut bien payée dans la fuite : au milieu des peines $\&$ des dangers de notre voyage, ces déferteurs nous rendirent toutes fortes de fervices, avec un zele, une ardeur, qui leur fit honneur, \& qui fervit d'exemple aux autres.

Nous remímes à la voile le 12 , \& le capitaine Wallis me remit un double de fes inftructions, qui m'apprirent l'objet de notre voyage. If nomma le port Famine dans le détroit de Magellan, pour rendez-vous au cas que nous vinf. fions à nous féparer.

J'étais convaincu qu'on envoyait le Swallow \& fon équipage à une expédition qu'ils ne pouvaient remplir; mais je réfolus do faire mon

## Ducapitaine Carteret. 253

devoir à tout événement, le mieux qu’il me ferait poffible.
Nous continuâmes notre route fans de grands. inconvéniens, fans aventures intéreffantes, jufquau moment où nous eámes atteint la hauteur du cap Vierge Marie: là nous mimes à l'ancre, \& nous vimes des Patagons, dont j'ai fait la defcription dans ma lettre au docteur Matty, publiée dans les Tranfactions Philofophiques. If ferait inutile de la rapporter ici; elle eft femblable à celle qu'en donne le commodore Byron \&le capitaine Wallis.
Nous entrâmes dans le détroit. Je marchais en avant du Dauphin \& de la flute, afin de fonder \& de découvrir les bas-fonds; mais mopr vaiffeau manocuvrait fi mal, que rarement je, pouvais le changer de direction fans le faire trainer par notre chaloupe; cependant; après bien des travaux, bien des dangers, nous jetâ mes l'ancre dans le port Famine. C'était le 26 Décembre 1766 .
Nous démontámes là notre gouvernail, pour yajouter de la foree \& plus de largeur; j'efpé rais par ce moyen le rendre plus facile à mouvoir mais cette opération ne répondit pas à mon attente. Je r'entrerai pas dansile détail des périls que
nous courumes, des difficultés que nous furí montàmes pour arriver jufqu’à la baie d'Island, où nous arrivàmes le 7 Février. Nous y féjournàmes quelques jours. Avant de remettre h 1 a voile, j'expofail'état de mon navire au capitaine Wallis, je le priai d'examiner s'il n'était pas plus à propos pour le fervice de fa majefté de le renvoyer, que de lui faire continuer un voyage qu'il était très-probable qu'il ne pourrait achever. Il me répondit, que puifque les lords de l'amirauté l'avaient deftinéa à une expéditiori dont je connaiffais l'objet, il ne croyait pas ettre le matre de changer fa deftination.

Nous continuàmes donc à naviger enfemblé dans le détroit pendant quelque temps, \& comme je l'avais đéjà paffé une fois; jétais toujours en avant pour fervir de guide; j'avais la liberté de jeter l'ancre, ou de mettre à la voile, quand je le jugeais à propos. Mais éprouvant tous les jours combien le Swallow était mauvais voilier, quil retardait le Dauphin, \& que probablement il lui ferait manquer la faifon de gagner la mer du Sud, qui était le principal but du voyage, je propofai au capitaine Wallis de laiffer le Swallow dans une baie fûre,\& de monter moi-mème fes bateaux pour l'accompagner \& laider jufqu'à ce qu'il eut franchi le détroit:
je repr fon paff: plutôt q perdre ce plan, pletter \& fon é feau, \& de fes $g$. le fuivr Angleter Patagon découve dis enco ces luif de la m bord du dement dont je : moi feu en Euro Wallis près les vaiffeau féparer.
Mon qu'en F
je repréfentai que par ce moyen il acheverait fon paffage, fuivant toute apparence, beaucoup plutôt que fi mon vaiffeau continuait à lui faire perdre du tems. Afin de lui mieux faire agréer ce plan, je lui fis remarquer qu'il pourrait completter fes provifions de bouche \& de marine, \& fon équipage avec ce qui était dans mon vaiffeau, \& le renvoyer en Angleterre avec ceux de fes gens que la maladie rendait incapables de le fuivre. J'ajoutai qu'en m'en retournant en Angleterre, j'examinerais la cóte orientale des Patagons, qu'enfin j’entreprendrais toutes les découvertes qu'il voudrait m'indiquer. Je lui dis encore, que s'il jugeait que mes connaiffances lui fuffent utiles dans fon voyage au travers de la mer du Sud, j'étais prèt d'aller avec lui à bord du Dauphin \& d'abandonner le commandement du Swallow à fon premier lieutenant dont je remplirais la place; ou de faire le voyage moi feul avec le Dauphin, s'il voulait revenir en Europe avec mon vaiffeau. Mais le capitaine Wallis perfifta toujours dans l'opinion, que d'après les ordres que nous avions reçus, les deux vaiffeaux devaient continuer leur route fans fe féparer.
Mon vaiffeau était alors en fi mauvais état, qu'en portant toutes fes voiles, il ne pouvait
pas faire autarit de chemin que le Dauphin aved la moindre partie des fiemnes. Nous marchâmes pourtant enfemble jufqu'au 10 Avril, que nous découvrimes l'entrée occidentale du détroit \&f la grande mer du Sud. Jufques là javais marchó en avant felon les ordres qu'on m'avait donnés; mais alors le Dauphin fe trouvant visiz̀ vis de nous; đéploya fa voile de nifaine quile fit bientot gagner le pas fur nous, \& for les nenf heures du foir, nous le perdimes de vue; ill ne nous montrait aucuns fignaux. II foufflait alors an vent du levant dont nous profitàmes le mieux qu'il nous fut poffible durantla nuit, ell portant toutes nos petites voiles malgré le danger auquel nous nous expofions. La nuit s'écoula, laurore fe fit appercevoir, \& nous cherchâmes des yeux le Dauphin fur le vaite Océan : nous le vimes encore, ou plutÔt nous n'en vímes plus que les voiles les plus élevées, qui toutes étaient déployées : il était évident qu'il ne voulait plus nous attendre, \& nous laiffait le foin de l'atteins dre avec un vaiffcau vieux \& lourd qui ne marchait qu'avec lenteur. A neuf heures du matin, nous le perdimes de vue \& arous jugeàmes quil était dehors, du détroit. Nous nous efforçionss d'en fortir à notre tour; mais nous n'étions poufós que par des vents légers \& variables. Je
perdis l'efpoir de revoir le Dauphin daris la longue \& pénible courfe qui nous reftait à faire; car nous n'avions concerté aucun plan d'opérations, ni donné aucun rendezavous comme nous l'avions fait jufqu'alors. Cette féparation était d'autant plus malheureufe pour moi, que pendant les neuf mois que nous avions navigué enfemble, on r’avait mis à bord du Swallow aucune des étoffes de laine, nii des toiles, des verroteries, des couteaux, d'autres ouvrages de coutellerie deftinés à l'ufage des deux vaiffeaux, \& qui étaient fi néceffaires pour obtenir des rafraichiffemens des Indiens. Nous manquions de forge \& de fer, fans lefquels nous ne pouvious conferver notre bâtiment. J'eus cependant la fatisfaction de ne remarquer aucune marque d'abattenient dans mon équipage ; je les encourageai, je leur dis que quoique le Dauphin fut le meilleur des deux vaiffeaux, j'efpérais que ce défavantage ferait bien comipenfé par leur courage, leur habileté \& leur bonne conduite. A midi, nous étions vis-à-vis du cap Pillar; mais un vent contraire s'éleva \& nous fumes obligés de plier une partie de nos voiles : le vent s'accrut enoore; nous fimes en vain de grands efforts pour nous dégager de la terre \& fortir du détroit; nous eâmes le chagrih de voir qu'il

[^6]R
nous était impoffible d'y réuffir. Il était prefqué nuit ; le vent devenait un orage, il chaffait de. vant lui des vagues énormes, un brouillard qui nous erveloppa, \& une pluie qui nous pénétra. Nous nous approchâmes de la cote méridio. nale, \& j'envoyai un bateau pour découvrir la baie Tuefday, que fir Narborough dit ètre à quatre lieues du détroit, ou chercher quelque autre abri où nous puffions nous retirer. Le jour était encore affez grand que nous ne pouvions découvrir les terres, quoiqu'elles foient trésélevées \& que nous n'en fuffions qu’à demimille. A fix heures, l'épaiffeur du brouillard avait répandu autour de nous la nuit la plus ténébreufe; nous ne voyions pas à quatre pas l'un de lautre ; je pliai toutes les voiles pour attendre mon bateau dont jétais très-inquiet. Pour qu'il ne s'égara pas, nous allumâmes des flambeaux, nous fimes de tems en tems des feux pour fignaux ; mais incertain. fi nos gens pouvaient les appercevoir au travers du brouillard \& de la pluie, je fis tirer le canon toutes les demi-heures, \& enfin j'eus la confolation de les revoir dans le vaiffeau. Ils n'avaient découvert ni la baie Tuefday, ni aucun abri. Nous reprimes donc les voiles pour le refte de la nuit, eflayant de nous tenir auprès de la cote méridió
nale, \& de conferver autant qu'il nous était poffible le chemin que nous avions fait vers le couchant.

Le lendemain, à la pointe du jour, je rend voyai une feconde fois le canot chercher fur la cote méridionale, un lieu fôr où nous puffions jeter l'ancre. Jattendis fon retour jufqu'à cinq heures après midi dans la perplexité la plus accablante. Je craignais que nous ne fuffions obligés de paffer encore une nuit dans ce parage dangereux; mais bientot je le vis fonder une baie \& je me dirigeai vers lui. Peu de tems après il nous rejoignit, \& nous apprimes avec une joie inexprimable que nous pouvions y jeter l'ancre en pleine fûreté. A l'aide de notre canot, nous l'y jetámes vers les fix heures, \& jallai dans ma chambre prendre quelque repos. Jétais à peine couché fur mon lit, que je fus alarmé par des cris, par un tumulte général. Les gens de P'équipage qui étaient dans lautre partie du vaiffeau, accouraient en hâte \& joignaient leurs clameurs à celles des autres. Je me levai fur le champ, imaginant qu'un coup de vent avait fait chaffer le vaiffeau fur fes ancres \& le pouflait hors de la baie. En arrivant fur le tillac, j'entendis l'équipage s'écrier dans un tranfport de furprife \& de joie qui approchait de l'extravagance, le Dau*
phin! le Dauphin! Cependant quelqués miun: tes après nous fumes perfuadés que ce que nous prenions pour un vaifeau, n'était autre chofe que des trombes d'eau élevées dans l'air par un des coups de vent violens qui partaient fans interruption de la haute terre. Le brouillard avait fervi à nous tromper. Cette erreur déconcerta d'abord l'équipage ; mais avant de le quitter, j'eus le plaifir de lui voir reprendre fon courage \& fa gaité ordinaires.
La petite baie où nous étions retirés était à environ trois lieues au levant du cap Pillar. Ceft la premiere plage qui ait quelque apparence de baie en-dedans de ce cap, qui eft fitué à quatre lieues au midi de lifle que fir Jean Narborough appelle Weftmintter-Hall, à caufe de la reffemblance qu'elle préfente de loin à ce vieux battiment. La pointe occidentale de cette baie eft facile à reconnaitre: l'intérieur de la baie mème eft coupée perpendiculairement comme un mur élevé; à quelque diftance de: fon entrée il y a troisifles, en dedans defquelles: on trouve un havre affuré, fur un fond de vafe molle. Nous mimes a l'ancre au dehors de ces ifles; le paffage qu'elles laifent entr'elles eft affez étroit, \& notre petite baie n'avait que huit fois cette largeur ; le fond y eft inégal; d'un còté
nous plus él nos an que ir bles. I très - ft nulle 1 gager forts. élevée lement ait là c du Suc qui av avancé tait pa céan c large . tout, 1 on pel de pei: fauvas

De détroit latitud va du d'ifles

## DU CAPITAINB CARTERET: 265

nous voyions des éoueils, de l’autre des rochers plus élevés. Un vent très-fort nous faifait trainer nos ancres après nous, \& je craignais qu'à chaque inftant les rochers ne coupaffent nos cables. Lorfque nous les relevàmes, nous fûmes très-furpris de ne les trouver endommagés nulle part, quoique nous n'euffions pu les dégager d'entre les rochers qu'avee de grands efforts. Autour de cette baie, la terre eft par-tout élevée ; \& comme un courant pouffe continuellement vers la côte, je ne doute pas qu'il n'y ait là quelque autre communication avec la mer du Sud au cap Défirado. L'un de mes officiers qui avait dirigé notre canot, me dit qu'il s'était avancé à quatre milles de là, \& qu'alors il n'était pas éloigné de quatre milles encore de 1 O . eéan occidental; cependant je vis toujours une large entrée entre le midi \& le couchant. Partout, le débarquement eft facile \& fans danger; on peuty faire de l'eau \& du bois fans beaucoup de peine, \& on y trouve des moules \& des oies fauvages en abondance.

De la côte feptentrionale à l'extrémité du: détroit où nous nous trouvions, fituée fous la latitude de $2^{\circ} 30^{\circ}$, jufqu'à celle de $48^{\circ}$, la terre va du midi au nord. Elle n'eft compofée que difles que la mer a détachées du continent, \&
parmi lefquelles font celles que Sharp appelle les ifles du duc d'York. 11 les a placées à une diftan. ce confidérable de la côte ; mais s'il y avait plu. fieurs ifles dans cette fituation, il ferait impoffible que le Dauphin, la Tamar, ou le Swallow ne les euffent point vues, puifque nous avons navigué les uns \& les autres à peu-près fur le méridien où on les fuppofe. Jufqu'à notre arrivée à cette latitude, nous eûmes un affez bon tems, \& nous ne rencontrámes que peu ou point de courans ; mais lorfque nous fúmes parvenus au nord du $48^{\circ}$, nous trouvàmes un courant très-fort qui fe dirigeait vers le feptentrion, de forte que nous entrions probablement alors dans la grande baie qui a, dit-on, quatre-vingt-dix lieues de profondeur. Les vagues y étaient fort ćlevées \& annoncqaient qu'elles venaient d'une enceinte valte.

Enfin le is, fur les quatre heures du matin, après avoir bravé bien des périls \& furmonté bien des-difficultés, nous franchimes le cap Pillar, aidé d'un vent léger, Environ deux heures aprés, nous apperçumes le cap Defeado, ou Défir; mais dans ce moment même le vent changea, il nous devint contraire, \& acquit toujours de nouvelles forces; ce fut bientôt une tempété effroyable; les vagues enflées fe brifaient contre

## du capitaine Carteret.

le vaiffeau avec un bruit \& une fureur inconce. wables ; l'eau inondait notre tillac, \& nous courions rifque à chaque inftant de couler à fondNous n'ofames diminuer nos voiles, quoiqu'elles rendifent notre danger bien plus grand encore ; mais nous en avions befoin, pour ne pas reveniir dans le détroit où nous ferions tombés fur des terres coupées, où nous nous ferions brifés fur le continent. Elles nous étaient nécefflaires encore pour parvenir au-delà de ces ifles remplies de rochers auxquelles fir Jean Narborough avait donné le nom difles de Direction. Cependant malgré nos efforts, notre vaiffeau s'approchait fans ceffe de la cote feptentrionale : dans cette fituation critique, nous fümes obligés d'alléger le vaiffean de toute maniere; nous défonçâmes les pièces d'eau qui étaient fur le tillac, nous nettayàmes tout ce qui était entre les ponts, \& forçames de voiles; enfin nous échappâmes au danger qui nous menaçait, nous fortimes du détroit, nous laiffàmes les iffes que nous redoutions derriere nous, \& nous entrá mes dans un Océan dont les vagues étaient plus régulieres \& moins à craindre. Le vent nous devint plus favorable, \& nous en pro fitàmes pour nous avancer dans l'Océan; nous parvinmes à neuf lieues au-delà du cap de R 4
chure du détroit, \&o depuis ce moment jufqu'au 8 de Mai, c'eft - a - dire, pendant vingt jours, nous fumes balottés par un vent contraire, par une tempète qui n'eut prefque point d'intervalles, \& qui fut rendue plus dangereufe par des raffales précipitées qui s'accroiffaient à chaque inftant, mèlées de pluies \& de grèle, ou plutôt de glace à moitié fondue. Quelquefois encore nous étions affaillis par des tonnerres \& des éclairs plus effrayans que tout ce que nous avions éprouvé, \& une mer fi agitée, que le bàtiment était fouvent au-defous de l'eau.

Depuis notre fortie du détroit, \& pendant notre route le long de cette côte, nous vimes un grand nombre d'oifeaux de mer, \& en particulier des albatrofs, des mouettes, des coupeurs d'eau, \& un oifeau pareffeux de la groffeur du grand pingoin, que les marins appellent poule du cap de Bonne-Efpérance : il eft d'un brun foncé ou d'une couleur noirátre, \& c'elt par cette raifon qu'on lui donne quelquefois le nom de mouette noire. Nous apperçumes aufli beaucoup de pintades de la mème grandeur \& qui font tachetées de blane \& de noir d'une maniere très-agréable : elles volent toujours, quoique fouyent elles paraiffent fe promener fur Teau comme les peterels, que les marins anglais. auffi plufieurs de ces derniers.

Le 27 Avril fur le foir, le ciel devint trésfombre ; nous n'ofions porter alors que nos baffes voiles avec une voile haute pliée à moitié. Une rafalle très-forte vint d'un cóté contraire à celui d'où foufflait le vent, \& prit les voiles en fens oppofé; nos mâts furent fur le point d'en être enleyé \& le vaiffeau de culbuter; on parvint à échapper à une partie de fa force; mais le vent continuant à fouffler avec autant de violence \& nos voiles étant mouillées, elles fe collerent fi bien aux mâts \& aux agrêts, qu'on ne pouvait les élever ni les abattre qu'avec les plus grands efforts. Cependant nos gens travaillerent avec tant d'ardeur \& d'adreffe, que nous parvinmes à élever notre grande voile, \& détournàmes le vaiffeau fans recevoir beaucoup de dommage. Le même vent continua pendant plufieurs heures; la nuit s'écoula ainfi; mais à la pointe du jour, il changea, \& fouffla entre le nord \& le couchant; enfuite il tomba \& nous laiffa jouir d'un calme de fix heures.

Mais ce calme même n'était pas fans danger; la mer fe balançait en divers fens, \& ces vagues confufes, fe mêlaient, fe brifaient entr'elles \& contre le vaiffeau, \& lui imprimait un roulis

## ducapitaine Carteret. 267

Gi violent, \& fi brufque, que nous nous attendions à chaque inftant à voir tomber nos màts: Is fe foutinrent, \& bientôt il s'éleva un bon vent dont nous nous hâtâmes de profiter. It continua quelques heures dans la mème direction, eń nous accablant d'un déluge de pluie; mais à midi, il retourna entre le nord \& lo couchant, \&\& il fut fi impétueux que nous fumes encore obligés de naviguer avec nos baffes voiles, expofés aux vagues les plus fortes qui rompaient fouvent fur nous.
Le premier Mai, vers les cinq heures du matin, nous marchions avec une partie de nos voiles pliées à moitié, quand un grand coup do mer inonda la partie la plus élevée du vaiffeau, où fes rames étaient attachées \& en emporta fix ; il rompit auffi une de nos vergues, \& mit pendant quelques minutes tout le bátiment fous l'eau. Nous fumes cependant affez heureux pour ćlever la grande voile fans la déchirer, quoiqu'il fit alors un véritable ouragan, \& qu'un déluge de neige ou de glace à moitié fondue tombảt fans ceffe fur nous. Le vent changea enfuite, mais fouffla plus fortement que jamais; il nous forca de couper directement les vagues que le vent précédent avait élevées, \& à chaque pas, l'extrèmité du mát qui eften avantdu bâtiment,
était fous l'eau; les vagues venaient en mugif fant jufqu'au pied du grand mat, \& s'y brifaient aufif fortement que fi elles l'euffent été par un rocher. Chaque coup donné par le flot nous femblait devoir ètre le dernier, \&f faire couler le yaiffeau à fond. Avec tous fes défauts \& fa vieilleffe, c'était un bâtiment folide, puifqu'il réfifta à cette tempéte furieufe. Nous avions fait des cloifous fur la partie du vaiffeau qui eft en avant, \& nous éprouvàmes que nous avions pris une précaution fage.

- Le vent était bon, mais nous n'ofâmes le prendre en poupe, parce que nous avions à redouter qu'une de ces vagues énormes ne prit notre vaiffeau en flanc; elle aurait alors furement emporté tout ce qu'elle aurait rencontré. Quelque tems après la mer fe calma; nous déployámes nos voiles, \& fimes route vers le nord. Nous eutmes un inftant de repos ; \& comme nous étions tous mouillés jufqu'aux os, nous nous réchauffàmes avec un peu de vin.

