## COLLECTION

## ABREGEE <br> DES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

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

Rédigée par IV. BERENGER.
Avec Figures. TOME SIXI良ME.

> A PARIS,

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

$$
\text { I } 7.90 .
$$

 ЗTDAYOV 2JG

## gतhom UC sUOTUA ETLA





WMINXI2 ANOT
$\qquad$ $\div \quad .21$ I $A$ I $A$ oh 241 , sขindin +htonoH-triL simbil!



## COLLECTION

## DE TOUS LES VOYAGES

 FAITS AUTOUR DU MONDE Par les differentes Nationt de L'EUROPE.
## VOYAGE DE PAGES,

En $1766,7,8,9$,

Mon but dans le voyage que jentrepris fut de connaitre les mers de IInde, \& de m'y rendre par l'Amérique ; je voulais, en traverfant la Chine \& la Tartarie, me rendre adi Tome VI.
$2 \rightarrow V O X A E$
Kamtfchacka, \& y chercher le paffage dut nord : je defirais auffi connaitre les peuples fauvages, \& voir Thomme, pour ainfi dire, dans les mains de la nature. De ces différens projets, je n'ai pu réuffir que dans le premier \& le dernier, parce qu'il m'a été impoffible de traverfer la Chine.

Je partis de Rochefort en 1766 pour me rendre fur les côtes de Saint-Domingue : je vins au Cap Français, \& de-là je m'embarquai le 30 Juin 1767 fur un bateau français pour la Nouvelle-Orléans, qui venait d'étué cédée à l'Efpagne. Là, j’épérais trouver des reffources pour traverfer lintervalle qui fe trouve entre le Muffiffipi \& le Rio-Bravo, intervalle peuplé de nations fauvages, \& pénétrer enfuite dans la Nouvelle-Efpagne par le Nouveau-Mexique.

Nous fuivimes le vieux canal, \& vìmes le môle Saint-Nicolas à 8 lieues au midi de nous; bientôt nous apperçûmes les côtes de Cuba, \& fuivant toujours Ie même canal, nous pafsâmes entre lilot de Sable \& ceux de Palumas, qui ne laiffent entr'eux qu'un efpace de 5 lieues: plus loin, il eft formé par une chaine de rochers, de bancs \& dilots, qui tiemnent. les bâtimens affez loin de Cuba
pour quíon ne puiffe en découvrir les côtes. Nous fortimes du canal fans danger, \& fimes toute vers Matance, montagne dans les terres, au couchant de la baie de ce nom; elle s'élève en forme de chapeau au-deffus des autres montagnes, \& fert de guide au pilote. Nous vìmes la Havane dans lìle de Cuba; les fondes nous guidèrent pour couper la finuofité formée par le golfe de la Floride. Puis, nous ine trouvâmes plus de fond: nous eúmes quelques calmes, \& nous vìmes beaucoup de dorades, longues de cinq pieds, remarquables par la variété de leurs belles couleurs toajours changeantes. Je remarquai que les courans du canal de Balrama étaient plus rapides par le vent da nord, peut-être parce quit élance les vagues au-deffus des rocs qui forment le canal, \& ces vagues tombant dans une mer calme en hauffent le niveau dans cette partic, qui s'écoute fur la haute mer pour reprendre ce niveau. Nous cherchions la bouche orientale du Miffiffipi, \& rien ne pouvait nous diriger que les fondes; le fond de la Mobile eft de vafe noire, celui du Múffiffipi eft de vafe blanche. En négligeant de fonder, on court rifque d'être entrainé par les courans dans la baie Saint-Bernard qui eft peu connue, ou quileft
VOYAGE
comme dangereufe par des banics de fable \& fa côte noyée.

La grande embouchure du Miffifipi forme plufieurs canaux séparés par des ilots fou: vent noyés : les Français en pratiquaient une quils indiquaient par une balife. Les Efpagnols venaient d'en choifir une autre plus commode où ils avaient élevé ane batterie ; \& entretenaient des pilotes. Nous en primes un pour pénétrer dans le fleuve.

Les eaux dufleuve, en fe mêlart à la mer, ne perdent leur couleur blanchâtre \& leur douceur qu'à deux ou trois lieues au large; jufqu'a cette diftance leur courant eft encore fenfible, \& charrie de gros arbres déracinés, dont la rencontre ef redoutable pour les navigateurs : fouvent ils traverfent \& embarraffent le cours du fleuve; ils s'y accumulent \& forment des digues qui le repouffent : le magiffement des eaux avertit de s'en défier. Les eaux parcourent un efpace de deux lieues \& demie par heure dans leur cours régulier : cette rapidité caufe des remous fur les bords dont le navigateut profite pour remonter. Nous en profitions : mais, malgré ce fecours, notre courfe était lente, parce que le vent était faible.
DE PAGE S.

La piquûre de divers infectes, nés dans les terres noyées qui bordent le fleuve, nous rendaient impatiens d'arriver; la nature s'eft plu à les multiplier, \& ce femble à varier les douleurs de leurs piquûres. La vue de limmenfe étendue de ces rofeaux toujours verts, très-hauts, \& que les vents font ondoyer, pourrait fournir un coup-d'œil agréable fi l'on ne favait pas qu'ils renferment ces hôtes malfaifans : dans le jour, les plus incommodes font les mouches nommées Frappe-d'abord, parce qu'elles piquent à l'inftant qu'elles fe pofent : la fraîcheur de la nuit les fait difparaitre, \& appelle des armées de coufins, de monftiques \& autres dont on ne peut fe délivrer qu'en s'enveloppant d'une épaiffe fumée.

A in lieues ou environ de l'embouchure du fleuve, nous vimes le marais aux huitres qui y font d'une groffeur prodigieufe : c'eft avec leur écaille que fe fait la chaux. Ses bords marécageux fervent de retraite à une multitude d'oifeaux de marais, qui font fi gras, que leur graiffe ou leur huile forme une branche de commerce.

A 15 lieues eft le détour de Plaque-mines, nom d'un fruit fauvage affez bon: ici, le fol

A 3
commence à sélever au-deffus des eaux : le fleuve eft bordá d'arbres élevés \& majeftueux entremêlés d'arbriffeaux : on y voit de jolies promenades, mais fouvent auffi des abbatis \& des marais : les cimes des arbres y entretiennent une ombre perpétuelle. Les cygnes \& les cardinaux y flattent la vue par leurs couleurs \& le ramage du dernier plait à lo, reille : d'autres oifeaux fe mêlent à eux; ils offrent un bon aliment, ainfi que divers poiffons, tels que la barbue, \& les poiffons armés dont les défenfes pointues font dangereufes.

Dans ce détour, nous efluyâmes un orage violent qui caffa notre mat de hune \& le cable qui nous attachait au rivage, \& nons jeta fur Pautre bord du fleuve. Plus loin, nous commençâmes à trouver des habitations \& des plantations de riz \& de mals: on sème celui, ci dans toute la Louifiane; le riz ne l'eft que dans les lieux peu élevés au-deffus de l'eau pour qu'il puiffe être arrofé avec celle du fleuve. Les maifons font conftruites à quelques pieds délévation de la terre pour fe garantir de l'humidité \& des ferpens ou antres animaux venimeux qui, cependant, y font peu ì craindre : le plancher eft formé de gros arbres équarris joints les uns aux

$$
\text { DE PAGE } \mathrm{S} \text {. }
$$

autres, \& foutenu par des poutres \& des piliers : d'autres piliers enfoncés en terre foutiennent le bâtiment qui a quatre faces ceintes d'une galerie. Elles n'ont qu'un étage \& font couvertes de petites planches de bois de cyprès très-minces, attachées \& rangées comme nos ardoifes en Europe. Chacune eft au milieu de fa plantation qui peut avoir 200 pas en quarré; elle eft placée fur le bord de leau : les arbres qui la couvraient ont fervi à bâtir l'habitation, les reftes en font utiles ì chauffer les habitans.

A II lieues plus haut, nous mouillàmes vis-à-vis de la Nouvelle-Orléans, fituée à 30 lieues de l'embouchure du fleuve, à une lieue d'un lac qui communique aux poffeffions de 1a Mobile; elle eft bâtie en briques \& médiocrement peuplée ; le quai eft vafte \& large, \& les rues propres \& grandes; les habitans font fains \& robuftes, \& dun caractère mâle \& gai. Ceft ici que réfident toute Pannée les marchands, les ouvriers de toute efpèce, les officiers du gouvernement \& la garnifon; les colons cultivateurs n'y reviennent que dans les intervalles de leur travail \& de leur traite.

Les habitans du pays, excités par le defir $\mathrm{A}_{4}$.

$$
V \quad \mathrm{O}, \mathrm{Y} \text { A } \mathrm{E}
$$

de faire fortune, s'habillent \& vivent comme les fauvages, errent fur le bord de lOcéan pour faire de l'huile avec des oifeaux de mer; ou s'enfonçant à 4 ou 500 lieues dans les terres, chaffent l'ours, le chevreuil ou le bceuf illinois pour en apporter les peaux, la graiffe \& la viande boucanée, ou fe perdent dans les forêts pour travailler le bois de cedre, de cyprès \& l'érable, qui eft un objet de commerce pour les íles de IAmérique. Ils ne font alors habillés que d'une chemife flottante, ne font eeints que d'une bande de drap, \& ne vivent que de leur chaffe. Ils font tous leurs voyages par eau dans des troncs d'arbres creufés : une cabane de branches, récrépie de limon, fait tout leur logement. Plufieurs s'occupent à chercher des arbres dont les petites branches qu'ils coupent menu \& mettent fur un échaw faudage dans une cuve, donnent une cire verdâtre propre à faire des bougies quand on jette fur elles de lleau chaude. C'eft à la ville qu'ils vionnent fe délaffer de leurs travaux; \& c'eft là que je me délaffai auffi, mais en m'informant des moyens de parvenir dans la Nouvelle-Efpagne.

Jy admirai la beauté du pays, \& je connus des fauvages : leurs mœurs fimples, leur vie
DE PAGE E S
dure me parurent feules leur avoir mérité ce nom ; je remarquai leur férénité, leur flegme que rien ne déconcerte; leurs mufcles forts \& dépouillés de graiffe, leur teint de marron fixaient mes regards : leur figure eft moins frappante que la beauté, la tournure robufte de leurs membres \& les deux côtés de lépine de leur dos. Les femmes n'ont point la gorge pleine, mais elle eft ferme \& rebondie; elles deffinent ordinairement la figure d'une rofe autour du mamelon avec de la poudre à canon: tous ont un air groffier \& les cheveux rudes \& coupés à quatre doigts de longueur; tous ont le front orné d'un bandeau de grenats de verre, \& une écharpe de la même matière, qui embellit encore les bras \& les jambes de leurs femmes: des ceintures larges font leurs habits en-été, de grandes peaux \& des couvertures les enveloppent dans l'hiver.

Tls apportent dans la Nouvelle-Orléans leur pêche \& leur chaffe pour l'échanger contre des commodités que nous leur avons fait connaitre. Ils font calciner la fuperficie du poiffon fous la braife, afin de pouvoir le conferver.

Je m'embarquai fur une pirogue, longue de 35 pieds, qui fo rendat dans le pays des

TO $\quad \mathrm{O} O$ Y A GE
Nachitochés, faite pour aller légérement, formée d'un feul gros arbre creufé; mais dont l'avant avait été relevé de deux pieds comme une coquille entrouverte, \& rendu propre à fendre le courant.
Nous y ótions au nombre de huit, cinq sameurs, le patron, le propriétaire \& moj. La rapidité du courant, des écuells formés par des arbres renverfés, accumulés, ne nous permettaient de faire que quatre lieues en un jour. Les bords du fleuve font cultivés en mais \& en indigo, embellis d'arbres fruitiers, fur-tout de pêchers, \& de maifons de campagne qu'entourent de beaux jardins. A quelques lieues de la ville, nous vimes une colonie d'Allemans induftrieux: plus loin, des Acadiens réfugiés. Ces peuplades font bornées fur la rive gauche à 30 lieues de la ville par un canal qui communique au lac de Pontchartrain, \& fait la limite de lile de la Louifiane, environnée de la mer, du fleuve, de ce canal, du lac \& des rivières de la Mobile.

Plus avant, nous trouvâmes fur la rive gauche quelques villages des Indiens, nommés Chaça \& Tounica, au-delà eft encore un établiffement Français, nommé la Pointe-coupée; il eft fur la rive droite : on y trouve les pro.
DE PAGE E. II
ductions de la Lonifiane, \& de plus le tabac. Les habitans ont les mêmes mœurs que ceux de la Nouvelle-Orléans, mais ils ont plus de sufticité : ils font habillés ordinairement avec une fimple chemife ceinturée. Les femmes dans leur ménage n'ont qu'un jupon fans chemife. Ce lieu eft voifin de plufieurs lacs qui conduifent aux Aperouffa, où lon voit encore un établiffement Français. Plus haut, fur lautre bord du fleuve, eft un village d'Indiens qui, de même que ceux que nous avions vus, étaient armés de fufils \& de caffe-têtes ; ils cultivent le mais pendant l'été, \& chaffent pendant l'hiver. Is s'arrachent la barbe avec foin, excepté lorfqu'ils font en deuil ; ils n'en ont gueres qu'au menton. Ils vont pleurer fur le tombeau de leurs proches. Nous en vimes un qui venait de perdre fa femme; il était plongé dans une douleur profonde, lorfqu'ayant vu fa fille, âgée de douze ans, qui s'amufait à nager avec fes compagnes, il fe détourna en verfant des larmes: la jeune fille le vit, ceffa fon amufement, devint trife, \& alla fe renfermer dans fa cabane. Les deux fexes na, gent très-bien, mais à braffées \& en s'élan, çant avec force, \& battant l'eau des pieds \& des mains. Les époux paraiffent être fortement attachés l'un à l'autre.

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

Ce village avait 60 cabanes, faites de gros arbres qui, plantés en rond dans la terre, viennent fe réunir au fommet en forme de cone: l'intervalle qui refte entr'eux eft rempli par des branches, \& enduit de limon. Elles font ceintes intérieurement d'un large banc cireulaire, formé par des blocs de gros arbres, couverts d'une natte de rofeaux ; il leur fert de lits. Le feu fe fait dans le milieu, \& la fumée fort par la porte ou dans le haut. Les chefs ont auprès de leur cabane une efpèce de galerie ouverte pour prendre l'air fans s'expofer au foleil : elle eft couverte de rofeaux ou de feuillages, foutenue par 4 ou 6 piliers : c'eft-là que la nation s'2ffemble \& qu'on reçoit lés étrangers; là, que les chefs fument ou dorment dans les heures de délaffement. Leur caffe-tette eft une efpèce de hache d'armes, dont le manche creux communique au dos de la hache, fur lequel eff attachée une tête de pipe en fer.

Lorfque nous approchions de ces villages, un cri nous annonçait. Les chefs s'affemblaient, \& nous envoyoient un député. Nous leur préfentions une bouteille de taffia; ils nous donnaient de la volaille, du poiffon, des fruits, nous offraient à-fumer du tabac, mêlé
DE PAGE S.
\& adouci par une feuille rouge, de la forme de celle du pécher. Ces hommes font grands \& bien faits; ils ont les traits du vifage grands \& gros, mais fans rudeffe. Ils refpectent les vieillards, fe marient jeunes, aiment leurs femmes, qu'ils peuvent répudier, ce qui arrive très-rarement; elles communiquent peu avec les hommes, qui n'en paraiffent point jaloux: la guerre, la pêche, la chaffe font leurs occupations : celles des femmes font le foin du ménage, le tranfport des effets dans leurs voyages, la culture des arbres fruitiers; du mais, des citrouilles, des melons, lapprêt des alimens. L'été, ils n'ont d'habillemens qu'une ceinture de peaux de chevreuil; lhiver, ils font habillés avec des couvertures d'Europe ou des peaux de bœufs Illinois, animaux femblables au bæuf d'Europe, à l'exception d'une boffe qu'ils ont fur leurs épaules: leur peau, plus bourrue que la laine, eft fine comme la foie.

J'ai vu les mères attacher leurs enfans fur le banc qui leur fert de lit, de manière que leur têté eft pendante; elles les laiffent ainfr, n'en prenant d'autres foins que de leur donner a teter. Ce peuple fe fert des feuilles de fquine pour guerir leurs bleffures; les grands remèdes
VOXAGE
de ceux qui le forment font la diète \& Teatu. Il eft affable, humain, laborieux \& brave: fes familles, font unies, fon courage eft intrépide, \& brave les fatigues comme les dangers.

Au-delà, nous vîmes deux fles qui rendent le fleuve dune navigation plus difficile. A cette diftance il eft encore grand \& majeftueux: auffi peut-on le remonter dans un efpace de 800 lienes, \& là, fa profondeur, fa largeur annoncent qu'il eft loin de fa fource. Ses eaux font excellentes; fes bords font ornés d'arbres d'une hautear prodigieufe, fur-tout de cyprès : les principales rivières qu'il reçoit font la noire, la rouge, la belle \& le miffouris: il communique à plufieurs lacs, qui avoiflnent le Canada.

Quelquefois nous rencontrions un filet d'eau fi rapide quill fallait luter demi-heure avant d'avoir gagné une toife: la fatigue que j'és prouvais en ramant quelquefois moi-même ne m'empêchait point d'admirer des plages de fable où le courant avoit dépofé des arbres énormes depuis peut-être plufieurs fiècles; \& auprès, dans des lieux marécageux, des caymans effrayans par leur figure \& leur puanteur erraient lentement; ailleurs, des lianes entre-
DE PAGES.
laffant les arbres de fes bords, retombaient jufqu'à terre; des prairies féparaient de tems en tems les forêts; quelquefois les rives coupées à pic, éboulées à demi, foutenaient à peine l'énorme maffe d'arbres à moitié déracinés. Nous vîmes deux éboulemens qui fe firent entendre at une lieue de diftance, \& le fifflement des branches dans Pair, le fracas qu'elles faifaient en fe rompant, répété par les échos de bois immenfes, produifait un bruit d'un genre nouveau pour moi.

Nous avancions avec lenteur : de tems en tems nous découvrions des vacheries, des habitations, dont les poffeffeurs avaient préféré ce genre de vie, prefque fauvage, à celle pour laquelle ils avoient été élevés; ce qui eft affez commun dans ces lieux; mais jamais aucun fauvage n'a préféré fon genre de vie au nôtre.

Déjà nous avions parcouru 80 lienes vers le nord, lorfque nous arrivàmes à la rivière rouge, qui vient dn couchant, \& nous y entràmes pour nous rendre chez les Nachitochés: fes eaux font bourbeufes \& rougeâtres, fon courant eft moins rapide que celui qui 12 reçoit; fes bards font bas \& vafeux, fes bois paraiffaient moins antiques \& moins fourrés, its
annonçaient une nature moins féconde \& moirrs mâle : des coqs paffaient cette rivière d'un vol rapide ; des chevreuils paiffaient tranquillement fur les prairies. Nous y vimes Iembouchure de la rivière noire qui arrofe un terrein moins bas, \& anime un payfage plus agréable : elle nous retraça les beaux bois du Miffifipi. Là, nous commençâmes à voir des ours, \& on me dit qu'il y avait auffi des efpèces de tigres. Nous nous rafraichîmes dans la maifon d'un officier Français qui s'eft retiré dans ces bois avec sa femme \& des nègres.

Plus loin, nous arrivàmes auprès d'une chûte de 8 pieds, à côté de laquelle font deux colons Français, mariés à des indiennes, \& qui avaient donné leurs filles à des Indiens. Ils nous aidèrent à hâler notre pirogue le long d'un glacis, formé par le lit de la rivière: puis, on la rechargea, \& nous contintầmes notre route: deux lieues plus loin, il nous fallut recommencer le même ouvrage à une feconde chûte. Le jour, nous travaillions tous fans diftinction, \& le métier de rameur eft te plus rude que je connaiffe: Ia nuit, nous dormions fur le bord de la rivière, dévorés dinfectes,

## DE PAGE S. <br> 17

cmoin's e d'un anquil$s$ lemofe un e plus ois du oir des ffi des chîmes ii s'eft $\&$ des
d'une deux es, \& diens. ue le vière:
lâmes nous une tous x eft nous vorés ctes,
dinfectes, \& entourés de caymans, qui yenaient chercher les reftes de nos repas.
Nous arrivàmes à une troifième chûte, au haut de laquelle eft le lac à la vafe, où la rivière s'étend \& fe perd prefque dans un elpace de trois lieues de tour; il n'y a que demi-pied d'eau fur une vafe délayée \& un fol hériffé de racines à moitié pourries. Il fallut nous mettre dans l'eau pour pouffer notre pirogue qui, malgré nos foins, donnait à chaque inftant fur des tronçons d'arbres où elle reftait comme fur un pivot : nous ne l'en retirions 'qu'avec effort, \& fouvent avec des bleffures. Au-delà eft un conrant très-xapide, hériffé d'écueils formés d'arbres renverfés: telle eft fa violence que fi notre pirogue eutt préfenté un peu le flanc, nous périffions fans reffource. Quand nous l'eûmes paffé, nous entrâmes dans un canal divifé en iles par des arbres entaffés : il fallut nous y faire un paffage à coups de hache. Pour moi, je laiffai là mes compagnons \& me rendis pat terre aux Nachitochés qui ne font qu'à une lieue de là.

Les bois voifins fönt fréquentés par les chaffeurs \& les gardiens des troupeaux: après en avoir traverfé un, je vis une vafte prairie parfémée de champs de mais \& de tabac. Au

Tome VI.

$$
V O \times A G E
$$

loin, for une hauteur, au bord de la riviere; je vis un quarré entouré de gros arbres fichés en terre, en forme de pieux, \& voifins l'un de l'autre: c'eft-là le fort qui protège l'établiffément: derriere, paraiffaient de petites maifons de bois alignées, mais à de grandes diftances; quelques-ines étaient éparfes : on y en comptait 60 ou 70 . Ce village français \& le fort dominaient für l'autre rive, qui offrait une grande prairie couverte de chevaux \& de vaches, \& entourée de bois. Je fus mal logé, mal nourri dans ce lieu; la maifon était sále \& petite; le bifcuit avait le goût du mufc, \& l'ódeur infecte de l'urine \& des excrémens des caymans y infecte l'air.

Ce lieu eft à 140 lieues de la NouvelleOrléans, \& il eft affez bien peuplé; les habitans en font firituels, bien faits \& robuftes: quelquefois ils reftent dix-huit mois à la chaffe ou à la traite avec leurs familles, \& s'éloigrent de leur demeure de 4 à 500 lieues. On y chaffe l'ours en hiver, parce qu'alors il eft gras, \& rend beaucoup d'huile; logé dans le haut d'un cyprès creux, cet animal y repofe. Le chaffeur monte fur un arbre voifin, lui jette une lance enflammée qui fait fortir l'ours ; il defcend lentement de l'arbre, $\&$

$$
D E \subset A \in E S \text {. }
$$

\& pendant cet intervalle l'homme le tire à la tête on aux épaules, \& continue jufqưà ce quil foit mort. Jappris là que le pofte des Addaës ou Adaiffes, appartenant aux Efpagnols, n'était qu'à 7 lieues des Nachitochés: un Efpagnol, plus noir \& plas groffier qu'un fauvage, m'y conduifit : j'emballai mes effets dans 3 peaux dours; l'une, deftinée à me fervir de lit; l'autre, de toit, la troifième, pour mettre mes effets à couvert de la pluie, \& je mis le tout fur le cheval de mon guide dégtenillé. A moitié chemin, nous nous reposàmes, \& fimes un repas avec quatre onces de pain de mais. Cet homme, fi fobre par néceffité, fut d'une fidélité intacte avec moi. Après avoir long-tems marché par un fentier peu frayé, fur un fol inégal, obfcurci par les bois, fouvent barré par des vieux arbres déjà pourris, nous arrivàmes à 3 heures du matin chez un fauvage baptifé, qui me reçut bien, cacha mes effets, \& me les rendit foigneufement. Ils me trouvèrent un peu de mais avee du linge plutôt qu'avec de l'argent, \& je n'en eus pas pour affouvir ma faim; le pofte en était dépourvu: la difette me fit fortir de cet afyle pour me loger chez un chef de foldats, où je pus vivre.

Ce pofte eft compofé d'environ 40 maifons; conftruites de pieux fichés en terre, \& fituées fur le penchant d'une colline, dont le fommet entouré d'arbres équarris fert de citadelle; les maifons font éparfes autour : à quelque diftance eft un autre mont, féparé de celui-ci par un vallon: c'eft-là qu'eft l'églife \& un couvent de Francifcains. On ne voit autour que des arbres épars \& un petit efpace mêlé de ronces \& de Grouffailles, \& environné de bois. Le terrein $y$ eft fans eau: on n'y cultive que le mairs, qu'on lave, qu'on rótit avec de la chaux, qu'on écrafe fur une pierre à chocolat, qu'on pétrit enfuite pour en faire des gatteaux minces \& larges, qu'on fait cuire fur des lames de fer, Prefque tous les habitans font foldats \& à cheval; le roi leur donne une piaftre par jour : mais tout y eft fi cher, \& ils font fi pareffeux, qu'ils peuvent $y$ vivre à peine. Ils paffent leur tems à fe vifiter, à dreffer leurs beftiaux, à raconter leurs exploits: leur corps robufte eft ufé par la fatigue ou la débauche; très hofpitaliers \& compatiffans, ils font encore altiers, menteurs \& voleurs, vices qui leur font communs avec les fauvages preffés par leurs befoins, \& que ne retient pas le refpect d'une propriété dont ils n'ont pas didée.

## DE PAGE S.

Ces Efpagnols portent une efpèce de fou bre-vefte \& des culottes fans couture, mais communément galonnées avec des boutons d'or ou d'argent. A cheval, ils ont une grande cape arrondie par le bas, ornée à l'entour du col de cinq ou fix larges galons, \& fouvent ils font fans chemife, fans chapeau \& déguenillés. Leurs bas font de peaux, leurs fouliers en lanières: ils portent une cuiraffe de peau de chevreuil, un bouclier, une large épée tranchante, une carabine \& un tromblon: ils portent leurs vivres dans deux petits coffres de cuir, placés en avant de la felle, qui leur fert encore de matelas, d'oreiller \& de piédeftal pour leur carabine. Elles font convertes de cuirs très-bien travaillés \& ornés de deffeins, garnies de clinquans d'acier qui font le bruit de petites fonnettes lorfqu'ils font en courfe :-leurs étriers pèfent environ cinquante livres, formés de lames de fer, larges, épais, difpofés en croix, \& fervent, par leur poids, 2 donner une affiette au cavalier; mais il faut $y$ être accoutumé pour ne pas les tronver fatigans : les mors de leurs brides forment un quarré long, qui s'enfonce dans la bouche du cheval, \& font femblables à ceux des Arabes, que jai vus depuis.

## B 3

## VOXAGE

On me dit là que la route qui conduifait à Mexico était longue de 550 lieues, jaurais voulu l'entreprendre d'abord, mais elle eft impraticable pour ceux qui portent quelques effets avec eux, s'ils ne font au nombre de dix on douze, \& il me fallut féjourner. Je ne partis que lorfque, jeus appris que lancien gouverneur de la province était tombé malade à 50 licues de là, dans la miffion de Naquaz doch; je me propofai d'y aller attendre fon xétabliffement \&fon départ. Je fis la route à cheval; des mulets porterent mes effets, guidés par un fripon honnête de Mexico, qui me filonta du linge, \& fut le cacher dans les brouffailles.

Le fol que je parcourus eft varié de hauteurs étendues, \& de larges vallons couverts d'une herbe très-haute : les monticules le font de bois de diverfes efpèces, \& de pins trèsélevés dans les lieux fecs: dans leur vieilleffe. ces pins deviennent noirs à leur bafe, ils s'y réduifent en poudre, $\&$ alors le moindre vent Jes renverfe; la pourriture ne paroit point la caufe de leur deftruction. Là, habitent des chevreuils, \& des efpèces de pecits loups ou chiens fauvages, effilés, poltrons, hurlant différemment de ceux d'Europe.
DE P.A G 立S.

Dans mes voyages, je couchais en plein air, \& les nuits fraiches, les jours très-chauds, \& la fatigue me donnerent la fièvre ; lorfqu'elle me faifffait, le tournement de tête m'òtait Tufage des fens, \& il eft étonnant que je ne me fois pas vingt fois rompu le cou, foit en m'accrochant aux branches des arbres qui étaient fur notre fentier, foit en tombant de cheval : nous ne pouvions nous arrêter en chemin que dans les lieux où des ruiffeaux \& de Therbe offraient une pâture à nos chevaux. Le repos m'eut bientôt rétabli.

Nous avions paffé la miffion des Aiffes avant d'arriver à celle de Naquadoch: je ne trousai point de vivres dans ce lieu, il fallut retourner aux Adaiffes pour en raffembler: jy allai feul; \& me voyant au milieu de ces vaftes forêts, repofant fur des peaux dours, n'ayant autour de moi d'être fentant que mon cheval, attaché à des brouffailles, jéprouvais un fentiment difficile à rendre: de la viande féchée au foleil, \& de la farine de mais rôti, faifoient toutes mes provifions. Le fecond jour de mon voyage, je me levai avant le jour, \& m'égarai; mais au travers des arbres, ayant vu des cabanes coniques de fauyages, je rebrouffai affez heureufement pour quils ne
VOYAGE
puffent m'appercevoir; car ils m'auraient traité comme un efpion ou un voleur. J'en rencontrai cependant une troupe, \& une crainte involontaire m'en éloignait, lorfque deux femmes vinrent à moi, \& me demandèrent du mais : je partageai avec elles ma farine, \& bientôt après elles m'apportèrent de leurs gâteaux de fruits fauvages : les hommes m'accueillirent, m'indiquèrent le bon chemin \& des retraites sûres. Le foir, je me couchai dans un lieu où il y avait de lherbe fraín che; puis, m'éveillant dans le milieu de la nuit, je voulus attacher le mulet que je montais dans un lieu qu'il n'avait point encore brouté, \& ne le trouvai plus; je n'ofais le chercher dans l'obfcurité, au milieu des bois; je me trouvai fans vivres, fans armes, fans fecours. Mais la lune vint à mon aide; fa Jumière me guida, \& après avoir cherché demi-heure, je le vis paiffant tranquillement près d'un ruifeau: $j$ 'eus de la peine à m'en reffaifir ; avec de la patience, j'y parvins, \& jarrivai; je fis des provifions, \& retournai à Naquadoch. Je laiflai mon mulet aller à fon gré, \& il me guida mieux que je n'aurais pu le faire. Je rencontrai une rivière gonflée par les pluies, \& jy entrai ; mais arrivé au
milieu de fon cours, mon mulet ne voulut plus avancer. Je cédai à fa volonté, \& lui abandonnai le foin de ma vie \& de la fienne : il prit une direction différente, \& me fauva. Au-delà, je lattachai à un arbre, \& m'étant écarté un inftant, je le retrouvai bondiffant; j'approchai \& le trouvai couvert d'un million d'abeilles, dont l'air était obfcurci autour de lui. Je me hâtai de couvrir ma tête \& mes mains, \& de couper le licou; puis, le traînant à la courfe derrière moi, je fis élever ces mouches, qui refterent bientôt en arrière. Je baignai mon mulet, fans pouvoir diminuer ni l'enflûre, ni la douleur des piquûres: la fatigue, la chaleur \& la fueur produifirent plus deffet, \& le lendemain il n'y parut plus.

Les fauvages voifins nous donnèrent un exemple de générofité dont nous eûmes à rougir. Nous refusâmes de joindre à notre caravanne, prête à partir, un pauvre homme fans vivres, ni cheval, qui implorait notre fecours pour le nourrir \& le monter pendant notre voyage : ce que nous ne voulumes pas lui accorder, les fauvages le lui donnèrent: ils font des hommes vraiment bons, compatiffanś, reconnoiffans, quand de violentes
paffions n'enflamment pas leur fang, \& ne le sendent pas cruel. Il y a parmi eux des gens vicieux, que notre voifnage a corrompus; mais le plus grand nombre ne l'eft point: encore.

Bientôt nous fümes prêts à partir ; nous étions au nombre de 15 , \& conduifions plus. de deux cent mules: ce cortège formait un coup-d'ceil affez agréable par lordre qu'ob. fervent ces animaux dans les mauvais pas \& Ies rivières, où leuv manège \& leur inftinct font admirables. Nous fimes une halte forcée, après deux jours de marche, au bord d'une sivière, parce que la pluie avait rendu le chemin gliffant \& móbile : puis, nous pafsàmes des villages formés de cabanes difperfées, \& nommés Tegas de San-Pedro.