Le vent revint le lendemain comme il avait été le jour précédent; mais nous avions eu le tems de réparer ce que la tempête avait brifé; nous avions raffuré ce qu'elle avait ébranlé; epérations qui nous firent fentir vivement la privation d'une forge \& du fer. Nos regrets aug-
menterent encore quand nous eutmes apperçu que les ferrures de notre gouvernail étaient brifées; nous les rechangeâmes comme nous pûmes; \& le tems étant devenu plus calme, quoique le vent fut toujours contraire, nous réparàmes nos agréts; les charpentiers, les voiliers furent tous occupés à réparer les avaries effuyées précédemment, \& nous fumes un peu plus tranquilles.
Mais le s Mai, un nouvel ouragan nous força d'abattre nos voiles hautes, \& le vaifleau fut fi baloté que nous ne pouvions le diriger; il femblait devoir fe fendre, \& en effet quelques parties des mats fe rompirent. Le vent changea enfuite, fut d'abord doux \& bientôt violent ; des raffales violentes \& précipitées firent détacher nos voiles, \& nous eûmes de la peine à les retenir avant que nous euffions changé dé direction. Quelques momens de calme nous permettaient de réparer les dommages de la tempéte, qu'une nouvelle venait bientót dé truire. Au travers de ces dangers \& des inquiétudes cruelles qu'ils nous caufaient, nous. avançions cependant vers le nord. Enfin le 8 Mai arriva, \& ce fut le premier beau jour dont nous euffions joui depuis notre fortie du dérroit de Magellan. Le lendemain nous
découvrimes l'ifle de Mafafuero, \& le ro celte de Juan Fernandès; nous fuivimes de près la cote orientale de cette derniere, \& nous vinmes près de la baie de Cumberland. Je ne favais pas que les Efpagnols euffent fortifié cette ine, \& je fus bien furpris de voir fur le rivage un grand nombre d'hommes, une maifon, quatre pièces de canon au bord de l'eau, \& dans lintérieur du pays, à cent cinquante verges de la cote, un fort conftruit fur le penchant d'une montagne \& fur lequel flottait le pavillon Efpagnol. Ce fort environné de murs conftruits en pierres, a dix-huit ou vingt embrafures, \& l'on apperçit au dedans un bátiment étendu quỉ fans doute fert de caferne à la garnifon. Il y a encore vingt-cinq ou trente maifons grandes orf petites répandues autour de cette forterefle. Nous vîmes beaucoup de bétail errant au fommet des collines qui nous parurent cultivées, \& partagées par des haies. Deux grands bateaux étaient attachés fur le rivage. Les coups de vent qui vensient de cette baie étaient fi violens que nous ne púmes approcher de ce lieu autant que nous l'aurions voulu; je crois mème qu'il y eft impoffible de gouverner un vaiffeau, lorfque ce vent y fouffle.

Nous traverfâmes cependant cette baie, masis

## du capitaine Carteret. 271

dune trop grande diftance pour diftinguer mieux les objets : quelques-uns des Efpagnols quinous regardaient, détacherent une de leurs barques, \& ramerent vers nous; mais elle retourna au rivage quand elle s'appercut des coups de vents qui nous tenaient éloignés. En pourfuivant notre route, inous découvrìmes l'extrèmité occidentale de la baie prèsde laquelle était une petite maifon qui me parut un corps de garde, \& deux pièces de canon montées fur leurs affuts, mais fans fortifications dans le voifinage. Nous portames encore une fois vers cette baie, nous étions à l'entrée \& la barque fe détacha encore vers nous. Les coups de vent ne nous permirent pas d'approcher davantage, nous nous dirigeâmes vers le levant, la barque nous fuivit jufqu'à ce que nous fuffions dehors de la baies la nuit vint \& bientôt nous la perdìmes de vue; nous continuâmes notre route; nous n'avions point arboré de pavillon, parce que je n'en avais que d'Anglais que je ne jugeai pas à propos de montrer.
Cependant, je vis que je pouvais faire en ce lieu, ni provifions d'eau \& de bois, ni de rafraichiffemens néceffaires après les fatigues exceffives que nous avions effuyées. Je réfolus de revenir à Mafafuero. Nous arrivames le iI2

Mai dans fa partie méridionale; mais le vent était trop fort, la mer trop agitée pour que nous puiffions l'approcher de ce coté ; nous vinmes au couchant de lifle, \& nous y jetâmes l'ancre fur une belle plage, dans une baie ouverte, pros pre à contenir une flotte entiere qui dans l'été pourrait y demeurer fans beaucoup de crainte: Jenvoyai les bateaux pour chercher de l'eau; mais il fut impoffible à nos gens d'y débarquer, les vagues fe brifaient avec trop de violence contre les rochers dont le rivage eft hériffé. Les nageurs nemes n'oferent fe hafarder an travers des écneils. Nous en fúmes d'autant plus fachés que du vaiffeau nous diftinguions un beau courant d'eau douce, beaucoup de bois à bruler? \& un grand nombre de chèvres errant fur les collines.

Le lendemain nous fimes une nouvelle tend tative ; nous réufsimes en partie: nos gens débarquerent \& purent remplir quelques pleces d'eau; mais le vent foufflat avee tant de forcequ'ils n'avaient pu atteindre la cote où nous voyions le courant, les bois \& les chèvres.

Nous attendimes un temis plus calme, $\& d<$ ployant nos veiles, nous vinmes le i $\rho$, au coucher du foleil, jeter l'ancre fur le côté oriental de lifle, dans le mème lieu ou le commodoré

D
Byron voyai to \& j'env les qui pour ch Ils $\mathrm{s}^{7}$ matinl chaffa perdre peines nous é vent fif reveni rivage une ch élevés. vent $r$ mais 1 nous cher d dant at pièces une n grande porter Jorde rappo To.

## du capitaine Carteret.

Byron l'avait fait deux ans auparavant. J'y envoyai tout de fuite remplir quinze pièces d'eau, \& j'envoyai un détachement avec d'autres futailles qui devait revenir le lendemain, \& un autre pour chercher \& couper du bois.

Ils s'en occupaient, lorfqu'à deux heures du matin le vent s'éleva, fouffla par raffales \& nous chaffa hors de la plage où nous rifquâmes de perdre nos ancres; nous eumes beaucoup de peines à les retirer, \& mímes à la voile fans nous éloigner de la côte. Peu d'heures après le vent fe calma; mais nous ne pâmes réuffir à revenir en arrière. Nous étions affez loin du rivage; cependant jenvoyai le canot prendre une charge d'eau avant que les flots fuffent affez élevés pour nous interdire l'abord de lifle. Le vent nous ramena enfuite près de l'aiguades mais le tems avait fi mauvaife apparence que nous ne crâmes pas qu'il fut prudent d'approcher davantage. Nous nous en tinmes cependant affèz près pour recevoir le canot avec douze pièces d'eau. Je le renvoyai pour en chercher une nouvelle charge ; j'ofai dépècher notre grande chaloupe, bàtiment fort \& pefant, pour porter des provifions à ceux qui étaient à terre. Jordonnai aux matelots qui le montaient de rapporter des futailles pleines d'eau, sils pourTome $V$.
vaient les charger. Nous louvoyâmes en les aktendant. Le vent devint plus fort, un brouillard épais nous environna, la pluie tomba en torrens. Mais dès que le brouillard fe fut diffipé, nous fixánies nos regards vers la terre \& vimes nos bateaux cótoyant le rivage pour abordet fur la partie de l'ifle oppofée au vent; nous nous approchámes d'eux, ils revinrent vers nous \& ils remonterent fur notre vaiffeau; ils n'avaient pu aborder, \& rapportaient leurs futailles vuides \& leurs bateaux endommagés; ce fut une nouvelle occupation pour nos charpentiers.

Le 17 , l'ifle était à quatre lieues de nous; le vent était doux, la mer calme. Nous revinmes vers l'endroit où nos gens devaient être, \& je renvoyai le canot chercher de l'eau. Quelque tems après il revint chargé \& m'apprit que la pluie qui était tombée durant la nuit avait amené des torrens fi enflés dans le lieu où mes gens s'étaient placés qu'ils avaient eu beaucoup de peines à s'échapper, \& que plufieurs des tonneaux avaient été entrainés dans la mer \& s'étaient perdus. Il était trop tard pour tenter encore d'aller chercher de l'eau; mais mon lieu-
plir aut ner. J': tit. En I mais ut le vent couvrit effraya: mettait procha ble. Je trer le La nu: obfour \& la p ma co coups venait fon ; ${ }^{\prime}$ te, \& ma pe en le matin tempé à borc femen peine mes
plir autant de futailles qu'il ell pourrait ramener. Jacceptai fa propofition avec joie; il partit. En l'attendant, je m'éloignai un peu du bord; mais une heureaprès le tems devint nébuleux, le vent fe renforça, un brouillard épais \& noir couvrit l'ifle, \& bientôt après on vit des éclairs effrayans \& des tonnerres fuccéder. Cet orage mettait mes gens en grand danger, \& je me rapprochai de l'ifle pour les fécourir s'il était poffible. Je fuivis de près la cote,efpérant de rencontrer le bateau; nous ne púmes l'appercevoir. La nuit furvint, le brouillard la rendit d'une obfcurité extrème, le vent s'augmenta encore, \& la pluie tomba en torrens. Je retardai alors ma courfe, fis allumer des feux \& tirer des coups de canon pour diriger le canot; il ne revenait point \& je n'en pouvais expliquer la raifon; j'étais livré à l'inquiétude la plus accablante, \& je craignais qu'il n'eut fait naufrage. Plus ma peine avait été vive, plus ma joie fut grande en le voyant revenir vers les fept heures du matin, \& comme j'appercevais les indices d'une tempète qui s'approchait, nous le remontámes à bord avec toute la diligence poffible. Heureufement nous ne perdimes point de tems; car à peine eut-il été remis à fa place, que nous effuyâ mes des coups de vents fi forts \&\& qui fe fuccér
daient fir rapidement qu'ils balotterent le vaiffeas avec violence, \& rompirent une de nos vergues; fi nous euffions tardé un inftant de remonter le bateau, il était mis en pièces, \& tous ceux qu'il portait auraient péri. Cette tempête dura
abri, pluie affreuf bien $p$. en Eu jufquau lendemain matin qu'elle s'affaiblit \& rous permit de mettre nos baffes voiles.

Je m’informai à mon lieutenant de la caufe qui l'avait retardé; il me dit qu'après être arrivé près de l'endroit où il avait voulu remplir fes futailles, trois de fes hommes les avaient tralnées à la nage fur le rivage; mais qu'en peu de minutes les vagues étaient devenues fi terribles, elles s'étaient brifées fur la côte avec tant de fureur, que ceux qui étaient à terre n'avaient pu revenir au bateau; que ne voulant pas les abandonner, parce qu'ils étaient nuds, il les avait 'attendus dans l'efpoir de trouver une occafion favorable pour les reprendre; mais qu'enfin, intimidé par le tems \& l'obfcurité de la nuit, il avait cru devoir, malgré fa répugnance, revenir fans eux.

La fituation de ces pauvres malheureux me fourniflait un nouveau fajet d'inquiétudes \& de shagrin ; ils étaient nuds, dans une ifle déferte, éloignés de l'aiguade où leurs compagnons avaient dreffé une tente, fans alimens, fans
trouva leurs rés, ils comp: noire par le devint rent q bateal nant de gag lieu de réduit étaien pluie dans fité, i fe réc en fe tour a voir 1 marc: abri, au milieu de la nuit, accablés par une pluie violente \& continuelle, qui devenait plus affreufe encore par des tonnerres \& des éclairs bien plus terribles que ceux qui fe font entendre en Europe. Je les envoyai chercher ; on les trouva, ils revinrent \& nous firent le récit de leurs avantures. Tant que le jour les avait éclairés, ils s'étaient flattés de pouvoir rejoindre leurs compagnons qui les attendaient; mais lorfque ha noire obfcurité de la nuit qui n'était diffipée que par le feu rapide des éclairs, \& que la tempête devint à chaque inftant plus furieufe, ils penferent que leur réunion était impoffible, \& que le bateau fans doute s'était mis en füreté en retournant au vaiffeau.Il était au-deffus de leurs forces, de gagner la tente de leurs compagnons au milieu des ténèbres \& de la tempéte. Ils furent donc réduits à paffer la nuit dans l'endroit où ils f́taient, fans rien avoir pour les défendre de la pluie \& du froid quils commençaient à fentir dans toute leur rigueur. Confeillés par la néceffité, ils trouverent une reffource paflagere pour fe réchauffer \& fe mettre à labri de la pluie, en fe couchant Pun fur Pautre, \& chacun à for tour au milieu. Ils défriaient ardemment de revoir le jour, \& dès qu'il parut, ils fe mirent ent slarche du coté de la tente. Ils furent obligés

## 78 VOYAGE

d'aller le long de la cóte de la mer ; car le chemin de lintérieur du pays était impraticable, \& ce n'elt pas là ce qui leur arriva de pis : ils étaient fouvent arrètés par de hautes pointes de rochers efcarpés qui les forçaient ou de s'éloigner beaucoup de la mer, ou d'en faire le tour à la nage en s'écartant beaucoup des côtes, pour ne pas y ètre jetés par les vagues qui les auraient mis en pieces contre les rochers. Dans ces grands détours, ils couraient un grand danger encore, celui d'ôtre mis en pieces par les goulus de mer. Ils arriverent à la tente vers les dix heures du matin, prefque mourans de faim \& de froid,y furent reçus avec furprife \&avec plusde joie encore par leurs compagnons, qui partagerent d'abord avec eux leurs provifions \& leurs habits. Lorfqu'ils arriverent fur le vaiffeau, je leur fis donner tous les rafraichiffemens qui pouvaient leur étre les plus falutaires, \& paffer toute la nuit dans leurs hamacs. Le lendemain, ils furent aufi vigoureux, auff gais que s'il ne leur était rien arrivó, \& cet accident n'eut aucune influence fur leur fanté. Ces trois hommes étaient du nombre des braves matelots qui s'étaient échappés du vaiffcau à la nage dans la rade de Madere, pour boire quelques coups d'eau-de-vie.

Le 18 Mai le tems fut calme; nous ne putr
mes a avions nous a des ob nous I gens a nous r les va durant nous Nous meçon fervir à nou fituati rent c firent ils not proch lancr fut er l'aigu: donne nuit orage la pei nait

## du capitaine Carteret.

mes atteindre de nouvêau le lieu où nous avions dernierement jeté l'ancre \& d'ou le vent nous avait chaffés : un courant \& le calme étaient des obftacles que nous ne pûmes vaincre. Mais nous nous étions approchés de la plage où nos, gens avaient élevé une tente, \& ce fut alors que nous reçumes nos trois matelots. Le courant \&o les vagues nous en éloignerent de trois lieues durant la nuit ; le tems cependant était bon, \& nous envoyámes deux fois chercher de l'eau. Nous en profitames encore pour pêcher au. hameçon. Nous primes affez de poiffon pour en fervir à tout l'équipage, \& ce repas aida un peu à nous faire oublier les défagrémens de notre fituation. De nouveaux coups de vent nous firent craindre de plus grands malheurs; ils nous firent paffer une nuit fatigante \& dangereufe; ils nous éloignerent de l'ifle, dont nous nous rap. prochâmes le lendemain; nous y jetâmes mème lancre fort près de la cote. Quand le vaiffeau fut en fûreté, il était trop tard pour fe rendre à l'aiguade; nous nous bornàmes à pècher, pour donner un bon fouper a l'équipage fatiguá, La nuit vint; elle fut fombre, troublée par dos orages, par un déluge de pluie. Nous eûmes de la peine à réfifter à la tempète, le vaiffeau traí nait fes ancres qui fillonnaient un fable fin $8 e$

$$
84
$$

mouvant. La mer értíc ff agitée le lendemain \& la pluie fi forte qu'on ne put envoyer de bateaux dans lifle : ainfi cinq jours \& cinq nuits s'ćcoulaient au milieu des fatigues \& des dangers pour parvenir à nous pourvoir d'eau. Enfin fur le foir le vent fe calma \& j'envoyai un ba. teau ; je fis auffi defcendre trois hommes fur la cóte visà ais de nous pour tuer des veaux marins \& tirer de leur graiffe une huile qui put nous fervir à la lampe \& pour d'autres ufages.

Le vent fut rrès-fort le 22 ; mais comme il venait de lifle, la mer en était moins agitée où nous étions \& la terre affaibliffait une partie de fes raffales; nous pámes envoyer des bateaux qui revinrent quelques heures après chargés d'eau \& de pintades : ces oifeaux pendant la pluie fe précipitaient vers les feux qu'allumaient les gens que nous avions à terre qui les prenaient enfuite avec facilité; ils avaient même de la peine à les en écarter : ils en avaient pris fept cent dans la nuit précédente. On travailla tout le jour à tranfporter de l'eau; mais les vagues émues en firent perdre une partie en défonçant les vafes qui la contenaient. Cependant il s'en fallait peu que notre provifion ne fut complette, \& je voyais les approches d'une tempète. Je the hattai donc de renvoyer mes bateaux pour
rame étaie malg mon refte
cer pen 1a v que fait mes hui nui çus vito por em no: ma pri me il ob
N lie

DU CAPITAINECARTERET. 281 ramener de l'eau, ma tente \& mes gens qui écaient à terre. Bientôt le vent fe renforça, \& malgré tous nos efforts, malgré nos ancres, mon vaiffeau s'éloigna de la côte. Je voulais y refter pour recevoir mes gens, il fallut y renoncer \& tirer nos ancres qui n'étaient plus que fufpendues fur un abyme. Nous n'ofàmes mettre à la voile; l'eau s'élevait en tourbillons plus hauts que le fommet de nos mâts : le vent nous chaffait rapidement loin de l'ille; je craignais pour mes bateaux qui devaient etre remplis de vingthuit de mes matelots \& de mon lieutenant. La nuit commençait à fe répandre lorfque j'apper. çus la chaloupe qui s'approchait de nous avee viteffe: malgré les effort des hommes qu'elle portait, elle avait été jetée en mer. Nous nous empreflàmes de la monter à bord; mais malgré notre diligence $\&$ nos foins, elle fut fort endommagée. Elle portait dix hommes qui nous apprirent que lorfqu'elle avait été chaffée dans la mer, elle était chargée de bois à bruler dont il avait fallu la délivrer, ainfi que de quelques objets pefans pour qu'elle ne coulât pas à fond. Nous n'appercevions point le canot; j’avais lieu de craindre qu'il n'eut également été chaffé loin de la côte, avec les tentes, dix-huit hommes \& mon lieutenant que je regardais comme au milieu de cette tempète, ils périraient infail-
reto liblement. Je me flattais que les hommes étaient encore à terre, qu'ils n'avaient point à craindre d'être engloutis dans les eaux ; la nuit me parut longue, l'inquiétude la rendit cruelle, \& dès que le vent fe fut calmé, que le jour fe fit appercevoir, je me hàtai de regagner la cóte. Nous déployàmes toutes nos voiles, nous approchámes; nos yeux cherchaient le canot fur la mer \& le long du rivage fans le découvrir; nous étions effrayés \& défefpérions de le revoir, ainfi que nos compagnons, lorfqu'enfin nous le vimes dans un recoin attaché au rivage par une corde. Nous nous le montrions avec des tranforts de joie, \& prenant nos lunettes, nous cherchâmes nos gens; ils accouraient pour s'embarquer, \& fur les trois heures nous fùmes tous réunis fains \& faufs; mais nos compagnons étaient fi épuiféc de fatigues, qu'on avait eu de la peine à gagner le vaiffeau \& à y monter. Le lieutenant me dit qu'il avait entrepris de s'en revenir le foir auparavant; mais que dès qu'il avait été fur la mer, une raffale fubite avait rempli le canot, qu'il avait été fur le point d'être fubmergé; qu'a force d'activité \& de travail à la pompe, ils étaient parvenus à le remplir; qu'il fallut alors:
pein
nom des:
y je dan: exp ché ils tem ava ble len taic \& des ter pa: d'a gi no
retourner au bord où ils étaient arrivés avec peine, \& qu'après avoir laiffé dans le canot le nombre d'hommes néceffaire pour le préferver des accidens \& le vuider de l'eau que les vagues y jetaient, ils avaient paffé la nuit fur le rivage dans une perplexité \& des angoiffes difficiles à exprimer; qu'au point du jour ils avaient cherché le vaiffeau, \& que ne le voyant point, ils en avaient conclu qu'il avait péri dans cette tempête plus violente qu'aucune de celles qu'ils avaient éprouvées jufqu'alors. Cette idée terrible ne les avait pas jetés cependant dans lindolence \& l'affaiffement du défefpoir; tous s'étaient occupés à nettaier le rivage des ronces, \& des épines qui le couvraient, avaient coupé des arbres en tronçons pour trainer le canot à terre \& le conferver. Comme ils n'efpéraient pas de revoir jamais le vaiffeau, ils projetaient d'attendre jufqu'à l'été, \& de taंcher alors de gagner liffe de Juan Fernandès. Ils oublierent en nous découvrant, \& leurs peines \& leurs projets, \& le fentiment de la joie fit difparaitre les fonges de la trifteffe.

Depuis le moment où nous avions tenté d'aborder dans cette ifle, nous ayions effuyé une fuite continuelle de périls, de fatigues \& de. malheurs. Le vaifeau avait beaucoup fouffort
\& marchait très-mal ; le tems fombre \& orageux était accompagné de tonnerres, d'éclairs \& de pluie, \& les bateaux toujours occupés s'étaient trouvés dans le danger continuel du naufrage: ils étaient affaillis de tous cotés par des raffales fubites qui fondaient fur nous avec une violence qu'il eft difficile de concevoir. Ces accidens étaient d'autant plus cruels que je m'y attendais moins ; j'avais éprouvé deux ans auparavant avec le commodore Byron un tems bien différent dans ces mèmes parages. Frefier eft, ce me femble, le feul voyageur quiait dit $y$ avoir renconitré des vents très-forts qui foufflaient du nord. J'ai fait malheureufement la même expérience.

Dès que nous eumes repris nos gens \& nos bateaux fur notre vaifeau, nous fimes voile pour nous éloigner de ce climat orageux, \& je me crus heureux de ne rien laifer derrière moi que le bois que nos matelots avaient coupé pour notre provifion.

Lifle de Mafafuero eft fituée fous le $33^{\circ} 45^{\prime}$ de latitude méridionale, fous le $80^{\circ} 46^{\prime}$ de longitude à Porient de Londres. Elle eft au couchant de celle de Juan Fernandès, dont elle eft féparée par un efpace d'environ trente-une lieues : tous deux font fous la même latitude.

Elle \& de forme viron eft la des c ceptil $L^{\prime}$ que c'elt nous tal il Je n qu'il peut fent fable rem: milis jeter
tout prov
les,
gne:
gue:
imp

DU CAPITAINE CARTERET. $28 \%$
Elle eft très-élevée, remplie de montagnes, \& de loin elle n'en parait former qu'une; fa forme eft triangulaire; fa circonférence eft d'environ fept à huit lieues : fa partie méridionale eft la plus haute; dans la feptentrionale on voit des cantons fans brouffailles qui paraiffent fufceptibles de culture.

L'auteur du voyage de l'amiral Anfon ne parle que d'un endroit où l'on puiffe jeter l'ancre; $c$ 'elt vers le nord \& dans une eau profonde : nous n'avons pu le trouver. Sur le côté occidental ily en a un, à environ un mille de la cóte.' Je n'y ai pu trouver non plus la chaine de rocs qu'il y place vers la partie orientale \& qu'on peut y reconnaitre parce que les vagues s'y brifent; je n'ai apperçu de rochers \& de bane de fable qu'à la partie du couchant. Nous y avons remarqué un rocher qui a une ouverture au milieu; c'eft près de là feulement qu'on peut jeter l'ancre.

On trouve de l'eau \& du bois en abondance tout autour de l'ifle; mais on ne peut en faire provifion qu'au travers des dangers : des rocail_ les, des maffes de rochers détachés des monta. gnes embarraffent par-tout le rivage, \& des vagues fi fortes viennent brifer fur elles qu'il eft impoffible à un bateau d'en approcher en füreté.

Pour y débarquer, il faut néceffairement aller à la nage à terre, y attacher le bateau au dehors des rochers ; \& pour s'y pourvoir d'eau \& de bois, il faut tirer les tonneaux \& le bois avec des cordes. Il y a plufieurs endroits oul l'oni pourrait débarquer avec facilité en y conftruifant un quai, \& c'eft ce qu'on devrait faire fi l'on était obligé de féjourner quelque tams dans lifife.

Cette partie qui eft prefque au couchant de lifle, eft très-bonne pour s'y pocurer des rafraichiffemens, furtout en été. Il y a beaucoup de chêvres; fes bords font peuplés d'une multitude de poiffons, \& avec trois lignes on peut en peu d'heures, $\mathrm{s}^{\prime}$ en fournir pour un repas de cent perfonnes. On y trouve d'excellens merlans noirs, des cavallies, de la morrue, des plies, \& des écrevifes. Nous y primes un martin-pècheur qui pefait quatre-vingt-fept livres ; il avait cinq pieds \& demi de long. Les goulus y font fi voraces qu'ils mordent mème le plomb de la fonde. Les veaux marins y font fi nombreux qu'on en prendrait plufieurs milliers dans une nuit fans qu'on s'en apperçut le lendemain. Nous en tuâmes beaucoup, parce qu'en côtoyant le rivage, ils couraient fans ceffe contre nous en faifant un bruit épouvantable. Ils donnent une huile excellente; leur cocur, leur freffure font très,
bons
jeurs
jaie j
parm cons. de pi No prod de cl nous çà \& No très-a contr vaiffe marc avec nord pas isles devo fiter
raien
pour
égare les g.
cant

## DUCAPITAINE CARTERET:

bons à manger, \& ont le goutt du lard frais : jeurs peaux forment la plus belle fourrure que j'aie jamais vue. On y trouve beaucoup d'oifeaux, parmi lefquels on remarque de très-gros faucons. J'ai dit ailleurs combien nos gens prirent de pintades dans une nuit.
Nous n'avons pas eu le tems d'examiner les productions végétales du pays; mais il y a lieu de croire quel l'arbre à chou y croit, puifqué nous avons vu plufieurs feuilles de cet arbre çà \& là.
Nous partimes de Mafafuero par une mer très-agitée ; je cinglai vers le nord pour rencóntrer plus vite les vents alifés: car notre vaiffeau était fi mauvais voilfer qu'il ne pouvait marcher fans un vent favorable \& qui foufflat avec force. Comme je me trouvai enfin plus au nord que je ne l'avais projetté, \& que n'étais pas éloigné de la latitude affignée aux deux isles de Saint-Ambroife \& Saint-Félix, je crus devoir rendre aux navigateurs le fervice de vifiter ces lieux, pour m'affurer fi elles ne pourraient point fuppléer à lisle Jean Fernandez, pour leur fournir des rafraichiffemens; mais égaré par ceux qui m'avaient précédé \& par les géographes, je manquai ces isles en m’avane çant trop au nord,

Il me fembla que ces deux isles devaient etre la mème terre vué par Davis, au midi des Galapagos, \& que la terre à laquelle on donne le nom de ce navigateur n'exifte point. Jai Juivi la route où elle eft marquée, \& j'aurais dû la rencontrer en mon chemin, ainfi qu'on le va voir. Je me tins entre le $2 \varsigma$ degré so min. de longitude \& le 25 deg. 30 min. de latitude jufqu’à la diftance de plus de 120 lieues du point de notre départ, cherchant toujours les isles qui m'étaient échappées. Alors ne voyant point de terres, ne voyant méne plus d'oifeaux, je revins d'environ deux degrés plus au midi, \& je fuivis cette direction vers le couchant pendant plus de 400 lieues : j’avançai jufqu'au 28 degré de latitude méridionale ; mais le tems \& le vent ne me permirent pas de parvenir plus au midi: la terre de Davis n'eft pas auffi avancée que celle où je parvins.
Nous cherchàmes cette terre jufqu'au 17 Juin. Dans ce jour nous découvrimes plufieurs oifeaux de mer qui volaient en troupes, \& des algues flottant fur la mer : nous conjecturâmes que nous approchions de quelques terres, ou que nous érions au-delà. Il foufflait un vent du nord très-violent qui faifait balancer la mer en groffes vagues'; de longues lames venaient
cepen moins dues ; feuls gueus des $t$
tion: gewi $\operatorname{des} g$ viror

N les $v$ ils $n$ vige: vige vari trop brot fois \& la pene \& $n$ Le effes St con ce fair cependant

## du capitaine Carteret.

cependant du midi, \& dans cette direction au moins, il ne pouvait y avoir de terres étendues; de petites isles, des rochers pouvaient feuls y ètre difperfés fans interrompre la longueur des lames. Je conjecturai que sil y a des terres, elles font au nord de notre direction : telle pourrait ètre l'isle orientale de Roggewin, qu'il place fous, le $27^{\circ}$ degré, \& que des géographes marquent fur leurs cartes à environ 700 lieues du continent de PAmérique.
Nous étions alors au milieu de lhiver, \& les vents étaient impétueux, la mer fort agitée : ils nous obligeaient fouvent malgré nous de naviger avec nos baffes voiles. Ces vents étaient variables, \& quoique nous fuffions pres du tropique, le ciel était fombre, enveloppé de brouillards épais \& froids mème ; mais quelquefois le tonnerre s'y faifait entendre, la neige \& la pluie y tombaient à la fois. Le foleil était pendant dix heures fur thorifon chaque jour, \& nous en paffions plufieurs fans l'appercevoir. Le brouillard rendait la nuit d'une obfcurité effrayante, \& fur-tout dangereufe dans les circonftances ou nous nous trouvions, parce que ce tems fombre ne nous permettait pas de faire des obfervations, de favoir le lieu précis ou nous étions: \& cependant notre vaiffeau

290 VOXAGE
êtoit fi mauvais voilier, notre marche était fif lente, que pour ne pas périr fur ce vafte Océan qu'il nous fallait traverfer, nous étions, au rifque de nous brifer contre des écueils, obligés de porter toutes nos voiles pendant la nuit comme pendant le jour.

Nons continuâmes notre route an couchant jufquau foir du fecond jour de Juillet, que nous découvrimes une terre vers le nord. Nous nous en approchàmes le lendemain; c'était une isle qui ne nous parut qu'un grand rocher qui s'élevait de la mer, ayant cinq milles de tour; elle paraiffait inhabitée, mais était couverte d'arbres; un courant d'eau douce defcendait fur l'un de fes côtés. Javais envie d'y débarquer: mais les vagues qui brifaient avec violence, ne nous le permirent pas. Je fondai à un mille de la cote occidentale, j'y trouvai un fond de fable \& de corail ; dans un beau tems d'été l'abordage y ferait aifé. Nous vímes un grand nombre d'oifeaux de mer voltiger autour de nous, \& il nous parat qu'il y avait du poifion près de fes bords. Cette isle eft fous le $20^{\circ}$ degré 2 min. de latitude méridionale, à environ mille lieues du continent de l'Amérique. Elle eft fí élevée, que nous la découvrimes à quinze lieues de diftance. Nous lui donnámes le
nom qui que I pen cett gro ren ne le gel qu uf \& de bc pe av
d
do
fe
e
fis
d
1:
r

## du capitaine Carteret: 291

nom de Pitcairn; c'eft le nom du jeune homme qui ha vit le premier. Il parait que c'eft la mème que Quiros découvrit en 1606.

Le tems fut très-orageux \& la mer agitée, pendant que nous fùmes dans le voifinage de cette isle. Les vagues étaient plus hautes, plus groffes que nous ne les euffions vues encore. Rarement nous eûmes des vents du levant, \& nous ne pûmes gagner une latitude plus méridionale.

Deux jours après, nous nous apperçâmes que le vaiffeau faifait beaucoup d'eau; une mer orageufe \& tourmentée l'avait disjoint dans quel-ques-unes de fes parties; nos voiles étaient ufées, elles fe déchiraient au moindre effort, \& l'on était fans ceffe occupé à les raccommoder. Jufqu'alors notre équipage avait joui d'une bonne fanté; le fcorbut commença à y développer fes fymptômes inquiétans. Ce qui peut-etre avait aidé à nous en préferver, était une efpece d'abri de toile peinte, qui fervait auparavant de tapis de pied dans ma chambre ; il raffemblait affez d'eau de pluie pour que nous euffions tous autant qu'elle nous était néceffaire, \& nous mettait à couvert de l'inclémence du tems. Un autre préfervatif contre cette maladie, fut fans doute l'efprit de vitriol qu'on mèlait à l'eau de pluie.

$$
\text { T } 2
$$

- Le II, nous découvrimes une petite isle plate, qui femblait ère de niveau avec la mer, \& ombragée d'arbres verds. Le vent ne nous permit pas de l'atteindre; elle eft fous le $22^{\circ}$ lieues au couchant de celle de Pitcairn. Nous grar lui donnâmes le nom d' $O \int$ nabrugh; j'ai fu dans retr mat la fuite que le capitaine $W$ allis avait donné le mème nom à une autre isle de cet océan.

Le lendemain, nous en vimes deux autres terr plus petites, couvertes auffi d'arbres verds, \& paraiffant inhabitée. Nous étions fort près de la plus méridionale: c'était une bande de terre en forme de demi-lune, baffe, plate \& fablonneufe. Plus au midi, on voyait une chaine d'écueils; vers, lefquels la mer était éoumante. On n'y trouva point de fond pour y jeter l'ancre: cependant le bateau put y débarquer. L'afpect en eft agréable : mais on n'y'trouva ni fources. ni végétaux. On y trouva des oifeaux qui fe laiffaient prendre avec da main. L'autre isle eft femblable à celle-ci, \& n'en eft éloignée que de cinq a fix lieues. Nous les appellàmes Isles du ${ }^{\prime}$ Duc de Glocefter. Il me parait que ces isles fone la terre vue par Quiros; leur firuation eft à pou près la même que celle qu'il affigne à cette terre.
du capitaine Carterbt. 293
Nous cinglàmes au midi de tes isles, mais les vagues longues \& enffées que nous y trouvâmes, me perfuaderent qu'il n'y avait pas de terres dans le voifinage. Nous ne perdimes ces grandes lames que le foir du 13 ; mais nous les retrouvâmes le lendemain à fept heures du matin : j'imaginai qu'il y avait au midi une terre peu éloignée.

Depuis ce jour, nous fúmes tourmentés jufqu'au 16 , par des vents variables \& violens, par de fortes pluies, par des raffales, dont l'une fut fur le point de nous devenir funefte. Le calme fuccéda enfuite, il fut terminé par de nouveaux orages. Le 22, nous eftimânes que nous étions à dix-huit cents lieues au couchanu du continent de l'Amérique. Rien dans cette route ne nous avait annoncé une terre étendue.

Le forbut faifait des progrès allarmans : notre vaiffeau marchait toujours plus lentement: le vent ne nous permettait pàs d'avancer plus au midi: tout me faifait un devoir de chercher un lieu où le vaiffeau put être réparé, où Péquipage put retrouver la fanté. Je renonçai donc au projet de revenir en Europe par une route nouvelle entre le midi \& le levant, parce qu'il était impraticable, fur-tout dans cette failfon, \& je me dirigeai au nord pour trouver les
vents alifés, en choififfant les parages où les cartes placent des isles ; j'efpérais y trouver des rafraichiffemens dont nous avions le plus grand befoin. Javais deffein, fi le vaifeau pouvait etre réparé, de pourfuivre mon voyage au midi au retour de la bonne faifon, pour faire de nouvelles découvertes. Je projetrais, fi je trouvais un continent \& y pouvais trouver des provifions, de fuivre le long de la côte jufqu'à ce que le foleil eut paffé l'équateur, \& de m'enfon. cer au midi auffi loin qu'il me ferait poffible, de cingler au couchant vers le cap de BonneEfpérance, ou du coté oppofé, \& après avoir touché aux isles Falkland, de revenir promptement en Europe.

Je ne rencontrai le vent alifé que vers le $16^{6}$ degré de latitude méridionale; mais le tems y fut mauvais jufqu'au 25 . Nous vimes alors un grand nombre d'oifeaux voler en troupes, \& nous fupposàmes que nous étions voifins de a quelques isles marquées fur les cartes, \& dont le commodore Byron apperqut une qu'il nomma Isle du Danger. Je n'en découvris point. Le vent était très-fort, \& quoiqu'il fouffalt en poupe, nous fûmes obligés de plier une partie de nos voiles; le ciel était fombre, la pluie fréquente. Nous efpérions enfin rencontrer
quelo méri titud mes eftin du. rega poin brol grar ann le c ent j’ai , fon: fon
quelques-unes des isles Salomon, dont la plus méridionale eft marquée fur les cartes dansłalatitude où nous nous trouvions. Nous continuâ? mes cette route jufqu'au 3 Août. Nous nods eftimions alors à deux mille lieues à l'occident du. continent de l'Amérique; mais en vain nos regards s'égarerent fur l'Océan, nous ne vimes point de terre. Peut-etre le tems fombre \& le brouillard nous en déroberent la vue: car un grand nombre d'oifeaux de mer femblaient nous annoncer le voifinage de la terre. Mais comme le commodore Byron avait paffé les limites entre lefquelles ces isles font fituées, \& que j'aiété commelui beaucoup au-delà, j’ai des raifons de conclure que fices isles exiftent, elles font mal placées fur nos cartes.

Nous eûmes enfuite un vent très-fort entre le midi \& le levant; les groffes lames ne fe frent point remarquer pendant un efpace de cent lieues; le courant qui nous avait portés au midi depuis le détroit de Magellan, nous porta vers le nord quand elles revinrent. J'en conclus que nous étions à l'ouverture du paffage qui fépare la Nouvelle-Zélande de la NouvelleHollande.

C'eft dans ce tems que les lignes de lock nous manquerent, \& fans elles nous ne pou-

296 VOXA G-E vions obferver notre courfe journaliere. Nous avions de vieux cordages, mais il les fallait dé. tordre, les carder, les réduire en filaffe ; opérations pour lefquelles nous manquions d'outils \& d'expérience. La néceffité nous fit faire un peigne avec des cloux, elle dontla de l'adreffe \& de l'activité à nos doigts pour filer: nous eủmes des lignes de lock, mais nous ne pûmes faire du fil pour réparer nos voiles : difette qui nous aurait été fatale, fi nous n'y avions fuppléé avec nos filets.
Le fcorbut continuait à s'étendre parmi notre équipage, \& ceux de nos gens qu'il ne rendait pas inutiles ; étaient épuifés par un travail exceffif. Notre vaiffeau, rendu lourd \& pefant par la vieilleffe, fécoué fi long-tems par les tempètes \& les orages, ne pouvait plus manceuvrer. Le io Aout, notre fituation devint encore plus allarmante, parce qu'il s'y fit une voie d'eau dans la partie qui était fous la mer. Il nous était impoffible d'y remédier, à moins que nous ne trouvaffions un port. Tel était notre état, lorfque le 12 Août nous découvrímes la terre. Le tranfport fubit d'efpérance \& de joie que cette vue nous infpira, fembla ètre pour nous ce qu'eft le cri de grace pour le criminel fur l'échaffaut. Nous vimes bientot

## du capitaine Carteret.

que cette terre était un groupe d'isles: j'en comptai fept, \& je crois qu'il y en avait un plus grand nombre. Nous cinglàmes vers deux d'entr'elles qui étaient devant nous, \& le foir nous jetámes l'ancre près du rivage de la plus grande \& de la plus élevée. Bientot nous en vímes les habitans; ils étaient noirs \& entièrement nuds: leur téte eft laineufe. J'envoyai chercher une aiguade, \& tentai de nous faire entendre de ces hommes noirs : ils difparurent avant qu'on put aborder fur le rivage. On trouva un beau courant d'eau vis-à-vis da vaifleau; mais tout le pays était une forèt impénétrable: il était dangereux de chercher à y faire fa provifion, fi les habitans s'y oppofaient. On n'y avait découvert aucuns végétaux commeftibles pour rafraichir nos malades, aucune habitation : cette partie de lisle avait paru fauvage, abandonnée \& montueufe.
Ce rapport offrait des difficultés \& peu d'avantages: la mer brifait avec force contre la côte, \& la crainte d'une embufcade, jointe à celleslà , me détermina à chercher un autre lieu pour faire de l'eau \& recueillir quelques fecours pour nos malades. Je fis donc examiner la côte occidentale, \& y chercher quelque abri où l'on putréparer notre vaiffeau. Je donnai aux quinze
hommes bien armés que j'y envoyai dans le canot, des verroteries, des rubans \& d'autres bagatelles que nous avions trouvées par hafard à bord. Je leur recommandai une grande pru, dence, de fe retirer vers nous fi des pirogues les menaçaient d'hoftilités, \& d'en agir avec humanité avec les Indiens qui fe trouveraient épars fur leur chemin, pour les engager à ende revenir le plus promptement qu'il ferait pof, fible.

Peu de tems après, j'envoyai la chaloupé avec dix hommes chercher de l'eau. Elle revint à huit heures, après avoir rempli fon but. Je la renvoyai à neuf heures; mais voyant quelques Indiens s'approcher de la côte, je lui fis fignal de revenir. Ils auraient pu être attaqués \& je n'aurais pu aller à leur fecours.