La nation qui thabite eft la plus nombreufe, la plus induftrieufe de celles que $j$ javais vues encore; elle fait fes voyages dans des pirogues; cultive le mais, \& fe nourrit en partie lhiver avec les fruits des forếts, dont elle fait des gâteaux : elle s'occupe à élever des chevaux. Les Efpagnols paraiffent la craindre; notre troupe ayant à fa tête lancien gouverneur, reçut les hommes qui la compofent avecune grande circonfpection, \& on les congédia,
DE PAGES.
le plutôt poffible. D'autres vinrent à cheval nous accompagner fur la roate, \& nous montrèrent la viteffe de leurs chevaux, \& leur adreffe à les conduire. Je n'ai rien vu de fa mâle \& de fi noble : ils font grands \& nerveux, courent ventre à terre, ayant leur fufil le long de l'avant-bras, \& une pièce de drap en écharpe flottante; tout le refte du corps eft prefque nud. Les belles ftatues équeftres de rosi rois donnent une idée de ces fauvages. Quelques-uns portaient en croupe leurs femmes \& leurs filles, que la pudeur engageait à fe preffer contre leur conducteur.

Huit jours après, nous arrivâmes à la rivière de la Trinite, qui eft large de deux portées de fufil, \& guéable. Pour la traverfer, nous fimes trois files, lès bêtes de charge étant au milien, \& les cavaliers des deux côtés, ce qui rompt le courant. Lorfquil s'agit de defcendre dans le lit des rivières, les mulets fe laiffent gliffer fur les jambes de derriere, en maintenant un parfait équilibre. Nous allions ainfi à travers-champ; mais des foldats fauvages très-exercés nous guidaient.

- Arrivés auprès d'une rivière nommée les Bras, parce qu'elle s'y divife en deux, nous pafsames le promier à gué; mais le fecond rie
put l'être. Ici, nous nous armâmes de haches; nous abbatimes des arbres \& en fimes des radeaux raffemblés par le licol de nos chevaux, \& nous pafsâmes. Les Efpagnols nom* ment ces petits radeaux Balfas; un bon nageur les dirige à lavant, \& deux autres les maintiennent à laarrière : lorfque le bagage eft paffé, un bon nageur fe lance à leau, un cavalier le fuit, les autres chevaux \& mulets chaffés le fuivent \& vont fur le bord oppofé, où on les appelle. Ces paffages font pénibles; le lit des rivières ef ordinairement profond, \& fes bords vafeux ; il fallait en faciliter l'approche à coups de bèche, \& fouvent en $y$ amenant des fafcines \& de la terre; puis, y tranfportant fes effets fur un lieu fec où on les dépofe, recommencer encore le même travail fur Pautre bord, \& tout cela ne fe fait pas fans peine, ni fouvent fans danger. Cependant l'afpect du pays me confolait des travaux. Les bords des rivières étaient couverts de forêts, des arbres pourris \& couchés préfentaient dans des lacunes les reftes d'un fol màle \& fécond; des troncs antiques \& déponillés étaient foutenus par des lianes entortillées; le mêlange des feuilles diverfes; de jeunes arbrifeaux s'éleyant fur le tronc
DE PAGES.
pourri, mais haut encore, des vieux arbres, fe nourriffant de la fubftance de leurs pères; d'autres arbres bordant les prairies, affaiffés fous le poids des ans, couverts d'un manteau de mouffe grisâtre, qui defcend en feftons de la cime des arbres jufqu'à terre, tout préfentait à mes yeux un fectacle intéreffant \& fingulier: la vue bornée dans les forêts s'étend à volonté dans les prairies; des chevreuils y paiffent en troupes nombreufes; ils ne nous fuyaient pas, \& les oifeaux venaient fe percher fur le dos de nos mulets. Les fauvages feuls nous craignaient, \& nous les craignions.

Nous chaffions quelquefois aux coqs-d'Inde, aux chevreuils, aux ours : ceux-ci ont une chair excellente; la terre ef couverte d'oignons; nous trouvions beaucoup de petites chataignes, des néfles, des noix dont la chair eft femblable à celles d'Europe, \& la coque à la noix mufcade: nous vimes auffi des vignes fauvages. Les bœufs fauvages nous fournirent bientôt un mêts plus fucculent: c'était une fête de les prendre, c'en était une de les manger. Dès qu'on en voyait paraitre, les cavaliers fe-répandaient circularement dans la plaine, les chaffaient devant eux à coups de fouet jufqu'ä-ce qu'ils fuffent fatigués, animaux, \& on les tuait lorfquils ne pouvaient plus fuivre. En mangeant leur chair, jéprouvai ce que des chalfeurs m'avaient affuré avoir éprouvé auffi eux-mêmes; c'eft qu'll eft difficile de fe nourrir long-tems de la partie maigre, \& que la graffe était la feule qu'on pût fupporter.

Nous pafsàmes la rivière Colorado, plus darge, plus rapide que les deux que nous avions franchies; au-dełà, le pays n'êt formé que de vaftes prairies, coupées par des ruifreaux bordés de bouquets d'arbres, qui produifent des aromates. Les bceufs, les chevreuils y font en très-grand nombre. Plus loin, coule un ruiffeau profond, qu'on appelle Quitte res. culottes, que nous palsâmes fur des radeaux. Sur fes bords, des fauvages parurent defirer de nous enlever des chevaux, mais notre vigilance ne leur permit pas même de le tenter. Enfin, nous arrivảmes à la dernière rivière confldérable qui nous féparait de San-Antorio. C'eft la Guadeloupe, \& c'elt encore fur des radeaux qu'on la paffe. Quatre jours après, nous vìmes les plantations de mais du pofte; elles font vaftes, belles, entrecoupées de prairies qui nourriffent beaucoup de beftiaux : c'eft-là ồ
D \& PAGEs.
notus commençàmes à trouver des figuiers de Barbarie, \& une efpèce de navet, dont une tranche mince fuffit pour purger avec force, mais qui ne purge point fi on la mange avec de la faritre de mails délayée. Nous nous y seposâmes.

La population, dans l'efpace que nous avions parcouru, n'eft pas bien confidérable: les villages y font it 20 ou 25 lieues les uns des autres; \& depuis San-Pedro à Riogrande, le pays eft défert. Quelquefois les fauvages y font des irruptions pour piller des troupeaux, attaquer les Efpagnols, ou y cueillir des plaquemines, des chattaignes, des noix; mais. jamais ils n'y conftruifent de cabanes.

Pendant que nous féjournions à S. Antonio, le gouverneur fe brouilla avec les fauvages, qu'il voulait empêcher de commercer avec les Français de Nachitochés; ils lui vinrent enlever un troupeau de 400 chevaux, la garnifon les pourfuivit fans pouvoir les atteindre; mais une autre troupe de fauvages, cachée dans les halliers, fit feu fur elle : les Efpagnols fe défendirent avec courage; cependant il leur fallut céder au nombre, \& ils perdirent 150 chevaux, \& beaucoup d'effets. Cette perte fit fortifier le pofte; \& ce fut en vain, on n'y fut point attaqué,
VOIAGE

Ces fauvages fort, lorfquils font en guerre, des mancuvres qui annoncent du courage \& de la prudence ; ils favent profiter des avarttages que le hafard leur préfente, \& ils favent auffi en faire naitre; mais rarement ils ont autant de conftance à fe défendre que d'intrépidité à attaquer.

San-Antonio eft dans une plaine bordée \& arrofée par les bras d'une rivière. Il eft ceint par les murs de pierres des maifons dont il eft bordé ; fes chemins le font par des paliffades. Il eft grand, mais mal fermé, parce qu'il a des maifons ruinées, \& fes dehors font embarraffés de cabanes, qui font en affez grand nombre au coude de la rivière, \& font habitées par les colons naturels des iles Canaries. If forme une prefqu'ile en pente douce, qui domine l'autre bord de la rivière : fes environs font fertiles, bien arrofés par des canaux, \& plantés de mais : on y voit une quantité prodigieufe de grues. Il peut y avoir ici 200 maifons, dont les deux tiers font en pierres, \& couvertes de terraffes de terre bien battue, ce qui fuffit, parce que la pluie y tombe rarement. On ne voit dans ces lieux que de petits bois de caffis ou de mefquitte, qui en eft une eईpèc.

$$
\text { DE PAGE } \mathrm{E} \text {. }
$$ a la courfe, \& leur lancent un long laces

Tome VI.
c

34 VOYAGE soulé fur te haut du bras, \& les faififfent ainff $f_{s}$ Toit par le cou, foit par les pieds : ils en ont qui leur donnent da lait : les demi-fauvages leur fourniffent de la graiffe \& de la viande féchée : ils vendent les chevaux \& les mulets: jen ai vu vendre un pour une paire de fourliers. Hls lâchent également dans les bois les amimaux privés; \& loffqu'il s'en égare, ils connaiffent à la trace s'il eft cheval ou mulet, \& le flivent pendant 15 ou 20 lieues. Lorfque les fauvages \& les Efpagnols fe font fa guerre, ils mettent le feu à l'herbe qu'ils laiffent derrière eux. Pour ne point s'égarer, ils orit dans les prairies des points de reconnaiffance; \& dans les forêts, ils s'orientent eir obfervant que la partie du tronc de l'arbre, qui eft au nord, demeure verdatre par Thumidité \& la mouffe qui le couvre ; tandis yjưau midi, it eft blanc \& net.
Il y a aux environs de S. Antonio quatre miffions de deux Franeifcains chacune, à deux ou trois lienes de diftance liune de Yautre, le long de la rivière. Elles élèvent des familles de fauvages baptifés. Les Tegas font les derniers qui fe fervent de fufils, \& traitent avec les Français: plas loin, font les Apaches, qui fe fervent de flèches : ceux qui habitent
DE PAGES. en ont luvages viande mulets: de for oois les re, ils mulet, - Lorffont Ia ils laif er, ils onnaifent ent arbre, ir Phutandis
quatre ae, à ne de int des $s$ font raitent aches, bitent
entre Acoquiffa \& Labadie fe nomment Coumaches : on les dit poltrons \& cruels, \& ils n'échappent à l'efclavage qu'en fuyant dans des ilots \& des marais fur le bord de la mer.

Lorfque les Efpagnols font la guerre à ces peuples, ils fé mettent à couvert des flèchés en fe couvrant la tête d'un bouclier, \& le corps đ̛une cafaque de peaux de chevreuil, piquée avec du coton. Si le nombre des fauvages eft petit, is les lacent comme des chevaux, enfuite ils les lient \& les conduifent aux miffions, où la doaceur \& la faim, les femmes \& la raifon, les adouciffent; alors on les catéchife \& leur donne le baptême. En chagrinant leurs peuplades, en les harcelant, ils les forcent à leur abandonner le pays.

J'étais logé chez un Indien, que je m'attare chais : tous m'aimaient, parce que j'agiffais avec honnêteté, \& ils auraient defiré que je me fuffe épris des charmes de quelques-unes de leurs filles pour me fixer dans leur pays; mais quoique je fentiffe le prix des mours douces \& pures que la liberté \& Yhomnête pauvreté donnent à ces peuples, j'avais d'autres vgles.

Javais éprouvé la faim; \& elle m'avait đont né une grande activité pour ne plus y être

36 VOYAGE
expofé ; jachetai un cheval, trois mules ; \& toutes les provifions néceffaires pour échapper à ce fentiment plus quincommode. Je payais tout avec mon linge, plus eftimé ici que mon argent : un filou venait encore de m'en enlever une partie; cet homme était créole, \& jai toujours remarqué que la pureté des mœurs diminuait progreffivement comme les états montaient, \& qu'entre le Sauvage, I'Indien, le Créole \& LEfpagnol, celui-ci était le moins fociable.

Je partis enfin pour Sartille ; mais nous n'avions pas fait cent lieues, qu'on nous apprit qu'il fallait nous défier des fauvages ennemis, qui venaient de pourfuivre un moine, dans la miffion duquel nous féjournàmes un jour ; puis, nous nous remimes en route, traverfant des bois de mefquitte épineux \& très-bas, feule efpèce de bois qui foit commune ici: nous pafsâmes enfuite des collines fillonnées par l'eau qui en diftille ; ces fources forment une petite rivière guéable, mais difficile par fes rochers, fes trous, fon courant rapide ; puis, on trouve des prairies arrofées par des ruiffeaux, bordés de mefquittes, \& lon arrive au Rio-Frio, que lon paffe à gué.

Aurdelà, font des lacs \& des marais abon-

DE PAGES.
dans en oifeaux \& en poiffons, \& le Rio-deLas Nuices, qui était prefqu'à fec, \& dont la vafe nous rendit néceffaire un pont de faf. cines. Nous trouvàmes enfnite de belles prajries qui nous condufirent à un fond d'une vafte étendue, \& nous arrivàmes, après dix jours de marche, à un village de dix à douze maifons, nommé la Rheda; il eft à 80 lieues de S. Antonio, fur les bords de Rio-Grande, nommé fur les cartes Rio.Bravo: elle eft affez femblable au Miffiffipi par fa grandeur \& fR rapidité; on la paffe en bateau. Le pays que nous parcourùmes enfuite eft affez peuple; c'eft-là feulement que je vis enfin des mortagnes ; la campagne eft cultivée \& femée de mais: l'air y était peuplé d'une multitude de grues, \& l'abondance commençait à s'y faire remarquer.

Plus lołnn, nous trayersâmes une rivièré falée, rapide \& remplie de rocs; c'eft la Sa . binas: les eaux minérales nous $y$ donnèrent des cours de ventre, \& les chevaux même en furent incommodés; il nous fallait boire des eaux chaudes, falées \& fort amères. Lo pays eft fee \& défagréable; dans les fonds font des bois épineux de mefquitte ; fur les plaines \& les hauteurs font des plantes épineufes, $C_{3}$
diverffiées en mille manières par leurs formes. Nous y fùmes empeftés par l'odeur d'un animal gros comme un lapin, mais plus lourd; Hodeur qu'il exhâle, lorfqu'il eft pourfuivi, lui fert de défenfe, \& il eft difficile de la fupporter. Dans la plaine des Tegas, javais auffi yמ un animal de la groffeur d'un gros chat, dont il a le mufeau \& les oreilles; mais fon front eft celui d'un lapin; il a le poil roufsâtre, fes pattes \& fon corps font courts \& zenforcés. Nous en mîmes un cuire fous la cendre; la chair en était bonne, fine, blanche, entrelardée; les Indiens le nomment Tacoulagge.

Nous laifsâmes à gauche les mines de Sierra \& de Laiguana, \& pafsâmes aux peuplades d'Indiens de la Punta, San-Yago \& la Caldera, qui doivent peut-être leur nom à une montagne taillée à pic de tous les côtés, n'y ayant qu'un fentier très-difficile pour $y$ monter; il ferait impoffible même à des chêvres d'y gravir ailleurs. Le fommet eft une plaine fertile qui donne de bons pâturages, où l'on voit des fources; les beftiaux y profpèrent fans foin, car une maifon fur le fentier ne leur permet pas de s'en échapper.

Ce pays faifait partie des états policés,

$$
D E P A G E s
$$ ur d'un lourd; ivi, lui la fupis auffi $s$ chat, ais for il rouf. urts \& fous la , blan. mment

e Sierra pplades raldera, e mon$y$ ayant ter ; il gravir ile qui oit des $s$ foin, permet olicés,
conquis par les Efpagnols. Nous ne trouvions ici que des rochers \& quelques vallons où ne profpèrent que l'aloës, les figuiers de Barbarie \& le cierge épineux, dont la tige s’élève \&̀ 15 pieds de hauteur, \& fe fépare en 4 ou 5 branches horifontales, qui s'éloignent lune de l'autre à la diftance de 3 à 4 pieds, \&c s'élèvent enfuite à une hauteur perpendiculaire. de 20 pieds. Plus loin, nous vimes des arbres femblables aux dattiers par la feuille \& la difpofition des branches; fon fruit eft à pepin, doux \& très-bon : il vient en régimes femblables à celles des petites figues bananes de YInde, qu'aux Philipppines on nomme doigts de Dames.

A vingt lieues au couchant de notre che$\min$ eft lé pofte de Curfilla; le pays abonde en chèvres \& en brebis, dont la peau feule eft un objet de commerce : les rivières y font falées : les bords en font quelquefois cultivés. Il faut paffer au travers de montagnes rudes; un défert de vingt lienes pour arriver enfin h̀ la belle plaine de Sartille; nous approchions de la ville lorfque nous vimes une éclipfé centrale du foleil.

Sartille eft grande, peuplée d'Efpagnols \& dIndiens, ayant de belles églifes, des places

C 4

## 40

 VOXAGEpubliques, \& des rues larges, propres, bordées de maifons de pierres; mais il en eft où les maifons font mal bâties \& mal diftribuées: des fources y remédient à la féchereffe du fol. C'eft l'entrepôt des productions fauvages des pays que nous venions de parcourir, \& des vêtemens \& fuperfluités de la vie que l'on donne en échange. Les habitans Efpagnols font orgueilleux \& fourbes, \& cachent lear avidité fous une apparente grandeur d'ame: les. Indiens font laborieux \& affables; feuls ils cultivent les jardins \& les champs, dont la plupart font femés en froment; les jardins donnent des figues, des pommes, des raifins, toutes fortes de plantes d'Europe, \& le ma. guey, plante dont le fuc fait une boiffon affez bonne; elle croit dans toute la Nouvelles Efpagne.
Nous étions dans le mois de Janvier, l'air y était doux, le ciel toujours ferein. J'y vis célébrer la fête de la Chandeleur: après la meffe, on porta en pompe limage de la vierge fur un théâtre, placé à côté d'un cirque, quí fervait au combat des taureaux; puis, tout le monde fe retira. Quand on eutt fait la fiefte, on revint, les taureaux combattirent au fon des inftrumens placés près de la Sainte-Vierge ${ }_{3}$,

$$
\text { DE PAGES. } 41
$$

puis, à la nuit, on remmena la Sainte-Vierge, \& lon commença une foire de fucreries, de vins, de pâtifferies. Là chaque Efpagnol, même le plus pauvre, fe fait un honneur de bien régaler fes connoiffances: il faut que l'époux y régale \& y careffe fa femme. Cette fête dure trois jours. Ailleurs, on fe déguife en anges, en diables, pour accompagner la Sainte-Vierge ; puis, l'on fait un bal en fon honneur.
Au levant \& au midi de cette province font celles de Parras \& de Reyno qui donnent du bon vin, beaucoup de fruits \& de fucre, du mairs, du bled, des beftiaux : la mer eft poiffonneufe dầs celle de Reyng qui renferme le port de Tampic, \& produit de la cochenille.
Je partis de Sartille, le ro Févier 1768; \& pendant trois jours nous voyageàmes dans un pays peuplé; mais dans les trois jours qui fuivirent, le pays était couvert d'une pouffière corrofive comme celle de la chaux, \&Pon n'y trouve que de l'eau de puits faumâtre, de mauvais goût, \& très-rare ; chaque puits eft gardé par un homme dans une cabane, \& ce font les feules habitations qu'on $y$ trouve: au-delà font la ville \& la mine de Charcas,
VOXAGE
moins grande que Sartille, mais mieux bàtie \& mieux peuplée, Obligé d'y laiffer mon compagnon de voyage pour profiter du retour du gallion aux Philippines, j'en partis feul, \& paffai au village de $V$ enau, tout compofé d'Indiens. On s'y était révolté il y avait quelques tems, \& nous vìmes la tête des chefs fur des pieux élevés à la place de leurs maifons rafées; leurs familles avaient été envoyées en exil. Je ferais porté à croire qu'on a exagéré les ravages des Efpagnols; car tout ce pays eft très-bien peuplé, \& fes habitans font dans l'aifance. Après la ville de Charcas; je trouvai celle de San-Luis-de.Potosy, où font des mines d'or \& d'argent. San - Luis eft degrandeur médiocre, bien bảtie, ayant fes rues tirées au cordeau; elle eft environnée de beaux jardins, \& a de fuperbes églifes; les habitans en font aifés. Les Indiens des environs avaient été aigris par de nouveaux impôts, \& par l'expulfion des Jéfuites; \& je les trouvai fort triftes. On y élève de beaux chevaux, on y nourrit beaucoup de vaches, qu'on prend à la courfe. Quand on les a joints, on prend le tems du galop où elles tombent fur les pieds de devant, pour les prendre par lá queue qu'on élève avec force; elles perdent l'équilibre, \& mon etour 1, \& apofé quelchefs maioyées exaut ce font s; je font At de rues eaux itans aient par fort on $y$ là la d le pieds [ron $e, \&$
s'abattent fur le nez; puis, on paffe en avant fous les cuiffes la quene qu'on tenait à la main: cette fituation fixe ces animaux pendant des journées entières.

Plus au couchant font les provinces de Guadalaxara \& de Zacaticas, où lon trouve des mines confidérables, beaucoup de richeffes étalées \& de pauvreté cachée.
De S . Luis, je traverfai un pays varié de collines, femé de villages, riche en mais \& en froment; les Indiens y font hofpitaliers, fobres, laborieux \& fains; les uns font vêtus à lEfpagnole, les autres comme létaient leurs pères, Les femmes ont autour de leur ceinture une pièce d'étoffe qui tombe jufqu'à mijjambe \& une efpèce de chafuble fur leurs épaules; elles nouent fur le derrière de leur tête toujours découverte leurs cheveux treffés.

Il y a ici différens tribunaux : les moines \& les prêtres y ont des feigneuries, des châteaux \& de grands revenus; tout $y$ annonce leur luxe \& leur grandeur.

De-là jarrivai à San-Miguel, grande \& belle ville, fituée fur le penchant d'une colline ${ }^{3}$ les maifons, les rues, les jardins $y$ ont un air de nobleffe \& de recherche, qui annonce la. richeffe. Je paryins enfuite aux environs de

Quereflano, lieu célebre par des manufactures de chapeaux, de draps \& autres étoffes; puis, à S. Juan-del-Rio, jolie ville bien peuplée, arrofée par une rivière bordée d'arbres \& de promenades. Le pays eft bien cultivé \& plein de villes ou de bourgs. Les bois y font rares, \& cependant défagréables; ils ne font compofés que de figuiers de Barbarie, hauts de 25 à 30 pieds. Enfin, le 28 Février, après avoir parcouru 150 lieues, je découvris un grand lac, \& bientôt Mexioo, qui femble une maffe immenfe qui ne tient à la terre que par les chauffées qui y conduifent. Au pied de la montagne, \& furle bord du lac, eft le bourg de Nueftra-Senora-de-la_Guadaloupe, qui mérito le nom de ville : il a un bel aqueduc \& une églife magnifique, on fe rend à la ville pan une belle chauffée, qui a une lieue de long fur cent pièds de large, percée d'arcades pour Yécoulement des eaux; cinq autres conduifent encore à Mexico, qui a fix lieues de tour, \& n'eft fermée que par des barrières \& le lac. Les rues en font larges, prefque toutes tirées au cordeau \& numérotées. Il y a des jardins publics, de belles promenades, de grandes \& fuperbes auberges, mais fans meubles \& fans vivres, Les maifons font bien bâties, à trois

$$
\mathbf{D} \mathbf{E} \quad \mathbf{P} \text { A } G \text { \& } \mathrm{S}
$$ plée, $\& d o$ plein rares, mpode 25 avoir grand maffe ir les de Ia irg de qérite f une e pan long pour difent our, lac. tirées rdins les \& fans trois

ou quatre étages ; la grande place eft bordée par la cathédrale, le palais du vice-roi \& les fimples reftes du palais \& des bains des anciens rois du Mexique ; près de-là eft lhôpital des monnoies toujours remplis de lingots quion frappe \& qui fe renouvellent : on aime à voir le Baratillo, dont la régularité \& la richeffe flattent la vue, les voûtes du marché aux fleurs, des marchandifes de modes. Mais tant de defcriptions ont fait connaitre Mexico, que nous y joindrons peu de chofe.

- J'y vis fouetter deux femmes accufées de faire des plaies à leurs ennemis en perçant les parties correfpondantes d'une poupée ; c'était linquifition qui l'avait ordonné, \& ce fouet n'eft que le prélude d'un plus grand châtiment: c'eft un avertiffement charitable.

Il y a des perfonnes très-riches à Mexico ; mais la misère eft extrême parmi le peuple. On choifit des créoles pour faire la guerre vers le nord, parce qu'on les craint, \& qu'on cherche à les rendre utiles. L'on venait d'en envoyer dans la province de Sonora pour en rendre la communication libre avec Matanchel, les ports où Ion s'embarque pour la Californie \& les mines de Serro-Prietto.

L'air m'y parut humide \& frais ; mais je ne

## VOXAGE

le trouvai point mal-fain: il eft vif, parce que le lac eft fitué fur des moutagnes. Les légumes, le jardinage \& certains fruits d'Europe y font auffi communs que ceux d'Amérique : on y fait une liqueur rafraichiffante avec l'eau de farine de maïs, qui, bonillie jufquä un certain point, prend la confiftance dut chocolat; C'eft P'atollé. Je vifitai les cariofités, les palas, tes promenades, le jardin public de l'Almeyda, les jardins \& les aqueducs de Tacuba; je me délaffais en m'inftruifant; mais jétais impatient de me rendre à Aquapulco, d'où le gallion devait partir : jattendis vingt jours mes effets, \& ne les recevant point, je les abandonnai, \& partis le 18 Mars. Mon guide m’avait enlevé mon cheval, un Français que j'avais nourri pour quill m'accompagnàt, difparat quand je me mis en chemin. Il fallut aller feul avee deux mules; mais les chemins étaient larges \& fréquentés.

Jarrivai à Tchufco, fitué fur une colline fablonneufe, environné de maifons dIndiens occupés à faire du charbon avec du bois de pin; puis, à Cuernayaca, placée au pied du penchant méridional d'une colline; l'air y eft doux, plufieurs ruiffeaux y arrofent un grand nombre de jardins qui produifent toutes fortes
ce que rumes; y fout : on y eau de un cerocolat; palais, meyda, je me impad'où le t jours , je les a guide ais que at, diff II fallut hemins
colline Indiens bois de pied du air y eft in grand es fortes

$$
D E P A G E S \text {. }
$$

đe fruits d'Europe \& d'Amérique. Plus loin, font des montagnies efcarpées, sèches \& prefque nues, entre lefquelles on trouve des recoins de vallons, plantés de cannes à fucre. Je laiffai ì droite les mines de Tacou ou Real-Delmonte, \& paffai à Cannobial, ou village des Rofenux, \& vins à la rivière de la Balfas, ou des radeaux: c'eft une rivière rapide, large \& profonde. Je pris un guide, parce que ne voyageant que durant la nuit pour éviter les coufns; j’arais pu m'égarer au travers des vallons qui fe fuccédaient dans ma route; mais ce nègre tenta de m'enlever une de mes mules, \& me forģa de veiller fur lui avec le plus grand foin. Je le congédiai bientôt, dès que je me vis dans un pays fertile \& cultivé. J'arrivai à Chilpan. fingo, bourg peupl' d'Indiens, \& dont le fol produit du goudron, de lhuile, du maïs, dù fucre, du coton, du cacao, des fruits; le elimat était devenu plus chaud. Les Indiens font vêtus ici comme au nord du Mexique, mais leurs maifons ont des grilles de rofeaut en place de murs. Ils voyagent avec des anes dont ils portent fouvent la charge pour les délaffer. Le chemin prés d'Aquapulco traverfe des montagnes, je me hatai de les traverfer; car je favais que le gallion avait reçu depuis

## VOXAGE

deux jours fes derniers ordres du vícerroi. Je marchai la nuit après avoir marché le jour ; il était deux heures du matin lorfque jentendis les vagues de la mer; je treffaillis de joie en voyant un vaiffeau après lequel je foupirai depuis long-tems. Javais fait cent lieues depuis Mexico; jen avais fait huit cent pour y arriver.

Aquapulco eft une bourgade mal-bàtie, fur un fol ftérile, entourée de montagnes femées de volcans qui y rendent l'air pefant \& malfain ; elle eft mal-peuplée, \& ne l'eft que par des négres; mais la rade eft vafte, sûre \& belle; elle était autrefois fréquentée par les vaiffeaux du Pérou, qui venaient y chercher du goudron \& des marchandifes de Chine \& d'Europe ; mais la compagnie de Lima a fait défendre ce commerce. Il n'y a plus de cabotage ; les perles qưon pêche auprès font peu recherchées, mais elle eft le mouillage ordinaire du gallion, qui s'y trouve en sûreté contre les orages. Il y a d'autres ports à peu de diftance. La rade a 3 lieues de largeur; l'entrée n'en eft pas affez étroite pour être défendue; elle renferme un petit banc de roches.

Je reffentis trois fecouffes de tremblement de terre pendant mon féjour dans Aquapulco;

$$
\text { DE PA } \mathcal{P} \mathrm{E} \text {. }
$$

roi. Je jour: jentende joie oupirai depuis our $y$
ie, fur femées \& malfue par sûre \& par les hercher hine \& a a fait e cabont pea e ordité conpeu de ; l'entre déroches. lement pulco; J'étais

Jétais couché par terre dans laffoupiffement qui précède le fommeil; lorfque je fentis le fol trembler fous moi; \& entendis un bruit pareil à une lourde voiture, roulant dans des rues étroites : ce bruit me perfuadait que jétais encore à Mexico; mais bientôt je fus réveillé par les cris perçans des femmes qui pleuraient \& invoquaient la Vierge. Jè compris alors qué je venais d'éprouver un tremblement de terre, \& jeus le tems de remarquer que le bruit fe faifait d'abord entendre du côté des montaz gnes, \& que les fecouffes n'étaient qu'une efpèce de propagation des vibrations qui fuccédaient au bruit: Le tremblement n'était donc que. l'effet de l'ébranlement que quelques volcans donnaient aux montagnes.

Déjà l'on avait embarqué fur le gallion 3 millions de piaftres, prix des marchandifes qu'il avaitapportées; déjà l'on avait reçu dans le vaiffeau 100 paffagers, parmi lefquels il $y$ i hvait 40 moines lorfque je m'y embarquaiNous mimes à la voile le 2 Avril. Le vaiffeau était du port de 500 tonneaux; il portait outre fon équipage, des bannis, des femmes, des moines, des marchands, des officiers de tout grade, militaires ou civils, \& beaucoup de commis. Les officiers du vaiffeau n'entendens

$$
\text { Tome VI. } \quad \text { D }
$$

tien à la manouvre; ils achètent leur place pour faire le commerce ; les feuls pilotes entendent la navigation, \& dirigent la route. Chacun a fes provifions \& fa cuifine ; ce qui caufe une confufion étonnante par le nombre des fervitears; elaque matelot en a fouvent deux.

Les vents ćtaient faibles, mais favorables; nous cinglàmes toujours aư couchant en nous maintenant entre les 9 \& $10^{\circ}$ de Fatitude ; plus éloignés du contirrent, les vents fraichirent, \& nous eûmes le plus beau tems. Le 15 mai, nous vìmes des poiffons volans qui avaient des ailes rougeâtres; le 20 , nous vimes des oifeaux, \& pendant les jours qui fuivirent, Jes éclairs, les tonnerres, \& une multitude d'oifeaux nous annoneèrent que nous étions voifins des bancs \& filots qui font à 400 lieueg an levant des îles Nariannes.

Le 9 juin, nous vîmes les montagnes da Guam, \& nous y mouillàmes le lendemain, vis-à-vis d'um petit fort \& d'un village éloigné de trois lieues de la réfidence ordinaire diw gouverneur; c'eft une ville au bord d'une petite rivière, dont l'embouchure forme uns port. Au levant, nous avions une petite ile, couverte de socotiers, féparśe de la grande
par des bas-fonds blanchatres. II y avait huit ans que ce pays n'avait eu de communication avec perfonae. Les habitans font grands \& bienfaits; ils mâcheat du bétel, feuille d'une efpèce de liane, dans laquelle on plie un morceau de noix d'Areca; elle picote le palais, produit une falivation rougeàtre, \& exhale un doux parfum pour celui qui le tient dans fa bouche, \& qui fe fait un plaifir de le répandre fur Ies voifins; pour moi, je ne pus jamais m'y accoutumer. On y boit de l'eau de vie faite. avec la sève fermentée du cocotier.
On croit que ces habitans viennent des Philippines: on y en compte 10,000 , diftribués en 7 à 8 villages. Le fol produit du riz, du maïs, \& beaucoup de légumes; on y trouvo beaucoup de volaille, des vaches, des fruits, parnilefquels eft le rima, ou fruit à pain. It a 5 pouces de diamêtre, eft couvert d'une peau très-rude, \& eft formé d'une chair jaunâtre \& fpongieufe: on le fait rôtir fous 1 a cendre, \& le goût en eft bon; les bois en font pleins. Le fol y forme de hautes collines couvertes de bois; les vallons feuls font cul tivés ; les pluies y font fréquentes.