Dès que nos hommes furent rentrés, nous vimes trois Indiens s'affeoir fous les arbres vis-àvis du vaiffeau. Ils nous regarderent long-tems, \& voyant le canot revenir, je ne craignis plus
grane
gens
nant
homr des.
de p
regar
dime
leurs
loupe
velle
tira .
Pe
river
s'offt de $t$

## du capitaine Garteret.

d'envoyer la chaloupe avec quelques verroteries \& des rubans pour ticher d'établir quelque commerce avec eux, \& par leur entremife avec les autres habitans. Les trois Indiens s'avancerent le long du rivage avant que la chaloupe put aborder à terre. Les arbres les cachaient à mes gens dans ma chaloupe ; mais nous avions l’œil fur eux depuis le vaiffeau. Nous les vimes rencontrer trois autres infulaires, leur parler quelque tems, puis les trois premiers s'en allerent, \& les derniers venus s'avancerent à grands pas vers la chaloupe. Je fis fignal à mes gens de fe tenir fur leurs gardes. Mon lieutenant qui les commandait, ne voyant que trois hommes, approcha la chaloupe du rivage, fit des fignaux d'amitié aux Indiens \& leur tendit de petits préfens. Les Indiens, fans daigner regarder ce qu'on leur offrait, s'avancerent hardiment à la portée du trait, \& décocherent leurs fleches, qui pafferent par-deffus la chaloupe. Ils ne penferent pas à en lancer de nouvelles, mais s'enfuirent dans les bois: on leut tira quelques coups de fufil fans les bleffer.

Peu de tems après cet événement, je vis arriver le canot, \& la premiere perfonne qui \&'offrit fut le maitre qui le commandait percé de trois flèches; il avait méprifé mes ordres,

## VOYAGE

\& cela était évident par le récit qu'il me fit, quoiqu'll le rendit favorable à fa caufe. Il dit, qu'apres avoir parcouru environ quinze milles le long du rivage, il avait vu quelques cabanes \& cinq ou fix habitans, était defcendü avec quatre hommes armés de fufils \& de piftolets; que les infulaires, d’abord effrayés, s'étaient enfuis: qu'ils étaient enfuite revenus; qu'on leur avait donné des bagatelles qui parurent leur faire plaifir; qu'il leur avait demandé par fignes des noix de cocos; qu'ils lui en avaient apporté avec un empreffement hofpitalier, \& y avaient joint un poifon grillé \& des ignames bouillies; quil avait marché vers les maifons fituées à quelque diftance ; qu'il avait vu bientôt après un grand nombre de pirogues qui venaient de la pointe occidentale de l'isle, \& plufieurs Indiens fous les arbres; qu'alors il avait cru devoir s'en retourner promptement vers le canot; mais qu'avant d'arriver à bord, les Indiens avaient commencé l'attaque contre lui \& le refte de fes gens. Il dit quils étaient au nombre de trois ou quatre cents; que leurs armes étaient des arcs longs de plus de fix pieds, des fleches longues de plus de quatre, \& qu'ils les décochaient par pelotons avec beaucoup d'ordre ; qu'obligé de fe défendre, lui \& fes
getis : avaien diens jours tons, les flec n'avai que d: gens a fin, i au riv faifan lorfqu diens, vigue lée à taient tourn

Te fes ble lots. 1 il l'ét lui as Indie marq lear : fes go

DU CAPITAINE CARTERET: $弓 0^{\circ}$
e fit, 11 dit , milles $s$ cacendü e pifayés, nus; parurandé raient , \& y lames ifons biens qui le, \& ors il ment ord, ontre aient leurs ieds, qu'ils coup fes
gens avaient fait feu fur les Indiens; qu'ils en avaient tué \& bleffé plufieurs; mais que les Lndiens, loin d'écre découragés, s'étaient toujours avancés, décochant leurs flèches par pelotons, de maniere que l'un fuccédant à l'autre, les flèches tombaient fur eux fans relâche ; qu'ils n'avaient pu facilement dégager le bateaŭ, \&c que dans cet intervalle, lui \& la moitié de fes gens avaient été bleffés dangereufement; qu'enfin, il avait coupé la corde qui les attachait au rivage \& s'étaient promptement éloignés en faifant feu de leurs gros moufquetons; que lorfqu'ils avaient été hors de la portée des Indiens, les pirogues les avaient pourfuivis avec vigueur; mais que l'une d'elles ayant été coulée à fond, \& plufieurs de ceux qui la montaient mis hors de combat, ils s'en étaient retournés à terre.

Tel fut le récit du maitre, qui mourut de fes bleffures avec trois de nos meilleurs matelots. Il paraiffait coupable par fon propre récit; il l'était plus encore par celui des hommes qui lui avaient furvécu. Ils nous affurerent que les Indiens les avaient reçus avec les plus grandes marques d'amitié, jufqu'après un repas qu'ils lear avaient offert, qu'il avait ordonné alors à fes gens d'abattre un cocotier; que les Indiens,
en avaient témoigné du mécontentement, \& qu'il avait infifté fur fon ordre; que l'arbre abattu, les Indiens s'étaient retirés à l'exception d'un feul; que l'un de nos gens avait apperçus qu'ils fe raffemblaient entre les arbres, \& en avertit le maitre, en lui montrant que probas. blement ils méditaient une attaque. Le maitre, au lieu de fe retirer, avait tiré fon piftolet. L'Indien qui était refté avec eux, fe retira brufquement alors \& alla rejoindre fes compatriotes. Le maitre entèté, perfifta dans fon infouciance, \& perdit fon tems jufqu'au moment ou il fut attaqué.

Nous avions été fi malheureux dans la recherche d'un lieu plus commode pour radouber notre vaiffeau, que nous eflayâmes de le faire dans le lieu même où nous étions. Nous nous en occupâmes avec toute la vigueur qu'y pouivait mettre un équipage affaibli par les maladies. Nous ne pûmes arrèter la voie d'eau; mais nous la diminuaames. Un vent frais qui s'éleva, nous pouffa très-près de la côte; nous $y$ vimes un grand nombre d'infulaires qui fe cachaient derriere les arbres, \& qui attendaient vraifemblablement que le vent eut jetté le vaiffeau contre le rivage.

Mais le jour fuivant, le tems était beau, aitre, ftolet, retira ompaon inoment
la relouber e faire s nous y pou-malad'eau ; is qui ; nous qui fe daient le vaif-
beall,
le vent avait baiffé, \& nous difposâmes notre vaiffeau de maniere qu'il putt protéger ceux qui defcendraient à terre pour remplir d'eau nos futailles. Comme nous penfions que les infulaires n'étaient pas éloignés, je fis tirer deux coups de canon dans le bóis pour les écarter. Mon lieutenant partit dans le canot bien armé. Je lui ordonnaí de fe tenir près du rivage, afin de défendre le bateau tandis qu'il prendrait fa charge, de tirer des coups de carabine dans le bois des deux cốés d’où on pouvait attaquer nos gens. Mes ordres furent exécutés. Le rivage était efcarpé \& le bateau put fe tenir près des travailleurs. Aucun des infulaires ne paraiffait, \& P'on débarqua, on fe mit à louvrage. Malgré nos précautions, un quart d'heure apres qu'ils eurent mis pied à terre, ils furentaffail lis par une volée de fleches, dont un feul homme fut bleffé a la poitrine. Le lieutenant fit faire plufieurs décharges dans la partie du bois d'ou les flèches partaient. Je rappellai les bateaux, afin de pouvoir fans obftacles balayer les bois avec le canon \& chaffer les Indiens de leurs embufcades. Bientôt après, nous vimes environ deux cents infulaires fortir des bois \& s'enfuir avec précipitation le long' du rivage. Jeus lieu de croire alors la cote entièrement
balayće ; mais peu de tems après nous en ap-
nonce percumes un grand nombre qui fe raffemblaient fur la pointe occidentale de la baie, ou ils fe croyaient probablement hors de notre portée. Pour les convaincre du contraire, je fis tirer un canon à boulet ; le boulet effleurant la furface de l'eau, fe releva \& tomba au milieu d'eux; ils fe difperferent en tumulte, avec autant de viteffe que de confufion, \& nous n'en vimes plus.

Nous fimes donc notre provifion d'eau fans en être inquiétés; cependant nous tirâmes dans les bois quand les bateaux étaient à terre, \& nos gens faifaient de tems en tems des décharges de moufquetterie. Les infulaires ne fe montrerent pas; mais on entendit des plaintes \& des gémiffemens en divers endroits de la forêt.

Quoique attaqué d'une fièvre bilieufe \& inflammatoire, j'avais pu toujours tenir fur le tillac; mais enfin les fymptomes devinrent fi menaçans, que je fus obligé de tenir le lit. Le maitre expirait de fes bleffures; mon lieutenant était auffi mal que moi, trente de no's gens étaient dans limpuiffance de faire leur fervice. Nous étions fans efpoir de nous prochrer des rafraichiffemens dans cette isle; toutes ces circonftances décourageantes me firent re-
ne po trer quais verro utile avec Ma fi la vie vaille force. $\& d e$ J'a ducc que 1 donn je m de $E$ poin ohaí l'apF nous cotie nom une vre faire

## du capitaine Carteret. 3os

noncer à mon projet de voyage vers le fud. Je ne pouvais tenter de nouveaux efforts pour entrer en commerce avec les infulaires; je manquais d'inftrumens de fer, de coutellerie, de verroteries, de tout ce qui pouvait fembler utile ou agréable aux infulaires; pour échanger avec les provifions qui croiffent dans cette isle: Ma fituation ne me permettaic pas d'expofer la vie des matelots qui pouvaient encore travailler, pour me procurer des vivres par la force. Je fus donc obligé de lever l'ancre le $1 \not \subset$ \& de continuer mon voyage.

Jappellai cette isle Egmont, en Ihonneur du comte de ce nom. C'eft la mếme fans doute que les Efpagnols ont nommé Santa-Crux. Je donnai le nom de mon vaiffeau à la baie où je m'étais arrêté \& à fa pointe orientale: celuỉ de Byron à l'occidentale ; entr'elles eft une pointe moins avancée, devant laquelle eft une ohaine d'écueils, \& près de là une isle qui a l'apparence d'un volcan. En fuivant la côte; nous découvrimes un village environné de cocotiers. Plus loin eft une baie profonde que je nommai Carlisle, à l'entrée de laquelle eff une petite isle que j'appellai Portland. Ce havre ou baie me parut bon: mais il faudrait y faire trainer fon vaiffeau avec des chaloupes * Tome Vi
\& on aurait à craindre d'y ètre attaqué par les infulaires, qui nous parurent hardis jufqu'à la témérité, \& combattre avee une intrépidité peu commune. A une lieue \& demie de lisle de Portland, on rencontre un beau havre petit \& rond, affez vafte pour renfermer trois vaiffeaux; je lui donnai le nom de Byron. Notre bateau $y$ entra \& y trouva deux courans, l'un d'eau douce, l'autre d'eau falée ; celui-ci communiquait peut-être avec la baie de Carlisle. Plus loin, je vis le havre où notre canot avait été attaqué: je l'appellai havre de Sang. Il y a un petit ruiffeau d'eau douce dans cette baie, \& nous y vimes plufieurs maifons conftruites avec régularité. Au bord il en eft une fort longue, couverte de chaume, \& qui me parut une efpece de maifon d'aflemblée. C'êt-là que nos gens avaient été reçus: les deux côtes \& le plancher étaient couverts d'une belle natte; on $y$ avait fufpendu un grand nombre de flèches en paquets pour fervir au befoin. Il y a dans ce lieu des jardins ou vergers enclos de murs, plantés de cocotiers, de bananiers, de planes, d'ignames \& d'autres végétaux. Nous voyions les cocotiers qui ombrageaient les maifons du village. A une lieue au couchant de ce village, nous en vimes un autre fort étendu,
vis-a avai tre 1 ang dans nou gue: chat dan hau de 1 viga baie nol for une y che for ma nommámes Carteret, d'où part une chaine d'écueils cachés. Là nous vimes une grande pirogue avec un pavillon au milieu, \& plus au couchant encore, un grand village quí nous vis-à-vis duquel, près du bord de l'eau, il y avait un parapet, conftruit de pierres de quatre pieds \& demi de hauteur, \& formant des angles. Les armes de ces peuples, leur courage dans les combats, l'ordre qu'ils y obfervent, nous firent penfer qu'ils avaient de fréquentes guerres entreux. A une lieue encore au couchant de ce lieu, nous vimes une petite baie dans laquelle une riviere vient fe rendre. Du haut du mât, il parut que cette riviere venait de bien avant dans le pays, \& qu'elle était navigable au moins vers fon embouchure. La baie elt formée au couchant par une pointe que nous nommàmes Ferrers. Au-delà, la terre forme une grande baie, près de laquelle eft une ville fort étendue: les habitans femblaient y fourmiller comme les abeilles dans une ruche. Lorfque le vaiffeau paffa vis-à-vis, il en fortit une multitude d'Indiens tenant dans leurs mains quelque chofe qui reffemblait à un paquet d'herbes vertes; ils danfaient ou couraient en cercle. A deux lieues \& demie de la pointe Ferrers, on en voit une autre que nous
parut environné d'un parapet de pierres. Quand fes habitans virent le vaiffeau, ils accoururens fur le rivage en danfant en rond, \& bientôt après ils lancerent en mer plufieurs pirogues qui ramerent vers nous. Nous pliàmes nos voiles pour les attendre, efpérant les engager à venir vers nous; mais après qu'ils fe furent affez avancés pour nous voir diftinctement, ils cefferent de ramer \& nous contemplerent avec tranquillité. Nous reprimes notre marche, \& les eûmes bientôt laiffé derriere nous. Derriere la pointe Carteret, la terre forme un lagon profond, dont une petite isle partage l'entrée: nous donnâmes le nom de Treyanion à cette isle, qui femble là former un port sâr \& commode. Au-delà de la premiere entrée, nous vimes un grand bouillonnement qui excita notre attention; il parait qu'il eft l'effet de la rencontre des marées: plus loin, nous vimes la feconde entrée ; le rivage des deux isles qui la forment eft bordé de cabanes, dont les habitans étaient nombreux. J'envoyai vifiter cette entrée : à la vue du bateau, les Indiens envoyerent des pirogues l'attaquer ; ils lui décocherent des fleches dès quill fut à portée : mais il répondit par des coups de fufil qui tuerent un Indien, \& en blefferent un autre. Nous tirâmes
auffi
traille
vers
comn
bleffé
feau.
parut
defce fure il ran qui a traits les N
trava elle a porta

C dEgr latitu Pune lieue

Je le pl d'obe nos laille nous

## DU CAPITAINE CARTERET. 309

 auffi du vaiffeau un gros canon chargé à mi traille; alors ils s'enfuirent avec précipitation vers le rivage, excepté la pirogue qui avait commencé l'attaque, qui fut faifie avec linfulairé bleffé par notre bateau, qui les amena au vaif feau. Je fis vifiter fes bleffures, celle de la tête parut mortelle au chirurgien, \& je le fis redefcendre dans fa pirogue; malgré cette bleffure à la tête, quoiqu'il eut encore un bras caffé, il rama vers la cote. C'était un jeune fomme qui avait la tête laineufe, une petite barbe, des. traits fort réguliers, \& le teint moins noir que les Nègres de Guinée. Sa pirogue, petite, mal travaillée, n'était qu'un tronc d'arbre creufé; elle avait cependant un balancier: aucune no portait de voiles.Ce lieu forme l'extrèmité occidentale de lislo d'Egmont; elle eft exactement fous la mème latitude que la pointe orientale, éloignées l'une de l'autre de cinquante milles ou dix-fept lieues.
Je gardais toujours le lit: ce ne fut qu'avec le plus grand regret que j'abandonnai l'efpoir d'obtenir des rafraichiffemens de cette isle: nos gens y avaient vu des cochons, des volailles, des cocotiers \& d’autres végétaux qui nous auraient rendu la fanté, altérée par les
fatigues d'un voyage long \& pénible: mais je ne pouvais rien efpérer de la bonne volonté des habitans, \& je manquais de force pour exiger ce qu’on ne voulait pas m'offrir. J'étais languiffant; la plus grande partie de mon équipage était infirme, \& le refte découragé par les contretems \& les travaux. Je n'avais point d'officiers fur lefquels je pus me repofer, foit pour
troifie coniq noir $c$ point can, Vers que fituée une expédition à terre, foit pour me remplacer à bord fi je m'en chargeais. Ces difficultés ne me permirent pas d'examiner les isles voifines. J'étais préfé par notre faibleffe de ne pas manquer la mouffon. Je cinglai donc au nord pour atteindre la terre que Dampier appelle la Nou-velle-Brétagne. Mais avant d'aller plus loin, je dirai le peu que je fais des isles que nous quittions.

Je leur donnai le nom général d'Isles de la Reine Charlotte. Je donnai enfuite un nom particulier à chacune. Les deux que nous apperçâmes d'abord, reçurent le nom d'Egmont \& de How ; celle-ci eft au midi de l'autre ; toutes deux offrent une perfpective agréable; toutes deux paraiffent fertiles; couvertes de grands arbres \& d'une belle verdure; la derniere eft élevée, quoique moins montueufe que l'autre. A treize lieues du cap Byron, on en voit une
geom couppetite Le goure ils fe pirog peuv tre le Quel lieu N flech avec tance les E nos de $F$ appa

DU CAPITAINE CARTERET. ЗIL
troifieme d'une hanteur prodigienfe \& de figure conique : fon fommet a la forme d'un entonnoir dont nous vimes fortir de la fumée, mais point de flammes: je l'appellai l'Isle du Volcan, \& il a bien apparence que c'en eft un. Vers le nord était encore une longue isle plate, que je nommai Keppel. Deux autres écaient fituées au midi: je leur donnai le nom d' $E d$ geomb \& d'Ourry; la premiere offre un beau coup-d'ocil. J'ai laiffé fans nom des isles plus petites, répandues autour des grandes.

Les habitans d'Egmont font tres-agiles, vigoureux, actifs; ils femblent amphibies, tant ils fe tenaient dans l'eau avec facilité. Leurs pirogues font de troncs d'arbres creufés; elles peuvent porter douze hommes; trois ou quatre les conduifent avec ure dextérité étonnante. Quelques-unes avaient un pavillon dans le milieu de leur longueur.

Nous trouvámes deux arcs \& un paquett de fleches dans la pirogue dont nous nous faisimes; avec ces armes ils frappent un but à une diftance incroyable. Une de leurs flèches traverfa les planches de notre bateau, \& blefla un de nos officiers à-la cuiffe. Elles ont une pointe de pierres; nous ne vimes parmi eux aucune apparence de métal. Leur pays eft montueux

## VOYAGB.

\& couvert de bois; de jolies vallées y paraif, fent arrofées par de petites rivieres; la côte eft coupéede havres.

Nous nous en éloignâmes le 18 Août, pouffẹ́s par un ban vent alifé, \& cherchàmes à gagner la Nouvelle-Brétague; je ne défefpérais pas de trouver encore quelques isles ou nous ferions plus heureux que dans celles que nous venions de quitter. En effet, deux jours après nous en vimes une petite, baffe \& plate, à laquelle je donnai le nom de Gower; mais nous ne pâmes trouver de lieu pour y jetter l'ancre. Nous échangeâmes cependant avec fes habitans quelques cloux qui nous reftaient, contre un petit nombre de noix de cocos. Ils, reffemblent à ceux d'Egmont; ils nous promirent de nous en apporter encore; mais pendant la nuit un courant nous porta vers deux autres isles éloignées de deux milles l'une de l'autre; la plus petite fut nommée Simpfon; lautre qui eft élevée \& d'une belle apparence, reçut mon nom; elle a fix lieues de long: celle de Gower n'en a que deux \& demi: celle-ci eft couverte d'arbres, fur-tout de cocotiers. Nous trouvâmes fur fes bords des pirogues qui pẹchaient \& y étaient venues de l'isle Carteret, J'envoyai mon bateau vers eux ; mais ils tenterent de maffacrer

## DU CAPITAINE CARTERET.

 trouvâmes une centaine de cocos qui nous firent plaifir. Nous $\hat{y}$ vimes près des bords des tortues, mais nous ne pùmes en prendre. Les pirogues que nous avions prifes éraient conftruites avec art de planches bien jointes, fculptées \& ornées de coquillages; les coutures étaient revêtues d'une efpece de maftic noir très-folide: leurs armes font larc, la flèche \& la pique; les deux dernieres font armées d'un caillou tranchant. Il nous parut par leurs fignes qu'ils n'ignoraient pas l'ufage des armes à feu. C'eft la même race d'hommes que ceux d'Egmont, \& comme eux ils font nuds: leurs pirogues étaient fans voiles. Les cocos que nous y achetâmes nous furent d'un grand fecours.Depuis le départ de l'isle d'Egmont, un courant nous portait vers le midi, \& fon impétuofité était augmentée autour des isles ; je me dirigeais fur ce courant pour ne pas manquer la terre que nous cherchions, ou ne pas nous enfoncer dans un golfe profond dont nous n'aurions pu fortir avec un équipage épuifé \&\& infirme.

Le 22, nous effuyâmes un malheur; un de nos matelots les plus vigoureux tomba dans la mer, auffi-tót nous pliâmes nos yoiles; nous

$$
\text { Si4 } V O \times A G E
$$

lançâmes une pirogue que nous avions prife à la mer; notre promptitude, nos foins furent inutiles: notre infortuné compagnon, quoique fort \& encore plein de fanté, était allé au fond plus ; en reprenant la pirogue, elle heurta contre un de nos canons, \& il fallut la mettre en pieces.