Après avoir fait de leau \& pris des rafrâishiffemens, nous mimes ì la voile le 15 $\mathrm{D}_{2}$

52 VOXAGE
Juin; nous eûmes des calmes fréquens, des vents variables, un ciel nébuleux, quelquefois des orages. Plas nous approchâmes des Philippines, plus les orages fe multiplièrent. Enfin, le 24 Juillet, nous découvrìmes la terre; le vent nous était contraire, \& une bouraquee nous en éloigna encore, \& elle dura cinq jours; nous revìmes enfuite la terre, \& vinmes aborder lìle de Samar dans une valte baie, formée par trois ifles à l'embouchure du Palapa.

Le Cap Spiritu-Santo fe diftingue par une montagne platte \& élevée, qu'on nomme Ta. ble.de.Palapa. Lorfqu'on approche de terre, on voit plufieurs petits mornes ronds qui s'étèvent en pains de fucre. Les trois îles qui forment la rade font celles de Cagayagan, de Lawan \& de Quiprau; Lawan eft la feule Thabitée : la première eft au couchant, \& la troifième aur midi. C'eft entre Cagayagan \&s Quiprau qu'eft le paffage pour parvenir dans ła rade qui a 4 lieues de long fur 2 de large: Nous dévorâmes les premiers rafraichiffemens qu'on nous $y$ fournit; car nous n'avions eu, dans les derniers jours, que huit onces de bifcuit par jour, \& de leau de pluie mêlée à leare de mer. Le pays eft abondant, \& le vaiffeau fut bientôt entouré de bateaux da
DE PAGES.

C'ef fur-tout de champans qu'on fe fert ici, bâtimens larges, courts, hauts de bois, ayant un mât de l'avant \& un autre très-bas de l'arrière. Les plus gros portent 400 tonneaux, \& ont trois mâts; ils ont un gouvernail large \& creux, \& font chargés de cabanes de bambou entaffées; ils ne marchent point mal.

Je voulus me rendre de notre relâche dans I'ile de Luçon : une pirogue d'Indiens s'offrit, \& je m'y embarquai. Elle était faite en partie de cannes de bambous; le mât était un bambou fendu; la voile était faite avec des feuilles de nipes, groffièrement coufues; l'ancre était une branche d'arbre à deux pattes de bois; des perches au bout defquelles on avait cloué des bouts de planches fervaient de rames : trois Indiens \& moi formions tout fon équipage. Nous voguâmes en pleine mer, faifant route au couchant, un orage s'éleva, une pluie abondante le fuivit \& remplit notre pirogue; cependant. nous allions bien, \& nous arrivâmes bientôt à. la pointe d'une île, où nous trouvâmes d'autres pirogues dont les Indiens s'étaient mis nuds pour ne pas gâter leurs habits : quel-ques-uns avaient un habillement affez bifarre, fait d'une toile de fibres de cocotiers; \& leur tête couverte dune efpèce de plateau affoz

$$
\mathrm{VOYAGE}
$$

convexe, fait de feuilles de nipes, arrangées par la racine autour dun cercean de trois pieds de diamètre. Tous étaient armés de cris \& d'un bouclier de bois, derrière lequel ils font cent contorfions différentes pour éviter les coups de leurs ennemis; ils font leurs attaques \& leurs retraites avec des cris \& des Tauts finguliers; ils paraiffent tranfportés de joie au bruit des orages, \& les éclairs leur faifaient jeter des chants d'allégreffe. Jétais étonné, \& ge pouvais découvrir la raifon de ce que je voyais. Il en vint d'autres qui étaient mieux habillés, \& m'offrirent du riz cuit dans un bambou percé comme un paffoir, enfermé dans un plus gros bambou rempli d'eau, \& mis fous les cendres.

La pluie ceffa, \& nous nous remimes en mer ; nous enfilâmes un détroit, des deux côtés duquel je ne voyais ni habitations, ni culture. Au-delà, nous nous tinmes au large pour éviter les rocs, mais nous n'ofions cependant nous écarter à caufe de la faibleffe de notre pirogue ; \& cette alternative nous mettait fans ceffe à côté du danger. Enfin, nous apperçûmes au travers des arbres un village nommé Lawan, commandé par un fore où étaient l'églife \& le couvent. Les maifons étaient

> DE PAGES.
difperfées dans des bois, femblables à des cages, compofées de bambous en grilles, perchées fur des piliers, \& vacillant 2 a moindre mouvement de ceux qui l'habitent. Nous y relâchâmes, \& j'y mangeai les ceufs du tabon, oifeau qui égale en grandeur la tourterelle, \& qui pond des ceufs de la groffeur de ceux d'oie dans une caverne profonde, qu'ils creufent dans le fable, \& qu'ils bouchent enfuite. Les œufs éclofent, \& les pouffins grattent la terre jufqu’à ce quills découvrent la lumière ; mais beaucoup périffent de faim \& de fatigue avant d'y réuffir.

Nous partimes la nuit pendant le calme; \& fimes douze lieues; mes Indiens étaient bon's rameurs, \& affez bonnes gens, quoiquils m'inquiétaffent par des entretiens où je ne comprenais rien, mais où je voyais qu'il s'agiffoit de moi; l'un d'eux s'approchait de mes poches, \& cette familiarité me déplaifait; elle me donnatt des foupçons; cependant le defir d'arriver à Manille, afin de m'embarquer pour Canton, me faifait tout dévorer. Lorfque j’arrivai à Catarman, j’appris qu’ả la même heure, près des mêmes écueils où nous avions paffé, des corfaires Mahométans avaient pillé trois pirogues, \& que mes conducteurs étaient de Capal, qué
n'avait plus de communication aveo les Efpa, gnols, mais beaucoup avec les Mahométans, qu'ils aidaient quelquefois dans leurs entreprifes. Le bonheur avec lequel j’avais échappé aux dangers me fit remercier la providence.

A Catarman, je logeais chez le curé ; je le vis beaucoup occupé à terminer les démêlés des Indiens, \& à les juger; d'une chambre où il m'avait fait conduire, jentendis fa voix, \& fouvent les coups de fouet; je fus que c'était pour des objets relatifs à la police qu'il les faifait diftribuer. Catarman fignifie promontoire, celui-ci n'eft qu'à 14 lieues de Palapa, \& j'en avais 8 ou 10 à faire pour arriver dans l'ile de Luçon; mais du lieu où je me propofais d'abord de débarquer, il y avait un long ef pace de chemin à faire par terre jufqu'à Manille ; je n'avais d'autres montures à y efpérer que des buffles. Cependant c'était avee peine que je laiffai échapper le vaiffeau de Canton. Jy fus forcé par l'alarme que les pirogues maures vinrent donner à Catarman ; le fon mane dure f fauque dune efpece de tambour de bafque annonçait leur arrivée : je compris que le parti le plus sûr que je puffe prendre était de rétrogader, \& de me rendre à Palapa.

Ce village, compofé de cent maifons, étaik
DE PAGE E.
sempli par les paffagers du vaiffeau ; les reftes de cette paroiffe étaient épars dans les bois: je m'y arrangeai cependant affez bien, \& mon féjour y fut agréable. Il eft à deux lieues de la mer, fur la rivière de „fon nom ; il était très - peuplé alors, parce que les Indiens des lieux voifins étaient accourus vers le gallion. Des habitans de Cablongua s'y étaient rendus encore : c'eft le chef-lieu de lìle de Samar, \& la refidence du gouverneur Efpagnol; fes environs produifent une efpèce de féves de St. Ignace ; fes maifons font de bambou, couvertes de larbufte appelé nipe; le plancher eft une efpèce de grille, faite de bambous enlaffés: on n'habite point le rez-de-chauffée; ces maifons font faines, parce que lair y circule avec facilité.

Tous les peuples, au bord de la mer, étaient IMahométans ; mais les miffionnaires efpagnols les ont convertis; ils exercent fur eux une autorité defpotique, \& les vieillards, comme les enfans, les femmes, comme les hommes, y font foumis à la fuftigation lorfqu'il leur plait de lordonner. Souvent l'homme châtié remercie le père de la peine qu'il lui a infligée. Jaffitaia à la fête du lieu; elle fe célébra avec décence ; les pavillons de la Vierge, \& de di-
vers Saints flottèrent fur les baftions du fort, \& lartilleric les falua le foir \& le matin : deux fois la femaine les Indiens fe raffermblent pour chanter des cantiques. Les Jéfuites, en mêlant à-propos la févérité \& la douceur, deviennent leurs pères communs, leurs directeurs, leurs chefs : ils dirigent les conftructions du fort, commandent quelquefois cux-mêmes les bateaux de guerre quils font faire, \& nomment les officiers inférieurs. Je les vis envoyer en exil au nom du roi d'Efpagne, \& s'y foumetmettre avec fermeté, quoique l'attachement des Indiens put leur faire efpérer de réfifter avec quelqu'avantage.

Le fol de lille Samar eft très-fertile \& facile à cultiver : on n'y sème que du riz, qui fert pour les Efpagnols. L'Indien fe nourrit de cocos, de patates, d'yams, \& d'une racine
DE PAGEs.

La feuie arme, \& le feul inftrument de travail eft le cris; on s'en fert pour couper les arbres, comme pour fe défendre, \& lorfqu'il of ufé, les femmes en gratent la terre pour y planter des patates, dont un efpace de 40 toifes rapporte fuffifamment pour nourrir une famille. On y cultive auffi la canne à fucre, le chou, l'ail, l'oignon, le melon, le jacre, l'orange, le citron, des légumes, des fruits inconnus en Europe : on y trouve 12 ou 14 efpèces de figues bananes, \& des cacaotiers qui y font des arbres de haute tige, des pimplemouffes, efpèce d'orange de 5 pouces de diamètre: on y fufpend aux arbres des ruches en forme de citrouille allongée. Les bois y foifonnent d'oifeaux de toutes efpèces, fur-tout de poules qui ont le corps ramaffé, \& de trois fortes de tourterelles, dont une eft groffe comme une poularde. On y remarque le calao, qui eft de la groffeur de l'oie, et fe perche fur les arbres les plus élevés des lieux humides: fon vol eft rapide. Ses plumes font noires \& roufsâtres, la couronne rouge dont fa tête eft ornée lui fonne un air majeftueux. Les perroquets \& les perruches $y$ font communs \& variés. Il y a un oifeau de la groffeur d'une guêpe, admirable par la beauté de fes coti-

60 VOYAGE
leurs. Les bois font remplis de finges, de buffles fauvages \& de chevreuils: jy vis des ferpens, mais il en eft peu d'extraordinaires.

On y fait avec les fibres de Pécorce du figuier bananier une toile très-fine; on en fait auffi des cordages; les rivières $y$ font bordées de bambous : tout y préfente des facilités pour fe vêtir, fe loger, fe nourrir. Deux mois de travail fuffifent aux befoins de toute l'année. Les hommes y font d'un caractère ouvert, teurs, mais fans défiance \& point voleurs: ils ont du penchant à l'amitié, \& en connaiffent tous les épanchemens; ils afpirent l'odeur de la partie où ils veulent appliquer leurs lèvres; ils aiment la mufique, font adroits, \& fe fervent de leurs pieds comme de leurs mains. Le même homme fait une guitare avet Iinftrument qui lui a fervià fendre un gros arbre, ou à creufer une pirogue, à deffiner fur des bambous, \& à fe défendre contre fes ennemis. Ils font des nattes très-fines, travaillées en différens deffins, \& peintes avee des couleurs très-vives, Ils travaillent de jolies étoffes mê. langées des fibres du figuier avec la foie \& le coton, \& font des broderies délicates fur dos étoffes de foie. Toutes les maifons ont un
métier de tifferand. Le même homme exerce tous les métiers; il ne les exerce que pour lui, aucun n'eft ouvrier journalier de fon compatriote.

Autrefois ils écrivaient avec un ftyle fur des feuilles de cocotier ou de nipe. Ils fe font pétrir la chair des différentes parties du corps comme les peuples de l'Inde, \& fuppléent aux ventoufes par des pincemens tres -forts qui forment des ampoules. Its connaiffent beaucoup de baumes \& de fimples,

Leur vêtement ordinaire eft une culotte longue \& large, ane chemife; \& un mouchoir roulé en anguille autour de la tête ; mais lorfqu'ils veulent montrer de la magnificence, ils. fe parent d'une robe-de-chambre de foie \& de coton, \& d'un chapeau rabatua: ils portent les ongles du grand \& du petit doigt longues quelquefois de deux pouces. Les femmes s'enveloppent plufieurs fois d'une pièce de toile; d'autres ont une jupe très-claire, une chemife, un mouchoir qui ceint leur tête, \& les cheveux roulés en couronne : tous ont de beaux cheveux, \& en prennent foin; les femmes ont le nez court, un peu écrafé dans le haut; mais ì en eft pea de laides; leur démarehe libre, leur habillement, Feur chapeau de feuilles leur
ma Pintérieur du pays, les deux fexes vont pref. que nuds. Ils prennent le poiffon en l'enivrant. En général, le pays eft agréable \& riche; les bois de fer \& d'ébène y font communs: les moines y font feuls le commerce de la poudre d'or pour ne point corrompre les mours desIndiens. Lile à zo lieues de tour, \& on y compte 10,000 habitans; fes fontaines, fes petites rivières, fes bois toujours chargés de fruits ou de fleurs, fes autres végétaux, fes bons habitans, tout m'attachait à cette ile ; j'enviais le fort de fon peuple, j’admirai fon induftrie dans la confruction des pirogues, qu'ils nomment Bouenga : elles font faites fur les modèles des pros des iles Mariannes; quelques-unes ont 150 rames \& 40 pagaies: les Mahométans s'en fervent pour faire des courfes \& des efclaves.

Les Chinois fréquentent cet Archipel pour y faire le commerce, \& les Indiens cherchent à en imiter linduftrie : ceux-ci ont une langue particulière qui eft celle des Biffayes; elle eft douce \& agréable, mais pourrait difficile• ment être exprimée par notre langue.

Nous ne nous rembarquâmes fur le gallion que le $Z$ octobre; le vent foufflait de l'orient,
arri
Où
pal
de
Tic
ne
vim
une
gall
troi
de
mor
la h
bien
font
mes
lieue
C
qui
crair
L'arl
fend
\& bi
Cavi
J'a
dem

## b E PAGES.

mais nous fimes peu de voile pour ne point arriver de muit au détroit de St. Bermardino, où il règne des courans très-forts. Nous le pafsàmes le lendemain : puis, nous vimes líle de Capul, les Narengeas, San-Hyacintho ou Ticao, Masbate \& Burias; nous entrâmes dans une efpèce de baffin d'environ 20 lieues; nous vimes enfuite Maridouque, \& découvrimes une voile européenne ; c'était le San-Carlos, gallion qui, au nord des iles Mariannes, avait trouvé des vents fí rudes, qu’il avait été obligé de cotuper fon grand mât \& fon mât d'artimon, \& de relâcher. Enfin, nous apperçûmes la hauteur de Calapan dans lile Mindoro, \& bientôt après les montagnes de Maribelle, qui font au couchant de Manille; nous mouillâmes vis-à-vis le port Cavitt, qui eft à deux lieues de Manille.

Ce port eft formé par une langue de terre qui le défend des feuls vents qu'on y ait à craindre, \& les vaiffeaux y font très en sûreté. L'arfenal eft fur la pointe de terre qui eft défendue par de bonnes batteries ; il eft vafte \& bien pourvu, le port eft entoure de murs : Cavité, a un grand fauxbourg peuplé d'Indiens. Jarrivai enfin dans Manille, je m'y logeai ds maniers à pouypir. seingaitreles plus fimples
VOYAGE
naturels du pays, dans une maifon fur le bord de la rivière, à un quart de lieue de la ville, d'où partait une chaine de hameaux, de jardins \& de maifons de campagne ; les bords du fleuve étaient charmans \& embellis par un grand nombre de manguiers, de mangouftans, d'orangers, \& zutres arbres. Par terre, le chemin traverfait cinq villages féparés par des champs de riz; cent pas plus loin que mon habitation était une petite hauteur qui fe terminait en plaine, \& était toujours couverte de troupeaux : une multitude de pirogues paffait chaque matin fous mes fenêtres, chargées de fruits \& de légumes. La moitié de la maifon était fur l'eau, lautre moitié fur terre, C'eft ainfi que les placent les Indiens. Celles des Efpagnols, confruites en pierres, font belles \& fpacieufes : une forte de nacre y tient lieu de verre pour les fenêtres.

Jhabitais, je mangeais, je dormais avec les Indiens; \& par-là, je parvins à les comnaitre : ils font vifs, gais \& adroits ; ils vivent dans l'aifance, \& font vains ; leur charité mutuelle les éloigne du travail; ils comptent la nourriture pour rien, \& les vifites d'étrangers qui demeurent 3 ou 4 mois chez eux ne paraiffent point les incommoder. Les familles fe féparent
pei $4^{\prime}$ gel lig fur me inc de bot
Eff
orf
qu'
0
dot
def
pol
que
lan
I
gfa
aifé
dék
\&
Ind
La
Cra
des
DE PAGES.
peii, on voit fouvent dans it même maifort 4 ou 5 branches de la même famille qui man. gent au même plat, \& font en très-bonne intelligence : tous dorment dans la même chambre fur des nattes étendiues à terre, les hommes mélés aux femmes, fans quill en réfulte aucun inconvénient pour les mceurs. On n'y voit point de difpute s'élever dans les ménages, \& ce bon caractère sétend jufque fur les riches Efpagnols, qui fe font un plaifir d'élever des orphelins qu'ils placerit dans les emplois, ou quïls dotent.
On laiffe les enfans riuds jufqu'à dix ou douze ans; les filles ont une chemife qui leur defcend jufquau nombril, \& croient ainfiz pouvoir fe montrer avec décence; ce n'eft que lorfquils reffentent les premiers feux de l'amour qu'ils fe couvrent.
Manille eft bien bâtie \& médiocrement gfande ; elle a de belles rues; fes habitans font aifés, plufieurs font trés-riches: le luxe \& la débauche y font moins grands qu'au Mexique, \& tout y refpire la gaité, la fimplicité des Indiens, qui s'eft étendue fur les Efpagnols: La rivière la fépare du gros bourg de Sainte. Croix, auffi bien bâti que la ville, habité pat des Efpagnols \& des Indiens, entouré de trois

> Tome VI.

## $V O X A G E$

villages : la ville a elle-même des fanxbourgả confidérables ; celui de Parian eft habité par des Chinois, \& c'eft-là où fe font les travaux. \& les ventes, car il y a très-peu d'ouvriers \& de marchands dans la ville. Les Chinois font ici au nombre de 20 mille ; il n'y a guère d'outriers que parmi eux; plufieurs s'adonnent à Jagriculture ; ils font fins commerçans, \& cachent l'avidité de l'intérêt fous un air riant \& affectuenx ; ils font laborieux \& fobres, fpirituels \& gais, \& bientòt on s'intéreffe à eux: les Indiens \& eux ont des rapports dans l'en femble de la figure \& dans la forme du nez; mais en général les Indiens font plus agréables que les Chinois.

Il y a auffi à Manille des négocians Arméniens, \& de différens lieux de IInde. J'y vis auffi des Japonois que les vents jettent quelquefois fur ces côtes, \& qui s'y fixent enfuite: ils ont le maintien grave \& ferme, font robuftes \& durs au travail, fobres \& courageux. Les Manillois ont en vain effayé de s'ouvrir Ie commerce du Japon : on y a toujours refufé leurs offres; mais ils commercent librement fir toute la côte de la Chine.

On y fait des ouvrages d'or \& de tombac; les femmes $y$ font des chainons d'or trèsefti-
més
feal
$y$ a
yl
par les

$$
D \mathrm{PAGE} \mathrm{~S} \text { ? }
$$

més. Autour des îles on trouve des nids doio feaux qui donnent un mêts délicat \& fain; it y a des mangues excellentes \& du fagou. Or y voit une efpèce d'hommes prefque nègres par la couleur \& les traits; ils font errans dans les bois, de petite taille \& d'un caractère doux: Les habitans des bords dé la mer étaient autrefois Nahométans, \& foumis à des feigneurs nommés Datous, qui payaient tribut à divers tois. Il refte peu de ces Datous dans l'ile de Luçon, \& ils font fans autorité : ailleurs, ils ont le foin de recueillir le tribut pour le roi d'Efpagne. Il y a dans Manille un officier qui vit avec peine, \& porte le nom de MonteZuma dont il eft iffu: les defcendans de cet empereur ort confervé urie penfion de 5000 piaftres, reparties entr'eux, \& le droit d'avoir des gardes autour de leur carroffe; ils ne jouiff fent de cette dernière prérogative que fur leur cachet ; car ils font trop pauvres pour avoir un carroffe ; les Efpagnols traitent les Indiens avec une méfiante févérité, \& cette méfiance fait que quelquefois elle eft foridée.
Les Philippines produifent abondamment duf tiz, du blé \& des légumes, dont elles pourraient fournir Batavia \& la prefqu'ile de l'Inde; on pourrait encore $y$ faire du fucre un objes

## VOXACE

d'un commerce riche: l'indigo, le cacao y fonit
d'es peu cultivés \& devraient l'y être; le dernier y eft d'une qualité fupérieure. Les bois \& les écorces propres à la teinture, l'ébère, tơus lés. bois précieux y font communs; le coton y abonde, \& les mains fouples \& délicates des Indiens en peuvent faire de belles toiles fines, qu’ils favent préparer \& teindre. Le poivre y eft commun, les noix mufcades, la canelle \& Ie girofles'y trouvent, mais peut-etre ils y font les $C$ d'une qualité inférieure à ceux des Moluques.

On y trouve encore des mines de fer qu'on a travaillées \& abandonnées par ignorance; les bois y font riches en mouches-à-miel; les nids d'oifeaux, létoupe \& l'huile du coco, beaucoup d'autres productions y fourniraient ane branche d'ùn commerce utile, \& les Indiens, mieux guidés, font capables d'efforts: heureux : ils font adroits, actifs \& courageux; plufieurs fervent dans les chantiers avec inteh ligenice, \& les iles fourniffent tout ce qui eft néceffaire à un vaiffeau. Le figuier bananier, le cabo-negro donnent des cordages \& des car bles; différens arbres produifent du brai ; le cocotier doune létoupe pour le calfatage; les mines y fourniffent le fer néceffaire, \& les Indiens font de bons matelots. Le pays offre:
DE PAGES.
d'excellens bois de conftruction ; on pourrait enfin y former une marine peu inférieure ì celle d'Europe, \& ces îles font fituées trèsavantageufement pour le commerce de IInde; elles ont de très-bons ports; celui de Manilla suffirait pour IInde. Celui de Naga, fitué dans la partie orientale de Luçon, ferait préférable pour la mer du fud. Le voifnage de la Chine, les colonies tirées de cet empire y pourraient être très-utiles, fi elles étaient mieux dirigées. - Les Anglais ont connu limportance d'un établiffement dans ces iles; ils ont profité des offres du roi de Holo pour en former un dans cet état ; ils connaiffent bien cet Archipel; att travers duquel ils fe rendent à la Chine dans larriere faifon, \& qui favorife le commerce de contrebande qu'on peut faire aux Moluques. Le commerce actuel de Manilla ne confifte qu'en un ou deux vaiffeaux qu'on envoie aे Macao pour acheter les marchandifes de Chine, en 5 ou 6 bâtimens chinois qui viennent de Canton ou de Quemoy pour le même objet; quelquefois on envoie un vaiffeau à Siam, au Bengale, ou à la côte de Coromandels un autre fe rend à Batavia pour y chercher les denrées d'Europe. On connait l'objet du coms merce du galion,

Je partis de Manilla pour Batavia fur une
goëlette efpagnole ; c'était le 7 mars 1769 . Un vent d'orient nous favorifa; bientôt nous dépafsâmes plufieurs iles, \& enfuite Pulo-Sa. pato, rocher qui doit fon nom à fa figure, femblable à celle d'un foulier: il a près de lui des rocs dangereux, \& nous avions toujours la fonde à la main. Plus loin, les orages nous annoncèrent le voifinage de Sumatra, \& dans peu nous vìmes les hautes montagnes de Mo. nopin. Nous découvrimes un vaiffeay Hollan, dais, chargeant du poivre dans la rivière de Palimban; nous traversàmes le détroit de Ban, ca, \& mouillâmes à une portée de pierrier des petites îles de Nanca. Nous continuâmes ent fuite notre route, découvrimes Nortwater, \& peu de tems après Java. Lorfque मous fû, mes par le travers des mille iles, nous fûmes obligés de jeter l'ancre, parce que le courant mous entrainait vers elle; puis, le vent ayant changé, nous doublâmes Sudwater, líle Edam \& entrâmes dans la rade de Batavia.

Cette rade eft belle, valte \& sûre : elle eft formée du côté de terre par une vafte finuofité que laiffent deux pointes avancées, \& vers la mer par plufieurs iles, dont les arfenaux \& les magafins Hollandais oecupent une partie. Of
ch les pro pre pla tro règ de gra voi ver. can une Jarg: de : tanc fimp mili L grar pace par des ci affe rues

$$
\text { DE PAO\& } \mathrm{S} \text {. } \quad \text { Y }
$$

y voit des moulins à vent pour fcier les planches. Jo me plaifais à parcourir la vitle, dont les rues peuvent paffer pour autant de petites promenades; elles font bordées de maifons prefque régulières, \& le bas des murs en eft plaqué en briques différemment peintes: des trottoirs féparés des maifons par des bancs, règnent te long de la rue, \& font couverts de tentes; la rue même eft un large fol de gravier, uni, fin \& fablé pour le paffage des voitures; enfin, une allée d'arbres touffus \& verds, taillés en éventails, règne le long d'un canal d'eau courante. Deffous les arbres eft une terraffe élevée de deux pieds, pavéé enz łarges carreaux ; \& le canal lui-même eft revêtu de murs avec des efcaliers de diftance en diftance. Le château s'annonce par une régulière fimplicité, \& des environs champêtres \& militaires.
Les dehors de la ville fe partagent en 3 grands fauxbourgs, féparés par de grands ofpaces occupés par des jardins; I'un eft occupé par des hommes d'origine portugaife, \& par des Indiens, un autre par des Chinois, \& celuie ci eft vafte \& peuplé; les maifons en font affez mal bâties, baffes \& mal diftribuées; les rues en font petites \& fales. Le troifième
$p^{2}$ VOY GF
eft petrplé d'Indiens; il eft plus valte, plus champêtre, mais moins peuplé que les deux autres; les maifons $y$ font baties dans le goût afiatique, ombragées par des arbres, fur le bord des çanaux : les habitans font différemment habillés, felon qu'ils viennent du continent de lInde, ou du grand Archipel de fes mers: le principal habillement de ceuxci dans les deux fexes, eft une large pièce de toile ou de fac affez large pour les entourer \& fe doubler, qui leur fert de redingote dans les mauvais tems, \& d'écharpe quand il fait beau.

Les jardins placés entre ces bourgs font embelfis par des canaux qui les divifent \& en font autant diles: on y voit des maifons belles \& commodes, ornées par deux galleries oppofées; l'une, bien meublée, fert dafyle contre la chaleur, \& reçoit un vent frais; une extrêmité de l'autre fert de cabinet \& de comptoir au maitre de la maifon; l'autre, d'attelier à fa femme, à fes filles, à fes efclaves. Ces jardins s'étendent au loin à une lieue \& demie la ville, le long des plus fuperbes canaux, remplis par la diftribution de petites rivières, Ie paffai mon tems agréablement, tantôt dans ees jardins, tantôt dans la ville ${ }_{2}$ jouiffant dȩ
boin des peu C chir ftat prê dev ces la allu terr de mo d'êt rich cor eft
$\mathrm{M}=$
On fon

## de PAGEs.

tomédies européennes, chinoifes, javanes, des danfes, de la mufque de ces différens peuples.

On voit dans les dehors des temples chinois où régne le bon goût, ornés des ftatues des hommes quils vénèrent; leurs prêtres font des facrifices de papiers peints devant leurs autels, où brûlent des efpè ces de mêohes, \& battent la caiffe aprè's la prière : en certains tems de la lune, ils allument beaucoup de flambeaux \& de lanternes; la lumière \& le fon font une partie de leur culte; l'une eft le fymbole de l'amour, lautre exprime le defir quils ont d'être écoutés dans leurs prières. Leurs femmes riches fortent peu, \& l'on s'y marie fans fe commoitre. Le logement d'une fille chinoife eft indiqué par des vafes fur la fenêtre.

Les Javans font grands \& bien faits, les Malayes, au contraire, font petits \& gros. On les diftingue facilement à Batavia, où ils font raffemblés.

On fe plaint de l'air \& de leau de Batavia : cependant je m'y portai bien, parce que jy vécus à la manière des Indiens, avec du fruit \& des légumes : on y trouve ceux d'Europe.

Les Hollandais font prefque toujours en
guerre dans l'Inde; mais ils lont faite juf: qu'ici heureufement. Le confeil de Batavia couronne les Rois alliés des Hollandais, \& ils leur laiffent tout l'extérieur de la royauté. Quand le Général eft en marche, fa voiture eft efcortée d'un détachement de cavalerie \& précédée de plufieurs trompettes : devant lui, tout s'arrête \& s'incline. Deux coureurs précedent toujours la voiture dun Confeiller, \& chacun fe tient immobile quand ils paffent. Seuls ils peuvent avoir des caroffes dorés: Ies autres particuliers paient une forte impok fition pour les caroffes qui ne le font pas.

Les Efpagnols ont moins de force \& règnente plus impérieufement fur leurs fujets Indiens. que les Hollandais; c'est que des eflaims de moines répandus dans les campagnes font de meilleurs foutiens d'un empire que des compagnies de grenadiers. Les uns ne traitent pas l'Indien avec moins de févérité, de cruauté, dinjuftice que les autres; mais les Efpagnols s'allient avec les Indiens: leur but eft de former des colonies nationales avec les peuples vaincus; au lieu que les établiffemens hollandois ne font que des comptoirs établis chez les étrangers.
Jai vu dans les environs de Batavia une

$$
\text { DE PAGES } \quad 75
$$

efpèce d'Armadilla; il avait un pied de long, des doigts \& des griffes à l'extrêmité de pattes très-courtes; il a le mufeau pointu \& la queue longue, l'ceil vif \& benin de même que la phyfionomie; fes écailles font trèsdures; il fe replie en boule loriqu'il craint, \&n'eft point méchant. Les Portugais l'appellent le petit animal honteux,

Je partis de Batavia le 2 août 1769 pour me rendre à Bombay \& Surate. Nous doublâmes Bantam pendant la nuit, \& entrâmes dans le détroit de la Sonde ; nous pafsâmes entre líle du Prince \& celle de Java, \& couJûmes au couchant jufque vers les isles de 1 Amirante, d'où nous tournâmes plus vers le nord. Parvenus fous le méridien de lille Bourbon, nous cinglâmes tout-à-fait au nord; alors, après quelques jours de tems variable, les vents fe fixèrent, ils fouflèrent du couchant, \& nous primes une direction moyenne entre le nord \& le levant, \& enfin nous cinglàmes, au levant : bientót nous découvrimes les montagnes de Baffin, puis lìle de Bombay: Les courans nous firent dériver vers Chaoul au midi de l'entrée de Bombay, \& le vent ne nous permit pas de regagner lefpace perdu; מous manquions de vivies, \& nous penstames.

76 Vorage
à relàcher à Rajepour; mais on connaiffait peu ce port, \& lon penfait à fe rendre à Goa. La crainte d'allonger trop notre route nous fit faire des efforts, \& le vent s'étant calmé nous découvrìmes les. White-Rounds, efpèces de reconmaiffances que lon a batties en rond \& en arcades, reffemblant à des colombiers nouvellement blanchis, fur une langue de terre au midi de Bombay, qui a auff de femblables reconnaiffances, telles que l'eglife de la ville \& le bourg de Mahim, ombragés par des arbres élevés.

Après avoir doublé un banc de roches; depaffé celles de Sunquen \& de Droven, nous entrâmes dans la rade ; nous, vîmes alors, que la langue de terre dont nous avons parlé tenait à lile de Bombay par une chaine de roes que les grandes marées couvrent à peine. On nomme ce lieu lile des vieilles femmes, L'on déconvre les glacis de la ville dont les murs bordent la mer : elle eft défendue par diverfes batteries \& par un baftion du côté de la mer. Une petite anfe y forme un port bordé par l'arfenal, des baffins de confruction \& diverfes maifons de campagne. Sur la pointe oppofée fe relève le mur de la ville,qui s'étend jufqu'à un petit fort quarré, bâti par les

Po:
ent
pet
pro vil ait clls me $\mathrm{d}^{\prime}$ lar tol ine che roc
po: de la $y=$ po cef

DE PAGES.
72
Portugais. Dui côté de la terre, elle n'eft entourée que d'uin fimple muir garni de très petits baftions, mais protégé par un foffé profond \& par un glacis bien entretenu. Cette ville eft mal bàtic \& fans ordre, quoiqu'elle ait de belles maifons \& foit affez peupfée : elle a deux fanx-bourgs, Hungary \& la Pal meyra : ce dernier eft très-agréable \& peuplé d'Indiens.

L'ille n'a quelquefois qu'une demi-lieue de large : en général elle eft peu abordable, furtout dans la baffe mer: le fol y eft fouverit inégal, affez peu élevé, mais bordé de roches coupées à pic; ce n'eft qu’un débris de rocs mêlé de terre : fon mouillage \& fon port, les feuls commodes dans cette partio de l'Inde, ont rendu cette île importante \& la bafe des établiffemens anglais. Sa ftérilité y rend la vie difficile; on tire des Marattes, poffeffeurs des lieux voifins, les vivres néceffaires.
: Le vaiffeau fur lequel j'étais venu fe rendait à Surate, \& javais deffein de m'y, rendre. Nous fortimes donc de Bombay le 25 feptembre; \& louvoyant entre les mornes élevés de Chaoul- \& de Carangear, nous nous éloignâpnes lentement, \& après une navigation de
$78 \quad V O Y A O E$
huit jours, nous découvrimes le Cap St. Jeaitj
Bar qui forme l'entrée du golfe de Cambaye; uri pic; qui s'éleve feul \& très-haut dans une embrafure de montagnes, fert à le faire reconnaitre ; après avoir doublé ce cap, nous vimes les vaiffeaux qui étaient dans la rade de Surate, \& nous y jetâmes l'ancre le lendemain.

Cette rade eft belle, mais ouverte à tous les vents: dans les tems pluvieux, les courans y font violens, \& les bords de la mer y font hoyés. Sur la rive droite de la rivière qui s'y jette ef un village, fur la gauche eft Surate: les vaiffeaux de 300 tomneaux peuvent $y$ re monter en tout tems; les grands vaiffeaux: peuvent s'y rendre dans le tems des pluies. J'y diftinguai d'abord le chàtean qui eft enclavé dans la ville : c'eft un compofé de groffes tours qui fe flanquent mutuellement \& en amphithéàtre ; le corps du bâtiment eft antique \& dégradé. Les pavillons anglais \& maure $y$ font également arboiés; mais les premiers feuls y font les maîtres, \& ils le font prefque de la ville, quoique leurs troupes n'ert occupent que quelques portes \& un baftion. Les Marates de Guzarat gardent auff deux de ces portes dans le mux de la première enceinte;

## DE PAG变部:

ear Surate en a deux : les antres font gardéés par les foldats du Nabab.

On eft frappé d'abord de l'aifance \& de la richeffe de fes habitans, de leurs voitures, de leur commerce, de l'abondance des vivres qu'on y trouve, de fa population nombreufe, de fes belles maifons, de fa valte étendue. Je vis fortir le Nabab en palanquin, efcorté de 3000 foldats, d'une mufique bruyante, de plufieurs chameaux \& de 4 éléphans richement ornés. Tout y travaille, tout au moins y eft occupé. Là font des Parfis qui entre, tiennent un hôpital où l'on prend foin des Yoguis, pénitens, dont les uns paffent leur vie un bras en l'air, dont les autres ne marb chent jamais, \& font le tour d'un royaume en rampant fur le ventre, fans fe détourner jamais du danger qui peut les menacer: or les vénère \& leur laiffe prendre dans les maifons tout ce qui peut leur plaire. La plus grande partie des habitans de Surate font Mahométans, les Gentils font enfuite les plus nombreux. Les Chrétiens n'y font guère qu'au Hombre de 500.

Comme je defirais de connaitre les Mar fates, je m'habillai comme eux \& pris un guide de leur pation. Je trouyai un pays coupt

80

## VOYAGE

derivières, femé de villages à d'affez grandes diftances, cultivé en champs de mais, eri légumés, en grains dont on fait de lhuile, ou de la tige defquels on fabrique des cordages. Jarrivai à Naufary, ville moyenne où Yon fabrique des toiles de coton, où il y a un fort marate, des pagodes, des jardins \& des parterres charmarts. Les animaux fe jouaient familièrement devant nous; les arbres étaient couverts d'oifeaux, de finges, d'écureuils; qui fautaient de branches en branches fur nos têtes \& fur les toits des maifons: c'eft que les habitans ne vivent que de poiffons, de légimes, de lait \& de fruits ; ils laiffent les animaux en paix, \& les voient fans chercher à les dévorer. On me fervit fur des feuilles quil me fallait jeter enfuite moi-même, parce que je les avais fouillées aux yeux des Gentils. Ceft ainfl que je fus traité à Gondiyy, à Pardy \& par-tout ailleurs. Pardy eft une petite fouveraineté.
Près de Daman eft un bourg habité par des Portugais \& des Gentils qui leur font foumis, dans une étendue d'environ 4 lieues de côtes, où l'on voit 5 à 6 villages; le fol y eft trèsfec, les Chrétiens y vivent dans une pauvreté extrême, \& cependant is font orgueilleux.

## P

DE PAGES.

Plus loin je vis les jolis villages de Nargoil \& de Baranly, habités par les Marates, \& jarrivai dans celui de Danou, où je voulais féjourner chez le Curé, qui était Portugais, naturel ou naturalifé.

Ces pays, foumis aux IMarates, font penplés de Chrétiens quils laifent dans la plus grande liberté de fuivre leur culte. J'y ai vu célébrer des fêtes religieufes, \& ces Indiens attirés par la curiofité, s'y montraient avec une décence que les Chrétiens eux-mêmes n'avaient pas toujours montrée.
Ces Marates, \& fur-tout leurs femmes; contraftent d'une manière frappante avec les Chrétiens Portugais : ce peuple dominateur eft fimple, modefte, laborieux; les Indiens qui ont embraffé le chriftianifme font vains, fiers, querelleurs \& pareffeux : fans doute c'eft l'effet de l'exemple des Portugais avilis qu'on exilait chez eux.

Les Gentils ont des troupeaux de bæeufs qu'ils ne tuent ni ne bleffent, \& dont au contraire ils prennent le plus grand foin; leurs pagodes font ornées de ftatues, de figures d'animaux, d'arbres \& de plantes: les premières font des emblêmes de la divinité; ils fe purifient avec l'eau de certains
Tome VI.

## $8:$ V. $\mathrm{y} A$ © E

lacs. Un Brame m'affura qu'ils n'adoraient qu'un Dieu qui habita le Ciel après avoix purgé la terre de géans \& de malfaiteurs. Hls ne font donc pas idolatres, \& peut-etre il n'en eft point fur la terre; on adore lidole, non pour elle-même, mais pour la divinité qu'elle repréfente.

Je vis arriver dans la rivière qui arrofe ce pays une petite flote, avec laquelle les Marates ćloignent les brigands avides qui fortent du fond du golfe de Guzarate : les bâtimens qui la compofent font nommés galvettes ; ils font de la grandeur de nes tartanes, \& portent quatre ou fix canons.

De Denou, je paflai à Trapor, ville bient peuplée \& défendue par un Fort; puis à Agafa foim \& à Baffeim: ici on trouve une affez bonme rade \& une grande rivière fur laquelle on conftruit des batimens pour le commerce d'Arabie. Tout ce pays.eft très-peuplé, \& fes côtes font bordées de jardins; on y cultive auffile cocotier, le bananier, la canne à fucre: les jardins font arrofés par des puits dont on tire l'eau par des poulies mifes en mouvement par des buffles; le fol y eft très-fec pendant fix mois ; ily eft inondé pendant le même efpace de tems; après l'écoulement des eaux il ref

Temble à une vafte prairie, où lon ne voit s'élever que le datier \& le palmier fauvage, dont la sève fert de boiffon \& à faire de l'eau de vie. Il y a quelques champs près de Surate; le riz y occupe beaucoup de terrain, \& les habitans font laborieux \& bons cultivateurs. L'herbe qui profpère dans la faifon des pluies, defféchéc enfuite \& brôlée, fertilife les champs de riz. En divers endroits on voit des puits très-bien faits, \& où lon defcend par de larges efcaliers : c'eft la charité qui les fit creufer pour les tems de féchereffe, qui y fait encore entretènir des gardiens \& des uftenciles pour abreuver les voyageurs \& les animaux. Ailleurs, on a creufé des étangs pour le même ufage.' Il n'y a guère d'auties animaux, dans les lieux même fréquentés, que des tigres, des chiens fauvages \& des finges. Les oifeaux qui y font communs font la tourterelle, le paon, le perroquet, la corneille \& deux ou trois efpèces, de petits oifeaux. Les autres oifeauxfe tiennent dans les montagnes où il y a des bois \& de la fraicheur.

Les maifons y font conftruites de bambou \& de bois de palmier, couvertes de feuilles ou de foin; les murs font d'ofiers ou de joncs enduits de limon : mais dans les villes ces main
fons ont deux étages, chacun compofé de lafges gradins en amphithéatres: fur le haut gradin eft un grand efpace où font étendus des tapis où l'on reçoit la compagnie; fur le bas eft ordinairement un grand baffin rempli d'eau. La face du bâtiment eft ouverte, foutenue par des colonnes au-dedans, ornée d'une galerie audehors : le fol en eft cómpofé de pierrés pilées \& liées avec du plâtre, de l'huile \& du blanc d'œufs; il eft bien battu, bien uni, \& ne fait plus qu'une pierre d'un vernis très-luifant: le haut de la maifon eft en terraffe, faite de la même matière:

Les hommes portent à la ville une longue robe blanche, compofée d'un corfet coufu à un jupon, ouvert par devant où elle fe croife; \& à la campagne deux longues \& larges pièces de toile, dont lune les enveloppe à la ceinture, J'autre fur les épaules: les fémmés s'en couvrent le corps lorfqu'elles font en public ; elles s'en font des écharpes loriqu'elles agiffent : elles ont la tête couverte de leurs cheveux différemment noués; un turban couvre celle de l'homme : elles portent des bagues aux doigts des mains \& des pieds, des anneaux de verre aux bras, des anneaux d'argent garnis de grelotsà la cheville du pied; \}uroi¢

## B) PAGES.

 boucles à chaque oreille, \& quelquefois un anneau fufpendu à la cloifon du nez ; leur front eft orné d'une étoile d'or incruftée dans la chair, \& leurs paupières inférieures foy peintes en noir pour donner plus d'éclat à leurs yeux.Les Gentils brùlent leurs morts furle bord des rivières où ils jettent les cendres: les veuves pleurent leurs époux tous les matins pendant un an; quelques-unes fe brùlent encore fur leurs bûchers.
Je traverfai un bras de mer pour me rendre à lisle Salcet, qui n'eft féparée de Bombay que par un canal : elle a huit lieues de long, eft montueufe \& couverte d'arbres qui produifent des fruits ou donnent des fleurs qui embaument l'air. Je m'arrêtai au village de Pary, voifin d'une fontaine \& de deux étangs bordés d'arbres charmans. Chez les Marates le fol n'eft point venal; il appartient au chef qui le donne à cultiver aux particuliers, \& en retire en nature une certaine portion du produit : les autres impofitions ne font pas confidérables. Les gouverneurs, nommés Soubiedars, font des fermiers qui paient au Roi le total des impofitions quils fe chargents de retirer des particuliers \& qui fourniffent à leur entretien. Les hommes en place y font
$86 \quad$ VOYAGE très-affables \& acceffibles an dernier payfan. Le Soubedar fait tout par lui-même ; \& je I'ai vu quelquefois n'ayant pour vêtement qu'un linge autour de fa ceinture, les jambes croifées fur un tapis, écrire fur fes genoux, ćcoutant avec bonté la foule qui fe preffait autour de lui. Cette bonhomie me furprenait dans un Etat dont la population, les fortereffes, le nombre des troupes \& la culture des terres annonçaient l'opulence \& la police. Je crus voir la caufe de cette douceur dans labftinence đe fang \& de viande qui rendait leurs paffions plus douces; leur genre de vie peut encore y contribuer : rarement ils habitent les villes, \& le féjour d'une campagne toujours verte, la préfence de leurs biens \& de leurs troupeaux, la liberté qu'infpirent Jes champs, la douceur da ménage, pouvaient être des caufes de la bonté de leur earactère Leurs loix paraiffent affez fages: celui qui refufe de payer le tribut eft chargé d'une impofition double : l'affaffinat eft puni de mort, le vol l'eft par la perte du poignet \& l'efclavage; la féduction entre les deux fexes par la perte d'un œil \& celle de la liberté. Leurs loix civiles \& morales me parurent en général, tendre à rapprocher lhomme de la nature.

Jevivais comme eux, je m'habillais comme eux, jhabitais des jardins; le riz, le fruit, le jardinage étaient mes mêts, je couchais fur des nattes. En vivant comme les Brames, je me fis vénérer; on me recherchait, jétais appelé à toutes les fêtes, on m'apportaio des fruits choifis; ma maifon était toujours ou verte, \& jamais je ne perdis rien; les richeffes y font peu inégales, \& tout y eft en sûreté. Un inconvénient troubla mes plaifirs; je fus attaqué d'une maladie de la peau, de groffes puftules me couvrirent le corps, \& pour m'en délivrer je partis pour Surate. Le changement d'air, la fatigue \& un bain de mer me gué. xirent en partie.

Jarrivai à Pardy le jour de Pintru ou carnaval des Gentils, qui alors courent les rues bariolés de poudres de différentes couleurs, danfant au fon de tont ce qui peut faire du bruit, \& barbouillant les paffans comme ils le font eux-mêmes. Je rentrai, enfin, dans Surate le 19 mars. 1770 , \& j'y féjournai un mois, attendant un vaifean qui partit pour Baffora; car le peu de fecours que javais pu efpérer des miffionnaires m'avait fait renoncer au projet de traverfer la Chine pous trouver un paffage au nord-ef.

$$
\mathrm{F}_{4}
$$

Surate eff fituée dans une plaine fertile ; les rues mal percées \& mal pavées, font affez larges, mais embarraffées par un peuple nom. breux toujours occupé : les maifons valtes, folidement bâties, ont peu d'apparence audehors; les marchés y font bien pourvus; le nombre des domeftiques, des palanquins, des carofles y prouvent laifance des habitans. Les cabriolets maures y font en grand nombre, auffi commodes, auffi leftes que les nôtres, quoique trainés par des bouufs: les bambous y font l'effet de nos foupentes. Le port eft très-fréquenté, \& la conftruction des vaiffeaux folíde. Elle eft l'entrepôt des ims menfes productions de cette riche partie de IInde, \& les magafins en font fuperbes \& bien pourvus. Il y a des commerçans d'une richeffe immenfe : le propriétaire du vaiffeau for lequel je m'embarquai en avait dix à lui; il pofsédait en fouveraineté une isle de l'Euphrate, \& comptait parmi fes poffeffions cent efclaves fervis par d'autres efclaves. Il fortait monté fur un éléphant, accompagné de fes parens en palanquins, efcorté d'une garde de deux cent cipayes. J'y ai vu une marche du Nabab, \& une immenfe quantité de peuple raffemblé la rendait très-brillante; il était efcorté de 5 oम

N qu fa. M
\&
de
\& de me le ell pro des un par de len \& d la F je fans rop des coti tant

# - E PAGEs. 

 600 cipayes \& de douze pièces de canon' Nulle part je n'ai vu autant de gens armés que dans cette ville, \& il eft difficile de favoir qui en eft le maitre du Nabab, des Marates ou des Anglais.Nous mîmes à la voile le 20 avril ${ }_{1770}$, \& fûmes efcortés par un vaiffeau anglais, deftiné à purger cette côte des pirates Sindis \& Chamchas qui linfeftent. Notre vaiffeau devait toucher à Mascate, \& nous cinglâmes vers le couchant; bientôt nous vimes le cap Refulgat, \& entrâmes dans Mascate ; elle a un bon port, une rade très-vafte, affez profonde, mife à l'abri des vents par des isles \& des mon tagnes qui l'environinent. Nous vîmes un autre port, mais qui n'eft fréquenté que par les Arabes \& les Abyffins. La fituation de Mascate y appelle le commerce; elle eft l'entrepôt de celui qui fe fait fur la côte del'Inde \& du golfe de Perfe. J'y defcendis, \& quoique la populace arabe paffe pour être méchante, je me promenai dans la ville \& la campagne fans être infulté, quoique je fuffe vêtu à l'Européenne. Mafcate eft mal bâtie; on y voit des jardins où l'on cultive le datier, l'abricotier, le figuier bananier \& des légumes autant que la petite quantité de terre qui ${ }_{i} \mathrm{fe}$
trouve fur ees rochers arides peut le permettro; \& ils fuffifent pour la confommation. L'habitude de voir beaucoup d'étrangers qui accourent dans fon port rend fes habitans plus. tolérans \& plus paifibles. Les Portugais in pofsédèrent \& y font encore refpectés, mais IIman craint toujours qu'ils ne s'y établiffent, vu la difficulté qu'il y aurait à les en dépof féder ; car Mafcate eft entourée de montagues inacceffibles, qui ne lui laiffent de communication avec l'Arabie que par une gorge êtroite d'un fol efcarpé \& rocailleux, qui peut ètre facilement défendue avec une poignée d'hommes.

L'Iman de Mafoate fe dit defcendant de Mahomet, \& porte le turban bleu; il ef fouverain, \& réfide à 5 journées de Mafcate dans des plaines immenfes, couvertes de datiers \& de troupeaux, de riches campagnes \& dhabitans hofpitaliers. Les chaleurs font infupportables dans la ville à caufe des montagnes \& de la rareté des pluies. Les habitans vivent de dates \& de lait aigri \& durci. Ce lait diffous dans l'ean en fait une boiffon aigrelette. La pêche y eft très-abondante, \& des battimens findis \& perfans y portent toutes fortes de provifions, Les femmes n'y
fort
trer
toil
I
trâ
rafe
trui
en du
xaff:
I
Perl
de 1
côte
que
fuiv
dift:
lent
cauf
L
voy
qui
cien
Mu
font
poin
fent

> DE PAGE S:

## 93

fortent jamais. Les efclaves feules s'y montrent, mais couvertes d'une grande cape do toile bleue \& rayée.

Nous partimes munis d'un pilote, \& entrâmes dans le détroit d'Ormus, où les bourafques font fréquentes; ce qui a fait conftruire un petit vaiffeau qu'on lâche à la mer en offrande à Mamourh-Salam, lune des isles du détroit, pour qu'elle appaife les flots, \& les raffafier par le naufrage du petit bâtiment.

Dès qu'on a découvert le cap des côtes de Perfe, on trouve fond \& on ne ceffe point de le trouver jufqu'à Baffora: nous vìmes la côte de Bender-Abafly, port autrefois fréquenté, puis lisle de Camron Kifmiche. Nous fuivions la côte de Perfe à 5 ou 6 lieues de diftance pour éviter les orages qui la défolent, ou le calme que les hautes montagnes $y$ caufent.

Les Maures avec lefquels je faifais le voyage font des hommes doux \& pacifiques, qui fe montraient honnêtes envers le Chrésien, le Juif, le Gentil, comme avec les Mufulmans : exacts à faire leurs prières, ils font fanatiques pour leur religion, mais point injuftes envers ceux qui ne la profeffent pas. Il y avait avec nous une vingtaine
de Dervichs, dont les mexurs attirèrent moz eftime; je converfai avec eux, \& leur faine morale m'intéreflait pour eux. Jen vis mourir: un : il foutint fes maux avec douceur, \& expira d'un vifage ferein \& tranquille. $\mathrm{O} \neq$ les invitait à diner, \& ils y lifaient leurs livres \& les expliquaient. Les. Maures me demandoient fouvent pourquoi les Européens ne demeuraient pas tranquilles chez eux, pourquoi ils femaient la difcorde par-tout où ils fe trouvaient, \& je ne favais que leur répondre, ni comment les perfuader : ils nous regardent comme des fous ingénieux, \& peut-être ils n'ont pas tort.

Nous devions toucher à Bender-Ahoucheir, tient buta fane de C habit Arab quils nous prine pilote $\& b a$ реіне l'emE canot qui rtée; eft en coura fonde prenc chen.

$$
B E P A G E s \text {. }
$$

Le vent nous favorifait pour gagner l'em. bouchure de l'Euphrate; mais à peiné avions. toous doublé lisle Careith que le vent nous đévint contraire, \& nous fûmes obligés d'y mouiller pour faire de l'eau. Cette isle appartient en fouveraineté à un prince Perfan tributaire du Sultan d'Aboucheir. L'Empire perfan eft ainfi divifé en plufieurs Etats tributaires de celui d'Hifpaham.

Careith appartient aux Hollandais, \& eft habitée par des Perfans, des Curdes \& des Arabes, qui tous déteftent les Européens quills cherchent à piller : ils exigèrent que nous priffions un fecond pilote, parce que le prince a une portion de fon falaire. Nos pilotes étaient mauvais, \& la côte très-baffe \& bordée de terres noyées; ce ne fut qu'avec peine \& en tâtonnant que nous atteignimes Pembouchure de l'Euphrate; on euvoya le canot pour chercher des branches de datier, qui ne fe trouvent que dans la véritable enrtée; elle n'elt point tortueufe, \& quand on y eft entré, on n'a plus à craindre les bancs: le courant y eft rapide, il a 20 pieds de profondeur lorfque la mer eft haute, mais il faut prendre garde de ne pas échouer fur les chenaux. On voit, on fuit ici la côte aride

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

\& fablonneufe de l'Arabie; la côte Curde qu'il faut éviter eft toujours verdoyante. \& noycée.

Baffora eft à 40 lieues de la mer : à 15 lieues de cette ville on retrouve quelques bancs; \& là eft un petit canal navigable pour des bateaux de 50 tonneaux, le long duquel font des bourgs arabes qui commercent avec Baffora-Elcatif: nous vìmes plus haut des reftes de fortifications, où un fameux chef de Curdes avait fait tendre des chaines pour barrer le cours du fleuve. A fix lieues de Baffora eft lisise Cheleby; puis on découvre l'embouchure d'une petite rivière qui arrofe le canton de l'Arabie oì cette ville eft fituée; fes jardins s'étendent jufqu'à 1Euphrate.

Nous trouvàmes dans le mouillage troig bâtimens anglais, armés en guerre, qui protégeaient leur commerce qui y eft confidérable : ils font parvenus, fous différens prétextes, à àvoir 500 foldats à terre, \& leurs vaiffeaux pouvaient canoner la ville : ils y font le commerce affez rondement \& fans mefquinerie: leurs manières impérieufes peun vent déplaire, mais léur conduite attire leftime, \& lintérét applanit le refte.
terro
ou don đéfe lait $\& A$ de qu'u dive fienr MaF

B: da $p$ IEup conf cuir de $p$ $\&$ d qu'er Je cara $\mathrm{m}^{\prime} \mathrm{ha}$ fis $p$ effets appr prem

$$
\text { DEPAGES. } 95
$$

Cette ville eft grande; fes murs font de terre, fes maifons mal bâties, fans fenêtres, ou n'en ayant que de petites pour ne pas donner accès au vent chaud \& brùlant du défert. Ses habitans vivent de dattes \& de lait aigri. On y trouve des négocians Curdes \& Arabes: On dit que dans les déferts voifins de cette ville il y a un Cheik qui n'adore quuan feul Dieu fans culte \& fans myftère, que diverfes tribus font femi-juives \& femi-chrétiennes, mais que le plus grand nombre font Mahométanes.

Baffora a un affez grand commerce avec Ja partie de PAfie quarrofent le Tigre et lEuphrate; il fe fait avec de grands bateaux conftruits de bois de datiers \& revêtus de cuir : on y fait auff avec des ofiers flexibles de petits bateaux ronds qu'on enduit de limon \& de goudron, \& qui ne vont en avant qu'en tournant par le moyen d'un pagau.
Je partis de Bafforale 28 juin pour joindre une caravane arabe qui fe rendait à Alep; je m'habillai à la turque, louai un chameau, fis prix pour le port de mon eau, de mes effets \& pour un cuifinier arabe qui devait apprêter mes provifions. Je montai pour la premiere, fois un chameau, \& je joignis la
caravane compofée de 150 arabes \& de 1500 jeunes chameaux qu'elle allait vendre. On en voyait un grand nombre dans le défert, qui le foir, viennent s'accroupir devant la tente de leurs maîtres; leur laitage \& leur toifon leur fourniffent de quoi fe vêtir, fe nourrir \& fe loger : des puits font difperfés le long de la route de diftance en diftance.

On me donna une $A b_{e}$, ou vêtement arabe pour ne pas être diftingué de mes conducteurs; c'eft un fac d'étoffe de laine ouvert par devant, percé au fond pour y mettre la tête, \& ayant deux autres trous pour y paffer les bras. Ce vêtement les couvre exactement; il ne peut être pénétré par le mauvais tems à caufe de fon tiffu, \& il écarte les rayons du foleil, quoiqu'il laife un paffage libre à l'air: hommes, femmes fe roulent des mouchoirs autour de la tête, \& arrangent leurs cheveux en dix ou douze treffes flottantes. Le Bedouin ne fe fait jamais rafen ni les cheveux ni la barbe.

Nous rencontràmes un camp arabe, où nous allâmes demander afyle, ce qui ne fe refufe jamais, mais s'accorde toujours avec des formalités guerrières: armés de lances, ils s'avancent rapidement vers les nouveaux
vent viens faifar paifil nàme
mais
enfar
ceint
au v occur femm poil Ifs $\mathrm{n}^{\prime}$ les ct de ra peu;
comm
lherb
penda
fi fect
alors
eft fo
imme
l'horiz
il revi
jes tra

> DE PAGE S.
venus, qui, fautant à bas de leurs chameaux, viennent fe mêler à cux la lance en arrêt ${ }^{\text {\& }}$ \& faifant de grands cris. Tous entrent enfuice paifiblement dans le camp où nous féjournàmes deux jours \& dem.

Je le vifitai; par-tout je fus bien reçu, mais fans curiofité, même de la part des enfans. Les tentes y forment différentes enceintes; toutes font ouvertes du côté oppofé au vent, \& partagées en deux parties; Pune occupée par les hommes, Pautre par les femmes : celles-ci ourdiffaient des tentes de poil de chèvre : tous y étaient occupés. Ils n'ont d'autres biens que leurs troupeaux; les chevaux leur fervent à la guerre ; ce font de rapides courfiers qu'on habitue à vivre de peu; les chameaux leur font utiles pour le commerce \& le tranfport de leurs effets. Si l'herbe ou l'eau leur manque, ils s'éloignent: pendant l'été le fable eft brûlant \& la chaleur fi feche qu'on n'y peut fuer; les habits font alors auffi néceffaires qu'en hiver. Le défert eft formé en grande partie par des plaines immenfes, où la vue n'eft bornée que par lhorizon; Pceil cherche en vain à s'y fixer; il revient attritté chercher quelque variété fur fos troupeaux qui font, autour de foi. Un Tome VI.

## 98 VOXAGE

filence propond y règne : on n'y voit point de quadrupèdes, point d'oifeaux, pats mêmé d'infectes. A peine y aije vu quatre lapins. cinq ou fix jolis rats différens des nôtres, \& quelques oifeaux : les eaux y font rares, falées, amères. Les feuls Arabes peuvent vivre dans ces lieux, \& leur amour pour la liberté, leur mépris des richeffes, leurs corps endurcis à la fatigue les leur rendent agréables Ils croient avöir fur le bien d'autrui un droit égal à celui quils donnent fur le leur en exerçartt l'hofpitalité; ils font voleurs, mais point affaffins. Peut-être font-ils in des peuples ses plus heureux de la terie.

Is ont des chefs, parce quils les favent nuéceffaires ; ils font divifés par tribus, \& prennent le nom de leurs enfans; légers á la courfe, adroits à manier la lance, ils font serveux, maigres, de moyehne taille : leur teint eft un brun noir; leur figure eft allongée, leurs traits grands \& réguliers, leuud yeux bien fendus, noirs \& dune vivacité fombre : leurs cheveux font crépus, ce quils paraiffent devoir à l'ardeur du climat. Ils fons très-fidèles, \& ne fe prennent jamais rien entr'eux : ils ne font voleurs qu'envers lincommu, \& ce nélt que dams le déferts UR

Arat quile font retrib par sûreto prenr elles frater
ne jo toile femble \& du foins 6 quil le lim cage courle privés
troupe:
Raffem ils lute
gaies o
volupt
des tun
à nos
chèvres
DE PAGEs.

Arabe feul ne vole point : ce n'eft que lorf quils font raffemblés en troupes quils le font : ils fe contentent fouvent alors d'une retribution. Lorfqu'un étranger eft protégé par l'un d'eux, cet ami lui fert par-tout de süreté, de défenfeur. Souvent des caravanes prennent parmi cux une fauvegarde, \& alors elles font refpectées. Lindépendance \& la fraternité peuvent confoler des biens dont on ne jouit pas dans ces déferts. Une fimple toile que $l$ Arabe tranfporte où bon luid femble, le garantit lui \& les fiens de la pluie \& du foleil ; fa robe r'a pas befoin de foins étrangers pour le couvrir; tont le terrain qu'il voit autour de lui, lui appartient; \& fans le limiter, il y partage avec fes frères le paa cage de fes troupeaux. Rien ne borne $\mathrm{fa}_{2}$ courfe; il va où il vent, \& ils ne font pas privés de tous les plaifirs; le laitage de fes troupeaux lui fournit des mêts agréables. Raffemblés, ils s'amufent à différens exercices; ils luttent à la courfe, fe livrent à des danfes gaies ou guerrières; leurs femmes en ont de. voluptueufes. Ils fabriquent avec leur laine des tuniques \& des tapis qui feraient honneur à nos manufactures; de la peau de leurs shèvres ils font des outres \& des baquets:

100

$$
\vec{V} O Y A \in E
$$

ils échangent leurs troupeaux fuperflus contra les dates \& les grains qui leur manquent, Quelques-uns cultivent les bords de l'Euphrate ou d'autres cantons fertiles; ils les enfemen. cent, puis s'eloignent \& ne reviennent qu'à la moifon.

Quand une tribu eft en marche, une multitude de troupeaux couvrent le défert; des chameaux font chargés de tentes, de bagages, d'animaux malades, de femmes, d'enfäns, \& de volailles qui s'y perchent dès qu'elles voient les apprêts d'un décampement : des cris divers fe font entendre, des femmes fitent, d'autres font de la farine avec des moulins à bras. Les hommes armés de lances placés à la tête \& fur les flancs conduifent cette ville ambulante.