Deux jours après, nous rencontrámes neuf isles répandues dans un efpace de quinze lieues : ce font peut-ètre celles d'Ovang-Java, qui furent découvertes par Tafman ; leur fituation eft à peu-près la mème. Je crois que les dernieres que nous avions quittées n'avaient été vues jufqu’alors par aucun Européen, \& ily en a beaucoup encore dans cet Océan qui nous font inconnues.

L'une de ces neuf isles eft d'une grande étendue ; les autres ne font que de grands rochers plats \& bas, mais couverts de bois \& d'habitans: ils font noirs, ont la tête laineufe, font armés d'arcs \& de fléches, ont de grandes pirogues qui portent une voile : aucune n'ofa s'approcher de nous.

Nous cinglâmes au nord de ces isles; vers les onze heures du foir, nous en rencontrámes une fort grande, plate, verdoyante, d'un aff

DU CAPITAINE CARTERET. $3 I S$ pect agréable. Un grand nombre de feux nous perfuada qu'elle était très-peuplée ; elle eft fous le $4^{\text {e }}$ degré 50 minutes de latitude méridionale, à quinze lieues au couchant de la plus feptentrionale des neuf isles; je la nommai Charles Hardy.

A la pointe du jour, nous en découvrimes une autre grande, s'élevant en trois montagnes : nous lui donnames le nom de WinchelSea: elle eft à dix lieues de la derniere. A dix heures, une grande isle parut encore vers le nord: je crois que c'elt lisle Saint-Jean de Schouten, Plus loin, nous vimes une terre élevée que nous reconnúmes bientôt pour la Nou velle-Brétagne. C'elt-là que nous tendions; un courant nous porta dans une baie ou golfe profond, le mème que Dampier nomme baie de Saint-Georges.

Enfin le 28, nous jetámes l'ancre dans une baie, près d'une petite isle fituée au nord du cap Saint-Georges, \& que nous nommámes Isle Wall is. Ce cap eft à environ deux mille cinq cents lieues au couchant de l'Amérique. Je fis examiner la cóte, pecher du poifon \& cueillir des cocos; ils rapporterent cent cinquante de ces derniers \& point de poiffons. J'avais vu des tortues flotter fur la mer, j'efpé- eft fablonneufe, ftérile, inhabitée, telle enfin que les lieux que ces animaux fréquentent par préférence. J'y envoyai des gens, ils revinrent fans fucces. I

Nous cherchions un mouillage plus convenable, \& quand nous Peûmes trouvé, nous effayàmes de lever l'anicre; mais les forces unies de l'équipage n'en purent venir à bout ; pénétrés de douleur de notre impuiffance, nous nous torth ronn nous rama tres, ques
bre aidàmes de différens moyens, \& parvinmes à lui faire quitter le fond; mais le vaiffeau s'approcha de la cote, \& elle reprit fur un fond do tend qu’o gne; roche; tous ceux qui avaient encore des forces accoururent pour les unir aux nôtres pour la avec retirer de nouveau; mais tous nos efforts furent vains, il fallut $y$ renoncer pour ce jour: une nuit tranquille nous redonna de la vigueur, \& le lendemain nous réufímes à la retirer: mais elle était hors d'ufage, une de fes pattes était rompue.
Nous vinmes à une bonne lieue de-là, dans une petite baie que nous nommàmes l'anfo Anglaife. Là, nous fimes provifion de bois \& d'eau; nous leftàmes notre navire qui létait mal. Nous voyions beaucoup de poiffons \& en primes peu, parce que nous étions de mauvais
voin
falla:
avec
Ces
pron
rent
maic
elle
rares
$\mathrm{L}=$
eft
rent
pêcheurs, que l'eau était claire \& le fond femé de roches. Nous ptchàmes au hameçon, aucurt poiffon ne voulut $y$ mordre: nous vimes des tortues, \& ne pûmes en prendre; ainfi environnés d'objets que tout nous faifait défirer, nous périffions du fupplice de Tantale. Nous ramafsámes cependant fur le rivage des huitres, de gros̀ pétoncles; nous cueillimes quelques cocos, quelques choux au fommet de l'arbre qui les porte. Ce chou eft blanc, frifé, tendre, d'une fubftance remplie de fuc; lorfqu'on le mange cru, il a le goutt de la chataigne; quand il eft bouilli, il vaut le meilleur panais; coupé en tranches dans le bouillon fait avec les tablettes, épaiffi avec du gruau d'avoine, il donnait un excellent mêts; il nous fallait abattre l'arbre pour avoir le chou, c'était avec regret, mais la néceffité nous y forçait. Ces végétaux frais \& l'eau du coco rendirent promptement la fanté à nos malades. Ils mangerent auffi d'un fruit femblable à la prune de Jas maïque : elle a un goût agréable, aigrelet : mais elle eft fauvage \& a peu de chair. Elles font rares \& leur bonté les rend d'un grand prix.

La côte eft ici remplie de rochers; le pays eft montueux, couvert d'arbres d'efpeces diffétentes, "dont quelques-uns font d'une grandeur

## VOYAGE

extraordinaire, \& pourraient fervir à divers ufa: ges. Entr'autres, nous trouvâmes les mufcadiers en grande abondance; mais le fruit n'en était pas mûr encore; ces mufcades croiffent à l'ombre fans culture, ce qui les rend inférieures en bonté à celles qu'on apporte en Europe. Le cocotier y eft beau, mais en petit nombre. On y trouve toutes les efpeces de palmier, larbre qui donne le bétel, diverfes fortes d'aloès, des cannes à fucre, des bambous, des rattans \& diverfes plantes que je ne connais pas. On n'y trouve aucuns végétaux comeftibles. Les bois font remplis de pigeons, de tourterelles, de freux, de perroquets ; on y voit un grand oifeau à plumage noir dont le cri reffemble à l'aboiement du chien, \& plufieurs autres que je ne puis ni nommer ni décrire. On n'y découvrit que deux petits quadrupedes que nos gens prirent pour des chiens ; ils étaient ttès-fauvages , \& s'enfuirent très-vite. Nous y vìmes des mille-pieds, des fcorpions, quelques ferpens d'efpèces différentes; mais point d'habitans. Çà \& là on trouvait des habitations abandonnées, des coquilles jettées récemment, des morceaux de bois bralces, \& ces indices nous indiquaient que le pays eft habité quelquefois, \&\& qu’on venait de le quittę. Ces habitations étaient de
miférables huttes, \& nous amnonçaient des hommes dans les premiers degrés de la vie fauvage.

Nous nettoyâmes notre vaiffeau; nous boùchámes notre voie d'eau; nous enduisimes de poix \& de goudron chaud les endroits du bàtiment qui, étaient rongés des vers; puis avant de mettre à la voile, je pris poffeffion du pays, de fes isles, baies, ports \& havres, au nom de Sa Majefté Britannique Georges III. Nous clouámes à un grand arbre une planche couverte de plomb, fur laquelle étaient gravées les armes du royaume, le nom du vaiffeau, du commandant \& de l'anfe, \& nous partimes.

Javais envoyé vifiter les cotes, \& nos gens avaient découvert un havre où il était facile de faire une provifion de cocos; ils avaient remarqué que les arbres étaient marqués, \& qu'il y avait près de là plufieurs huttes des naturels du pays. Comme ces rafraichiffemens étaient d'une grande importance pour nos malades, je téfolus de me rendre dans ce havre \& d'y placer le vaiffeau de maniere quill protégeàt les hommes que j'enverrais pour abattre les arbres \& couper des choux palmites. J'y arrivai fur le foir, \& nous nous procuràmes plus de mille noix de cocos, \& autant de choux palmites,
VOYAGE
que nous púmes en confommer pendant quils étaient bons. Jaurais refté affez long-tems dans ce lieu pour donner à mes gens celui de fe remettre de leurs fatigues, mais la faifon avancée rendait le plus petit délai dangereux. Plufieurs raifons nous perfuadaient que pour conferver une partie die notre équipage, il fallait \& où foit put eau péne \& gagner Batavia pendant que la mouffori de l'eft deff régnait encore; mais notre vaiffeau était fi pefant, fi en mauvais état, qu'il lui fallait trois dev. fois plus de tems qu'à un autre pour faire ce chemin. S'il eut fallu attendre la faifon prochaine, le retour était impoffible, \& nos proz vifions étaient prefque épuifées. Je me hâtai donc de quitter ce lieu, qui fut l'abri le plus favorable que nous euffions trouvé depuis le détroit de Magellan.

Je donnai à ce dernier havre le nom de Carteret; il eft à quatre lieues de l'anfe Anglaife. Deux petites isles \& la côte le forment ; la plus grande des isles reçut fon nom des cocos qu'ori y trouve, l'autre eut celui de Leith; l'entrée du côté de cette derniere isle eft rétrécie par un rocher qui fort de l'eau: mais elle eft profonde \& sûre : cependant la meilleure eft formée par lisle des Cocos, parce qu'ori peut y jeter l'ancre. A l'extremité du havre eft une
ca1 lac
\&
to
ducapitaine Carteret. jzí
grande anfe ou l'on eft à l'abri de tous les vents \& où un vaiffeau peut entrer. Il femble qu'elle foit l'embouchure d'une riviere, mais on ne put s'en affurer. On trouve de la très-bonne eau dans une autre anfe où un vaiffeau peut pénérrer \& faire avec facilité fa provifion d'eau \& de bois. Le havre a une lieue de long.

Lorfque nous l'eúmes quitté, nous avions deffein de faire le tour de cette terre $\&$ de paffer devant le cap Marie; mais le vent \& le courant qui fe jette dans le golfe de Saint-Georges ne ne nous le permirent pas. Je fus donc obligé de tenter un paffage au couchant de ce golfe, \& le courant me fit efpérer d'y parvenir; je fuivis la direction de la terre, \& j' eus bientót lieu de croire que ce qu'on avait appellé baie de Saint-Georges, formé par deux pointes avancées de la même isle, était un cat nal formé par deux isles. L’événement juftifia ma conjecture.

Avant la fin du jour, nous vìmes que ce canal était partagé par une isle affez grande, à laquelle je donnai le riom du Duc d'Yorck, \& par d'autres isles plus petites répandues autour de celle-ci. Je laiffai à la terre fituée au midi le nom ancien de Nouvelle-Brétagne $;$ vers fon extremité occidentale, on voit des

Tome $V$.
X
terres élevées \& trois montagnes remarquables que j’appellai la Mere \& les Filles; la Mere eft placée entre les Filles \& domine fur elles: derriere s'élevait une grande colonne de fumée qui me parut fortir d'un volcan qu'elles renferment. On apperçoit ces montagnes à vingt lieues de diftance dans un tems clair, elles offrent l'apparence d'une isle; elles ont à leur orient un cap auquel je donnai le nom de Pallifer,
ou taie \& vers le couchant un autre cap que je nommai Stephens : celui-cieft la partie la plus feptentrionale de la Nouvelle-Brétagne; au nord du cap Stephens eft une isle que je nommai Isle de $\operatorname{Man}\left(^{*}\right)$ : vis-à-vis le golfe formé par ces deux caps eft lisle du Duc d'Yorck. La terre, le long de la mer autour du golfe, eft baffe, unie, agréable à la vue; au-delà elle s'éleve par degrés, \& forme des montagnes très-hautes, couvertes de bois, entre lefquels on diftingue des clarieres qui femblent ètre des campagnes cultivées. Nous vîmes un grand nombre de feux dans cette partie du pays, \& nous en conclúmes qu'il étaie bien peuplé.

Nous avions deux paffages à choifir, au nord
(*) La carte du Voyage de Carteret donne le nom de Man à celle d'York, \& laifie la premiere fans nom.
ou au midi de l'isle du Duc d'Yorck: ils m'étaient également inconnus, \& dans l'obfcurité je ne devais point m'y hafarder; je pliai donc mes voiles \& j’attendis le jour avec la fonde à la main: mais je ne trouvai point de fond à la profondeur de 700 pieds.

L'isle du Duc d'Yorck eft unie \& d'un afpect agréable; l'intérieur eft couvert de grands bois; les habitations des naturels du pays, affez voifines les unes des autres, font rangées près des bords de l'eau, parmi des bocages de cocotiers : le tout enfemble offre un payfage romantique. Nous apperçùmes plufieurs de leurs pirogues qui font très-bien faites: \& le ro Septembre, quand je misà la voile, quelques-unes s'avancerent vers le vaiffeau; mais comme nous avions un bon vent, nous ne pûmes pas nous arreter pour les attendre. J'entrai dans le paffage formé par l'isle \& la terre fituée au nord ; le canal a huit lieues de large. Le lendemain nous avions perdu de vue la Nouvelle-Brétagne, \& je me trouvai dans une grande mer; il me fut donc démontré que j’avais trouvé un nouveau détroit auquel je laiffai le nom de Saint-Georges; la terre feptentrionale eut le nom de Noya-Hibernia, ou Nouvelle-Irlande.

Le tems était obfcur, le vent était fort \& X. 2
foufflait par bouffées, \& je continuai à fuive la cote de la Nouvelle-Irlande à la diftance d'environ fix lieues, jufqu'à ce que jeuffe atteint fon extremité occidentale. Un courant affez rapide nous aidait. Sur le foir, nous découvrimes. une belle isle, qui forme avec la Nouvelle-Irlande, un détroit large de cinq lieues. 11 pleuvait, \& le tems était très-fombre; je crus devoir fufpendre notre courfe pour ne pas nous expofer à des dangers inconnus. La nuit fut orageufe; il fit beaucoup d'éclairs \& de tonnerres, \& je m’applaudis de ma prudence. Le lendemain fut beau; nous mímes à la voile, le courant facilita notre paffige. L'isle nous offrait un coup-d’ceil agréable; elle parait fort peuplée, \& je l'appellai isle Sandwich: elle eft plus grande que celle d'Yorck, \& parait avoir de bons ports. Vers le nord, elle a une montagne conique, \& fur la cóte oppofée, on en voit une abfolument femblable. Nous entendimes pendant tout le tems que nous employâmes à traverfer le détroit, un bruit continu femblable à celui du tambour. Le tems était calme, \& dix pirogues qui portaient environ cent cinquante hommes, partirent de la côte de la NouvelleIrlande pour venir à nous. Elles s'approcherent affez pour recevoir quelques quincailleries que

DU CAPITAINE CARTERET. $32 \xi$
nous leur offrimes au bout d'un long bâton: mais aucun Indien ne voulut monter fur le vaiffeau. Ils femblaient préférer le fer à tout ce que nous leur offrions, quoique ce fer ne fut point travaillé. Les pirogues étaient très-longues \& fort étroites: elles avaient un balancier, \& quelques-unes étaient bien faites. L'une d'elles avait quatre-vingt-dix pieds de longueur, cependant elle était formée d'un feul arbre; les côtés avaient quelques ornemens de fculpture ; elle portait trente-trois hommes \& n'avait pas de voiles. Ces infulaires font noirs, leur tete eft laineufe ; ils n'ont ni le nez plat, ni les lèvres grofles; tous font nuds, mais quelques chainons de coquillages ornent leurs bras \& leurs jambes; leurs cheveux, ou plutôt la laine qui couvre leur tète, eft chargée d'une poudre blanche ; il parait que cet ufage eft plus antique, plus étendu qu'on ne le croit communément; ces peuples étendent cet ufage plus loin que nous, puifqu'ils poudrent auffi leur barbe. La plupart d'entr'eux attachent au-deffus d'une de leurs oreilles une plume qui parait avoir été arrachée à la queue d'un coq, \& probablement ils ont de la volaille. Ils font armés de piques \& de grands batons en forme de maffues: nous ne leur vimes ni arcs ni fleches, peut-ètre ils

$$
X_{3}
$$

$326 \quad$ VOYAE
les cachaient dans leurs pirogues. De mon côté,
le $F$ j'ordonnai à mes gens de fe tenir à leurs poftes tandis qu'ils rodaient autour du vaiffeau. Ils portaient un ceil attentif fur nos canons comme s'ils en euffent craint quelque danger, \& ces regards me firent penfer qu'ils n'ignoraient pas l'ufage des armes à feu. Ils avaient des filets \& des cordages qui nous parurent bien faits; un vent qui s'éleva les fit retourner vers la côte d'où ils étaient partis.

Dès qu'ils nous eurent quittés, nous nous dirigeàmes vers le couchant, \& bientôt après nous découvrimes une pointe de terre que nous reconnúmes enfuite être l'extrêmité de la Nou. velle-Irlande; je lui donnai le nom de Cap Byron. Plus au couchant eft une grande \& belle isle que j’appellai la Nouvelle-Hanoyre; elle eft féparée de la Nouvelle-Irlande par un détroit dont la direction eft entre le nord \& le levant, \& qui eft embarraffé de petites isles, dont l'une offre un pic remarquable; ce détroit \& ce pic reçurent le mème nom que le cap.

La Nouvelle-Hanovre eft une isle élevée, couverte d'arbres, entre lefquels on remarque des plantations; le tout offre un afpect agréable: la pointe qui s'avance entre le couchant \& le midi forme un mont affez haut; je l'appellai
le Promontoire de la Reine Charlotte. Cetto colline eft environnée de quelques autres moins élevées; nous ne les pûmes obferver avec foin, parce que la nuit, un tems fombre, des coups de vent \& la pluie nous furprirent. Le jour fuivant fut fombre encore, \& nous ne faifions qu'appercevoir la Nouvelle-Hanovre. A huit lieues à fon couchant, nous apperçúmes fix ou fept petites isles, dont deux feules font affez larges : je les appellai Isles de Portland. L'étendue des vagues me fit voir que j'étais dans un Océan libre, \& j’en conclus que le paffage que javais trouvé ouvrait un chemin plus facile \& plus court que celui des terres au nord. Il eft auffi plus avantageux ; on pourrait fe procurer toutes fortes de rafraichiffemens auprès des habitans des deux côtés du détroit \& des isles voifines, en les échangeant pour des inftrumens de fer qu'ils recherchent beaucoup, \& dont nous n'étions pas fournis. Du cap SaintGeorges au cap Byron je comptai quatre-vingt lieues 5 du cap Byron au promontoire de la reine Charlotte il y en a environ douze. J'aurais pu faire une defcription plus détaillée \& plus complette du pays, de fes productions, de fes habitans, fi je n'avais pas été fi affaibli \& fi épuifé que je fuccombais prefque fous le poids des

X 4
fonctions qui retombaient fur moi faute d'offrocher qui s'élevait de la mer. Je ne pus déterminer leur fituation, parce que le tems était fombre \& que les courans nous emportaient. Plus loin, nous découvrimes une terre.plus grande encore, compofée de plufieurs isles, fituées plus au midi que les deux premieres. La lune brillait durant la nuit, \& nous pùmes nous en approcher; mais mon lieutenant craignant de s'engager au milieu d'elles, s'en éloigna en cinglant vers le midi. Lorfque je vins le relever, je m'apperçus que nous les avions paffées; je tournai de rechef au couchant. Nous étions encore près de ces isles à fix heures du matin, \& un grand nombre de pirogues en partirent avec plufieurs centaines d'Indiens; ils famerent vigoureufement vers nous. L'une de leurs pirogues s'approcha, nous fit beaucoup de fignes que nous ne pouvions bien comprendre; mais nous les répétâmes auffi bien qu'il nous fat poffible, pour leur faire comprendre

## du capitaine Carteret:

que nous étions leurs amis comme ils étaient les nótres ; \& afin de mieux nous affurer leur bienveillance, \& les engager à venir à bord, nous leur tendimes quelques-unes des bagatelles que nous avions encore; ils s'approcherent en effet davantage, mais ce fut pour nous lancer avec force leurs javelines. Je crus qu'il était prudent d'éviter une action générale, \& ne pouvant doutēr quils n'euffent des deffeins hoftiles, je fis tirer quelques coups de fufil \& un de nos pierriers. Cette décharge bleffa quel-ques-uns de ceux qui montaient la pirogue, qui s'éloigna vers les autres. Je pliai les voiles pour attendre leurs délibérations : elle fut de retourner vers leurs cotes, \& afin de les intimider encore davantage, je fis tirer une piece de fix chargée à boulet, de façon qu'il palsât fur leur tète; il tomba au-delà des pirogues qui s'ćloignerent plus vite, encore; les Indiens éleverent une voile pour aider à l'effort de leurs rames. Cependant de nouvelles pirogues fe détacherent d'une autre partie de lisle \& s'avancerent vers nous. Elles s'arrèterent à la mème diftance que les premieres, \& l'une delles vint auffi en avant. Nous fimes aux Indiens qui la montaient tous les fignes d'amitié que nous pûmes imaginer; nous étalames दे
leurs yeux tout ce qui pouvait leur faire plaifir; nous leur ouvrimes les bras pour les engager à venir à bord; mais notre rhétorique fut encore inutile, \& dès qu'ils furent à portée du vaiffeau, ils $y$ lancerent une grele de dards \& de javelines, qui heureufement ne nous firent aucun mal. Nous leur répondimes par quelques coups de fufil; l'un d'entr'eux tomba mort dans la pirogue, les autres fe jeterent dans la mer \& ferendirent vers leurs compagnons à la nage: tous alors s'en retournerent. Nous envoyámes chercher la pirogue abandonnée; elle avait cinquante pieds de long, quoiqu'elle fut une des plus petites de celles qui étaient venues contre nous. Elle était formée d'un tronc d'arbre groffièrement travaillé, \& avait un balancier. Nous y trouvâmes fix beaux poiffons, une tortue, quelques ignames, une noix de coco \& un fac rempli d'une petite efpece de pommes ou de prunes d'un goût douceátre \& d'une fubftance farineufe. Ce fruit était un peu applati, différent de tous ceux que nous avions vus jufqu'alors, \& de ceux que nous vimes dans la fuite. On pouvait le manger crud, mais il était meilleur bouilli ou rôti dans les cendres. Nous y trouvámes auffi deux grands pots de terre affez femblables à une cruche, ayec une large bouche,

## DU CAPITAINE CARTERET.

mais fans anfes, \& beaucoup de nattes qui leur fervent de voiles \& de couvert, en les étendant fur des baguettes courbées. Il parait qu'ils fe fervaient de cette pirogue pour pècher; ily avait auff du feu \& un pot dans lequel ils faifaient cuire leurs alimens. Dés que nous l'eumes examinée, nous la mimes en pieces pour en faire du bois à brûler.