Nous voulions continuer notre route par le défert; mais la difette d'eau nous fit rapprocher de l'Euphrate. Nous emplimes tranquillement nos outres dans les puits, \& pafsàmes par le camp qui nous avait reçus, occupé à traire fes beftiaux ou à prendre un repas. Après quatre jours de marche, nous trouvâmes un château défert, décoré de trois tours \& voifin d'un petit lac, où la curiofité \& la foif m'attirèrent : des rofeaux agités par
le v Un par plon noir infec fon teau main porte celle: fes $n$
qu'al
fomn
voir
form
filenc tre u par $\mathbf{x}$ guait infpit

Q
foir
on le
cux
les $f$
lende
DE PGAES:
le vent en animaient la furface; autour eft un fol marécageux ; l'eau du lac eft gâtée par la chaleur, elle était devenue couleur de plomb \& de fer, brillante en un endroit, noire en un autre : elle exhalait une odeur infecte. Jeffayai cependant d'en boire, mais fon goût fétide \& amer me révolta, Le chầ, teau s'élevait fur une ibutte de terre, faite de main d'homme \& haute de 20 pieds; la porte en avait deux pieds \& demi de haut; celles des tours étaient plus baffes eucore: fes murs étaient très-hauts, \& je remarquar qu'au lieu d'un parapet, on avait courbé la fommité du mur de façon qu'on pouvait en voir le pied;-les courtines avaient auff une forme ceintrée. Aux environs régnait un filence profond, c'était une plaine d'un grisâ? tre uniforme, une vue qui n’était bornée que par un horizon blanchâtre, où l'on ne diftin? guait que le foleil d'un rouge palle. Tout y infpire la trifteffe, \& je m'en éloignai bientôt. Quelques jours après, nous vìmes fur le foir douze Arabes avec leurs chameaux; on les chaffa; ils s'enfuirent, laiffant derrièro eux quelques linges \& des outres; je craignis les fuites de cette attaque, \& en effet le lendemain nous fûmes pourfuivis par une

Yoz $\quad \forall O Y A G E$ troupe nombreufe. A fa vue on fit rapprocher-
\& accroupir les chameaux, on déploya un pavillon bleu avec des caractères blancs; les fufiliers s'avancèrent, les lanciers demeurerent en arrière : l'ennemi avait 500 hommes, nous n'en avions que 150 , \& nous l'atterdímes de pied ferme. II ne s'avançaie que pour faire le coup de fufil : dès que nous avancions fur lui, il sécloignait; puis reve. nait à la charge. A la nuit, nous n'avions perfonne encore de tué; il s'éloigna; nous posâmes des gardes qui annonçaient leur vigilance pardes cris. Nous pafsâmes la nuit au milieu de danfes guerrières. Je voulais
de

Le jour fuivant, la même attaque recommença : on parlementa; mais l'ennemi vouFait abfolument nous avoir à fa difcrétion; nous réfítàmes, cependant la foif feule nous aurait bientôt vaincus, \& l'extrême chaleur Épuifait nos forces. La nuit fe paffa comme 1a précédente; on alluma des feux, on tint confeil, \& on fe réfolut à la fuite. Chacun attacha fortement fes provifions fur des dromadaires, \& tous y montèrent. On m'avertit
mais
nerfs
fois
nous
plufis de j rière
Cepe nous
tendi
$A_{F}$ notre
a PAOBs.
de m'y tenir ferme. La dureté \& l'allure de ces animaux m'expofaient à de grands dangers : fi je tombais, je me trouvais feul dans un défert immenfe, ou jétais foulé aux piede par ceux qui me fuivaient. J'aurais préféré de mourir en combattant, \& même d'êtro puifonnier.

Vees les quatre heures on me fie monter fur mon chameau, \& toute la caravane partit comme un éclair vers les lieux d'où nous venions. Nous fimes trois lieues; j'étaie perché fur ma monture comme fur une table. fes mouvemens étaient pour moi d'une vioLence infupportable: mes deux mains me dervaient d'arcboutans en avant \& en arrière; mais le frottement les avait bleffées, mes nerfs n'avaient plus de refforts, \& je fus vingt fois à la veille de lâcher prife. L'ennemi nous pourfuivit, nous atteignit, dépouilla plufieurs des nôtres; mais il s'amufa à prendre de jeunes chameaux que nous laiffions dersiere, \& nous primes de l'avance fur lui. Cependant notre caravane fut difperfée, \& nous ne reftâmes que fept enfemble; je n'entendis plus parler des autres.

Apres un long détour, nous revìnmes fur notre route, \& nous trouvàmes un fol mêlé

104 Vorage
de roches détachées; mon dromadaire broncha, je tombai, \& Iannimal effarouché renverfa fa charge. Un Arabe généreux fit promptement accroupis le fien, \& me fit monter à poil derrière lui : un autre coupa les cordes avec lefquelles mes effets étaient attachés, le dromadaire marcha à vuide, \& je

$$
\text { DE PAO Ès. } \quad 105
$$

Nous marchâmes jufqu'à la nuit avec la même viteffe, pouffé par la crainte de retrouver nos ennemis, \& jétais rendu de fatigue \& de douleur quand nous nous arrêtâmes quelques heures. Nous avançâmes encore dans la nuit, mais avec moins de précipitation, \& à deux heures du matin nous nous reposâmes dans un endroit enfoncé, où nous dormîmes jufqu'à fix heures. Puis nous recommençàmes à marcher jufqu'au lendemain que nous découvrimes PEuphrate'; mais ayant apperçu du monde, nous rebroufsâmes promptement : des tas de pierre fe firent voir de diftance en diftance : ouvrage de la nature ou des hommes.

Le vent nous avait dirigés pendant le jour, \& les étoiles pendant la nuit, dans cette courfe précipitée; nos dromadaires prefque toujours en marche ne mangeaient qu'a la hâte, \& demeuraient quelquefois 4 ou 5 jours fans boire. Nous étions parvenus à des puits dont nous nous hâtâmes de profiter pour n'y point être furpris. Quatre jours après je vis de hautes montagnes, \& bientót des nuages qui fe fuccédaient: c'était une nouveauté ; car le défert ne nous avait offert jufqu'alors qu'un ciel ferein.

106

$$
V O Y A G E
$$

La crainte de rencontrer des camps dArabes nous faifait faire des marches forcées, ou retrograder : fouvent, quand les paffages étaient dangereux, nous nous cachions le jour, \& nous marchions la nuit. Au pied de ces montagnes, nous vîmes des fonds blanchis par une croute de falpêtre quelquefois élevée en voùte, \& féparée du fol de quatre pouces; clle fe brifait fous les pieds de nos dromadaires qui en marchaient avec plus de difficulté. De-là on me montra une ville dont j’ignore le nom, \& un marché d'Arabes qui fe tenait dans la plaine : on $y$ voit çà \& là des traces de campermens d'A-

$$
\text { DE } P \wedge G E \text { EेS. }
$$ plus profond filence. A minuit nous entendimes une clochette : à ce bruit ouì de loin, nous nous étendimes derrière nos dromadaires, \& nous vimes paffer des Arabes qui conduifaient un âne. Jugeant impoffible de paffer la gorge fans être découverts, nous nous enfuimes en cotoyant les montagnes que nous gravîmes le lendemain. Parvenus au fommet, nous vimes la plaine que nous venions de quitter couverte d'Arabes, que nous avions heureufement évités. Au-delà le fol parut plus fufceptible de culture; nous y vimes un fanglier; lafpect du pays devenait plus varié, \& j’apprenais par l'expérience l'allure la moins fatiguante des dromadaires; jétais un peu moins fatigué.

Nous trouvâmes de la bonne eau dans un puits, placé au milieu des ruines d'une cour \& d'un chatteau, puis nous nous hàtàmes de nous éloigner : la nuit, nous dormimes dans un vallon entre des rochers, \& le lendemain nous fuivìmes un torrent defféché: nous nous y cachions durant le jour, \& la nuit nous avancions chemin comme nous avions fait dans le défert. Une nuit je vis du feu fur la montagne, \& jentendis des chiens aboyer, enfuite noùs trouvàmes des \& peu après une eau courante : c'était la première depuis Baffora. Enfin nous vimes un village. Le pays était ici bien arrofé, ombragé par des peupliers. Il était couvert de villages : le vêtement, la figure des hommes qui lhabitaient, les maifons, les: chiens, les autres animaux étonnaient , effrayaient nos dromadaires, \& dès qu'ils en rencontraient, ils fuyaient, \& nous avions de la peine à les raffurer : un rat les faifait reculer, i\& ce n'elt qu'avec des efforts qu'on put les réfoudre à traverfer un pont.

Nous cotoyàmes plufieurs grands villages féparés par des jardins \& des vergers : une arcade, une fontaine couverte d'une voúte, des tombeaux nous annoncèrent une ville que nous découvrìmes bientôt. Tous les habitans craignaient notre voifmage ; on nous forçait de nous éloigner par la crainte du Bacha; mais enfin Pun de nous planta fa lance dans le fol, \& nous en fimes autant après avoir fait accroupir nos dromadaires, malgré les cris des poffeffeurs des jardins. Jé ne favais quelle pouvait être cette ville; car nos détours m'avaient déforienté; j'en demandais le nom, \& mes Arabes me dirent
DE PAGE
quelle s'appelait Chams, je fis venir un Chrétien Afiatique qui m'apprit que les Arabes appellent Chams la ville de Damas. A fon nom, je defirais la vifiter, \& un Jéfuite Français m'y donna un afyle.

Je trouvai cette ville grande \& bien peuplée : les faces des maifons font médiocres; elles paraiffent plus belles fur les derrières: il y a diverfes manufactures \& des bazards ornés de colonnades de marbre; les rues en font affez larges, le quartier des Chrétiens eft le plus laid. Les Turcs la vénèrent, parce qu'elle eft le rendez-vous des pélerins de la Mecque, \& fon Bacha eft le conducteur de fa caravanne.

Les Jéfuites m'y reçurent avec bonté, \& prirent foin de me donner un guide pour Baruth. Nous montâmes une montagne par un chemin commode, au-delà de laquelle nous trouvâmes un petit village où je man, geai du fruit, des légumes \& du lait. : le fol y était cependant inculte. Nous nous remimes en marche pendant la nuit, \& fuivimes une gorge étroite \& longue qui nous conduifit à une vafte plaine marécageufe \& fertile, nommée Beca. Au milieu coulait une rivière que nous traversàmes pour arriver dans un village riche en grains.

Plas loin, il nous fallut gravir des morttagnes efcarpées, \& cependant cultivées, où fouvent nos mulets $s$ abattirent; nous y trouvâmes des fruits de toute efpèce, qui abondent an milien de ces rocs ainfi que des vignobles; on ne laiffe ici venir les meuriers qu'a la hauteur de 8 à 9 pieds. Par-tout jétais bien reçu avee du lait frais du lait aigri, \& des pains cuits fur les côtés d'un cylindre de maçonnerie échauffé dans Pintérieur. Les habitans de ces montagues montrent une noble fimplicité; fans fierté, fans baffeffe, ils font loin de la fervile foumiffion que les Chretiens ont pour les Turcs dans les villes: Bientôt je découvris la mer, cette mer qui baignait auffi les rivages de ma patrie. Nous defcendimes dans une plaine dont la verdure charmait la vue, \& qui eft arroféc par des fources qui defcendent des collines \& forment de beaux canaux. Là eft un chateau, \&plus loin un bois de meuriers qui s'étend dans la plaine: par-tout le fol y eft cultivé. Enfin nous vîmes Baruth; nous y entràmes, \& je me rendis a Thofpice des Capucins.
Cette ville eft petite \& affez mal bâtie; un Emir tributaire y règne; des Chrétiens \& des Mahométans Thabitent en bonne intels
DE PAG妾S.

## IIT

ligence. Jen partis pour le Quesrouan, que je defirais vifiter; je traverfai une partie de la plaine de Baruth en fuivant le bord de la mer, \& arrivai au pied d'une montagne que l'on gravit par un chemin taillé dans le roc, fait par les Romains, large de douze pieds, \& bordé d'un garde-fou le long de la mer, qui fe brife fur ces rochers.

Après avoir traverfé au-delà, je montai la riviere du Chien, dont les bords font plantés de meuriers: la pente de la montagne étaí coupée en amphithéàtre, arrofée \& cultivée; je traverfai la riviere \& montai la montagne par un fentier rude \& difficile, je paffai par un Couvent, par un grand village, dans un vallon dont le fol eft couvert de meuriers. de figuiers \& de vignobles, \& jarrivai iz l'hofpice des Jéfuites. Jy fus très-bien reçu par le fupérieur, qui promit de me donner des facilités pour viliter le Quesrouan; il me donna une lettre pour un Cheik refpecté, \&\& je me remis en route.

Je montai beaucoup, je voyais à ma gauche les vallons d'Aintoura, \& à ma droite une vallée immenfe où coule le fleuve du Chien: 1h auffi fe déployait l'Anti-Quesrouan. Sur le bord de la grande vallée eft la fourge
abondante de la rivière qui l'arrofe : elle fort d'une profonde caverne où l'on voit de trèsbelles cryftallifutions dont lune tombe en colonne de la groffeur d'un homme. Je gravis encore une autre montagne au pied de laquelle fiège un Evêque, \& fur fa pente eft Jelton: fon fol pierreux \& fec nourrit de beaux meuriers. C'eft à Jelton que réfident les feigneurs du pays; ils y mènent une vie frugale, mais nozle; on les prendrait pour de riches payfans; leur courage \& leurs montagnes pourraient les protéger; cependant ils paient exactement le tribut au grand feigneur.

Le Cheik, auquel j'étais adreffé me reçut très-bien, \& prit foin que je ne m'ennuyaffe pas. J'y paffai deux jours, j’affiftai à leurs collations, à leurs affemblées, à leurs offices divins où fe réunit toute leur jeuneffe: on s'y entretient, \& on y prie. Ce village n'a point d'eau que celle des puits \& des citernes; mais fon élévation le met à couvert d'infulte; \& c'eft par cette-raifon' que les Cheiks en ont fait leur afyle.

Tout le Quesrouan leur appartient; ils paient un tribut à leur Emir, qui lui-même eft tributaire du grand-feigneur: ils rèndent la juftice \& repartiffent les impofitions. Les Catholiques
thol
tans jour pun auffi tres ils f taire vans igna paci inuti fchif Dan parv

L y for d'Ar le pe que liber mife Je
enco
mon
tienn trous
DE PAGES:
tholiques font feuls regardés comme habitans; \& lorfqu'ils s'éloignent, ils font toujours armés : nulle injure n'y demeure impunie; mais sils font vindicatifs, ils font auffi compatiffans \& hófpitaliers : leurs prêtres font pauvres \& travaillent de leurs mains; ils fe marient, \& peu d'entreux font célibataires : le fervice s'y fait en fyriaque, \& l'Evangile s'y lit en langue Arabe; ils font ignorans, mais de bonnés maeurs \& très pacifiques: Nos miffionnaires h'y font pas inutiles : ils les inftruifent \& les retirent du fchifme. Ils ont étendu notre religion à Damas \& en Egypté, \& peut-être ils la feront parvenir en Abyffinie.

Les évêques \& les couvens des deux fexes y font en grand nombre : là réfide le patriarche d'Antioche \& celui des Grecs catholiques: le peuple y eft religieux, \& a moins de vices que dans la plaine. Le fexe y jouit de quelque liberté, mais la fille qui devient enceinte eft mife à mort parfes parens.

Je partis pour Masra, lieu plus élevé encore, quoiqu'au pied de la plus haute montagne du Quesrouan : c'eft le lieu oú fe tiennent les troupeaux pendant l'été. J'y trouvai un couvent placé entre des rochers

Tome VL.
H

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

affreux, d'où fort une fource abondante quifi fait éclore une riante verdure fur fon paffage. Un évèque y réfide. Je montai plus haut \& traverfai Claat, village dans un fol fertile \& couvert d'arbres frais. J'arrivai dans un vallon, qu'une rivière rapide occupait; je la traverfai fur un pont \& montai encore la montagne. Je fus fatigué lorqque j'arrivai aut fommet; mais jy trouvai uhie campagne agréable, point pierreufe, plantée de beaus meuriers, \& bien arrofée : les légumes croiffaient au pied des arbres. Près de là eft Masra, fitué fur la pente d'une haute colline. J'allai defcendre chez le Curé, done la femme me reçut tres-bien; elle était jolie, ì la fleur de forn âge, enceinte, \& au miliea de trois enfans qu'elle amufait; fon mąii labourait fon champ : une galerie leur fervait de chambre; le lit de fes enfans était fur la terre, un fourneau était auprès pour faire cuire fon foupé; du pain, du lait, des ceufs devaient.être mon repas. Le mari arriva \& chercha à mamufer, fa femme ne s'occupa plus que de fon ménage. A la nuit on s'affembla, \& on pria en plein air avec une dévotion touchante. Puis on renferma des beftiaux qui careffaient la main qui les
fiourrit
\& le Ir que le hôte. : ces mc vers ce de pla jours Fi ceffai des lie quaieni haut ef \& dont la cou mais at fur des vis les pierres pour fe en ded un ang Pune an 1a 350 e mus ét foin du font les encore
DE PAGES:
fourriffait. Je fis placer mon lit fous la galerie \& le mari y plaça le fien, car Pufage veut que le maitre de la maifon veille fur fon hôte. Je dormis malgré l'air vif \& frais de ces montagnes, \& le lendemain je partis vers celle qui parait la plus élevée au travers de plantations de meuriers: le fol eft toujours fertile ; mais en m'élevant toujours, je ceffai de trouver de ces arbres; je parcourus des lieux incultes où paiffaient; où parquaient des troupeaux de toute efpèce : plus haut eft une plaine fertile, femée de grains, \& dont la verdure charme la vue: des rochers la couvraient au nord, aulevant \& au midi; mais au couchant, la vue s'étendait au loin fur des montagnes qui fe fuccédaient. Là je vis les ruines d'une tour quarrée, batie de pierres d'une groffeur énorme, affez longues pour fervir de plancher aux efpaces pratiqués en dedans. Au deffous de la porte \& dans un angle je trouvai des infcriptions, dont Pune annonçait que la tour avait été conftruite la 350 e. année de l'ère des Séleucides; Tholmus étant pour la fixième fois chargé du foin du temple du Dieu fuprême. Plus loin font les ruines d'un temple, \& il en refte encore des chapiteaux ornés de feuillages,

216 VOXAGE de colonnes, de galeries, dont les maté. riaux font en partie épars fur la terre : il était conftruit entre des rochers taillés à pic, qui fervaient de mur en quelques endroits. On nomme ce lieu Elfogra; la fituation en eft charmante : auprès coule une fource pure \& limpide, \& là je fis un repas avec les habitans de Masra. Il y a encore d'autres infcriptions fur la montagne, que nous continuâmes d'efcalader en fuivant un canal bien entretenu, qui donne des eaux à Masta, \& j'en vis la fource; elle était d'une froideur extrêmie, \& fe divifait en deux canaux. Comme le pays n'eft plus habité au-deffus de ces lieux, je redefcendis en fuivant un fecond canal : il me conduifit à une arche majeftueufe, de 40 pas de large fur une longueur double ; elle couvre les eaux qui tombent par une cafcade haute de 40 pieds dans in ravin femé de rocs, plus bas de cent pieds que la voûte, Au-delà je trouvai des collines fertiles, où l'on voit la fource de la siviere de Ste. Croix : en cotoyant ces montagnes on trouve par-tout des eaux jailliffantes en cafcades, qui fe réuniffent dans un vallon. Bientôt après je retrouvai de beaux meariers \& 保 grand village voifin de Ha
adges fés, t petite \& d'é j’arriv: le pat belle monta village \& le le pre affectu bon itz Le vil pente phithé a chev l'ouver du vil pofitio arrêtés une $b r$ De-1 fur le domine ftérile celle de
DE PA G ES. II?
ragges ; puis, des vallons fertiles, bien arrofés, bien cultivés, qui me conduifirent à une perite plaine, où eft une efpèce de couvent \& d'églife où je m'arrêtai, \& le lendemain jarrivai au hameau de Befommar, où réfide le patriarche d'Antioche, \& où eft une affez belle églife; je me retrouvai enfuite fur une montagne que baigne la mer: la font les villages d'Agoufta \& de Gazir;quelques Cheiks \& le patriarche des Maronites réfident dans le premier. Je faluai celui-ci; il me reçut affectueufement, \& me parla bon latin \& bon italien. Jy dinai, \& vers le foir je partis. Le village eft tres-agréablement fitué fur la pente d'une haute montagne cultivée en amphithéatre : les maifons font éparfes fur le fer a cheval que forme la montagne, \& dont l'ouverture eft du cóté de la mer : au milieu du village coule une fource abondante. La pofition eft belle ; mais à midi les nuages arrêtés par le pic obfcurciffent l'air \& caufent une brume épaiffe.

De-là je vins à l'hofpice d'Ariffa, fitué fur le fommet d'une autre montagne qui domine fur la mer, \& dont le fol eft fec, ftérile \& folitaire, \& où il n'y a d'eau que celle des citernes. Je la defcendis \& traverfai
$118 \quad V O X A G E$
un vallon pour arriver aे Aintoura, \& de-là ¿̀ Baruth, où jappris qu'un Chebec du Roi de France devait arriver à Séide, qui n'eft
vifitz dont laiffe tant une \& $\mathrm{e}_{1}$ attac de 1 des

Ve on $t$ Mufi plus qui F loger ils fc tagne ces d le no les I n'aim tagne parail rufale quife Jét fur-t.
DE PAGES. IIg
vifitai une Mofquée : c'était un quarré long, dont le fond était occupé par une grille qui laiffe voir les reftes d'une maifon, repréfen tant celle d'Abraham, fituće à la Mecque; une quantité prodigieufe de lampes alignées \& entremêćés d'œufs d'autruches étaient attachées à la voûte; le pavé était couvert de nattes tres-propres. Je minftruifais auffi des meeurs des habitans de ces montagnes.

Vers le midi \& au nord du Quesrouan, on trouve les Mutuallis, C'eft une fecte de Mufulmans qui hait les étrangers, mais hai plus encore les Mufulmans que les Chrétiens, qui peuvent habiter avec eux : on ne peut loger chez eux, ni boire dans le même vafe ; ils font même un peu féroces. Leurs montagnes s'étendent de Gebail à Balbec, \& ces deux villes leur appartiennent. C'eft entre le nord \& le levant de Seyde qu'on trouve les Drufes. Aucun de ces deux peuples n'aime les Tures, \& l'afpérité de leurs montagnes les en rend prefquindépendans; ils paraiffent être d'origine diverfe. Près de Jérufalem on trouve des efpèces de Bedouins, qui fe difent iffus des Français.

Jétais charmé de la beauté du climat, \& fur-tout dans la partie méridionale de la $\mathrm{H}_{4}$

Syrie; elle eft très-abondante en grains, qui végètent même pendant lhiver: quelques arbres perdent alors leurs feuilles; mais les jardins font embellis de fleurs \& de légumes nouvellement femés. De hautes montagnes garantiffent ces heureux pays des vents du nord: il a d'un côté la mer; de l'autre, le défert qui lui amène peu de vapeurs : it réunit les productions des pays chauds à celles du pays froids; le bled, lorge, le coton, le bamy ou gombeau (ou giromon), le chêne, le pin \& le fycomore y croiffent également. La vigne, le figuier, le mûrier, le pommier \& autres d'arbres de lEurope y font auff communs que le jujubier, le figuier banane, loranger, le limonier \& la canne à fucre. La Religion catholique y eft obfervée \& libre; les mœurs $y$ font plus fimples, les fortunes moins inégales, \& il y a plus de bonheur : finduftrie y a fertilifé les montagnes \& en a fait un jardin bien arrofé, bien ombragé de mûriers; la foie, le vin, thuile \& les figues y font fes principaux objets de commerce. Le travail y eft néceffaire, mais tel qu'il entretient les forces de lhomme, \& ne les épuife pas: l'homme laborieux y connait, znicux les plaifirs honnêtes; auff ces mon-
tag de mie I ils
ped rat mo lies n'e les êtr les pu ap à fer \& mi qu
lif
pe
p
fir
q
P
II
tagnes offrent-elles plus d'hommes heureux, de bons pères de famille, que les pays les mieux policés de l'Europe.

Les Prêtres y font pauvres \& laborieux, ils ne font pas favans, mais pieux \& refpectables; ils prêchent d'exemple. La féparation des deux fexes y rend la converfation moins vive, \& ils en ont plus de fens. Les lieux où font les femmes font facrés; on n'en parle point, on ne les falue pas dans les rues : elles s'amufent entr'elles, \& peutêtre plus gaiement qu'en Europe; les jardins, les bains, les tombeaux font leurs lieux publics; elles fe vifitent auffi dans leurs appartemens. Il eft peu de peuples plus attachés à fes ufages que celui-ci : les Drufes fe fervent encore des fours dont parle l'Ecriture, \& les coiffures des Dames n'y font que la mître de Judith, Les mœeurs font les mêmes que celles des anciens peuplec, Ils embelliffent peu leurs maifons, \& leurs meubles peuvent fe rouler dans des facs; ils aiment paffionnément le cheval, \& font propres, fimples \& fobres. Ils font intéreffés; quelquefois ils trompent les Francs, quills méprifent à caufe de la différence de leurs mexurs.

Chacun y refte dans fonétat; celui qui eff né payfan ne peut devenir feigneur; mais lefeigneur peut devenir payfan pour rétablir fa fortune; tel fert de domeftique à fes inférieurs. On refpecte fon fupérieur, mais on vit dans l'égalité avec lui; tous fe nourriffent, fe vêtiffent de même; ils mangent, dorment, travaillent, fument enfemble; la beauté des armes ou des chevaux feule les diftingue.

Pour mieux connaitre les Drufes, je revins chez les Maronites de Quesrouan, \& d'abord à Agoutta; puis je revins à Baruth, d'où je partis bientôt après. Je traverfai fa piaine diagonalement au travers des meuriers; je traverfai enfuite un bois de pins, planté en quinconce, où était un camper ment arabe: plus loin je retrouvai des muriers \& des oliviers : j’arrivai enfin au pied de la montagne dans le village de Chouifat, apanage \& réfidẹnce d'un Emir. Au delà je montai un fentier efcarpé, je laiffai un grand village à droite, traverfai plufieurs montagnes, \& entrai dans le village d'Aramon. Tout le fol y était planté de meuriers \& d'oliviers; fon chateau appartient à l'Emir des Drufes. Après quelques heures de marche,
DE PAGEs.
ie découvris Abey, village fur le troifième degré d'un amphithéatre que forment trois montagnes entaffées, qui occupent l'efpace de trois lieues, lequel eft entre ce village jufqu'aे la plage, dans la fituation la plus belle que jeuffe vue encore: de-la on découvre Séide, Baruth, leurs plaines, \& 5 ou 6 villages; des fources coulent fur le penchant, \& arrofent les meuriers qui l'ombragent : j'en ai vu fix dont l'eau était excellente, \& près d'elles on a fait des plate-formes, couvertes de noyers. Abey fut la demeure d'un Emir, dont la famille eft éteinte; je m²y établis, \& de-là je faifais mes excurfions : pour me lier avec ces montagnards, je me joignis à leurs exercices, je les accompagnai dans la garde de leurs troupeaux de chèvres, \& javais diminué en eux l'éloignement qu'ils ont pour les Francs : jaimais à voir ces chèvres gravir fur les rocs, \& s'élancer de l'un à l'autre, \& m'entretenir avec leurs gardiens.

J'affißtai aux funérailles de l'un d'entr'eux, Quelques heures après la mort du défunt, on expofe fon corps vêtu \& armé fous une tente, environné de femmes qui l'arrofent de pleurs; les hommes reftent en filence plus loin après avọir fait retentir les vallons
de cris mâles \& lugubres pour porter la nouvelle au loin : les parens \& les amis accourent; on promène le corps autour du village eri fanglotant \& faifant de grands geftes avec leurs mouchoirs; puis on fe remet comme auparavant, \& on fe fépare. Le lendemain tous les habitans fe raffemblent, on enleve le corps enfermé dans une bierre. Un prêtre récite des prières à demi-voix; les femmes s'oppofent à l'enlèvement du corps \& pleurent : les hommes ont les ycux fixés en terre triftement, \& laccompagnent à la tombe. On fe régale, en pleurant le défunt, au retour de la cérémonie.

Je vifitai Dair \& Kamar, où réfide l'Emir des Drufes : le fleuve Thamour y paffe fous un pont naturel de vafe petrifice; ce bourg eft élevé \& peu acceffible ; il a un beau palais, de belles églifes, des maifons grandes \& commodes, \& d'autres affez mal bâties; il renferme des Grecs, des Maronites \& des Drufes. Il eft fitué dans le pays de Souf; on donne ce nom aux montagnes qui font au midi du fleuve Thamour. Les Emirs de ces pays font moins foumis à l'Emir des Drufes que ceux du Quesrouan : la politique du Prince eft de les divifer, \& de balancer le pouvoir de l'un par celui de l'autre.
fir

## pr

E

$$
D E P A G E S \text {. }
$$

Dans ces contrées, la juftice a des formes fimples : le Cheik termine à l'amiable les procès civils; s'il ne réuffit pas, le grand Emir décide. La juftice n'y eft pas rigoureufe ; rarement on faifit les perfonnes, \& il ferait dangereux de l'entreprendre, parce qu'aucun habitant ne fort qu'armé de for poignard, \& ne s'éloigne de fa maifon qu'avec fon fufil \& fes piftolets : chacun fe venge, \& repouffe l'injure par linjure, la force par la force. Les familles font unies, \& raremens celui qui en eft membre prend-il une fille dans une autre: auff linjure faite à un individu eft-elle vengée par la famille entière; \& le coupable ne trouve d'afyle que chez un autre Emir, qui fe fait un honneur de pro*éger ceux qui l'implorent.

Les Bachas font naitre ou entretiennens Yes querelles des Emirs pour les affaiblir, pour fe rendre néceffaires \& recevoir des préfens : leurs querelles font bruyantes, mais jamais fanguinaires. Les armées fe rangens en préfence : alors le Cheik \& les principaux payfans difent leurs avis, \& la voix du peuple y décide prefque tout. Si l'accommodement n'a pas lieu, tout le mal fe réduit à des meuriers coupés, puis chacun fe retire chez foi.

Mais leurs guerres extérieures font terribles. Tels étaient les fujets du vieux de la montagne, tels ils font encore. On en a vu deux partir pour fe venger d'un Aga de Séide, \& l'un l'affaffiner, tàndis que l'autre, le fabre \&le piftolet à la main, empéchait qu'on ne fermât la porte pour que laffaffin puit s'échapper.

L'Emir paie un tribut aiu grand feigneur; il le repartit fur les Cheiks, qui le repartiffent fur les villages qui dépendent d'eux ; mais fi ces villages dépendent intmédiatement de 1Emir, alors leurs habitans le repartiffent entr'cux dans leurs affemblées; ces impofí tions font peu confidérables \& affifes avec équité, felon le revenu des terres \& des troupeaux. La moitié des habitans du pays de Souf fent Chrétiens, \& le tiers de cette moitié eft catholique. Dans le refte des montagnes la moitić des habitans font Maronites, lautre eft compofée de deux fectes deDrufes, dont Pune fuit la Religion naturelle. En menant une vie fimple, intègre, pénitente, ceux-ci paffent dans l'autre fecte, nommée Ies aquels ou fpirituels. Ceux-ci font vêtus ded noir, \& ont un turban blanc : ils ne pord tent jamais les arness que lorfque les Chejks
elis
ma
gri
que
\& les
Cal.
les
des
fien
les
que
I
cep
tho
renc
on
hab
Ibra
Séid
faits
rouk
Que
\& $F$
plus
crair
DE PAOES.

127 teiix-mêmes font obligés de marcher, ne mangent que chez des hommes d'une intégrité reconnue, \& ne reçoivent des préfens que d'eux; ils lifent fouvent les faints livres, \& écartent tout étranger de leurs oratoires; les plus religieux fe renferment dans des Caloué, maifons fituées fur les montagnes les plus efćarpées. Ils reçoivent les confeffions des pénitens, vénèrent les faints, fe mortifient par le jeùne \& l'abftinence, \& vifitent les églifes catholiques avec plus de refpecto que les catholiques eux-mêmes.

Les Drufes fimples n'ont point de culte; cependant ils prient \& craignent Dieu; Thonneur eftencore leur Dieu, mais ce Dieu ne rend pas toujours le cceur bon. En général, on trouve des nuances qui diftinguent les habitans du pays entre Séide \& le fleuve Ibrahim, \& de la mer jufqu'à Beca. De Séide au fleuve Thamour, ils font bien faits, braves, polis; de Thamour au Ques rouan, ils font groffiers \& féroces ; ceux du Quesrouan font moins durs, mais vindicatifs \& pauvres : ceux de l'Antiquesrouan font plus rudes; mais par-tout on n'a point à craindre ni le vol ni l'infulte.

Je vis une partie de montague qui s'était
éboulée dans le vallon où coule le Thamour; avait écrafé un village \& plufieurs hameaux, \& interrompu le cours du fleuve jufqu'à ce qu'il fe fût fait un paffage.

Après avoir parcouru ces montagnes \& étudié ces peuples, je me préparai à revenir en Europe, \& vins à St. Jean d'Acre. Je vis en paffant les Grecs de Baruth \& de Séide dont les mours ne valent pas celles des Arabes. lls ne me préfentèrent, en échange du fens mâle \& du ceeur droit \& fimple de ceux-ci, que la légéreté induftrieufe d'une ame fourbe \& intéreffée.