Ces infulaires ont, comme ceux des isles d'Egmont \& de la Nouvelle-Irlande, le teint couleur de cuivre très-foncé, avec une tète laineufe. Ils màchent du betel, vont nuds, font parés de cordons de coquillages aux jambes \& aux bras, poudrent leurs cheveux \& ont le vifage peint de raies blanches. La pointe de leurs lances était armée d'un caillou bleuàtre.

Nous continuâmes notre route le long des autres isles, qui font au nombre de vingt à trente, \& d'une étendue confidérable, l’une d'elles fur-tout, qui feule formerait un beau royaume. Je leur donnai le nom d'Isles de $l^{\prime} A$ miraute. J'aurais voulu les vifiter, \& je laurais fait fi mon vaiffeau eût été en meilleur état, \& pourvu des chofes propres à commercer avee les Indiens. Elles font couvertes de la plus belle verdure, de bois élevés \& fombres, entremèlés de clarieres qui paraiffent défri-
chées, de bocages de cocotiers \& dé nombreufes oabanes. Il ferait facile d'y établir un commerce amical, puifque les habitans ont des befoins que nous pouvons fatisfaire, \& que nos armes ne nous permettent pas de les craindre. Le milieu de la plus granide de ces isles eft fitué à trente-cinq lieues du promontoire de la Reine Charlotte. Sur fon côté méridional, il y a une petite isle qui s'eleve en forme de cone trèsélevé; il eft fitué à environ 138 lieues du cap Saint-Georges. La grande isle eft à 18 du levant au couchant, \& parait s'étendre fort loin au nord. Il eft extrèmement probable que toutes produifent des objets d'un bon commerce; elles font fituées dans le mème climat \& prefque fous la méme latitude que les Moluques; elles paraiffent avoir des épiceries; leur fol eft plus fertile que celui de la Nouvelle-Irlande, \& hous avons vu dans celle-ci des mufcadiers.

Nous cinglâmes toujours au couchant, mais un peu vers le nord, toujours aidés d'un vent léger, au travers d'une mer tranquille. Sur le foir du 19, nous découvrimes encore deux isles unies, baffes, verdoyantes : elles étaient peu étendues, \& je les nommai Durour \& Matty ; nous pafsàmes près de celle-ci, \& y vimes les habitans courir en grand nombre fue

## du capitaine Carteret.

Le rivage avec des lumieres; elle me parut avoir deux lieues de long; la nuit ne nous permit pas d'en rien voir de plus, \& un vent favorable nous les eut bientôt fait perdre de vue.

Cinq jours après, nous en découvrìmes deux autres; le calme nous en tint éloignés à la dif tance de quatre à cinq lieues; elles avaient un afpect agréable, étaient couvertes d’arbres, \& avaient, Pune deux lieues, l'autre feulement une en longueur: jo leur donnai le nom de Stephens.

Le lendemain, nous en vímes trois autres, \& nous en approchàmes avant la nuit. Plufieurs pirogues en partirent, \& après nous avoir fait quelques fignes de paix, les Indiens monterent fur le vaiffeau fans' défiance \& fans crainte. Ils n'avaient que quelques noix de cocos, qu'ils nous vendirent contre des morceaux d'un cercle de fer; ils connaiffent ce métal qu'ils nomment parram; \& ils nous firent entendre qu'un vaiffeau comme le nôtre avait abordé à leur isle. Je donnai à l'un d'eux trois morceaux de ce vieux cercle dont chacun avait quatre pouces de long, \& il fut dans un raviffement qui approchait de l'extravagance. Ces peuples pacaiffent aimer le fer plus paffionnément que tous ceux que nous avions vus ju\{qu'alors; pour
des inftrumens de ce métal, nous aurions pu acheter tout ce qu'ils poffédaient. Leur teint eft d'une couleur de cuivre moins obfcure que les Indiens que nous avions vus jufqu'alors; ils ont de grands \& beaux cheveux noirs; ils ont peu de barbe, parce qu'ils fe l'arrachent avec foin. Leurs traits font beaux ; leurs dents d'une blancheur \& d'un poli éclatans; ils font de ftature moyenne, très-alertes, vigoureux \& actifs ; ils montaient nos màts avec plus d'agilité \& de viteffe que nos matelots. Leur caractere eft franc \& ouvert ; ils bùvaient, ils mangeaient tout ce qu'on leur donnait, allaient fans foupçon partout où on les conduifait, étaient familiers \& gais avec l'équipage, comme s'ils euffent éré d'anciens amis. Ils n'étaient pas entierement nuds ; ils avaient une légere ceinture autour des reins, compofée d'une piece étroite d'une natte fine. Leurs pirogues font très-bien travaillées \& avec adreffe; un arbre creufé en fait le fond, les còtés font de planches; elles ont une voile d'une natte fine \& un balancier; leurs cordages \& leurs filets font forts \& bien faits. Ils nous propoferent d'aller à terre \& voulaient nous laiffer des otages. Jy aurais confenti volontiers fi je l'avais pu; mais un fort courant nous entraina filoin au couchant, que nous ne
pámes chercher un endroit propre à jeter lancre ; la nuit furvint \& nous fümes forcés de continuer notre route. Lorfque les Indiens s'apperçurent que nous les quittions, il y en eut un qui demanda trés-ardemment de venir avec nous, \& malgré fes compatriotes, malgré nousmêmes, il ne voulut pas retourner dans lisle. Enfin, je lui accordai ce qu'il défirait. Il était poffible qu'il me fut utile, \&du moins il nous inftruifit. Il nous fit comprendre qu'il y avait d'autres isles vers le nord, dont les habitans avaient du fer, \& qu'ils s'en fervaient pour tuer fes compatriotes lorfquils les rencontraient fur la mer. Je remarquai avec douleur que ce bon Indien devenait malade ; je l'avais nommé Jofeph Freevill, ou de bonne volonté; nous l'aimions, mais nous ne púmes le conferver que jufqu'au moment où nous arrivámes dans lisle de Celebes. Les isles d'où il fortait étaient fi petites, car la plus grande n'avait pas deux lieues de tour, que je fus furpris de fes connaiffances. Malgré fa langueur, fa faibleffe, il reconnut dans l'isle de Celcbes, le cocotier, le palmier, le bétel, le citronnier, \& à l'inftant qu'il cueillit un fruit à pain, il le porta fur les sendres pour le cuire. II nous fit entendre que dans fon pays le poifion était abondant, qu'on
y trouve des tortues. Malgré le grand nombre d'habitans qu'il y a fur ces isles, ils paraiffent n'y avoir d'eau douce que celle de la pluie : il ferait extraordinaire qu'il y eut des fources fur des isles auffi baffes. Je donnai à la plus grande le nom de ce bon infulaire : mais il l'appellait Pegan; des écueils les enviromnent toutes. J'en ai dreffé une carte d'après la defoription que les Indiens en firent eux-mêmes fur le tillac aveo de la craie.

Nous confervâmes notre direction en nous éloignant de ces ifles; trois jours après nous rencontrâmes un bas-fond dangereux d'environ quatre lieues de circuit. Sur le foir nous découvrímes encore une ifle dont l'extrèmité orientale s'élevait en pain de fucre. Nous n'en approchàmes pas affez pour en découvrir davantage.

Le 12 Octobre, nous en découvrimes une fort petite ornée d'arbres; nous l'appellâmes ifle du Courant : elle eft à 117 lieues du promontoire de la reine Charlotte : le lendemain nous en vimes deux que je nommai Ifles de St. André. Le vent devint là variable, \& peu de tems après nous fit effuyer une tempète qui dura foixantequatre heures.

Nous découvrimes une térre le 26 , mais nous ne pumes la reconnaitre, ni déterminer la latitude

## du capitaine Carteret.

tude où nous étions ; nous la déterminàmes le lendemain, \& nous vimes alors que la terre que Hous avions vue était lifle de Mandanao. Comme nous avions beaucoup de malades \& que nous avions un befoin preffant de rafraichiffemens; je réfolus de tenter de m'en procurer en entrant dans une baie reconnue \& décrite par Dampiers qui trouva dans le pays aux environs beaucoup de bêtes fauves. Je côtoyai donc la partie de l'ifle qu'il défigne, \& pour ne pas manquer la baie, $j$ e fis marcher mon lieutenant dans la chaloupe devant le vaiffeau \& plus près de la cóte, mais fes recherches furent vaines; il ne découvrit point la baie ni la grande prairie qui était auprès. Il parvint à la pointe la plus méridionale de l'ifle, \& y vit un petit enforicement à l'extrêmité duquel était une perite ville \& un fort: A la vue de la chaloupe, ils cirerent un coup de canon \& détacherent trois pirogues remplies d'infulaires. Mon lieutenant crut devoir revenir au vaiffeau. Les pirogues le pourfuivirent jufqu'au moment où elles découvrirent le batiment qui leur parut, trop fort pour être enlevé, \& alors elles s'en retournerent. J'aurais pu jeter l'ancre devant Panfe malgré les efforts des habiz tans; mais il aurait fallu des préparatifs, tirer des canons du fond de cale où je les avais fait Tome V:

## 3; 8

 Voyagemettre, téparer nos cordages, \& tout cela de: mandait du tems. Je crus en gagner en cherchant un autre lieu plus au levant où je jetai lancre, à Pembouchure d'une rivière. J'y envoyai chercher de Pean dans la chaloupe \& le canot, \& ils purent revenir avant la nuit. Nos gens ne virent aucure trace dhabitans dans le lieu où ìs débarquerent; mais nous remarquàmes une pirogue qui paraiffait envoyée pour reconnatreqe qui nous étions. Dès que je l'apperqus, J̉arborai pavillon Anglais ; jefpérais qưelle s'approcherait davantage; mais après nous avoir regardé quelques momens, elle retourna fur fes pas. Ce lieu folitaire m'invitait à y faire provifion deau \& de bois ; mais fur les neuf heures du foir, nous entendimes un bruit très-fort fur cette partie de la cote : ce bruit devint enfuite plus diftinct ; il était produit par les voix d'un grand nombre d'hommes qui faifaient entendre des cris femblables aux cris de guerre des fauvages de l'Amérique. Ce bruit affreux \& terrible me fit craindre un combat fi je defcendais, \& je devais l'éviter pour conferver le peu de forces qui nous reftaient encore. Je tirai cependant les canons du fond de cale, \& le lendemain ne voyant perfonne fur la côte, je foupçonnai que les infulaires avaient voulu nous ef-
frayer, \& je crus pouvoir envoyer la chaloupe pour remplir quelques futailles d'eau. Les infulaires étaient peut-ètre cachés dans les bois, \& la prudence me fit tenir prèt à donner du fecours à nos gens; j'avais eu raifon, car dès qu'ils eurent débarqués, les infulaires parurent armés, ayantà leur tète un homme qui portait quelque chofe de blanc qui me parut un figne de paix. Je n'avais point de pavillon blanc; mais j'attachai une nape à un baton, \& j'envoyai mon lieutenant vers la côre. Dès qu'il futà terre, le porteétendard vint fans armes avec un chef, \& ils reçurent mon lieutenant avec de grandes marques d'amitié. Il nous parla en Hollandais qu'aucun de mes gens n'entendaient ; il nous dit enfuite quelques mots Efpagnols qu'un de nos matelots favait un peu, \& avec ce fecours \& beaucoup de fignes nous réufsimes à expliquer qui nous étions, d'où nous venions \& ce quenous défrions. Le chef infulaire nous invita à nous rendre à la ville; nous répondimes que nous le voulions bien; mais que nous avions befoin d'eau, \& que nous demandions qu'il fit retirer fes gens, afin que nous en puiffions prendre fans crainte. Le chef accorda ce qu'on défrait, \& comme il parut regarder avec un œil de cupidité un mouchoir de foie que mon lieutenant avait autour Y 2
de fon cou, cet officier le lai offrit: il l'accepta \& donna en échange un mouchoir de coton qui lui fervait au même ufage. Après cet échange de oravates, un chef Indien demanda fi l'on avait des marchandifes. Nous n'en avions que pour acheter des provifions; on le lui dit, \&il nous promit tout ce dont nous aurions befoin. Je regardais cette entrevue comme nous annonçant des avantages pour nos malades \& pour faciliter la courfe qui nous reftait à faire. Mais il s'était à peine écoulé deux heures lorfque nous vimes avec autant de furprife que de douleur plufieurs centaines d'hommes armés qui fe placaient vis-à-vis du vaiffeau, entre les arbres qui couvraient la côte. Les uns étaient armés de fufils, les autres d’arcs, de fleches, de grandes piques, de larges fabres, de crics \& de boucliers : ils retirerent dans les bois une pirogue qui était fur le rivage. Ces apparences ne nous promettaient pas la paix; d'autres indices confirmerent nos craintes: ces infulaires pafferent le jour à s'exercer à des efpeces d'évolutions militaires, fortirent, entrerent dans les bois, femblerent fe préparer à une attaque, lancerent des traits \& des javelines contre le vaiffeau, éleverent leurs boucliers \& agiterent leurs fabres d'une maniere menacante. Pendant ce tems nous nous précaution-

## du capitaine Carteret: 34i

nions contre leur mauvaife volonté, nous mîmes tout en ordre pour nous défendre. Prêt à faire voile, je défrais favoir la raifon d'un chamgement fi fubit, fi extraordinaire. Jenvoyai mon lieutenant avec ma nape blanche arborée fur la chaloupe, \& lui ordonnai d'aborder vers une partie de la côte découverte, afin que mes gens ne puffent ètre affaillis par des ennemis qu'ils ne verraient pas; je leur recommandai encore de ne pas defcendre à terre. Lorfque les Indiens virent le canot s'approcher, l'un d'eux fortit du bois armé d'un arc \& de flèches, \& fit' figne de s'approcher jufqu'a lui; \& lorfqu'il s'apperçut qu'on ne le voulait pas, il rentra dans dans le bois. Peut-étre ils y étaient en embufcade, \& nos gens, après avoir attendu quelque tems, voyant qu'il n'y avait pas lieu d'efpérer une conférence, revinrent au yaiffeau.

Il dépendait de moi de faire beaucoup de malà ce peuple inhofpitalier; mon artillerie au. rait pu en nettaier les bois; mais d'était un mal qui ne m'eut produit aucun bien; je voulus effayer par la douceur d'obtenir la permifion d'acheter des provifions, \& je réfolus d’aller à la ville, contre les habitans de laquelle j'étais alors en état de me défendre.

Ie fis voile dans ce deffein à la pointe du jous, $\mathrm{Y}_{3}$ cette baie que jappellai Baie trompeufe, \& nous arrivàmes quelques heures après à l'entrée do T'anfe, au fond de laquelle nous avions découvert la ville \& le fort. Mais dans cet inftant mème, le tems devint fombre, la pluie tomba en torrens, \& un vent violent qui nous repouflait de Ia terre s'éleva \& nous rejeta au loin fur la mer-
Ce contretems me força de continuer ma route; je ne pouvais perfifter dans mon projet fans perdre du tems, \& je n'en avais point à perdre, fi je voulais gagner Batavia avant que la faifon fut paffée.

Je vais décrire notre navigation autour de lifie Mindanao, parce que le [peu qu'on en connait a été mal décrit.

Le 26 , nous découvrimes la partie de lifle où eft fitué St. Attguftin: la terre y defcend en petits monts jufqu’à une pointe baffe baignée par la mer. A' 22 lieues de là, c'eft une petite ifle élevée qui termine la vue, \& que je nommai Ifle du Mondrain. Jufques là, le fol de Mindanao elt fort élevé; ce font des chaines de montagnes qui s'élevent les unes derriere les autres, \& de loin on croit voir plufieurs ifles. Nous nous approchâmes de la terre \& voulumes entrer dans
và

## DU ČAPITAINE CARTERET.,

vàmes que l'eau y était trop profonde \& que l'entrée en était dangereufe. Je la nommai la Baye du Difapointement. De là nous découvrimes un mondrain qui femblait une ifle \& que je crus une péninfule; il formait la partie la plus feptentrionale de la baie, une montagne femblable s'étendait au midi : des bas-fonds \& de petites ifles occupentl'efpace qui eft entr'elles. La terre dont elles femblent partir eft d'une hauteur prodigeufe, formée de montagnes entaffées les unes fur les autres \& dont les fommets font cachés dans les nues. Ces monts coloffals trompent le navigateur qui croit n'en ètre qu'à cinq ou fix lieues lorfqu'il en eft encore à quinze ou dixhuit. C'eft la raifon peut-être qui fait que les cartes n'en offrent qu'une image défigurée.

Du cap St. Auguftin jufqu'à l'extrêmité de l'ifle qui eft entre le midi \& le levant, il y a un efpace de plus de vingt lieues, oul l'on trouve femées dix à douze ifles qui doivent être bien peuplées fi l'on en peut juger par la multitude de pirogues que nous y vimes naviguer. La plus grande a un mont en pain de fucre qui la fait diftinguer à une grande diftance. Je lui donnai le nom d'Hummock, ou du Mondrain. Je paffai entre ces isles \& celle de Mindanao; la navigation y eft fûre, \& nous arrivâmes dans une pe-
tite anfe au fond de laquelle était la ville qui donne fon nom à l'isle.

La partie méridionale de lisle Mindanao eft très-agréable ; on y voit de vaftes plantations $\&$ de grandes plaines verdoyantes : elle eft très-peuplée: les brouillards ne me permirent pas de voir la ville, ni d'en déterminer exactement la fituation.

En tournant au couchant, on découvre un cap à la diftance de fept à huit lieues, au-delà duquel eft une baie profonde; au counchant de cette baie, la terre eft plate, \& peu boifée; mais furce fol applati fe préfente un pic d'une hauteur prodigieufe \& qui s'éleve dans les nues comme une tour dont elles cacheraient le faíte. Entre la pointe méridionale \& la baie on voit auffi une montagne très-haute dont le fommet offre l'apparence d'un volcan; nous n'y vímes cependant ni feu ni fumée.

Entre l'ifle du Mondrain \& les ifles plates \& unies qui font à fon orient, il y a un paffage qui ne paraít point embarraffé de bancs \& d'écueils. Ie n'ai point vu les iffes marquées à quelque diftance de la côte; peut-être elles en font plus éloignées \& que la hauteur des montagnes de. Ifisle a fait illufion aux navigateurs.

Nous quittámes alors Mindanao, mortifiés

## du capitaine Carteret.

de n'avoir pu obtenir des habitans les fecours dont nous avions befoin : on nous les avait promis d'abord, \& nous foupçonnâmes que des Hollandais, ou des partifans de cette nation s'étaient oppofés à leurs intentions lorfqu'ils avaient fu que nous étions Anglais, afin de nous empécher de communiquer avec les naturels du pays : ce font eux qui envoyerent un détachement armé qui nous défia de la cóte, deux heures après notre conférence amicale.

Nous cinglâmes au couchant pour trouver le détroit de Macaffar, formé par les ifles de Borneo \& de Celebes. Nous y entrámes peu de jours apres. La terre de Celebes qui fe pro-- longe jufqu'à l'entrée du paffage eft fort élevée, \& parait terminée par une montagne qui femble une ifle qui fort de la mer : je crois que c'eft la pointe deStroomen des cartes françaifes; elle peut guider les navigateurs qui viennent du levant pour paffer le détroit: au midi de cette pointe on trouve une baie profonde, hériffée d'ifles \& de rocs qui m'ont paru dangereux. Au levant, elle a deux isles, dont l'une eft plate, longue \& unie ; l'autre s'éleve en collines; toute leur furface, toute celle des pays adjacens eft couverte de forêts. Fort près de ces ifles on ne trouve pas de fond. A leur couchant, nous víz
mes environ foixante pirogues occupées à pècher. La cote me parut avoir un fond de roches; on ne peut l'approcher fans danger: les courans, les vents y varient ; des raffales fubites accompagnées d'éclairs \& de tonnerres, y duraient ordinairement une heure, puis étaient fuivies d'un calme parfait. Ces variations me firent penfer qu'elles étaient les préludes ordinaires de la mouffon d'oueft. Nous allions avec tant de lenteur, même par un tems favorable, que nous ayions beaucoup à craindre de celui qui nous ferait contraire.