De St. Jean d'Acre je partis pour Marfeille à la fin du mois d'aoû́ 177r. Nous cotoyâmes l'ile de Chipre, \& cherchâmes les vents du nord furla côte de Caramanic, \& entrâmes dans le golfe de Satalie, où nous nous crûmes pourfuivis par un Forban que nous éloignầmes à coups de canon. La difette d'eau nous fit relâcher dans la partie méridionale de líle de Rhodes, où nous nous pouryûmes auffi de rafraich hiffemens. Je comparai ici encore le Grec avec PArabe, \& je trouvai celui-ci plus heureux \& plus digne de lêtre. Le Grec opprimé eft fpirituel, intéreffé, pauvre \& reçherché dans les náceffités de la vie.

$$
\text { DE PAGE } \mathrm{s} \text {. }
$$

L'Arabe eft libre, fpirituel \& génércux, pauyre auff, mais fans beaucoup de befoins.

La défiance des Turcs qui craignaient que nous ne portaffions des vivres aux Ruffes, nous fit mettre plutót à la voile que nous ne l'avions réfolu; nous fùmes pourfuivis par un vaiffeau Turc, \& nous l'attendimes: cette fermeté lui en impofa, \& il s'écarta de nous. En général, les Turcs ont peu d'égards pour les Européens : peut-être la conduite de son négocians, leur manière de faire le commerce, leur baffe foumiffion pour les gouverneurs Turcs aident à ce mépris, \& peut-être même le caufent. Les matelots Français s'y répandent, s'y mettent à la folde de qui veut les payer, \& s'y dégradent ; c'eft encore une raifor de ce mépris. Toutes les demandes des Francs paffent par la bouche dinterprêtes efclaves, \& en prennent l'empreinte : nouvelle raifon encore pour encourager les Turcs puiffans dans leur hauteur \& leurs injuftices.

Nous mouillâmes à Malthe, puisà Tunis, dont les habitans me parurent fe rapprocher davantage de la douceur des Arabes Bedouins que de la dureté des Turcs de Syrie. De-là, nous vinmes aborder en Sardaigne. Jy vis un des habitans qui nont point encore reTome VI.

$$
\text { 130 } \forall \text { OXAGE DE PAGES: }
$$

connu l'empire du Roi : c'était un homme robufte, à longue barbe, \& vêtu d'une manière folide; il gardait de nombreux troupeaux de boufs, portait un fufil cí bandouillère, \& était monté fur un beau cheval. Sa demeure était dans les montagnes voifines qui défendent la liberté de fes compatriotes ; la propreté \&\& la fimplicité de fes habits, fon abord ferme, la beauté de fes troupeaux, fon adreffe à manier fon cheval \& fon fufil, ne femblent pas devoir lui faire rechercher de nouvelles mceurs. Après avoir cotoyé la partie occidentale de la Sardaigne, nous vimes les bords de la Corfe, \& après fept jours de traverfée nous abordàmes à Pomégue, île dans le golfe de Marfeille, deftinée à recevoir les vaif feaux en quarantaine. Le lendemain, 5 décembre 1771 , je débarquai aux infirmeriés de cette ville commerçante, \&\&je remerciai Dieu d'avoir terminé heureufement mors voyage.

## ( t 3 x$)$

## VOYAGE

## DE BOUGAINVILLE.

En 1766-69.

LA reftitution des îles Malouines à I'Ef pagne fut le premier objet de ce voyage. Les Français, les Anglais y avaient formé des établiffènens que les Efpagnols réclamèrent comme une dépendance de l'Amérique: $1^{\text {eur droit était douteux, mais il était difficile }}$ de fecourir \& de défendre des établiffemens auff éloignés, \& l’on ne voulait point alors de guerre. On confentit à les leur abandonner ( I ). Le Chevalier de Bougainville fut nommé pour les leur remettre, puis il devait revenir en Europe en traverfant la grande mer du fud entre le tropique, C'eft lui qui va nous raconter fes aventures.

Nous fortìmes, le 25 décembre 1766 de la rade de Breft. Javais fous mes ordres la frégate la Boudeufe \& la flûte l'Etoile. Morz

[^0]Vo Y A GE
état major était compofé de onze Officiers; trois Volontaires, \& mon équipage de 20 st matelots. Un vent frais \& conftant nous accompagna jufqu'aux Salvages, que nous découvrímes le 17 : c'êt un écueil qui a une lieue du levant au couchant, bas au centre, élevé fur fes bords, des brifans l'environnent; ceux du couchant forment une chaine qui sétend à deux lieues dans la mer. Il eft placé dans les cartes de Bellin $3 z^{\prime}$ plus au couchant qu'il n'eft en effet. Nous vimes le jour qui fuivit lile de Palme, \& le lendemain l'ile de Fer.

De-la, peu d'événemens troublèrent l'uníormité d'une longue navigation jufqu"à la rivière de Plata. Je ne parlerai que d'un banc de frai de poiffons, qui s'étendait dे perte de vue fur une ligne d'un blanc rougeâtre, prefque parallèle aux côtes du continent, que nous étions loin de voir encore, mais qu'il Hous annonçait: car les poiffons dépofent leurs ceufs fur les côtes d'où les courans les entrâ̂nent en haute mer. Il nous prouva l'exiftence de ces courans, \& nous fit voir la caufe des plaintes des navigateurs fur l'inexactitude des meilleures cartes. Le courant qui retarde ou précipite leur courfe, leur fait paraitre les côtes ou trop avancées au levant, ou trop
sec 2ux min L mai aprè fed i] pl fit a terr étai qu'c riqu par Efp on pies loir de. tug de nui
cfp fles
mo ma

## De Bougainvilez. 139

seculées vers le couchant. Il faut s'en tenix zux obfervations aftronomiques pour la détermination de leur giffement.

Le 27 janvier ${ }^{1} 767$ nous trouvàmes fond; mais nous ne vimes la terre que deux jours après, \& au déclin du jour. Elle était baffe \& fe dérobait à nos regards; la nuit fut obfcure, il plut, il tonna; l'aurore du lendemain nous fit appercevoir les montagnes Maldonados; la terre que nous avions vue le jour précédent était lile Lobos.

Ces montagnes font les feules terres hautes qu'on découvre dans cette partie de l'Amérique : í leur levant eft un mouillage, couvert par un îlot; au-deffous eft un bourg où les Efpagnols entretiennent une garnifon; auprès on trouve une mine d'or peu riche, \& des pierres affez tranfparentes: deux lieues plus loin, dans les terres, on trouve la petite ville de Pueblo-Nuevo, peuplée de déferteurs Portugais. Le $3^{r}$, nous mouillàmes dans la rade de Monte-Video : nous avions paffé durant la nuit devant l'ile de Flores, où deux frégates efpagnoles, deftinées à prendre poffeffion des illes Malouines, nous attendaient depuis un mois. Nous nous rendimes avec leur commandant, D. Philippe Ruis Puente, à Buenos

Aires, afin d'y concerter nos opérations. Nouls revinmes enfuite par terre à Monte-Video Nous traversàmes ces plaines immenfes, dans lefquelles on fe conduit avec le coup - d'œils dirigeant fon chemin de manière à ne pas manquer les gués des rivières, chaffant devant foi 30 ou 40 chevaux, parmi lefquels il faut prendre fes relais avec un lacs, lorfque celui qu'on monte eft fatigué; fe nourriffant de viande préfque crue, \& paffant les nuits dans des cabanes faites de cuir, où le fommeil eft à chaque inftant in terrompu par les hurlemens des tigres qui rodent aux environs: Nous pafsâmes la profonde, rapide \& large rivière de Ste. Lucie dans un canot étroit \& long, dont un des bords eft de moitié plus haut que l'autre, ayant de chaque côté un cheval, dont le maitre nud foutient la tête hors de l'eau : en nageant; ils font traverfer le canot.

Le Paraguai, ou Rio de la Plata, prend fa fource entre le 5 \& le $6^{\circ}$ de latitude auftrale, à-peu-près à égale diftance des deux mers, \& dans les mêmes montagnes d'où fort la Madera, qui fe joint à l'Amazone. Le lac de Xaragès, dont on a dit qu'il fortait, n'ẹt quun vaite cfpace dun Pays bas que Ia
rivière
occide tude
elle ef
que f:
fes m:
de vafi
On n'
\& mét
la rivi princip dent e n'a ni gent d tivière chariot march: II $_{y}=$ y eft célebbre tifice; lien de Major de la l'églife fraguli, avec $\mathrm{P}^{\prime}$ occidentale; elle eft fous le $34^{\circ} 35^{\circ}$ de latitude auftrale, fous $317^{\circ} 35^{\circ}$ de longitude; elle eft régulièrement bâtie, mais plus grande que fa population ne l'annonce, parce que fes maifons n'ont que le rez-de-chauffée, ont de vaftes cours, \& prefque toutes des jardins, On n'y compte que 20 '000 blancs, nègres \& métifs. La citadelle, elevée fur le bord de la rivière, forme un des côtés de la place principale où fe tient le marché, \& que bordent encore la Cathédrale \& l'Evêché. Elle n'a ni port ni môles : les navires fe déchargent dans des goelettes qui entrent dans une rivière jufquª̀ un quart de lieue de la ville: les chariots font enfuite franchir cet efpace aux marchandifes.
Il ya un grand nombre de couvens; l'année y eft remplie de fêtes de faints que fon célebre par des proceffions \& des feux d'artifice; les cérémonies du culte y tiennent dieu de fpectacle. Les moines choifffent les Majordomes de leurs faints parmi les Dames de la ville, qui alors ont le foin de parer l'églife, \& d'habiller la ftatue. It eft affez fipgulier de voir ces Dames affifter aux offices avec l'habit de l'ordre. Les Jéfuites avaient

136 $V O$ Y A E
une autre manière dhonorer les Dames; à cóté de leur couvent était une maifon où elles venaient' méditer, prier, s'inftruire \& fe flageller. On les nourriffait alors aux dépens de la compagnie; \& nul homme, nul domeftique de quelque fexe quill füt ne pou. vait pénétrer jufqu'à elles, les Jéfuites feuls pouvaient s'y rendre:

Il y a ici des cérémonies facrées pour les efclaves ; \& une confrérie de nègres qui a fes chapelles, des meffes, des fêtes, \& qui re. connait pour patrons St. Benoit de Palerme \& la Vierge. Le jour de la fête de ces patrons, ils élifent deux Rois, qui fe choififfent une Reine : chacun d'eux fait une proceffion, ornée de croix, de bannières, d'inftrumens; on y chante, on y danfe, on combat, on récite des litanies. L'un de ces Rois repréfente celui d'Efpagne, l'autre celui de Portugal.
Les dehors de Buenos-Aires font bien cultivés; chaque habitant a fa marfon de campagne : tout y eft abondant, excepté lo vin qu'on y fait venir d'Efpagne ou de Mar. doza, village fitué à 200 lieues de la ville. A trois lieues au-delà, on ne trouve plus que des campagnes immenfes, abandonnées aux chevaux \& aux bocufs : quelques chau mières

## De Bougainville.

cependant $y$ font éparfes à de grandes diftances. Les voyageurs y couchent dans les charettes qui les tranfportent. Les cavaliers couchent fouvent au bivouac.

Le pays eff uni, fans montagnes, fans autres bois que les arbres fruitiers : la température $y$ eft douce, il ne lui. manque que la culture pour être un des plus beaux pays de l'univers. On n'y voit de cultivateurs que des nègres efolaves en très-petit nombre. Il eft infecté de chiens fauvages \& de tigres; mais ces derniers ne font nombreux que dans les lieux boifés qui font fort rares. Je vis à Monte-Video une efpèce de chat-tigre, dont le poil affez long eft gris - blanc : il eft bas fur jambes, \& a environ 5 pieds de long; il eft dangereux, mais très-rare.

Le bois $y$ eft cher, on n'y voit que du bois propre à brùler : celui de confruction vient du Paraguai en radeaux. L'yóicui \& liuraguai pourraient auffi en fournir de beaux.

Les Indiens font de la race des Indios bravos : ils font de taille médiocre, laids, bafannés, frottés de graiffe, \& prefque tous galeux : ils s'enveloppent d'un manteau de peaux de chevreuil, très-bien paffées, dont 3e poil eft en dedans, \& le dehors peint de

138 VOXAGE
diverfes couleurs: un bandeau de cuir dé, coupé en couronne orne le front de leurs chefs : leurs armes font l'arc, la flêche, le

Ie
Pa
la
tre
mc
lax
for
dé
de
DE BOUGAINVILLE.
le coton, les mules \& le maté ou lherbe du Paraguai. Cependant la ville eft riche. Avant la dernière guerre, il fe faifait ici une conk trebande énorme avec la colonie de St. Sacrement ; mais elle n'exifte plus.

Monte-Video eft établie depuis 40 ans fur larive feptentrionale du fleuve, à zo lieues de fon embouchure, dans une prefqu'le qui défend des vents du Levant une baie de deux lieues de profondeur fur une de largeur a fon entrée. A la pointe occidentale de cette baie eft un mont ifolé, affez haut, qui a donné fon nom à la ville qu'il annonce : le côté de la plaine y eft défendu par une citadelle; plufieurs batteries la défendent vers la mer : il $y$ en a une fur une petite isle au fond de la baie qu'on nomme l'isle aux Français.

Le mouillage y eft st̂r, quoiqu'on y éprouve des ouragans; il y a peu de fond \& il eft d'une vafe molle, où les plus gros navires échouent fans dommage; mais les vaiffeaux fins s'y arquent : les marées y font inconftantes : à l'orient de cette baie eft une chaine de rocs dont on doit fe défier.

Cette ville a fon gouverneur particulier; fes environs font incultes : tout ce qui fert aux befoins de la vie y vient de Bupenos-Aires.
$\$ 40 \quad V \quad O \quad Y$ A GE
Elle a des jardins où lon trouve des melons; des courges, des figues, des pêches, des

De Bougainville. f4é
Des vents toujours variables nous fuivirent dans notre traverfée aux Malouines: le gros tems, une mer houleufe nous forcèrent de mettre à la cape pendant deux jours. Le 17, nous trouvàmes fond, mais une brume épaife nous environna deux jours encore; \& lorfqu'elle fe fut diffipée je ne vis point la terre. Craignant d'avoir depaffé les Malouines, je cinglai vers le couehant, favorifé par un vent d'Orient, très-rare dans ces parages. Après avoir fuivi cette route pendant 24 heures, je retrouvai le fond de la côte des Patagons, \& je revins au levant. Le 21, je découvris les Sébaldes, \& bientôt après les Malouines. Le 23, nous entràmes dans la grande baie, oừ les deux frégates Efpagnoles parurent le lendemain. Elles avaient beaucoup fouffert du mauvais tems : les beftiaux qu'elles avaient embarqués pour la colonie étaient prefque tous péris.

Ce fut le premier avril que je livrai notre établiffement aux Efpagnols, qui nous remboursèrent de nos fraix, \& arborèrent létendart d'Efpagne, qui fut falué à terre \& par les vaiffeaux de 21 coups de canon, au lever \& au coucher du foleil. Quelques Français profitèrent d'une permiffion du Roi pour demeu-

142 V I GE
rer dans la colonie; les autres s'embarquèrent avec moi.

Il femble qu'Americ Vefpuce ait découvert ces isles dans fon troifième voyage en 1502 ; on le peut conclure de fa ronte, de la latitude à laquelle il était arrivé, \& de la defcription qu'il fait des côtes qu'il apperçut. Bauchêne Gouin paraît avoir mouillé dans leur partie orientale, croyant être aux Sébaldes. Il dit quil mouilla au levant des Sébaldes, \& qu'il ne vit d'abord qu'une isle d'une étendue immenfe, après laquelle il en vit deux petites: Il vifita un terrain humide \& couvert d'étangs \& de lacs d'eau douce, remplis d'oies, de farcelles, de canards \& de becaffines : il n'y vit point de bois. Telles font les Malouines, tandis que les Sébaldes font 4 petites isles pierreufes, où Dampier ne put trouver un bon mouillage. Richard Havkins en décrie affez bien la côte feptentrionale qu'il fuivit quelque tems, \& où il crut voir des feux qui lui perfuadèrent qu'elle était peuplée. Le St Louis découvrit quelques-unes des petites isles de cet archipel, \& leur donna le nom d'Ani. can, qui était celui de fon armateur.

Leur poficion heureufe pour la découverte des terres auftrales \& pour une relâche à la
ms for
vo
fra
$\mathrm{d}^{\prime}$ car
tol
ex]
Ac
bo:
she
I
M:
M
cou
vîm
je fi
jen
un
1 de
bois
en
mor
fort
cou
mer
mer du fud, engagea la Cour de France à former un établiffement dans ces isles. Ont voulut bien que je le commençaffe à mes fraix, \& fecondé de Meffieurs de Nerville \& d'Arboulin, je fis conttruire l'aigle de 20 canons, \& le fphinx de 12, que je munis de tout ce qui était néceffaire pour une pareille expédition. Jembarquai plufieurs familles Acadiennes, efpèce dhommes robufte, laborieufe, intelligente, \& que la France doit shérin à caufe de leur attachement pour elle.

Le 15 feptembre 1763 , je partis de St. Malo; je relàchai à Ste. Catherine, puis à Monte-Video, où nous embarquâmes beaucoup de chevaux \& de bêtes à corne : nous vîmes les isles Sébaldes le 3! janvier 1764 , je fuivis la côte des Malouines, \& le 3 février j'entrai dans une grande baie, qui m'offrit un lieu commode pour s'établir.

Nous avions cru voir une côte couverte de bois; en débarquant nous vimes que ce bois n'était que du jonc. Le pied des joncs en fe defféchant prend la couleur d'herbe morte jufqu'à la hauteur d'une toife, \& de-là fort une touffe de joncs, d'un beau verd qui couronne ce pied; de forte que dans l'éloignement ces tiges réunies préfentent l'afpect d'un
$144 \quad V$ O Y A G
bois de médiocre hauteur. On ne les voit quau bord de la mer, ou fur de petites isles; les monts y font couverts de bruyère qu'on prend aifément de loin pour du taillis.

Je cherchai, \& je fis en vain chercher du bois; je n'y trouvai qu'une tourbe excellente qui pouvait y fuppléer pour le chauffage \& pour la forge. J'y vis des plaines immenfes, coupées par de petites rivières d'une eau trèsfaine; la pêche \& le gibier s'offraient feuls pour la nourriture de lhomme. Ce fut un fpectacle fingulier que de voir à notre arrivée tous les animaux s'approcher de nous fans crainte, \& les oifeaux fe laiffer prendre à la main, \& fe pofer fur les gens immobiles: nous leur fimes bientôt perdre cette confiance. IMa colonie ne fut d'abord compofée que de ${ }^{27}$ perfonnes; nous leur bâtimes des cafes de jonc; un magafin, un petit fort, \& un obélifque fur l'une des faces duquel fut gravée l'effigie du Roi. Une infcription annonçait qui étaient les fondateurs de la colonie \& lannée de fa fondation. Pour encourager les Colons Mr. de Nerville refta dans ce faible établiffement aux extrémités de l'univers, fous le $51^{\circ} 30^{\prime}$ de latitude auftrale, le $219^{\circ} 10^{\prime}$ '
de 10
France
Le
tous 1
les fec cherch de jee Mage
Come avril perfor Cer
voyas forme pierre étaien \& de dans IA Ag2 peaus les $g$ beftiá habit: Le bliffe aupa était

## DE BOUGGANVILLE. <br> 145

de longitude, \& je partis pour revenir en France.

Le 5 janviér 1765 , je revis mes Colons tous fains \& contens. Après avoir débarqué les fecours que je leur apportais, j’allai leur chercher du bois de charpente, des paliffades;' de jeunes plantes d'arbres dans le détroit de Magellan : c'eft alors que jy rencontrai le Comodore Byron. Je quittai ces isles le 27 avril : ma colonie fe montait alors à 80 perfonnes.

Cette même année on fit un nouveau voyage à ces isles : la colonie prenait une forme. Les chefs habitaient des maifons de pierre; les autres des maifons dont les murs étaient de gazon. On y voyait trois magafins. \& des goelettes propres à faire des voyages dans le détroit de Magellan. La frégate. PAigle y prit un chargement d'huile \& de peaux de loups marins tournés dans le pays; les grains d'Europe s'y naturalifaient, les beftiaux s'y multipliaient, \& le nombre des habitans y était monté à 150 .

Les Anglais y avaient formé auffi un établiffement au port d'Egmont, connu déjà auparavant fous le nom de la Croifade. Tel était l'état de ces isles lorfque nous les remîTome VI.
mes aux Efpagnols : il faut dire un mot de leurs productions.
Le premier afpect que cette terre nous préfenta n'avait rien de féduifant. Un horizon terminé par des montagnes pelées, des terrains entrecoupés par la mer, qui femble encore vouloir les envahir, des campagnes inanimées faute d'habitans, point de bois, un yafte filence qui n'était interrompu que par les cris des monftres marins, par-tout une uniformité trifte \& décourageante. Cependant le tems nous familiarifa avec clle. Des baies immenfes, mifes à l'abri des vents par des montagnes d'où defcendaient des cafcades \& des ruiffeaux, des prairies couvertes de gras pâturages, des lacs \& des étangs peuplés
istes contr fend en $m$ trois des lune couc $\& f$ du F forc les ven deu gèle Tho du en ton lent y nér pla cor cuil ma de

## De Bougainville.

isles qui rompent l'impétuöfité des vagues, contribuent à les rendre sùrs \& aifés à défendre. Les marées y font incertaines. La mer en moins d'un quart d'heure $y$ baiffe \& monte trois fois par fecouffes, fur-tout dans le tems des folltices, des équinoxes \& des pleines lunes. Les vents y font variables; ceux du couchant d'été \& d'hiver nettoient l'horizon, \& fuivent dans leur accroiffèment l'élévation du foleil ; à midi ils font dans leur plus grande force, ils déclinent avec lui. Prefque toutes les nuits y font calmes. Les neiges fe confervent deux mois fur les montagnes, \& à peine deux jours dans la plaine : les ruiffeaux n'y gèlent point : les lacs n'y peuvent porter Thomme plus d'un jour; les gelées blanches du printems \& de l'automne s'y convertiffent en rofée au lever du foleil. Rarement il y tonne, les nuances entre les faifons, font lentes \& prefqu'infenfibles. Auffi les hommes y font-ils très-fains. Il y a peu de matiere minérale, \& les eaux y font pures: aucune plante venimeufe n'infecte les lieux où elles coulent: la tourbe leur donne quelquefois un ceil jaunâtre, mais fans les rendre pefantes ou mal faines. Le foly eft affez profond, entrelaffé de racines jufqu'à un pied : il fallut enlever \&
brûler cette couche. Au-deffous oft une terré noire qui a 8 ou ro pouces d'épaiffeur : plus bas eft une terre jaune qui repofe fur un lit de pierre \& d'ardoife parmi lefquelles il n'en eft point de calcaires: on n'en trouve pas dans le pays; les montagnes font de quartz \&

Jeurs toit, pied toute $\mathrm{A}_{\mathrm{I}}$ arbuf nues incon pomr onla de ce branc réguli tres-fe fur 6 auffi faire une n forme ne fe odeur theréb ment s'élev. comp unes
un $2 x$

## De Bougainvilee.

Jeurs tiges inclinées \& réunies formaient un toit, \& leur paille séche un affez bon lit; le pied en eft fucré, nourriffant \& préféré ̀̀ toute autre pâture par les beftiaux.

Apres cette herbe, font les bruyères, les arbuttes, le gommier, des herbes plus menues \& plus vertes. Le gommier eft une plante inconnue en Europe. Elle eft d'un verd de pomme, \& n'a point l'apparence d'une plante: onla prendrait pour une excroiffance de terre de cette couleur : on n'y voit ni pieds, ni branches, ni feuilles. Sa furface convexe, réguliere dans fa jeuneffe, préfente un tiffu tres-ferré : elle n'eft haute que de 18 pouces fur 6 pieds de diametre, \& nous portait auff sûrement qu'une pierre aurait pu le faire : en plufieurs endroits de fa furface une matiere tenace \& jaunâtre fe préfente en forme de poix : c'eft une réfine, puifquelle ne fe diffout point dans les fpiritueux : fon odeur eft forte \& approche de celle de la thérébenthine : en coupant perpendiculairement la plante, on y diftingue un pied d'où sélevent une infinité de jets concentriques, compofés de feuilles en étoiles enchaffées les unes fur les autres, \& comme enfilées par un axe commun. En brifant ces jets il en fort
leur
un fuc abondant \& laiteux, plus vifqueux que celui des tithymales; les pieds, les mcines en font remplies : celles-ci s'étendent horizontalement \& fe provignent autour d'elle : on en a apporté quelques graines en Europe; llair \& les pluies la dépouillent de fa réfine.

Un petit arbriffeau qui a un goût de fapinette, nous fervit à faire de la bierre qu'elle rendait anti-fcorbutique : fa feuille d'un verd clair elt petite \& dentelée; lorfqu'on la brife entre les doigts, elle fe réfout en une efpece de farine un peu glutineufe \& d'une odeur aromatique : une efpece de céleri ou de perfil, beaucoup d'ofelle, de creffon alenois, de cétéracs à feuilles ondées, concouraient avec elles à guérir le fcorbut.

L'automne n'y fournit que deux fruits, T'un reffemble à la mûre, l'autre eft de la groffeur d'un pois; la plante qui produit la premiere eft rampante, fa feuille reffemble à celle du charme, elle fe reproduit comme le fraifier: la feconde eft auffi rampante, fes fruits naiffent fur fes branches ornées de feuilles liffes, rondes, couleur de myrthe; fes fruits font blancs \& colorés de rouge par le folcil, leus odeur eft celle de lorange,
avec
Cette
Le
inod
qui.
viole
.
renc:
lisle
la cc poin de don de b jets côté efpe les ond. tige

$$
\text { DE BOUGAINVILLE. } 15^{\text {P }}
$$ leur goût eft aromatique; fes feuilles prifes avec du lait en guife de thé font tres-agréables. Cette plante fe plait dans les lieux humides. Les fleurs y font communes, mais toutes inodores, à l'exception d'une fleur blanche qui a lodeur de la tubercufe; j'y ai vu une violette couleur jonquille : on n'y a jamais rencontré de plantes bulbeufes. Au midi de lisle, au-delà d'une chaine de montagnes qui la coupe du levant au couchant, on ne voit point de gommier réfineux, mais une plante de même forme \& d'un verd différent, ne donnant point de réfine, mais fe couvrant de belles fleurs jaunes; elle eft compofée de jets qui partent d'un même pied. De l'autre côté de des montagnes on trouve une belle efpece de fcolopendre ou de ceterac, dont les feuilles en lames d'épée ne font point ondées. Il fe détache de la plante deux groffes tiges, qui portent leur graine en deffous comme les capillaires, fous les pierres on trouve des efpèces de lichens.

La mery eft couverte de goemons, dont les cendres promettent de donner de la fertilité aux champs. Les marées y apportent plufieurs efpèces de coralines variées \& de très-belles couleurs, des éponges de différentes formes,
ramifiées en tant de manières qu'on a poine aे croire qu'elles foient louvrage d'infectes marins : leur tiffu eft ferré, \& leurs fibres très-délicates.

On y trouve pluffeurs coquilles nouvelles: telle eft la poulette: il y en a de trois efpece's: lune eft ftriée, \& n'a jamais eté vue que dans l'état de foffilles; il y a des lepas eftimés par leurs belles couleurs, des buccins feuilletés, \& armés, des cames, de grandes moules unies \& ftriées,

On n'y voit qu'une feule efpece de qua. drupedes, qui tient du loup \& du renard: il fe creufe un terrier, fa queue eft plus longue \& plus fournie de poils, que celle du loup; il habite fur le bord dela mer dans les dunes. Il fuit le gibier avec intelligence, \& eft tresmaigre dans une partie de l'année; il eft de la taille d'un chien ordinaire, dont il a auff laboiement, mais faible ; il détruit beaucoup d'œufs \& de petits d'oifeaux.

Les oifeaux y font innombrables: les or feaux de proie font les aigles, les éperviers, Ies emouchets, les chouettes; parmi les patmes le eigne tient le premier rang: il ne differe. de ceux d'Europe que par fon col d'un noir. Xelouté; le refte du corps eft dun beau

## De Bougainvilee.

153
blanc, fes pieds font couleur de chair. On y compte quatre efpeces d'oies fauvages: l'une ne fait que pâturer: fes jambes élevées tuí font néceffaires pour fe tirer des grandes herbes, fon long col pour obferver le dan, ger; fon vol \& fa démarche font légeres: le mâle eft blanc avec des taches de noir \& de cendré fur le dos \& les ailes: la femelle eft fauve \& fes ailes font parées de couleurs changeantes; elle pond 6 ceufs; leur chair eft nourriffante, faine \& de bon goût. Il en arrive des troupes par les vents d'eft. Les trois autres efpeces font moins ćlégantes que la premiere: elles fe nourriffent de poiffon, \& en contractent un goût huileux.
Deux efpeces de canards, deux de farcelles, ornent les étangs: les premiers different peu de ceux de nos climats : quant aux farcelles, l'une à bec bleu eft de la taille des canards, lautre eft plus petite : quelquesunes ont les plumes du ventre teintes d'incarnat : toutes ces efpeces font abondantes \& du meilleur goût.

On y voit encore deux petites efpeces de plongeons; l'une a fous le ventre des plumes fi foieufes, fi brillantes, \& d'un tiffu fi ferré qu'elle reffemble aux grêbes; P'autre eft brun
) 54 VOXAGE fur le dos, il eft brun encore fous le ventre; mais ce brun eft plus clair : les yeux des plongeons font femblables à des rubis entourés de plumes blanches. Ils font deux pecits, que la mère voiture d'abord fur fon dos. Hs n'ont point les pieds palmés; mais chaque doigt reffemble à une feville arrondie du cóté de loongle, \& eft d'un verd de feuille. II y a deux efpèces d'oifeaux nommés becs-foie: quelques-uns ont le ventre blanc, d'aurres lont brun : le refte du plumage eft d'un noir tirant fur le bleu foncé : ils ont le bec droit \& pointu; te premier doigt de leur pied eft le plus grand; ils fe raffemblent en famille fur les rochers $\& y$ font leur ponte. Ils ont pour ennemis Phomme \& te quebranta. hueffos, oifeau de proie à pieds palmés, qui a plus de 7 pieds d'envergure \& un bec long \& fort caractérifé par deux tuyaux de même fongueur que le bec, \&qui font percés dans feur longueur. Les poiffons y nourriffent une grande quantité de moves, de caniats \& d'équerrets, qui pondent auprès des étangs fur des plantes affez femblables au nenuphar. On y diftingue 3 efpèces de pingoins, \& Tune eft remarquable par fa taille \& la beauté de fon plumage: elle aime les lieux folitaires;

## de Bóvgainvilee.

fon bec eft fort long \& plus délié que celui des autres efpèces; les plumes de fon dos font d'un bleu plus clair que celles des autres ; fon ventre eft d'une blancheur éblouiffante: une palatine jonquille fort de la tête \& va terminer les nuances de blanc \& de bleu qui fe réuniffent avec elle fur l'eftomac : fon bec, fon allure légère lui donnent un air de nobleffe \& de magnificence fingulières; il s'apprivoife, mais ne vit pas en domefticité : une autre efpèce plus petite a fur fa tête un toupet de plumes dorées qu'il relève dans la colère; d'autres petites plumes lui fervent de fourcils. On l'appelait Pingoin-fauteur, parce quil n'avance que par fauts \& par bonds.

On y remarque encore trois efpèces d'al. cyons : deux font noires, la troifième eft blanche: on trouve leurs nids fur la terre; \& trois efpèces d'aigles dont la plus forte eft d'un blanc fàle. La riche variété du plumage de l'épervier, de l'émouchet, de la chouette embellit encore ces lieux.

Les becaffines y font les mêmes que celles d'Europe, \& font leurs nids fans précaution au milieu des champs, en des lieux dégarnis d'herbe : elles s'élèvent en chantant jufqu'a ce qu'elles l'aient reconnu, \& s'y précipitent
\$56 VO YA G
alors du plus haut des airs : le corlieu y of femblable à celui d'Europe : un autre oifeau quí a des rapport's avec lui \& qu'on nomme pie-de-mer, parce qu'il a le plumage noir \& blanc, a le bec d'un rouge de corail, habite Ies rochers à fle ur d'eau \& fe nourrit de petites chevrettes. Les aigrettes y font affez commuHes. On y voit trois efpeces d'étourneaux, deux font paffageres; llautre a le ventre couleur de fen, fur-tout en hiver. Nous pafferons fous filence les petits oifeaux.

Des troupes innombrables de lions \& de loups marins s'y tranfportent à plus d'une Tieve dans les terres pour $y$ jouir de lherbe fraiche \& du foleil: leurs huiles \& leurs peaux formaient déjà un objet de commerce confidérable.

Nous n'avons pu reconnaitre un grand
un

## De BoUGAINvilie.

On n'y a vu que trois e fpeces de cruftacées, une écreviffe rouge ou falicoque, un crabe à pattes bleues \& la petite chevrette. Il ny a point d'huitres: en général, ce pays pent être comparé à lIIrlande.
Jattendais en vain la flute l'Etoile aux isles Malouines, fans laquelle cependant je ne pouvais traverfer l'Océan pacifique avec mon feul vaiffeau, qui avait trop pen de creux pour porter de grandes provifions. Je réfolus de me rendre à RioJaneiro, où j’efpérais la trouver. Un tems favorable nous fit traverfer lefpace qui nous en féparait en 18 jours. Un pêcheur nous fit entrer dans la rade : par-tout il y a beaiucoup de fond. La côte eft élevée, montueufe \& couverte de bois, clle eft coupće en mondrains détachés, \& taillés à pic qui en rendent l'afpect très-varié. Je ffis demander fil lon me rendrait le falut : le Viceroi, répondit que lorfquil rencontrait quelqu'un dans la rue, il ôtait fon chapeau fans sinformer fi cette politeffe lui ferait rendue. Je ne faluai point, \& trouvai dans le port la flûte que je cherchais, \& qui m'y était venue chercher de. Monte-Video : elle m'apportait pour 13 mois de vivres en falaifons \& boiffons, mais n'avait que pour cinquante jours
de pain \& de légumes à me remetre. Je ré. folus d'en aller chercher dans la riviere de la Plata. Avant de partir, je donnai à un vaiffeau de guerre efpagnol les fecours quill demandait en vain aux Portugais depuis huit mois.

Je vifitai le Viceroi, \& il me rendit ma vifite :il nous offrit tous les fecours qui feraient en fon pouvoir, nous permit d'acheter une corvette, nous dit qu'il nous l'offrirait fi le Roi en poffédait une, \& nous invita à fes petits foupers au bord de l'eau fous des berceaux de jafmins \& d'orangers : mais ces honnêtetés ne fe foutinrent pas. Les hof. tilités commencerent entre les Efpagnols \& les Portugais, \& nous nous en reffentimes. Le Viceroi défendit de me livrer la corvette que javais achetée; il ne voulut pas qu'on nous vendit des bois de conftraction qui nous étaient néceffaires; il défendit qu'on me logeàt à terre. Je voulus m'en plaindre, if s'emporta, \& je bravai fa colere. Dès que nous fùmes fortis, il doubla fa garde, ren* força les patrouilles, \& ordonna de faifir les Français qui fe trouveraient dans les rues apres le coucher du foleil. Je me hâtai de faire de l'eau, de prendre quelques provifions \& de partir.

## De Bougatnville.

Nous-avions joui pendant notre féjour à Rio-Janciro du printems des poëtes; il y avait des hommes honnêtes, \& nous regrettions de ne pouvoir y refter plus long-tems avec eux. Le pays eft le plus riche en plantes que Mr. Comerfon ait jamais vu. La ville elt l'entrepôt \& le débouché principal des richeffes du Brefil, qui confiftent fur-tout en or, en diamans, \& en pierres fines. On compte que le quint retiré par le Roi fur le produit de toutes les mines d'or monte à $1,125,000$ piaftres par année; le droit des diamans lui en donne 240,000; celui de monnaie 400,000; le dix pour cent de la douane 350,000 ; le deux \& demi pour cent de don gratuit 87,000 ; le droit de péage, la vente des emplois dans les mines 225,000 ; le droit fur les hoirs 130,000 ; celui fur l'huile de poiffon, le. fel, le favon, le dixieme fur les denrées du pays 130,000 . Le paiement des troupes \& des officiers civils lui coûte 600,000 piaftres : le revenu du Roi de Portugal dans le Brefil monterait done à $10,000,000$ de livres de France.

L'arrivée des flottes du Portugal rend le commerce de Rio-Janeiro tres-floriffant, prinsipalement celle de Lisbonne; car celle de

Porto n'elt guère chargée que de vins, de provifions de boutche, \& de quelques toiles groffières, fabriquées dans cette ville ou aux environs. Quand la communication du Brefil avec le Chili \& le Pérou était facilitée par la Plata, les plus précieufes marchandifes de la flotte paffaient par contrebande dans ces contrées, \& ce feul commerce frauduleux valait aux Portugais tous les ans un million \& demi de piaftres : tout l'argent quills poffédaient venait dellà. La traite des Nègres leur était encore un objet immenfe. On ne faurait évaluer la perte que leur caufe la fuppreffion de cette branche de contrebande.

Nous fortimes de RioJaneiro le 15 juillet: nous eûmes des vents variables, grand frais \& une mer groffe, qui nous firent perdre notre grand hunier. Le 25 il y eut une éclipfe de foleil vifible pour nous. J'aurais pris à bord IM. Verron, jeune aftronome, venu de France fur l'Etoile pour s'occuper des moyens de calculer les longitudes. Un nuage nous dérobale commencement de léclipfe: nous revìmes le difque 25 minutes après, il avait en. viron un doigt \& demi d'éclipfé ; d'autres nuages fe fuccédèrent, \& ne nous laifferent voir le foleil que dans des intervalles très-courts:
noir

## BE BOUGAINVILLE E $\quad 162$

inous ne pùmes conclure notre longitude de hos obfervations interrompues. Le 26 , notis trouvâmes forid, \& deux jours après nous découvrìmés les Castilles; c'eft une partie de ja côte médiocrement élevée \& qiion voí à 10 ou 12 lieues en merr Le lendemain rious entràmes dans la Plata; nous ne motillâmes dans la rade de Moute-Video que le 3 L. La flute IEtoile nous avait retardé, paree qu'elle faifait 7 pouces d'eau totites les heures: \& n'ofait forcer de voiles.
Nous apptimesen arrivant qu'on avait reçui ordre d'arrêter tous les Jéflites; que lordre savait été exécuté fans trouble nii réfifantice, \& que ces Religieux fupportaient lear dif. grace avec fageffe \& réfignation. Nous rous logeàmes à Monte-Video; nous y établimes nos ouvriers \& y élevàmes un hôpital, parce que hous devions refter dans ce lieu jufqu'apiès lai févolution de l'équinoxe. Jaflalauffi à BuenosAires pour y régler tout ce quil concernaithos vivres : $j$ eus pour mes provifions les plus grandes facilités dù gouverneur, \& bientôe jé teçus deux goelettes chargées de bifcuit \& de farine ; mais durant la nuit, le Saint-Ferhand, vaiffeaù de régiftre, chaffa für fes anores, \& tomba fur l'Etoile, à laquelle dit

Tome VI;

I. smais il n'y a de l'eau qu'au milieu, dans un

## de Bougainvilete:

canal étroit qui fe comble tous les jours, \& où peuvent entrer les vaiffeaux qui ne tirent que douze pieds : dans tout le refte il n'y a pas fix pouces d'eau en baffe marée, qui y Sont hautes ou baffes felon les vents qui $y$ règnent, \& par-là le débarquement des chaloupes y éprouve les plus grandes difficultés. Il n'y a nuls magafins à terre; on n'y voit que des chaumières conftruites avec des joncs, couvertes de cuir, difperfées fans ordre fur un fol brut, habitées par des hommes mifé, rables. Les bâtimens, qui tirent trop d'eau pour entrer ici, mouillent à la pointe de Lara, qui en eft à une lieue \& demi, où ils Cont expofés à tous les vents; mais un fond sûr leur permet d'y paffer l'hiver, quoiqu'avec beaucoup d'incommodités. Il fallut décharger la Flute pour la radouber. A mefure qu'elle s'allégeait, l'eau y devenait moins abondante, \&lorfqu'elle ne tira plus que 8 pieds d'eau, elle n'y pénétra plus. On reconnut bientôt que le mal venait de ce que la couture des barbes du navire était abfolument fans étoupe dans une longueur de 4 pieds \& demi, \& de deux trous de tarrière dont les chevilles n'avaient point été pofées: tout ayant été promptement réparé, la flute récalfatée, nous

$$
\text { L. } 2
$$

964 VOXAGE y embarquâmes le bois, les farines, le bifcuif \& les différentes provifions qui nous étaient néceffaires.
Avant de partir nous-mémes, nous vîmes
par das bas monaftique : il n'eft plus perfonne qui lignore.

Le 31 octobre, nous fortimes de la Encenada pour nous rendre à Monte-Video, oà hous ne jetàmes lancre que le 3 novembre,

## de Bougainvilez.

parce que la navigation entre ces ports eff dangereufe, \& parce qu'il y a beaucoup de bas fonds \& point de balifes pour diriger les vaiffeaux. Nous y perdimes trois hommes; notre chaloupe, engagée sous le navire qui viroit de bord, coula bas, \& de cinq homme qui s'y trouvoient, nous n'en putmes sauver que deux. Nous vimes auffi avec chagrin que dès que l'étoile enfonça de 13 pieds, elle recommença à faire de l'eau: ce qui nous fit craindre que le défaut réparé dans une de ses parties ne futt général.

Nous employâmes encore quelques jours à réparer la Boudeufe \& à y charger toutes les provifions qu'elle pouvoit contenir, à raccommoder la chaloupe de l'Etoile \& à faire coupe ${ }^{\mathrm{T}}$ de Therbe pour nos beftiaux. Nous primes encore 60 quintaux de farine qui venaient d'arriver dans une goëlette. Nous avions ainfi des vivres pour dix mois; les équipages jouiffaient de la meilleure fanté; ils s'étaient rétablis par une bonne nourriture \& par le féjour ì terre, où le tiers des matelots fe couchait toujours alternativement. Je laiffai dans ce lieu le pilote, le charpentier, l'armurier \& un officier de mon vaiffeau, parce que leur âge \& des infirmités incurables ne leur permet-

L 3
taient pas d'entreprendre un fi long voyage. Il y déferta auffi 12 foldats on matelots des deux navires; j’avais réparé cette perte aux isles Malouines, fans cependant la prévoir encore; de forte qu'après un an de courfes, nos vaiffeaux avaient autant de monde que lorfque nous fortimes d'Europe.

Nous partimes de Monte - Video le 14 novembre, par un vent frais : nous vîmes la terre jufqu'au coucher du foleil; le fond avait continuellement augmenté. Le 16 nous eûmes des vents contraires \& une mer agitée. Le 22, nous reçûmes un coup de vent accompagné de rafales qui durèrent touté la nuit : la mer était affreufe, l'étoile eut fa vergue du petie hunier \& quatre de fes chaines de haut - bans rompues, \& fur le fignal d'incommodité qu'elle fit, nous lattendimes. Tous nos animaux vivans, embarqués à Monte-Video, étaient morts, excepté deux bœufs, \& nous ne pouvions prévoir en quel lieu nou pourrions reparer cette perte.

Nous eutmes enfuite des vents variables, \& des courans rapides qui nous portaient au inidi, \& ne diminuèrent qu'au $45^{\circ}$ de latitude où ils devinrent infenfibles. Nous ne trouvions plus de fond. Le 27, nous eftimions être à

## de Bougainviliz.

35 lieues des Patagons, \& nous trouvâmes fond à 70 brafles : il ne fut que de 40 , lorfque plufieurs jours après nous découvrimes le Cap des Vierges. Je ne voulus approcher de ha terre que fous le $49^{\circ}$ de latitude, à caufe d'un écueil où la mer fe brifait.
Nous fûmes favorifés par le vent pendant les deux premiers jours de Décembre ; mais le vent était fort, la mer agitée, le tems obfcur, \& nous n'ofions mettre toutes nos voiles que pendant le jour. Nous vîmes des damiers, des quebranatahueffos \& des alcions; ces derniers nous inquiétèrent, parce quils ne fe voient pas par des beaux tems. Nous vimes auffi des baleines, des veaux marins, des pingoins, \& deux oifeaux blancs, femblables à de gros pigeons, qui fe perchèrent fur nos ver gues. Ce fut le, 2 décembre après midi que nous décou. vrîmes le Cap des Vierges, fitué fous le $52^{\circ} 23$ de latitude \& le $309^{\circ} 34^{\prime} 40^{\prime \prime}$; la terre de Feu fe montra bientót après; les vents nous contrarièrent fans - ceffe pour entrer dans le dé troit : tantôt ils nous forçaient de louvoyer, tantôt ils nous abandonnaient au milieu des houles; les côtes fe chargeaient de brouillards \& difparaiffaient à nos yeux; puis un éclairc ${ }_{i}$ nous montrant le détroit, nous y tendions,
lorfque le vent devenant contraire, nous forçait de mettre à la cape. Notre voile de mizaine fut déchirée : tantòt nous trouvions un fond de gravier, tantòt un fable fin ou vafeux : celui-ci nous annonçait que nous écions voifins du Continent ; celui-là que nous Jétions de la terre de Fen,

Enfin un vent plus favorable, un ciel plus ferem nous fit entrer dans ce détroit fameux, Le cap des $V$ ierges nous parut une terre unie, d'une hauteur médiocre, coupée à pic à fon extrémité. A peine l'eûmes-nous paffé, que le vent fe renforça, \& qu'un tems couvert nous menaça d'un orage. Cette crainte nous fit approcher du bord. Nous reconnûmes le foir le cap de Poffe/fion; c'elt la première terre avancée depuis l'entrée du détroit ; il ferme la baie de fon nom qui eft fort vafte : nous évitions de nous éloigner de plus de trois lieues de la cóte du Continent, \& nous fondions toujours. Nous avancions avec beaucoup de Ienteur, les marées nous aidaient pendan ${ }_{t}$ quelques heures, \& bientót après elles nous faifaient perdre ce qu'elles nous avaient donné. Le 7, nous vîmes le cap Orange, fitué dans la ұerre de Feu,remarquable par un mondrain élevé \& coupé du côté de la mer; il forme le premier

## DE BOUGAINVILLE.

goulet; fa pointe eft dangereufe par des rocs qui s'étendent au loin. Nous étions enfin parvenus à l'entrée du premier goulet, quand la marée nous en repouffa, quoique nos voiles fuffent enflées par un vent très-favorable. En vain nous "voulùmes lutter, il fallut retrograder, \& chercher un mouillage : long-tems nous ne trouvàmes qu'un fond de rocs \& de cailloux; enfin à deux lieues de terre nous jetàmes l'ancre. Cette baic de Poffeffion eft quverte à tous les vents \& n'a que de mauvais mouillages : au fond eft un mondrain affez grand, entouré de quatre plus petits \& plus aigus. Nous les appelâmes le pére Eb les quatre fils d'Aimond. (C'eft fans doute ce que les Anglois appellent les oreilies d'ane.

Nous fimes de plus heureux efforts le lendemain; nous pafsâmes le goulet malgré un vent violent; il a 3 lieues de long, fur moins de la moitié de large. Nous avions vu la nuit des feux allumés par les Patagons, \& le matin nous vimes fur une hauteur le pavillon blane que I'Etoile avoit laiffé en 1766 à la peuplade de la baie Boucault en figne d'alliance. Cette vue nous fit plaifir, \& nous y répondimes en virant celui de nos vaiffeaux : le foin quils ont pris de le conferver annonce des hommes bons \& reconnoiffans,

Lorfque nous fûmes dans le goulet, nous apperçûmes diftinctement fur la terre de Feu une vingtaine d'hommes couverts de peaux qui couraient à toutes jambes le long de la côte, \& paraiffaient nous faire des fignes avec la main, comme s'ils euffent defiré que nous allaffions à eux. Les Efpagnols nous avaient dit que ces peuples n'étaient point barbares : c'étaient eux qui avaient accueilli l'équipage de la Conception \& hui avaient aidé à fauver une partie de fes marchandifes. Mais nous ne pouvions nous arrêter. Sortis du goulet, nous allions à toutes voiles; le venk foufflait du midi, la marée nous portait vers le couchant, \& nous en profitàmes; mais quand l'un \& l'autre nous manquèrent, nous mouillàmes; c'était dans la baie Boucault.

Dès que nous eûmes mouillé, nous defcendimes dans les canots des deux vaiffeaux au nombre de dix officiers, \& nous vîmmes à terre au fond de la baie. A peine étions-nous fur le rivage, que nous vimes venir à nous fix Américains à cheval. Ils en defcendirent à 50 pas, \& accoururent au-devant de nous en criant chaoua. Hs nous tendirent les mains \& les appuyaient contre les nôtres, nous ferraient dans leurs bras en répétant chaoua,

## DE BOUGAINVILLE.

\& nous le difions comme eux. Ils étaient joycux de notre arrivée; deux tremblaient en nous abordant, mais bientôt ils fe raffurèrent. Nous leur diftribuâmes des galettes \&c du pain frais, qu'ils mangèrent avec avidité: leur nombre augmentait; bientôt jen pus compter une trentaine, parmi lefquels était un enfant de huit à dix ans: tous vinrent à nous avec confiance \& nous firent les mêmes amitiés : ils paraiffaieut connaitre nos fufils; ils étaient attentifs à ce qui pouvoit nous plaire. Mr. Comerfon cueillait des plantes, \& ils fe hâtèrent de lui en apporter : l'un d'eux voyant le chevalier de Bouchage en ramaffer, lui montra un de fes yeux malades pour lui demander quelque plante qui pût le guérir. Ils ont donc quelques idées des vertus des fimples. Nous échangeâmes des bagatelles contre des peaux de ganaques \& de vigognes; ils aimaient tout ce qui avait la couleur rouge ; ils nous demandaient du tabac à fumer; à chaque chofe qu'on leur donnait, le cri chaoua recommençait. Nous donnâmes à chacun une gorgée d'eau de vie, \& dés quils l'eurent avalée, ils fe frappaient la gorge \& pouffaient un fon tremblant \& inarticulé, qu'ils terminaient par un roulement avec les levres.

$$
x^{2} \quad V O Y A G E
$$

Cependant le jour s'avançait, \& nous nous' difposâmes à partir; ils le virent \& nou firent figne d'attendre. Nous leur dimes que nous reviendrions le lendemain; mais il nous fembla qu'ils auraient mieux aimé que nous couchaffions à terre. Enfin ils nous accompagnèrent au bord de la mer \& l'un d'eux chantait pendant cette marche. Quelques-uns fe mirent dans l'eau jufqu'aux genoux pour nous fuivre plas long-tems. Arrivés à nos canots, ils faifffaient tout ce qui leur tombait fous la main. Un d'cux s'était emparé d'une faucille; on l'apperçut, \& il la rendit fans réfiftance. Leur troupe groffit encore, \& nous en vimes accourir à toutes brides. En nous séparant, nous entonnàmes un chaoua dont toute la côte - retentit.

Ces hommes font d'une belle taille ; aucun n'était au-deffous de cinq pieds \& 5 文 6 pouces, plufieurs avaient 6 pieds ; ils ont une carsure énorme, des membres épais, \& une groffe tête : ils font robuftes \& bien nourris; leurs nerfs font tendus, leur chair ferme \& foutenue ; leur figure n'êt ni rude ni défagréable. \& plufieurs l'ont jolie; leur vifage ef rond \& un peu plat, leurs yeux font vifs, Ieurs dents blanches \& larges; leurs longs cheveux

## DE BOUGAINVILIE:

Fioirs font attachés au fommet de la tête: quelques-uns ont des mouftaches plus longuds que fournies; leur teint eft bronzé; il en eft qui ont les joues peintes en rouge ; leur langue eft douce, \& rien n'annonce en eux un caractère féroce. Nous n'avons vu aucune de leurs femmes.

Un fimple drague de cuir leur couvre les parties naturelles : un grand manteau de peau de guanaques ou de fourillos tient for leur corps, attaché à une ceinture, \& defcend jufqu'aux talons; ordinairement ils laiffent tomber en arrière la partie qui devrait être del. tinée à couvrir leurs épaules. L'habitude les a endurcis aux froids rigoureux de ces climats: ils ont des bottines de cuir de cheval ouvertes par derrière, \& deux ou trois avaient autour du jarret un cercle de cuivre, large d'environ deux pouces.
Nous ne leur avons vu d'armes que des cailloux ronds, attachés aux deux bouts d'un boyaucordonné. lls avaient auffi de petits couteaux de fer, dont la lame était épaiffe de 18 lignes \& de fabrique anglaife : ils les avaient reçus du Comodore Byron. Leurs chevaux petits \& maigres étaient fellés \& bridés, à la manière des habitans des bords de la Plata. L'un d'eux

174 सT O Y A O \&
avait un harnais efpagnol. Leur nourriture principale paraite être la moëlle \&la chair des guanaques \& des vigognes; plufieurs en avaient des morceaux attachés à leur felle, \& en mangeaient des morceaux cruds : ils avaient avec eux des chiens petits \& vilains, qui, ainfi que leurs chevaux, boivent les eaux de la mer.

Aucun d'eux ne paraiffait ayoir de fupé--riorité fur les autres; ils n'ont pas de déférence même pour les vieillards. Errans dans leurs immenfes plaines, fans ceffeà cheyal, hommes, femmes, enfans, ils fuivent le gibier dont elles font couvertes, \& pillent quelquefois les caravanes des voyageurs.
Le terrein où nous débarquàmes eft fort fec, \& l'on y retrouve les mêmes plantes qu'aux TMalouines. Ses bords font couverts des mêmes goemons, des mêmes coquilles: on -n'y yoit que des brouffailles: le flot y porte vers le levant. Le 9 , nous mimes à la voile, mais les vents ne nous fécondèrent que pour faire une lieue, \& ne nous permirent pas de defcendre fur la côte; nous voyons la troupe : des Patagons raffemblée, \& il nous fembla qu'ils avaient ćlevé des huttes : ils allaient \& venaient fans-ceffe de ce lieu à un autre plus

## de Bougainvillee.

éloigné; nous regrettâmes de ne pouvoir leur porter ce que nous leur avions promis, car on les contente à peu de fraix. Le vent ayant changé, nous déployâmes nos voiles; mais nous ne pûmes retirer notre ancre, \& nous la perdìmes; la marée nous fut d'abord contraire, puis elle nous favorifa, \& nous palsâmes le fecond goulet. Le vent devenant plus violent, il nous pouffa rapidement au mouillage fitué au nord de l'isle de Sainte-Elizabeth. Nous y débarquâmes. Ses côtes sont élevées \& à pic, excepté vers le midi où elles s'abaiffent, mais on y peut aborder par-tout, parce qu'une petite plage l'entoure. Le fol en eft fec, \& I'on n'y voit qu'un étang d'eau faumache : il en eft d'autres qui font defféchés: en quelques endroits la terre eft couverte d'une croûte de fel : nous y avons vu des outardes très-farouches : on n'y trouve de bois quiune petite bruyère : un chien mort, des traces de feu \& les débris de repas de coquillages nous prouvèrent que les Indiens y viennent quelquefois.

Nous remimes à la voile le 13 par un vent très-fort qui foufflait par raffales : la marée portait au midi; nous approchâmes du cap Noir, où la terre commence à fe couvvir de bois, \& le coup-d'oeil en eft plus agréable.

Le vent s'ctant calmé, nous fuivỉmes la côtéd à une lieue de diftance par un tems clair $\&$ ferein. Nous efpérions doubler le Cap Rond, le vent changea, le ciel-s'obfcurcit, la pluie, la grêle tombèrent, \& nos cfpérances furent détruites. Telle eft la nature de ce climat; les variations y font fi promptes, qu'il eft impoffible de prévoir leurs dangereufés révolutions. Notre voile fut déchirée; nous lourvoyâmes pour atteindre le port Famine, quí était à une lieue de nous; mais après avoir Iutté contre les vents \& le courant pendant 9 heores, nous nous trouvàmes reçulés de trois lieues, \& il fallut chercher le long de la côte un abri devenu néceffaire : nous avançâmes la fonde à la main vers une baie peut enfoncée \& ouverte au levant; le forid y eft bon, \& la profondeur de fix à hoit braffos jüqu'à un cable de la mer. Les vents impétueux du couchant n'y peuvent venir 'que par -deflus la côte, qui eft élevée : deux rivières, dont pleau eft bonne à 500 pas au-delfus de leur embouchure, vienment s'y rendre : autour eft une prairie, derrière font des bois qui c'élèvent en amphithéatre; imais le pays notis - parue dénué d'animaux : nous n'y avons vu que des beccaffines, des farcelles, des caunards,

## DE BOUGANVILLE.

des outardes; des perruches, maistoutes en petit nombre. Telle eft la baie que je nommai Duclos, du nom de mon capitaine en fecond: A l'embouchure d'une des rivieres, nous trouvâmes fept cabanes faites avec des brana ches d'arbres entielacées, \& ayant la forme d'un four; elles paraiffaient récemment conftruites; \& leur fol était convert de coquilles calcinées, de moules \& de lépas : plus haut nous vîmes encore des traces d'hommes.
2Les marées font ici très-irrégulières. Vers la nuit les nuages pararent nous annoncer un tems favorable, \& nous mimes à la voile, Nous pafsâmes le cap Sainte-Anne, uni, d'une hauteur médiocre; il couvre une baie profonde à laquelle le malheureux fort de $P h i-$ lippeville fit donner le nom de Port-Famine, Le cap Rond eft une terre élevée \&\& remarquau ble. Ici les côtes dư continent font par-tout boifées; celles de la terre de Feu font hachées de détroits, ont an afpect horrible, \& font hérifées de montagnes dont la neige bleueparait auffi ancienne que le monde.

Entre le cap Rond \& le cap Froward ont voit quatre baies, dont deux font féparées par un cap élevé de plus de 150 pieds audeffus de la mer, \& compofé en entier de. Tonie VIV.

378 VOYA E E
couches de coquilles pétrifiées : ì fon pieđ on ne trouve pas de fond avec une fonde de 100 braffes.

Le calme nous ayant furpris, jallai en canot vifiter les environs du cap Froward: il eft la pointe la plus méridionale du Continent : il préfente deux têtes éloignées de trois quarts de lieues, \& l'orientale eft la plus
large nent mer deve eft nou: qui tem cab: \& d
I
garc
$y d$
futa
dies
No boi cet laf qu' no charge dia bois pour les Malouines, et à laquelle j'avais donné mon nom. Nous nous

## De Bougainvitíe:

y rendimes. Elle eft longue de 200 toifes \& large de 50; de hautes montagnes Penvironnent, la défendent de tous les vents, \& la mer y eft calme comme dans un baffin : au devant d'elle ef Iislot de l'Obfervatoire, qui eft efcarpé. Auprès du ruiffeau de la baie; nous trouvalmes deux cabanes de branchages qui paraiffaient abandonnées depuis longtems. En 17665 , j'y avais fait conftruire une cabane d'écorce, où j’avais mis un pavillon \& des présens : tout avait difparu.
Le 18 , jétablis un camp à terre pour lá garde des travailleurs \&\& des effets quill fallaie y defcendre: on répara, on foufra toutes les futailles, on difpofa des mares pour les lavandiers, on échoua la chaloupe pour la radouber. Nous pafsàmes le refte du mois à couper du bois \& fcier des planches, \& tout y facilitai6 cet ouvrage; les chemins étaient tracts dans la forêt, \& il y avait déjà plus d'arbres abattus qu'il ne nous en fallait: c'était l'Aigle qui nous avait facilité louvrage en 1765 . Nous y montâmes 18 canons. L'Etoile étancha fa voie d'eau, \& ce fut un grand foulagements pour fon équipage, que le travail de la pompé écrafait.

Verron avait en vain établi des inffrumens
fur l'islot de l'Obfervatoire, en vain ily paffait les nuits, le ciel fe refufa aux obfervations. C'étaient les premiers jours d'été pour ces climats, \& le thermomètre y variait entre 12 \& 5. M. de Comerfon parcourait ce terrein âpre pour y chercher des plantes avec le prince de Naffau qui séctait embarqué avec nous, \& il enrichit fes cahiers d'un grand nombre de plantes inconnues \& intéreffantes: la chaffe \& la pêche y étaient moins heuren. fes : on $y$ tua cependant un renard femblable à ceux d'Europe.
3 Je voulus vifiter les tones de fen, \& je partis par le plus beau tems du monde, accompagié de IMI. de Bournans \& de Bouchage ; mais bientôt le vent s'éleva avec violence : nous luttàmes pendant trois heures \& gagnâmes avec peine Pembouchure d'une petite sivière dans une anfe protégée par la tête orientale du cap Froward. Nons comptions que le mauvais tems ne ferait pas de darée, \& cette épérance quil nous fit négliger des pré. cantions nous nuifit. If fallut conftruire une cabane de branches d’arbres où nous ne pûmes tenir, le froid \&l'humidité nous en chafsèrent; nous fimes un grand feu pour nous réchauffer, \& la voile dit canot nous
fauva une partie de la pluie. La nuit fut affreufe, le vent, la pluie redoublèrent; nous revinmes au point du jour, \& ce fut un bonheur pour nous; car il y eut pendant deux jours une tempête décidée, \& la neige recouvrait toutes les montagnes. Cependant 10 foleil était près de 18 heures fur l'horifon.

Je fus plus heureux quelques jours après: nous parvinmes à la terre de Feu \& defcendimes à I'embouchure d'une petite rivière dans une mauvaife anfe de fable, à 5 lieues de diftance de la baie Françaife : nous dinâmes fur fes bords dans un affez joli bofquet, qui couvrait de fon ombre plufieurs cabanes fauvages.

Après midi nous fuivìmes la côte, malgré une mer houleufe, \& trouvàmes un grand enfoncement dont nous n'appercevions pas la fin: fon ouverture, d'environ deux lieues, eft coupée par une isle fort élevée. Les baleines \& les groffes houles nous firent foupçonner que c'était un détroit qui pouvait conduire près du cap Horn. Nous y vìmes des feux, \& bientôt après des Sauvages : c'était la même horde que javais vue dans mon premier voyage dans le détroit; nous les avions nommés Pe cherais, parce que c'était le mot qu'ils répée Ils étaient au nombre de 40 ; hommes, femmes, enfans, \& avaient dix à douze canots. Nous vinmes paffer la nuit au bord d'une xivière confidérable, où nous fimes grand feu, \& où nos voiles nous fervirent de tentes : la nuit fut belle. Le lendemain, quée par un gros morne \& l'occidentale par un islot : on entre de la baie dans le port par un paffage étroit: c'êt un endroit excel, fent pour faire du bois, de l'eau \& même pour carener; nous l'appelàmes Beau-Bafin,
Je fortis de-là pour vifiter les lieux fitués au couchant. Je vifitai une isle où des Sauvages étaient à la pêche; \&, fuivant la côte, jrarrivai vers la nuit dans une baie excellente pour 3 ou 4 navires, \& que je nommai Baie de la Cormoranderie, à caufe d'une roche apparente qui en eft à un mille, C'eft-la que nous pafsâmes la nuit.
Nous en fortimes à la pointe du jour,

## De Bougainville.

pafsâmes entre deux isles de grandeur égale, que je nommai les Deux Sceurs. Plus loin eft une montagne que nous nommâmes Pain-de Sucre. Au-delà eftune baie avec un port fuperbe dans le fond: une chùte d'ean remarquable nous lui fit donner le nom de port de la Cafcadé: la sûreté, la commodité de l'ancrage, la facilité d'y faire du bois \& de l'eau y font entières. La cafcade eft formée par une petite riviêre qui ferpente entre des montagnes élevées; fa chûte eft de 50 à 60 toifes; le terrein y eft entremêlé de bofquets \& de petites plaines couvertes d'une petite mouffe courte \& fpongieufe : on n'y voit point de traces d'hommes. Toute cette partie de la terre de Feu, depuis lisle Sainte-Elizabeth, ne parait être qu'un amas informe de groffes isles inégales, élevées, montueufes, dont les fommets font toujours couverts de neige. Les arbres \& les plantes y font les mêmes que fur la côte des Patagons, \& aux arbres près; le terrein en reffemble à celui des isles Malouines.

La découverte de ces trois ports peut faciliter la navigation dans le détroit, parce que le cap Froward eft un des lieux les plus redoutés; il eft diffioile de le doubler, \& IM 4

184 Y OFAGE
ces ports peuvent faciliter les efforts des navi, gateurs ; ils ne, feront plus obligés de reculer quelquefois jufqu'à la baie Famine.

Nous pafsâmes une nuit défagréable dans le port de la Cafcade : il fit froid, \& la pluie y fut continuelle; nous en fortimes à cinq heures du matin pour regagner la frégate; des raffales violentes nous rendirent ce paffage difficile \& périlleux, Nous nous préparâmes auffi à fortir de la baie Bougainville : le calme avait fuccédé à l'orage, \& il fallut nous faire remorquer: le vent, les brouillards arrivèrent bientôt après. Nous dqublâmes le eap Holland; mais le tems obfcur nous fit prendre le parti de mouiller dans le port Galant. C'eft-là que nous commenȩâmes l'année 1768 , là que nous fùmes enchainés pendant trois femaines par des tems dont lhiver le plus rigoureux de Paris ne donne pas l'idée.