Nous nous dirigeâmes fur Borneo, \& rencontrâmes deux petites ifles qui me parurent être celles de Taba. Le tems qui était fort fombre s'éclaircit alors tout d'un coup, \& nous laiffa voir un banc femé d'écueils qui s'étendait dans un efpace de fix lieues. De-là nous voyions des monts qui nous paraiffaient des ifles, mais qui font peut-ètre des parties de l'ifle Borneo. Ce banc eft très-dangereux ; il faut l'éviter en cinglant au couchant des ifles Taba ou le paffage eft large \& fûr. Je n'ai vu ni les bancs marqués par M. d'Apis, ni les ifles qui doivent en être voifines; je crois qu'elles n'exiftentque fur le papier.

La partie méridionale de ce paffage eft la plus

## du capitaine Cabteret. 347

étroite; -il a environ 20 lieues de large : nous employâmes quinze jours pourle traverfer, \&\& il n'a que 28 lienes de longueur. Parvenus encore au midi de la ligne, le vent continua d'etre variable, \& ne fervait qu'à nous fatiguer beaucoup, en nous forçant fouvent de plier nos voiles; toutes nos forces y fuffifaient à peine, car notre faibleffe augmentait chaque jour, nos malades perdaient la vie, \& nos gens fains, la fanté; il nous fut impoffible d'aborder vers l'isle Borneo, \& nous luttàmes contre nos malheurs jufqu'au 3 Décembre, jour où nous rencontrámes les petites ifles du Pater nofter : elles font au nombre de huit, fituées près de celle de Celebes. Notre faibleffe nous força de paffer entre cette grande isle \& eux, par un tems orageux, luttant contre les vents contraires, \& contre de violentes raffales: comme nous n'avions plus affez de force pour ferler promptement nos voiles, nous fumes fouvent en danger de voir emporter nos mâts \& nos vergues; ils en furent beaucoup endommagés. Les ravages du fcorbut étaient alors univerfels; nous en étions tous atteints; les vents, les courans nous étaient contraires \& ne nous permettaient de relácher nulle part: le découragement était dans tous les cours, \& fur-tout dans les matelots qui ne pouvaient

348 VOYAGE
venir fur le tillac. Nous demeurảmes jufqu’atu 10 Décembre dans cette fituation déplorable, \& l'imagination la plus fenfible \& la plus féconde ne pourrait concevoir un malheur \& un danger plus grands que ceux où nous nous trouvions. Malades, affaiblis, mourans, voyant des terres que nous ne pouvions atteindre, expofés à des tempètes que nous ne pouvions furmonter, nous fümes encore attaqués par un pirate, \& afin que fon attaque nous fut auffi fatale qu'il était poffible, il la fit au milieu de la nuit, au fein de ténèbres épaifes qui augmentaient la confufion \& la terreur. Il tomba fur nous avant que nous puffions foupçonner fon voifinage. Il fit un feu très-vif de fes fufils \& de fes pierriers. Son audace était nourrie par l'idée que notre vaiffeau n'était qu'un navire marchand: \& cette erreur lui fut fatale. Notre courage fut excité par le danger, il nous donna des forces, \& bientót nous répondimes avec tant de vigueur que ce pirate coula à fond, \& que tous ceux qui le montaient périrent. Nous n'en vimes plus de traces lorfqu'il fut jour. Nous ne favions de quel pays il venait, ni de quels hommes il était monté. Nous apprimes dans la fuite qu'il appartenaità un pirate qui avait une trentaine de vaiffeaux dans ces mers: nos cordages furent coupés, mona

## DU CAPITAINE CARTERET: 349

fqu'au rable, conde langer vions. terres à des , nous in que poffide téfufion nous un feu on auiffeau rreur par le ientôt ue ce montraces pays onté. nait à feaux mok
lieutenant \&- un autre homme furent bleffés dans ce combat: nous effuyámes quelques autres dommages; mais nous nous confolâmes par la joie d'avoir échappé à notre perte, \& cette aventure nous fit oublier quelques inftans nos maux. Le lendemain, nous rencontrâmes les dangereux bancs de fable qu'on nomme les SperaMondes; là nous nous apperçumes que la mouffon d'oueft avait commencé \& que nous devions renoncer à l'efpérance d'atteindre Batavia avant que celle d'eft lui eutfuccédé. Nous avions perdu treize hommes de notre équipage, \& trente fe trouvaient aux portes de la mort. Tous les officiers fubalternes étaient malades, \& le lieutenant \& moi qui faifions encore tous les fervices, étions très-faibles. Dans de telles conjonctures, je ne pouvais tenir la mer, il fallait chercher un port pour conferver la vie au refte de l'équipage, \& lui donner du repos \& des rafraichiffemens. Je réfolus de faire tous mes efforts pour gagner Macaffar, principal établiffement des Hollandais dans Disle de Celebes.

Dès que jeus pris cette réfolution, je me hatai de l'exécuter. Je rencontrai quelques isles qui m'annoncerent le voifinage de l'afile que je cherchais; bientot je me convainquis que ce que nous avions pris peu d'heures aupa-

## 350

 VOXAGB TqAZ WEravant pour des bancs de fable, pour des bad teaux dirigés par des hommes, n'étaient que des arbres, des maffifs de rofeaux flottans fur l'eau \& fur lefquels des oifeaux s'étaient perchés. Un courant qui nous avait porté au nord pendant le jour, nous chafla au fud pendant la nuit; \& nous fumes étonnés de nous trouver à vingt milles du lieu où nous devions être: nous nous dirigeâmes vers le levant,pour éviter le bas-fond que les Hollandais nomment $l e$ Thumb; mais au milieu du jour nous nous trouvâmes deffus: il fallut fe détourner \& faire marcher le canos aveo la fonde devant nous : nous réufsimes à l'éviter. Nous étions au nord des trois Freres, ifles entre lefquelles \& celle de Celebes, on voit lisle Tonikcky, beaucoup plus grande que les premieres: on ne voit fur leur fol que des huttes. de pêcheurs; elles font fans habitans permanens. Il eft dangereux \& difficile de paffer entr'elles, à caufe des bancs de fable \& des écueils qui obftruent ces détroits. Plus nous ápprochions de l'isle Celebes, plus nous fentions l'alternative des vents de terre \& de mer, ce qui nous obligea de fuivre la côte, quoique nos peines en fuffent augmentées \& que notre faibleffe fut fi grande qu'à peine pouvions-nous jeter \& retires notre petite ancre.

## DU CAPITAINE CARTERET. $35^{\text {I }}$

es baa ue des r l'eau és. Un endant uit; \& vingt s nous is-fond aais au fus: il or aveo éviter. s entre le To-remiettes de ranens. r'elles, ui obfons de rnative us oblines en e fut fi retirer

Enfin-nous jetames lancre à quatre milles de la ville de Macaffar, après avoir confommé trente-cinq femaines à parcourir l'e§pace qui la fépare du détroit de Magellan.

La defoription détaillée que j’ai donnée de notre route, peut être utile à notre commerce de la Chine; on la peut préférer à celle qui eft le long des bancs Praffels, route plus longue que celle que je fuivis dans ces mers \& moins dangereufe.

Le foir mème que nous mímes à l'ancre, un Hollandais dépêché par le gouverneur, vint fur le vaiffeau pour favoir qui nous étions. Lorfqu'il vit un vaiffeau de guerre, il parut alarmé; car jufqu'à ce jour, on n'y avait vu aucun bâtiment de la marine du roi. Je ne pouvais lui perfuader de quitter le tillac \& de defcendre dans ma chambre; nous nous féparảmes cependant comme amis, au moins en apparence.

Le lendemain, à la pointe du jour, j'envoyai mon lieutenant à la ville avec une lettre pour le gouverneur, où je l'informais de la caufe de mon arrivée, où je lui demaridais la liberté d'entrer dans le port, afin d'acheter des rafraichiffemens pour mon équipage mourant. Je le priais d'accorder un afile à mon vaiffeau contre les tempètes qui s'approchaient, \& y attendre le re-
tour de la faifon néceflaire à mon retour. Mon lieutenant devait remettre ma lettre au gouverneur lui-mème ; mais quand il fut arrivé au quai de la ville, on ne permit à perfonne de fortir du bateau. Deux officiers vinrent de la part du gouverneur dire à mon lieutenant qu'il ne pouvait pas lui-mème remettre la lettre à leur chef, parce qu'il était malade, qu'ils venaient la chercher par fon ordre. 11 la leur donna enfin,\& ils retournerent à la ville. Pendant qu'ills $s^{\prime} y$ rendaient, mes officiers refterent dans le bateau expofés a llardeur brulante du foleil qui dardait perpendiculairement fur leurs tètes, \& on ne fouffrit pas qu'aucun bateau du pays les approchát pour leur apporter quelques rafraichiffemens. Ce fut alors qu'ils obferverent du tumulte \& du bruit fur la cote; toutes les chaloupes, tous les floups qu'on pouvait armer en guerre, le furent avec célérité, Je m'en apperçus moi-mème, \& réfolus de m'avancer \& de mouiller plus près de la ville ; mais le bateau était abfent \& tous zios efforts réunis ne purent lever l'ancre, quoiqu'elle fut petite. On dit à mon lieutenant que le gouverneur m'avait envoyé fa réponfe; il revint au vaiffeau, \& bientôt après lui elle arriva en effet; mais elle était écrite en Hollandais, dangue qui n'était connue d'aucun homme de 1'équipage.

P'équipage. L'un des deux officiers nous la traduifit en français; elle m'annonçait que je devais m'éloigner à l'inftant fans m'approcher plus près de là ville, que je ne devais jeter lancre fur aucune partie de la côte, ni permettre à mes gens d'y débarquer. Je montrai aux envoyés le nombre de nos malades, \& ils en parurent touchés. Je leur repréfentai qu'ils éraient témoins de la néceffité preffante où nous étions de nous procurer des rafraichiffemens, qu'il ferait injufte \& cruel de refufer de nous en vendre; que puifque nous étions fur un vaiffeau du roi, défendre de nous donner des fecours était violer les traités qui allient les deux nations \& plus encore les loix de la nature. Ils femblaient convenir de la force de ce raifonnement, mais alléguaient des ordres pofitifs de leurs maitres auxquels ils devaient obéir, \& ces ordres ne permettaient pas qu'aucun vaiffeau, de quelle nature qu'il fút, entrát, ni féjournât dans le port. J'expofai que la néceffité abfolue où j'étais, me mettait au-deffus des égards \& de toutes les défenfes; que s'il ne m'accordait pas la liberté du port pour me procurer des rafraichiffemens \& un abri, ji'irai affronter fes menaces \& fes forces pour mouiller auprès de la ville; que fi je ne parvenais pas à l'engager à nous fecourir, je me ferais échouer
fous leurs murailles \& que nous $y$ vendrions nos vies auffi chérement quil nous ferait poffi. ble, après les avoir couverts d'infamie pour avoir réduit un ami, un allié à cette extrèmité terrible. Cette déclaration les allarma, parce que notre fituation leur prouvait qu'elle n'était pas une vaine oftentation de courage. Ils me prefferent de refter à l'ancre jufqu'à ce que le gouverneur m'eut écrit une feconde lettre. Jy confentis, fous la condition que cette lettre me fut remife avant que le vent de mer s'élevât le lendemain.

Nous pafsâmes le refte du jour \& la nuit entiere, agités par l'inquiétude \& l'indignation ; elles agravaient encore notre fituation. Le lendemain, nous vimes venir deux petits batimens armés en gưerre; ils jeterent l'ancre fur les flancs de notre vaiffeau. Je leur fis demander ce qu'ils voulaient, ils garderent le filence. Le vent de mer fe leva, \& n’ayant point de nouvelles, je levai l'ancre, mis à la voile \& m'avançai vers la ville, réfolu à repouffer la force par la force, fi l'on m’attaquait ; heureufement les bátimens qui étaient à nos côtés fe bornerent à fuivre nos mouvemens.
Peu après que nous eâmes mis à la voile, un joli bâtiment portant une bande de muficiens \&

## du capitaine Carteret. 355

 officiers nous dirent quills étaient députés par le gouverneur, mais quils ne viendraient pas à bord fi nous ne remettions a llancre. Nous la jetämes fur le champ, \& ces officiers vinrent à bord. Ils témoignerent quelque furprife de ce que nous avions mis a la voile, \& demanderent ce que je prétendais faire. Je leur dis que jétais réflu à ce que je leur avais annoncé la veille; que platót de remettre en mer, où notre ruine était inévitable par un naufrage, la famine ou les maladies, je voulais venir fous leurs murs, les forcer à nous fournir des fecours, ou faire échouer notre vaiffeau \& périr dans un combat; que ce fort nous paraiffait moins cruel que celui de fouffrir d'avance les douleurs accablantes d'une mort lente \& prévue chaque jour. Je leur fis remarquer qu'aucune nation civilifée ne laiffaio périr fes prifonniers de guerre par le befoin des néceffités de la vie, \& qu'il ferait bien plus odieux encore de le faire envers des alliés qui ne demandaient que la permiffion d'acheter des vivres avec de largent. Ils trouvaient que je m'étais trop preffé, qu'ils n'avaient pu venir plus tôt; \& pour me prouver qu'ils avaient lintention de me fournir des vivres, ils apportaient les provinfions que produit le pays. Nous les primes tout de fuite; elles confiftaient en deux moutons, un élan fraichement tué, quelques volailles, quelques fruits ou végétaux. Ces provifions, ardemnisent défirées, furent d'abord partagées entre les gens de l'équipage, \& on en fit un bouillon agréable \& falutaire aux malades. Alors ils me mentrerent une nouvelle lettre du gouverneur qui m'ordonnait de quitter le port, parce qu'il ne lui était point permis d'y recevoir aucun navire de quelle nation qu'il füt, fans manquer à la convention faite par les Hollandais avec les rois du pays, qui avaient đéjà témoigné du mécontentement à l'occafion de notre arrivée ; il me renvoyait pour les détails aux officiers. Je leur fis obferver que des conventions relatives au commerce ne pouvaient s'appliquer à nous qui étions foldats ; que ma commiffion le prouvait, \& qu'on ne pouvait appeller commerce la vente des alimens qui nous étaient abfolument néceflaires pour ne point périr. Ils me firent des propofitions que je rejettai, parce que toutes avaient pour bafe mon départ de ce lieu avant le retour de la faifon. Je réitérai ma déclaration, \& pour y donner plas de force, je leur montrai le cadavre d'un de mes gens mort le matin, \& qu'ils
zuraient fauvé en accordant d'abord ce qu'on avait deimandé. Ce fpectacle fit impreffion, \& après avoir gardé quelques momens le filence, ils me demanderent avec empreffement fi johvais été dans les isles à épiceries; je leur affurai que je n'avais été dans aucune, \& alors nous en vinmes à un arrangement. Leurs ordres ne permettaient pas qu'ils nous requffent ; mais ils m'indiquerent une perite baie peu ćloignée, où je trouverais un abri fûr contre les tempêtes, où je pourrais dreffer un hôpital pour mes malades, où les vivres feraient plus abondans encore que dans la ville; ils m'offrirent un pilote pour m'y conduire. Je confentis de m'y rendre, lorfque ces offres feraient ratifiées par le gouverneur \& le confeil de Macaffar, afin qu'on me regardàt comme étant fous la protection de la Compagnie Hollandaife, \& que mes gens fuffent à couvert de toute violence. Ils me promirent que je recevrais le lendemain cette ratification. Je demandai pourquoi ces deux bâtimens reftaient à mes côtés; c'était, difait-on, pour nous préferver des infultes des naturels du pays. Je voulus bien le croire; \& après notre arrangement, je leur témoignai mon regret de ne pouvoir leur offrir que des alimens gatés; ils me prierent de vouloir bien Z 3

$$
358 \quad \text { VOYAGE }
$$

partager le repas qu'on avait préparé pour eux. J'y confentis, \& ils nous firent apporter un diner agréable, compofé de poiffons, de viandes \& de fruits. Je dois dire qu'ils me montrerent des égards, des attentions qui nous toucherent; je le dois fur-tout en faveur de M. Douglafs, qui fachant la langue françaife, nous fervit d'interprète. Nous nous féparâmes enfuite, \& lorfqu'ils quitterent le vaiffeau, je les fis faluer de neuf coups de canon.

Le lendemain, j’appris que notre arrangement était ratifié; mais il reftait un obItacle à lever; je n'avais point d'argent, il fallait en trouver fur des billets, \& il n'y avait aucun commercant dans le lieu qui eut des remifes à faire en Europe; la Compagnie n'avait point d'argent dans fa caiffe : mais on m'affura que le réfident du port où je devais me rendre, pouvait faire tout ce que le gouverneur ne pouvait effectuer; qu'il avait de J'argent, des remifes fur 1'Europe ou il devait fe rendre dans l'année prochaine ; qu'il avait mème des biens confidérables en Angleterre; qu'il s'y était fait naturalifer. Nous réglámes la quantité \& le prix des vivres; je reçus la ratification de notre traité, avec un pilote qui devait nous conduire \& une efpece d'efpion qui devait avoir l'ocil fur les dé-

## DU CAPITAINE CARTERET. 359

 marches du réfident du port nommé Swellingrabel.Nous remímes doncà la voile le 20 Décembre à la pointe du jour, \& le lendemain après midi, nous mimes à l'ancre dans la rade de Bonthaim avec nos deux bâtimens de garde, qui fe placerent entre la cote \& nous pour empécher toute communication entre les habitans du pays \& notre vaiffeau.

Jallai d'abord vifiter le réfident, qui, quoique fils d'une Anglaife, parlait fort mall'anglais, \& après etre convenu avec lui de toutes nos affaires, foit pour les provifions, foit pour l'argent, il m'accorda une maifon fur les bords de la mer \& près d'un fort palliffadé, garni de huit pieces de canon; c'était la feule qu'il put nous donner: il n'y en avait pas d'autres dans le canton; j'en fis un hópital, fous la direction du chirurgien, \& y envoyai les malades qui me parurent ne pouvoir fe rétablir fur le vaiffeau; je gardai les autres. Dès que nos gens furent dans la maifon, on les environna d'une garde de quarante hommes; on ne permit â aucun d'eux de s'en éloigner à plus de quinze toifes, ni que les naturels du pays les approchaffent pour leur rien vendre; de forte qu'ils n'achetaient rien que par l'entremife des Hol
landais qui faifaient un trafic honteux de leur pouvoir. Dès que les naturels apportaient des provifions utiles à nos malades, ils s'en faififfaient, en demandaient le prix, les payaient ce qu'ils jugeaient à propos, fouvent au quart de leur valeur; s'ils en murmuraient, des menaces les faifaient bientôt retirer. Ces foldats venaient enfuite nous vendre les provifions quelquefois à plus de mille pour cent de profit. Ces procédés étaient cruels envers les habitans du pays, ils étaient injurieux pour nous, \& j'en fis des plaintes au chef de ces foldats: il les reprimanda, mais les effets de fa harangue furent fi vains que je ne pus m'empécher delefoupconner de partager le gain de ces manceuvres. J'avais lieu de croire qu'il vendait de l'arak à mes gens, \& je m'en plaiguis en vain. Sa femme faifait le méme commerce que fes foldats; ceuxci ne fe bornaient pas à nous vendre cher ce qu'ils achetaient à bon marché, fouvent ils volaient ce qu'ils nous vendaient enfuite.

Pendant que nous étions dans ce port, divers bâtimens y parurent: mais on empêcha auff toute communication entr'eux \& nous. Je défirais acheter quelques viandes falées d'un gros bátiment venu de Batavia; je ne pus y réuffir qu'en me fervant de l'entremife du ré-

## DU CAPITAINECARTERET.

fident qui eut la bonté de nous procurer deux tonneaux de bocuf \& deux de porc faté.

Je fus furpris un jour de voir arriver une flotte d'environ cent pros, petits battimens du pays qui portent de douze à vingt tonneaux, \& dont l'équipage eft de feize à vingt hommes. On me dit qu'ils faifaient une expédition pour la péche autour de lisle; qu'ils partaient par une mouffon \& revenaient avec l'autre ; que de-là ils envoyaient le produit de leur péche au marché Chinois. Tous ces pros portaient pavillon Hollandais.
Pendant notre féjour à Bonthaim, nos jours s'écoulaient dans une trifte uniformité, mais non dans l'oifiveté: dès que nous fûmes en état d’agir, je fis examiner le vaiffeau; nous y trouvàmes un grand nombre de voies d'eau, \& la grande vergue fendue \& pourrie. Nous abatúmes celle-ci \& la racommodàmes auffi bien qu'il nous fut poffible, fans avoir de forge ni de fer, affez bien du moins pour nous faire efpérer de gagner Batavia, feul endroit où nous pouvions trouver du bois pour en faire une nouvelle. On ne put boucher qu'une partie des voies d'eau, \& nous fúmes réduits à placer notre efpoir dans nos pompes.

Le 19 Février, le commandant des foldats

Hollandais, \& le plus grand de nos vaiffeaux de garde furent rappellés, \& le réfident reçut une lettre du gouverneur qui s'informait quel jour je mettrais à la voile. Je fus furpris de cette demande, parce qu'il favait bien que la mouffon d'eft ne commençait qu'en Mai, \& que je ne pouvais mettre à la voile qu'alors. Tout refta dans le méme état jufqu'à la fin du mois, que nos gens obferverent un petit canot qui rodait autour de nous à différentes heures de la nuit, \& qui s'écartait dès que nous faifions quelques mouvemens. Je reçus dans ce tems une lettre qui m'étonna, mais dont le lecteur ne peut entendre le fens quaprès quelques explications.

L'isle de Celebes eft divifée en plufieurs fouverainetés indépendantes. La ville de Macaffar eft fituée dans celle qui porte fon nom out celui de Bony. Son chef eft allié des Hollandais, qui n'ont pu encore fubjuguer les autres fouveraiuetés, dont l'une eft habitée par un peuple appellé Bugguefes ; \& une autre fe nomme Waggs ou Toforá. Ce dernier lieu eft une ville fortifice avec du canon. Or cette lettre m'avertiflait que les Hollandais, unis au roi de Bony, avaient formé le projet de nous maflacrer ; que le fils de ce roi conduirait cette
entreprife avec huit cents hommes raffemblés autour de Bonthaim, \& quil devait avoir le vaifleau pour fon partage. On m'accufait, di-fait-on, d'avoir formé des liaifons avec les Bugguefes \& quelques autres peuples ennemis des Hollandais ; on craignait d'ailleurs, qu'arrivé en Angleterre, je ne donnaffe des inftructions à mes compatriotes pour former des entreprifes fur ce pays, \& on voulait prévenir le mal qu'on prévoyait par notre deftruction.

Cette lettre mal écrite, qui pouvait avoir été dictée par l'efpoir d'une récompenfe, qui pouvait me donner de faux avis, n'en méritait pas moins mon attention. Je crus devoir prendre les mêmes mefures que fi j'euffe été perfuadé du complot qu'on m'y annonçait. Je voyais qu'on avait éloigné Pun de nos bâtimens de garde, je favais qu'on raffemblait des troupes à Macaffar; la lettre du gouverneur, ce ca-not-qui nous obfervait, l'abfence du réfident, tout fe réuniffait pour m'inquiéter. Je préparai done mon vaiffeau pour le combat; nous chargeảmes nos canons, nous nous éloignámes un peu du fond de la baie, nous plaçames des pierriers fur le tillac, \& nos gens armés veillerent pendant la nuit.
Le réfident devait revenir dans le mois d'Avril,
il ne paraiflait point, \& fon abfence femblait fe prolonger ; je ne le foupconnais point d'étre complice du complot, mais je craignais qu'on ne le retint loin de nous, pour qu'il ne put s'y oppofer. Je lui envoyai une lettre pour lui demander une conférence; il vint fur le vaiffeau, \& je lui communiquai mes craintes; je vis bien qu'il ne favait rien du projet, \& qu'il le croyait une fable. Mais il me dit qu'un Tomilaly, ou miniftre du roi de Bony, lui avait fait une vifite fans qu'il eut pu en deviner la raifon; \& il me promit de faire des recherches fur ce fujet. Ses gens remarquerent que nous nous étions mis en état de défenfe, \& lui-méme avait appris, avant de nous avoir vus, que nous étions préparés à repouffer une attaque. Je lui dis que notre vigilance ne ferelächerait pas, \& nous nous quittàmes avec des proteftations mutuelles d'amitié \& de bonne foi. Il m'apprit quelques jours après, qu'il avait découvert qu'en effet un des princes du pays était venu déguifé dans le voifinage de Bonthaim; mais qu'il n'avait rien découvert fur les huit cents hommes qu'on difait être avec lui. Peu de jours s'écoulerent, \& je vis arriver le commandant des foldats, qui me dit qu'on l'avait renvoyé, parce que l'expédition qu'il

## du capitaine Carteret: 365

 devait diriger avait été renvoyée. 11 retourna enfuite à Macaffar, \& laiffa un autre officier à fa place.La mouffon d'eft approchait; nous étions impatiens de la voir arriver, parce que notre fituation était pénible, \& que les maladies putrides fe manifeftaient parmi nous. Le réfident m'envoya une lettre du gouverneur qui proteftait qu'on m'avait donné un faux avis, \& qưon n'avait point penféà m'attaquer ; il demandait la lettre poar en rechercher lauteur \& le punir. Je lui répondis avec honnéteté, fans lui donner la lettre: car quoique je ne fuffe point convaincu de la réalité de l'accufation qu'elle renfermait, j'avais tout lieu de croire que celui qui lavait écrite lavait cru fondée.

Difons à préfent un mot de la ville de Macaffar \& de celle de Bonthaim. La premiere eft bátie fur une pointe de terre \& eft arrofée par une grande riviere où les vaiffeaux remontent jufques fous les murs de la ville; fes environs font unis, agréables, entremélés de plantations de bois de cocotiers \& d'un grand nombre de maifons difperfées. Le fol, en s'éloignant de Macaffar, fe hériffe \& devient montueux. Bonthaim eft une grande baie où les vaiffeaux peuvent mouiller dans les deux monfons; les
fondes y font bonnes \& régulieres; le fond y eft de vafe molle; une bande de rochers qui s'élevent au-deffus de l'eau à l'entrée, y fert de balife; la montagne qui a le mème nom que le port, fertaulfi d'indice pour y arriver. Sur fes bords font quelques petites villes; celle de Bonthaim eft dans la partie qui s'étend entre le nord \& le levant. Elle eft défendue par un fort paliffadé, garni de huit canons, qui fuffit pour contenir les habitans dans la foumiffion. A fon couchant eft une petite riviere qu'un vaiffeau peat remonter jufqu'au pied du fort. Le réfident Hollandais en eft le commandant; il l'eft auff de Bullocomba, ville fituée à environ fix lieues de-là vers l'orient, \& où l'on trouve un fort \& quelques foldats occupés à recevoir le riz que le peuple doit fournir aux Hollandais comme tribut. L'eau, le bois font abondans à Bonthaim; la riviere donne l'un, la montagne l'autre; les provifions fraiches y font à un bon prix ; le bocuf, $y$ elt excellent, mais affez rare; le riz, la volaille, les fruits y font communs; les bois y font peuplés de cochons fauvages, qu'on donne à bon marché, parce que les naturels, qui font mahométans, in'en mangent pas; le poiffon \& les tortues y font communes. Tous les vaiffeaux qui vont aux
tre
L'
to
qu
1'a
m.
tit
git
gu
me
he
me
à 1

## DU CAPITAINB CARTERET. 367

Nous partimes de Bonthaim le 2.2 Mai 1768 , à la pointe du jour, \& avec d’autant plus de joie, que les fièvres putrides fe manifeftaient tous les jours parmi les gens de l'équipage. D'abord nous fuivimes la côte, pafsâmes dans le détroit formé par l'isle Celebes \& celle de Tonikaky, nous dirigeant au couchant. Nous vimes les trois isles de Tonin, qui forment un triangle rectangle, dont le plus long côté eft de onze milles. Nous nous en éloignons, "lorfque tout a coup nous nous trouvames fur un fond de fable fin où il n'y avait pas trois braffes de profondeur; l'eau claire \& limpide nous laiffait voir le fond femé de grandes pointes de ro-
chers de corail. Heureufement nous pumes
di prendre le large fans ètre endommagés. Ce grand écueil eft auffi efoarpé qu'une muraille. Il eft très-dangereux, \& n'eft marqué fur aucune carte; il femble s'étendre au midi \& au couchant des deux isles occidentales de Tonin, dans un efpace d'environ deux lieues. Il ne me parut pas qu'il y eut du danger autour de l'isle la plus orientale.

Le 25 Mai, dans l'après-midi, la mer nous parut changer de couleur; nous fondámes \& trouvâmes fond a trente-cinq braffes : bientót nous n'en trouvàmes plus que dix; l'eau était sâle en cet endroit, au nord elle paraiffait plus claire. Je crois que nous étions alors fur la partie feptentrionale des bas-fonds qu'on trouve au levant de Maduré, \& que les Anglais nomment les bancs de Bralleron, \& les Hollandais Kalcain's Eylandens. Plus loin, nous apperçumes la plus méridionale des isles Salombo, à la diffance de quatre-vingt-trois lieues de Tonikaky. Aux environs de Maduré les mouffons foufflent un mois plus tard qu'à Celebes.

Le lendemain, nous découvrimes au loin lisle de Luback, éloignée de Tonikaky de centdouze lieues; nous allámes au nord de cette isle. Trois jours après, nous vîmes le groupe disles

## du capitaine Carteret.

disles qu'on nomme Carimon-Java, éloignées de Laback de quaraite-cinq lieues 3 enfin le 2 Juin, nous trouvâmes la terre de Java; c'était la partie de cette isle qui forme la pointe orientale de la baie de Batavia; déjà le fond diminuait, \& n'ofant avancer pendant la nuit, nous mimes à lancre dans la rade. Nous avions lieu de nous féliciter de l'avoir atteint ; car dans cette traverfée, le vaiffeau fe rempliffait fi fort d'eau, que nous eûmes de la peine à l'empécher de couler à foird.

Nous trouvámes à Batavia onze grands vaiffeaux Hollandais, plufieurs petits, un batiment Efpagnol, un Portugais, \& quelques jonques Chinoifes. Nous faluâmes la ville de onze coups, elle nous répondit par un nombre égal. L'aprèsmidi, je vifitai le gouverneur, je lui développai l'état de mon vaiffeau, \& lui demandai la liberté de le faire réparer; il me dit de m'adreffer au confeil. Je lui fis done ma demande. Le lendemain, le gouverneur \& le confeil me firent demander des éclairciffemens fur la lettre reçue à Bonthaim, où l'on m'avertiffait d'un complot ; ils voulaient que l'auteur en fut puni. J'avouai avoir reçu l'avis, mais non pas une lettre; il voulut m'obliger à la rendre en m'impofant le ferment; j jexigeai qu'on me fit ces

## Tome $V$.

demandes par écrit, \& demandai la réponfe à ma requete ; on me dit que le confeil en avait blâmé un not qui n'était pas du ftyle des requêtes. C'était fans deffein de l'offenfer que je m'en étais fervi; c'était par ignorance de l'ufage, \& peut-être je le perfuadai aux Hollandais, qui me préfenterent enfuite un éorit à figner, par lequel je reconnaiffais que l'écrit où l'on m'avait annoncé un complot à Celebes, était faux \& calomnieux ; le ton dont on exigeait que je le fignaffe, celui de faire dépendre là réparation de mon vaiffeau de ma foumiffion à ce qu'on exigeait de moi, me le firent refufer. Ils protefterent contre ma conduite à Macaffar, contre mon refus à Batavia; je n'en demandai pas moins une réponfe relative à la réparation du vaiffeau, \& je mis plus de force encore à ma demande. On me l'accorda enfin, mais fans me faire de réponfe par écrit: Notre vaiffeau fut conduit à Onruft, \& l'on fournit en payant tout ce qui m'était néceffaire.

Le bátiment était dans un état de délabrement extrême; une partie de fes mâts, de fes vergues étaient pourris, fon doublage rongé de vers, fa quille ufée. Il refta entre les mains des ouvriers jufqu'au 16 Aôt. Ils vouloient encore lui mettre une quille neuve; mais craignant

# du capitaine Carteret: $37 \mathbf{x}$ 

qu'un examen plus exact ne fit condamner mon vaiffeau, je m'y refufai \& pris fur moi le mal qui en pouvait réfulter. J'en fis la vifite moimème ; il y avait bien des parties gatées encore; mais je les fis racommoder le mieux qu'il me fut poffible, \& contre l'avis des Hollandais, je le jugeai capable de nous conduire en súreté jufques dans nos ports. Après avoir demeuré quatre mois dans Batavia, je me préparai à en partir. L'amiral Houting, le feul Hollandais dont j'eus requ des honnétetés, le feul que j'euffe vifité, me repréfenta que le tems convenable n'était point encore arrivé, \& que je trouverais à la hauteur du cap de Bonne-Efpérance des mauvais tems qui me feraient répentir de ma pré cipitation ; mais j'étais malade, l'équipage l'était auffi, \& j'aimai mieux courir le rifque de quelques orages que de refter plus long-tems dans une ville mal - faine, \& où la mortalité eft fort grande durant la mouffon d'oueft qui approchait. Heureufement j'y avais trouvé des matelots Anglais qui remplacerent ceux que la mort m'ávait enlevé; car fans leur fecours je ne pouvais reconduire le Swallow en Europe. J'avais vingt.quatre hommes malades \& fept d'entr'eux moururent avant d'arriver au cap.

Je partis d'Onruft le is Septembre, \& cinq

## $37 \%$ VOXAGE

jours après je jetai l'ancre fur la cote de lifle du Prince où j’avais réfolu de faire provifion d'eau \& de bois ; je ne pus $y$ trouver une quantité fuffifante de la premiere, parce qu'il n'avait pas encore affez plu pour remplir les fontaines. Le vent s'éleva fi fort que nous ne pûmes quiter l'isle que le 25 , où nous mímes à la voile pour nous approcher de la côte de Java. Nous y jetámes l'ancre dans la Nouvelle baie, ou la baie de Canty, formée par la petite isle de ce nom. C'eft le meilleur endroit de ces parages pour faire de l'eau \& du bois: l'eau y eft fi pure, fi bonne, que je vuidais toute celle que j'avais prifè̀ Batavia \& àl'Isle du Prince, pour In remplacer par celle-la. On la trouve dans un grand ruiffeau qui, des montagnes de Java , vient fe rendre ici dans la mer. 11 eft facile d'en remplir fes futailles; les bateaux navigent entre la terre \& une bande de rochers, \& ils y trouvent une eau auffi tranquille, auffi à couvert des vagues que dans un étang. Le banc ne s'étend pas affez loin pour ètre dangereux aux navigateurs, \& dans le paffage entre New̄-Island \& Java, il y a un havre dont rien ne trouble la parflate füreté. Après avoir fait nos provifions, nous quittámes Java \& la perdimes de vue.

Co fiége de la puiffance Afiatique des Hollan-

## dU CAPITAINECARTERET.

dais me fut peu agréable. Le fafte du gouverneur général à Batavia furpaffe celui de plufieurs rois Européens: lorfqu'il fort, un détachement des gardes le fuità cheval : fon caroffe eft précédé par deux noirs qui, un bâton à la main, frappent ceux qui ne rendent pas à fon Excellence l'hommage qu'elle attend des hommes de tous les rangs ; les voitures qui font derriere la fienne,quelque motif qui les preffe,ne peuvent paffer devant elle, ni devant celles des feigneurs du confeil. Si on le rencontre, la voiture doit s'arrêter, il faut en defcendre pour lui faire un falut profond: fi on rencontre les confeillers, il faut s'arrêter encore, fe tenir droit \& faire le falut. J'avais déclaré d'abord que je ne rendrais point à un gouverneur des honneurs que je ne rendais pas à mon roi; on me menaça du báton des noirs, je montrai mes piftolets \& on me laiffa tranquille; mais je ne reçus aucune honnêteté. Le vent qui nous avait éloignés de Java, ne nous quitta point jufqu'au cap de Bonne-Efpérance, où nous entrâmes le 28 Novembre. L'hiver on n'entre pas dans la baie de la Table ; c'eft à Falfe-bay que les vaiffeaux font alors à l'abri des vents ; ils entrent dans la premiere pendant l'été. Nous jetàmes l'ancre; là nous refpirámes un air pur, nous eumes une nourriture faine; nous nous promenâmes dans des campagnes
agréables. Les habitans furent francs, hofpitaliers \& polis. Je reçus des honnêtetés des principaux officiers \& des riches habitans, \& je dois leur en témoigner ici ma reconnoiffance.

Pour laiffer à mes gens tout le tems de recouvrer leur fanté, je reftai ici jufqu'au 6 Janvier 1769. Ce jour, je mis à la voile fur le foir pour Ste. Hélène où nous arrivâmes le 20 . Nous en partímes quatre jours après; \& le 30 , nous vimes l'ifle de l'Afcenfion où je cherchai la baie Crolf-Hill : je la découvris \& y jetai lancre. Pour la trouver, il faut que la principale montagne de lisle foit entre le midi \& le levant du vaiffeau : alors on la voit s'ouvrir au milieu de deux autres montagnes, dont l'occidentale donne fon nom à la baie. Il y a entre le nord \& le levant de l'isle diverfes baies fablonneufes où l'on trouve des tortues. Le rivage eft couvert d'un fable fin \& blanc ; on débarque au pied de quelques rochers, au fommet defquels on monte avec une échelle de cordes. J'y pris dix-huittortues qui pefaient de quatre à fix cents livres. Cette isle n'eft point habitée, \& les vaiffeaux qui s'y arretent ont l'habitude d'v laiffer une bouteille dans laquelle ils mettent leur nom, leur deftination, la date de leur'arrivée, \& nous nous conformâmes à cet ufage. Nous en partúmes le I Février.

Le 10 , nous découvrimes un vaiffeau qui portait pavillon Français ; il nous devança durant la nuit \& nous parla le matin. Il prononça mon nom ${ }_{x}$ celui de mon vaiffeau, me dit que depuis le retour du Dauphin en Angleterre, on avait cru que nous avions fait naufrage, \& qu'on avait envoyé deux vaiffeaux pour nous chercher. Les papiers publics avaient appris au capitaine ces particularités; il favait notre nom, notre voyage, parce qu'il avait abordé après nous au cap de Bonne-Efpérance \& dans lisle de l'Afcenfion. Mais je n’avais pas le méme avantage, \& il me déguifa fon voyage \& fon but ; me dit qu'il appartenait à la compagnie des Indes orientales \& qu'il venait de lisle de France. Il ne me déguifa point le nom du capitaine ; c'était M. de Bougainville, qui pour tirer de nous plus de connaifance, nous envoya un officier fous l'habit d'un matelot. Je foupconnais fon deffein, \&qu'il ne me difait pas la vérité luimème ; mais l'officier mit tant d'adreffe dans fes réponfes qu'il rendait fes récits très-probables. 11 me fit des queftions à fon tour ; mais j'éludai de lui répondre dans tous les cas où je ne pouvais le faire fans paffer mes inftructions. Je fis préfent à M. de Bougainville d'une des fleches que les Indiens nous avaient lancées, lui dis adieu, \& le laiffai continuer fon voyage.

## 376 Voyage du capitafne Carteret.

Le matelot qui avait amené lofficier avait été plus fincère avec mes gens, \& j'appris d'eux que M. de Bougainville avoit fait le tour du monde auffi bien que nous; qu'lis avaient eu beaucoup de peine à traverfer le détroit de Magellan, qu'ils avaient abordé à l'isle Juan -Fernandès. Les détails dans lefquels il entra, different en plufieurs points de la relation imprimée que M. de Bougainville a donnée de fon voyage ; ils m'auraient fait défirer de parler encore à ce vaiffeau; maisqûoique fatiguéd'unlong voyage, il marchair plus vite que nous, malgré que nous forçaffions de voiles, \& nous l'eúmes bientôt perdude vue. Le 7 Mars, nous arrivámes aux isles Açores (*), \& paffàmes entre celles de S.Michel \& de Tercere. Le vent était fi fort que nous fümes obligés de ne laiffer qu'une voile quui fut déchirée. Cet événement fufpendit notre courfe; mais ce fut le dernier accident que nous ayons éprouvé. Le 18 , nous entrảmes dans le canal, \& deux jours après nous jetaines l'ancre à Spithead avec une joie qui ne peut être bien fentie que par ceux qui auront autant fouffert que nous dans un voyage de près de trois ans.
(*) Le traducteur Francais dit aux isles Hebrides: d'eft évidemment une erreur.
FIND DU TOMS P.


[^0]:    (*) On trouvera dans les Voyages fuivans de meilleures obfervations fur ce phénomène,

[^1]:    (*) On voit que cette isle était les isles Malouines ou de Falkland; elles ont cette étendue, elles font à-peu-près à cette hauteur ; mais c'eft un amas d'isles, mon une isle unique. Cependant elles n'ont point d'arbres.

[^2]:    (*) Cook, dans fon fecond yoyage, en fait une def. cription un peu différente.

[^3]:    (*) Pàr la raifon que l'auteur n'en parle que fur les récits des autres: il faut fe borner a ce que chaque voyageur a vu lui-même.

[^4]:    (*) Ce fait eft exagérć ou n'arrive plus.

[^5]:    Tome V. M

[^6]:    Tonter.