La baie eft appelée Fortefoue, elle a deux milles lde largeur d'une pointe à l'autre, \& prefqu'autant de profondeur : elle couvre un port à l'abri de tous les vents; c'eft le port Galant: il a un mille de profondeur, \& 4 à 500 pas de large : une rivière s'y jette. En nous promenant fur le rivage nous vimes des bois nouvellement coupés \& fciés, des écort

## de Bougainville.

ces de laurier récemment enlevées: des noms anglais, des dattes gravées fur les arbres. Nous ne pûmes faire beaucoup d'obfervations; les nuits y étaient auffi affreufes que les jours: 1a pluie, la neige, un froid très-vif, l'orage, fe foutenaient. Je fis de vains efforts pour avancer; il fallut attendre un tems plus doux.
Pendant notre féjour dans ce lien, nous cûmes la vifite de quelques Sauvages: ils vinrent à nous dans des pirogues, \& nous abordèrent avec les cris redoublés de Peche. rais. Ils montèrent fur la frégate \& y furent bientôt à leur aife : on les fit chanter, danfer, entendre des infrumens, \& fur-tout manger: tout leur était bon, pain, viande falée, fuif, ils dévoraient tout ce qu'on leur préfentait: nous nous en débarrafsâmes avec peine, \& ce ne fut qu'en portant de la viande falée dans leurs pirogues que nous pûmes les y faire rentrer : ils ne témoignèrent aucune furprife, aucune curiofité; ils n'avaient pas affez d'efprit pour cela.

Ces Sauvages font petits, vilains, maigres, très-puans \& prefque nuds : de mauvaifes peaux de loups marins leur fervent de manteaux, de voiles, \& de toits à leurs cabanes. Leurs femmes font hideufes, \& ils les traitent
avec peu d'égards; elles voguent daps les pirogues qu'elles entretiennent, nagent malgré le froid pour y entrer \& en vuider l'eau, ramaffent le bois \& les coquillages, \& le font même avec un enfant à la mamelle. Elles Ies portent fur le dos, pliés dans la peau qui leur fert de vêtement.

Leurs pirogues font-d'écorces mal liées avec des joncs, \& de la mouffe dañ les cou. tures : an milieu eft un petit foyer de fable où ils entretiennent toujours un peu de feu; leurs arcs, leurs flêches font faites de bois de lépine-vinette à feuilles de houx; les dernières font armées de pointes de pierres taillées avec affez d'art; les flêches font de boyaux : mais ces armes font auffi foibles que ceux qui s'en fervent. Ils ont encore un os de poiffon long d'un pied, aiguifé par le bout, dentelé par les côtés, qui femble être un inftrument de pêche. Ils habitent pêle-mêle dans des cabanes, au centre defquelles il y a du feu: ils fe nourriffent fur-tout de coquillages; cependant ils ont des chiens \& des lacs faits de barbe de baleine : tous ont les dents gâtées, peut-être parce qu'ils mangent les coquillages brûlans, quoiquà moitié cruds. Ils paraiffent d'affez bonnes gens, mais

## De BoUGAINVILLE. 187

tressfaibles; ils femblent fuperfitieux, \& croire à des génies mal-faifans, \& ont des pâtres qui font auffi leurs médecins. Ce font les Sauvages les plus dénués de tout que jaie jamais vus, \& ils vivent fous le climat le plus affreux de l'univers : ils font peu nombreux, \& ont cependant des charlatans, comme nous le verrons ailleurs.

Le 7 \& le 8 Janvier, nous eûmes 4 pouces de neige fur notre bord, \& le jour naiffant nous en montra les terres couvertes, excepté danss les lieux humides. Le 9, nous eùmes des Pecherais qui avaient fait leur grande toilette, c'ef--̀-dire, qui s'étaient peints tout le corps de taches rouges \& blanches, Lorfquils virent nos canots voguer vers leurs cabanes, ils les fuivirent: leurs femmes s'étaient toutes retirées dans une cabane, \& ils paraiffaient mécontens lorqu'on voulait y pénétrer : ils invitaient à entrer dans les autres \& préfentaient des moules quils fuçaient auparavant : on leur fit auffi de petits préfens. Ils chantèrent, dansèrent \& montrèrent de la gaité; elle finit bientôt: Un enfant de douze ans, le feut dont la figure fut intéreffante à nos yeux, fut faifr tout-à-coup d'un crachement de fang \& de convulfions : nous avions donné à ce
malheureux des morceaux de glace \& de verre : nous ignorions que ces hommes ont Thabitude de s'enfoncer dans la gorge \& les narines des morceaux de talc, \& l'enfant avait fait le même ufage de notre verre; il avait les lèvres, les gencives \& le palais en fang, Cet accident répandit la confternation \& la défiance : un jongleur le dépouilla précipi. tamment d'une cafaque de toile que nous lui avions donnée \& quill crut renfermer la fource du mal : il étendit l'enfant fur le dos, fe mit à genoux entre fes jambes, fe courba fur lui, \& avec la tête \& les deux mains, il lui preffait le ventre en criant de toute fa force : de tems en tems il fe levait comme s'il eût tenu le mal dans les mains jointes, puis les ouvrait en foufflant dans l'air. Pendant cette cérémonie, une vieille femme en pleurs hurlait dans Toreille du malade de manière à le rendre fourd; il fouffrait autant des remèdes que de fon mal. Le jongleur difparut \& revint un moment après les cheveux poudrés \& la tête. ornée de deux ailes blanches affez femblables au bonnet de Mercure, il recommença fes Fonctions avec plus d'affurance, L'enfant paraiffant plus mal, notre aumônier lui adminiftra furtivement le batème. Lorfque j'appris

## DE BOUGAINVILLE:

ce malheur, jaccourus avec notre chirurgien, qui fit apporter un peu de lait \& de la tifanne émolliente. Nous trouvâmes deux jongleurs autour de l'enfant qui le martyrifaient : fon corps était tout meurtri \& les Barbares continuaient : la douleur de fon père \& de fa mère, lintérêt vif de tous les affiftans, la patience de lenfant nous offraient un fpectacle attendriffant : notre fenfibilité diminua leur défiance, ils nous laifsèrent approcher le malade \& l'examiner: on eut de la peine à les déterminer à lui laiffer boire du lait; ce ne fut qu'après que le père l'eut effayé fur lui-même. Les jongleurs paraiffaient jaloux du chirurgien, \& paraiffaient occupés. à prévenir le mauvais fort que nous pouvions jeter fur eux. L'enfant fouffrait moins lorfque nous nous retirâmes à l'entrée de la nuit : mais un vomiffement continuel nous fit craindre qu'il ne fùt paffé du verre dans forz eftomac. Vers les deux heures après minuit, nous entendímes des hurlemens répétés fur le rivage ; \& dès la pointe du jour, quoiqu'il fit un tems affreux, les Sauvages s'enfuirent fur leurs canots; ils fuyaient fans-doute au lieu fouillé par la mort, \& les étrangers, qu'ils regardent comme des êtres mal-faifans.

Le vent fouffla avec furie jufqu'au is ; que le jour fut affez doux; la nuit fut calme; hous crûmes pouvoir lever les ancres, à peine l'eùmes-nous fait, qu'il fallut les rejeter encore, \& la journée fut cruelle. Le 16 at matin il faifait prefque calme; nous appaseillâmes avec la marée favorable; mais jzmais nous ne pûmes gagner lisle de Rupert. Je fis de vains efforts pour me jeter dans quelque baie voifine; bientót la marée ou un courant violent nous pouffa près de la terre; nous nous hâtâmes de jeter l'ancre, mais elle tomba fur des roches \& chaffa: déjà nous n'avions plus que 3 braffes \& demic d'eau, nous allions échouer quand une brife s'éleva : alors nous déployâmes toutes nos voiles, tous nos bateaux fe raffemblèrent pour nous remorquer; nous filions le cable, qui s'engagea dans Pentre-pont \& fit tourner rapidement la frégate qui fut alors dans le plus grand danger: on coupa le cable \& la promptitude de la manœuvre nous fauva : notre parti le plus sûr fut alors de rentrer dans le port Galant, dont nous nous étions efforcés. de fortir : cette apparence de bean tems n'avaie fervi quà nous livrer à des allarmes cruelles. La journée qui fuivit fut plus orageufe que

## DE BoUGAINVILLE.

foutes celles que nous avions éprouvées: le vent élevait dans le canal des tourbillons d'eau à la hauteur des montagnes, \& plufieurs à la fois couraient dans des directions oppofées. Le vent fembla s'épuifer, mais à midi un coup de tonnerre, le feul que nous ayons entendu dans le détroit, fut comme le fignal auquel le vent fe déchaina avec plus de furie: dans le port même nous chafsâmes \& fûmes obligés de jeter la grande ancre. Cependant alors les plantes, les arbuftes étaient en fleurs, \& les arbres offraient une verdure affez brillante : mais cet afpect ne fuffifait pas pour diffiper la trifteffe que nous infpirait cette région. Le caractère le plus gai ferait flétri dans ce climat affreux.

Les deux jours qui fuivirent nous offrirent quelques momens plus doux; nous relevâmes notre grande ancre, \& jenvoyai reconnaitre le canal de Sainte Barbe: on ne trouva qu'un canal étroit \& dangereux, fans mouillage, \& traverfé par un banc de moule : le canot fit le tour de lisle Louis-le-Grand; \& ne vit fur la terre deFeu que la baie de la Nativite. II faut donc que ce canal foit plus à l'orient \& vis-aे-vis-le port Galant. Il ferait important de s'en affurer \& de le reconnaitre, parce qu'il

192 VoyA EE abrégerait confidérablement le paffage dut détroit, \& le rendrait moins dangerenx.

Les $21,22 \& 23$, les raffales, la neige \& 13 pluie furent continuelles : dans ce dernier furtout il fit un ouragan affreux, mais court; le 24 , le tems fut plus doux, \& noư pensâmes au départ: nous nous fimes trâner hors de la baie par nos canots; \& le vent foufflant du levant, nous mimes toutes nos voiles. Nous pafsâmes le Bras tortueux \& parvinmes à la rivière Batchelor, facile à reconnaitre parce qu'elle fort d'une vallée profonde, \& qu'aut couchant elle arrofe le pied d'une montagne élevée; nous vîmes enfuite le canal de Saint ${ }^{2}$ Jérôme, dont lentrée parait avoir demi-lieue de large : vis-à-vis eft l'isle Louis-le-Grand quí a 4 lieues de Iong, \& a un port dans fa partie occidentale. Nous doublâmes auffile cap Quad.

- Depuis ce cap, Ie détroit s'avance vers le couchant d'été fans faire de détour fenfible; ee qui lui a fait donner le nom de LongueRue. Le cap eft compofé de rochers efcarpés's, terminés ce femble par d'antiques ruines, Jufqu'à lui les côtes font boifées, \& la verdure des arbres adoucit l'afpect des cimes gelées des montagnes. Au-delà elles ne font plus


## De Bougainvilie.

bordées que de rochers arides \& nuds, dont lé fonamet eft couvert de neige; \& les vallées profondes font remplies par d'immenfes amas de glaces, dont la couleur attefte l'antiquité. Trompé de cet horrible afpect, Narborough lui donna le nom de pays de la defolation dú fud.

A cinq lieues du cap Quad en eft un autre; que fa figure nous fit appeler cap Fendu : il eft entre deux belles baies, où l'ancrage \& le fond font sûrs : deux autres caps le fuivent, \& hous leur donnâmes le nom de nos deux vaiffeaux : toutes ces terres font hautes \& ofcarpées; le vent, qui nous favorifait, ne nous laiffa pas le tems de les fonder. Le canal n'a guère dans ce lieu que deux lieues de large.

Nous étions parvenus à 3 lieues du cap Monday, lorfque la nuit s'approchá: le tems était beau, le verit nous favorifait, \& je réfolus de continuer notre route dans fobfolrité avec nos petites voiles; mais vers les dix heures du foir le tems s'obfcurcit \& le vent fé renforça; il plut beaucoup, la nuit devint fi noire qu'on nè vit plus de terre. Nous mîmes en panine pour attendre le jour, qui nous montra. la terre, qui fe caeha de nouveau pour rie fe montrer que par intervalles. Le vent̂ Tome VI.

194
VOYAGE
eontinua d'être bon; à midi, nous entre. vìmes le cap des Piliers \& les Evangeliftes. Plus nous en approchions, plas I'horifon s'étendait; il n'était plus borné par les terres.

Dès qu'on a paffé le cap Monday, le canal s'ouvre \& a jufqu'à fix lieues de large. De-là, jufqu'à celui des Piliers, il y a feize lieues : au midi la côte eft haute \& efcarpée; au nord elle eft bordée d'isles \& de rochers quí en rendent l'approche dangereufe. On la perd de vue vers le cap des Viđoires, qui eft de hauteur médiocre.

Le cap des Piliers ef une terre très-èlevée, ou plutôt c'eft une maffe de rochers qui fe termine par deux rocs coupés en forme de tours : c'eft à fix ou fept lieues de-là que font les quatre Evangeliftes : trois font ras, le quatrième a la figure d'un meulon de foin: le plus sûr eft de paffer au midi de ces islots.

Le vent changea \& nous fit craindre de ne pouvoir doubler les douze Apôtres; nous y réuffìmes cependant, \& nous fortìmes du détroit : après y être reftés 26 jours, le jouet des vents dans le port Galant, 36 heures d'un bon vent nous en fit fortir fans avoir été obligés de jeter l'ancre. Un bon vent de nord nous fit avancer à pleines voiles dans la mer
De Bougainvilye:

Occidentale. La longueur du détroit peut être de 114 lienes, que nous ne fimes qu'en 56 jours. Malgré les difficultés de cette route, on doit la préférer à celle du cap Horn, depuis le mois de feptembre en mars. Dans les autres mois la mer ouverte eft plus avantageufe, parce qu'alors les nuits font très-longues \& très-noires. On refte long-tems dans le détroit; ; mais on y trouve en abondance de l'eau, du bois, des coquillages, quelquefois de bons poifons, \& en entrant dans l'océan pacifique, on n'a pas des malades, \& lon eft en état d'yagir.

Après être entrés daris l'Océan, nous cûmes d'abord des tems variables; puis ils fe fixèrent vers le fud : ces vents me firent abandonner le deffein de relâcher à lisle Juan Fernandez. Je réfolus de traverfer cet océan fanis máarrêter ; \& pour découvrir un plus grand efpace de mers, nous convinmes avec le commandant de l'Etoile qu'il s'éloigneroit tous les matins vers le midi à la diftance que le tems permettrait fans nous perdre de vue, \& que le foir, nous nous tallierions. Nous fuivîmes cet ordre de marche pendant toute la route,

Je cherchai d'abord à reconnaitre la terre que le Flibuftier anglais David crut avoir
découverte. Roggewin la chercha en vain, \& je ne la vis pas mieux que lui : feulement nous vîmes dans ces parages des oifeaux affez femblables aux équerrets, qui ne s'éloignent jamais de terre quàa la diftance de 60 à 80 lieues, \& un paquet de ces herbes vertes qui s'attachent à la carène des navires. Peut-être la terre que vit David r'ef-elle que les isles Saint-Ambroife \& Saint-Felix, qui font à 200 lieues de la côte de Chili.

Pendant notre courfe jufqu'au 3 mars, chaque jour avant ou après midi, nous avions д̀ effuyer un gràin accompagné de tonnerre. Nous eûmes en fortant du détroit des maux de gorge prefqu'épidémiques, que nous attribuâmes aux eaux neigeufes du détroit; mais ils cédèrent aux moindres remèdes; à la fin de février il n'y avait point de malades parmi nous; feulement quatre matelots étaient tachés de fcorbut. Dans ce tems une pêche abondante de bonites \& de grandes oreilles nous fournit un repas pour les deux équipages.

Dans le mois de mars, nous courûmes le parallèle des trois isles de Quiros; \& le 21 nous primes un thon, dans l'eftomac duquel on trouva de petits poiffons dont l'efpèce ne

## DE BOUGAINVILLE.

s'éloigne jamais des côtes. En effet, le lendemain, à fix heures du matin, nous découvrimes une isle \& quatre islots: ceux-ci furent nommés les quatre Facardins; japprochai de l'isle, \& je vis qu'elle était bordée d'une plage de fable très-unie, que l'intérieur était embelli de bois touffus couronnés des tiges fécondes des cocotiers. De groffes lames nous en défendaient l'accès; mais fa verdure nous charmait les yeux, \& les cocotiers nous offraient par-tout leurs fruits \& leuř ombre fur un gazon émailié de fleurs; des milliers d'oifeaux voltigeaient autour du rivage, \& femblaient annoncer une cote poiffonneufe. Nous en fuivîmes la côte, mais partout la mer brifait avec la même force, \& nous ne voyions point d'anfe pour nous mettre à l'abri. Déjà renonçant à l'efpoir d'y defcendre, je m'éloignais, lorfqu'on me cria qu'on voyait quelques hommes fur le rivage. Je crus d'abord que quelqu'Européen y avaie fait naufrage, \& je mis en panne pour les attendre \& les fauver: bientôt jen vis quinze ou vingt s'avancer à grands pas ; ils étaient nuds \& portaient de longues piques quils agitaient comme pour nous défier; puis ils fe retirèrent fous les arbres, entre lefquels
nous dirtinguâmes des cabanes: les hommes paraiffaient grands \& de couleur bronzée. D'où venaient ces habitans fur une isle qui n'a pas une lieue de diamètre? Je la nommai isle des Lanciers : on n'y trouva pas de fond à deux cent braffes, quoiqu'on ne füt pas à une lieue du rivage.

Dès ce jour nous diminuâmes de voiles durant la nuit, craignant de rencontrer tout, ̀े-coup des terres baffes. Le lendemain, nous vimes une terre encore environnée de bri, fans, elle était baffe \& couverte d'arbres. Arrivés près d'elle, nous cherchâmes fond fans le trouver: la mer brifait avec furie tout autour de la côte, \& bientôt nous reconnûmes que cette isle n'était formée que par deux lan. gues de terre fort étroites qui fe rejoignent entre le nord \& le couchant, qui laiffent uno ouverture entre le levant \& le midi : c'eft une efpèce de fer à cheval allongé, mais peu large, qui femble compofé de dunes de fables, couvertes de cocotiers \& d'autres arbres plus petits \& très-touffus, mais entrecoupées de terreins bas, de rues d'arbres \& de verdure : des pirogues navigeaient dans l'efpèce de lac que cette isle embraffe; les unes à la voile, les autres avec des pagaies; les habi-
tans étaient nuds, grands, bien proportionnés. armés de longues lances; nous ne trouvions pas un endroit où nous puffions aborder: nous paffàmes la nuit à louvoyer ; \& le lendemain, n'ayant pu découvrir d'abordage, nous nous éloignâmes de cette isle, que $\mathrm{f}_{2}$ forme nous fit nommer la Harpe?

Ce même foir nous vimes une terre à la diftance de fept à huit lieues; le tems était obfcur \& orageux, \& nous arrétâmes notre courfe. Nous approchâmes de cette terre : elle était trop baffe, \& s'étendait dans une étendue de huit lieues. Bientôt de nouvelles parurent à nos yeux; toutes étaient baffes ou noyées, toutes étaient inabordables. Je nommai cet amas, l'Archipel dangereux, parce que la navigation y eft très-périlleufe, au milieu de brifans \& d'écueils. Pour éviter ces parages, je portai au midi, \& le 28 nous ceffàmes de voir ces terres : c'était là fans doute ce que Roggewin avait appelé le Labyrinthe.

Bientôt des orages fe fuccédèrent \& la pluie fut continuelle; le fcorbut fe déclara fur huit on 10 matelots; on leur donnait tous les jours à chacun une fpinte de limonade faite avec la poudre de faciot, à laquelle nous

$$
\mathrm{N}_{4}
$$ avec leau falée.

Le 2 Avril, nous apperçûmes vers le pord une montagne haute \& fort efcarpée, que je nommai le Boudoir. Nous allions vers, \&lle lorsque nous en découvrimes une feconde, dont la côte non moins élevée nous parut étendue; nous y tendimes, mais il fit prefque calme tout le jour. Le foir la brife nous amena près du rivage : nous pafsâmes la nuit à fuivre lentement la côte. Le foleil fe leva enveloppé de nuages, \& ce ne fut quàa neuf heures du matin que nous revimes ha terre; à fon extrémité méridionale nous on . vimes une autre fans pouvoir diftinguer fi elles étaient jointes. La nuit vint, nous louvoyàmes, des feux allumés fur la côte nous prouvèrent que lisle était habitée. Au lever: de l'aurore nọus vîmes que les deux terros

DE BOUGAINVILLE. $\quad 20$ Í n'en faifaient qu'une, \& qu'elles étaient unies par une baie ouverte au nord-eff; nous cinglions vers la baie lorfqu'une pirogue venant de la mer parut à nos yeux; elle fe rendait a terre avec la voile \& les pagaies, \& fe joignit à un grand nombre d'autres qui venaient à nous; l'une d'elles les précédait, conduite par douze hommes nuds, qui nous préfentèrent des branches de bananier: nous leur répondimes par tous les fignes d'amitié dont nous pûmes nous avifer : ils accoftèrent le vaiffeau; \& l'un d'eux, remarquable par fon énorme chevelure hériffée en rayons, nous offrit avec fon rameau de paix un petit cochon \& un régime de bananes. Nous acceptâmes fon préfent, \&\& lui donnâmes en échange des bonnets \& des mouchoirs. Ce fut là le gage de notre alliance. Bientôt plus de cent pirogues, toutes à balancier, environnèrent les vaiffeaux, chargés de cocos, de bananes \& d'autres fruits; ces fruits délicieux pour nous furent payés par des bagatelles précieufes pour cux : ils ne voulurent point monter à bord; mais on fe montrait les objets d'échange, \& fi l'on était d'accord, on fe les envoyait chacun par une corde ou un panier, avec la plus grande bonne foi z
nous ne leur vimes point d'armes; ils fe retirerent la nuit. La terre femblait alors illu. minée; nous n'avions pu trouver un mouillage, \& nous defrions ardemment en trouver un ; l'afpect de cette côte en amphithéâtre nous offrait le plus riant fpectacle : les montagnes $y$ font tres-hautes \& par-tout couvertes de bois. On y voyait un pic chargé d'arbres jufqu'à fa cime ifolée, qui s'élevait au niveau des montagnes. Il paraiffait n'avoir que 30 toifes de diamètre, \& femblait une pyramide parée de guirlandes de feuillages : les terreins moins élevés font entrecoupés de prairies \& de bofquets; une lifière de terre baffe unie, couverte de plantations, bordait la mer: c'eft là qu'au milieu d'arbres chargés de fruits nous voyions les maifons des infulaires. Nous vîmes une caffade qui du haut des montagnes précipitait vers la mer fes eanx écumantes; un village était bâti au pied, \& la côte était fans brifans; mais le fond fe trouva de roc.

Cependant le commerce continua : les trocs fe firent avec loyauté ; les infulaires avaient apporté des fruits, des poules, des pigeons, des inftrumens de pêche, des étoffes fingulières, des coquilles: l'un d'eux monta fur l'Etoile \& y paffa la nuit fans deffiance.

## DE BOUGAINVILLE.

Je découvris une autre isle, que des brifans femblaient joindre à la première ; \& je ne voulus pas me hafarder à paffer entr'elles. Je faifais par-tout fonder; on ne trouva un mouillage que dans la baie que nous avions d'abord vue. On y parvenait par une coupure dansle rocher, large de deux cent toifes : au-dedans était une bonne rade, où le fond variait de 9 à 30 braffes; plufieurs petites rivieres, commodes pour l'aiguade, venaient s'y rendre. Nous y entrâmes; les infulaires accoururent encore, \& en fi grand nombre, que nous eûmes de la peine à nous amarrer au milieu de la foule \& du bruit; tous criaient-tayo, ce quil fignifie $a m i$; tous nous demandaient des clous \& des pendans d'orcilles: les pirogues étaient remplies de femmes, qui pour la beauté du corps pourraient le difputer à toutes les Européennes : la plupart étaient nues; on leur avait ôté le pagne dont elles s'enveloppent; elles nous firent des agaceries, où malgré leur naiveté on découvrait quelqu'embarras; les hommes plus fimples ou plus libres nous preffaient de prendre une femme \& de la fuivre à terre : Pune d'elles refta parmi nous, \& entraina tous les matelots vers elle. Non cuifinier s'échappa pour def-

204 VOYAGE
cendre à terre avec la belle qu'il avait choifie ; \& dès quill y fut, on l'entoura, on le déshabilla au milieu d'exclamations qui l'épouvan. tèrent \& le guérirent de fon amour ; il fallut nous le ramener plus mort que vif.

Je defcendis avec divers officiers pour reconnaitre Paiguade; on ne fe laffait point de nous confidérer ; on écartait nos vêtemens pour voir fi nous reffemblions bien aux habitans; aucun de ceux qui nous environnaient ne portait d'armes, ni même de bâtons. Le chef du canton nous conduifit dans fa maifon, où nous trouvâmes cinq ou fix femmes \& un vieillard, qui, fans témoigner d'étonnement, de frayeur, ni de curiofité, fans répondre à nos careffes, fe retira d'un air rêveur \& foucieux.
La maifon n'avait pas de meubles ni d'ornemens qui la diftinguaffent des autres, mais elle étrait plus grande; elle avait 80 pieds de long \& 20 de large : un cylindre dofier, long de trois ou quatre pieds, garni de plumes noires, était fufpendu au toit : ailleurs étaient deux figures de bois : l'une était un Dieu; on l'avait appuyé contre un des piliers: la Déeffe était vis-à-vis, attachée aux rofeaux qui formaient le toit, Ces figures étaient fans

## DE BOUGAINVILLE.

proportion, \& tenaient à un piédeftal vuide \& fculpté à jour, qui avait 7 pieds de haut fur un de diamètre, le tout d'un bois noir. fort dur.

Affis fur Therbe, au dehors de la maifon; on nous apporta des fruits, du poiffon grillé \& de l'eau; le chef mit au col d'un de mes officiers \& de moi un collier d'ofier, recourvert de plumes noires \& de dents de requins, femblable aux fraifes immenfes qu'on portait du tems de François premier : il diftribua des étoffes. On nous vola un piftolet, le chef en fit des recherches févères, que Jarrêtai en lui faifant entendre que l'auteur du vol pourrait être la victime de fon avidité imprudente. Nous nous retirions, lorfque nous fümes in' vités par un infulaire de belle figure, qui couché fous un arbre nous invita à partager fon fiege de gazon. Alors fe penchant vers nous, \& d'un air tendre, aux accords d'une flute dans laquelle un autre Indien fouflait avec le nez, il nous chanta lentement une chanfon. Quatre infulaires vinrent fouper \& coucher à bord. Nous leur fímes entendre flûtes, baffes, violons, \& leur donnâmes un feu d'artifice compofé de fufées \& de ferpentaux qui leur caufa une furprife mêlée d'effoi.

Le chef vint le 7 Avril à bord, \& nous apporta un cochon, des poules, \& le piftolet qu'on nous avait pris. Il fe nommait Ereti; je defcendis pour dreffer le camp fur les bords d'une petite riviere : le chef vit la troupe fous les armes fans en paratre ni furpris; ni mécontent; mais quelque tems après il vint me faire entendre que notre féjour à terre lui déplaifait. J'infiftai fur létabliffement du camp néceffaire pour faire de l'eau, du bois, \& faciliter les échanges. II alla tenir confeil, \& revint demander dans quel tems nous partirions. Je lui fis entendre que ce ferait dans dix-huit jours, en lui comptant dix-huit petites pierres; un vieillard voulait en retrancher la moitié; mais enfin il confentit au nombre de jours déterminé.

Dès ce moment la joie fe rétablit. Eretí nous offrit un hangar immenfe tout près de la rivière, \& il en fit ôter les pirogues quì le rempliffaient. C'eft là que nous plaçâmes nos fcorbutiques au nombre de 34 , \& une garde de 30 foldats. Ereti y joignit fon foupé au nôtre, \& retint avec lui cinq ou fix amis. Après le repas, il demanda des fufées, qui lui firent autant de peur que de plaifir.
Le lendemain nous perfectionnàmes notre
eamp; le hangar était parfaitement couvert d'une efpèce de natte; nous n'y laifsàmes qu'une iffue fermée par une barrière. Ereti \& fes amis avaient feuls le pouvoir d'y entrer; la foule fe tenait au dehors, où elle apportait des fruits, des poules, des cochons, du poiffon, des pièces de toiles, en échange defquels ils recherchaient des clous, des outils, des perles fauffes, des boutons ou autres bagatelles : ils cueillaient les plantes, les coquilles quils nous avaient vu chercher, \& on payait leurs peines à peu de frais.

Je demandai au chef des arbres que je puffe couper; il m'en montra, m'indiqua le lieu où il fallait le faire tomber, \& les gens du pays nous aidaient dans tous nos travaux; mais il fallait veiller fur leurs mains; car ils font de très-adroits filoux. Cependant il ne femble pas que le vol foit commun parmi eux, tout eft à terre dans leurs maifons, ou fufpendu, fans ferrure ni gardien. Sans doute une curiofité vigilante pour des objets nouveaux les engageait à voler des hommes nouveaux qu'ils ne devaient plus revoir. Tout fe paffait d'une manière amicale, à cela près: nous nous promenions fans armes dans le pays, feuls ou par petites bandes; on nous
invitait à entrer dans les maifons, or nouis donnait à manger, on nous offrait de jeunes filles. Je me fuis cru tranfporté quelquefois dans le jardin d'Eden; je parcourais une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers, \& coupée de petites rivières qui entretiennent une fraicheur délicieufe fans aucun des inconvéniens de lhumidité. Un peuple nombreux y jouiffait des tréfors que la nature $y$ verfe à pleines mains. Je voyais des troupes d'hommes \& de femmes affifes à lombre des vergers, tois me faluaient avec amitié ; on fe rangeait pour me laiffer paffer; par-tout je voyais régner l'hofpitalité, le repos, une joic douce \& toutes les apparences de bonheur.

Je fis préfent au chef du canton d'un couple de dindes \& de canards mâles \& femelles: c'était le denier de la veuve. Je lui propofai de faire un jardin \& d'y femer différentes graines, \& il le fit bientôt exécuter : je le fis bécher; ils admiraient nos outils de jardinage; nous y femâmes du bled, de lorge; de l'avoine, du riz, du märs, des oignons, \& autres graines paffagères, \& peut-être elles leur feront utiles. Ils ont autour de leurs maifons des efpèces de potagers, garnis de giraumons,
DE BOVGAINVILLE:
giraumons, de patates, d'ignames, \& autres racines.
Je reçus la vifite de Tautaa, chef d'un des cantons voifins, homme d'une belle figure \& d'une taille extraordinaire. Il était accompagné de quelques-uns de fes parens, tous hommes de fix pieds. Je leur fis des préfens \& leur rendis leur vifite. Tautaa m'offrit une de fes femmes, jeune \& affez jolie; \& les muficiens entonnèrent les chants de lhyménée : telle eft leur manière de recevoir les vifites de cérémonie.
Le ro, il y eut un infulaire tué : il le fut par une arme à feu, \& je fis de vaines recherches pour découvrir l'auteur du meurtre. Ses compatriotes nous vifitèrent toujours ; cependant plufieurs emportaient leurs effets : de nouveaux préfens les raffurèrent.

Je me hâtai de faire finir tous nos travaux; car je favais que nous étions dans un fond femé de corail, \& qu'un grand vent pouvait nous jeter fur les rochers. Mon inquiétude était bien fondée, car un vent de fud ayant agité le vaiffeau, un des cables fut coupé, \& nous tombâmes fur l'Etoile, qui heureufement put éviter le choc, ou le Tome VI.

210 Vo Y A G
sendit très-faible : nous nous raffurâmes ; maís ne pûmes trouver notre ancre.

Nous étions occupés à faire fonder vers le nord pour $y$ trouver un paffage, lorfqu'on vint me dire quill y avait eu trois infulaires tués ou bleffés à coups de bayonnettes, que l'alarme était répandue dans le pays, que vicillards, femmes, enfans fuyaient vers les montagnes, emportant tous leurs effets, \& que peut-etre nous allions avoir fur les bras une armée de ces hommes furicux. Je defo cendis au camp, \& en préfence du chef, je fis mettre aux fers quatre foldats foupçonnés d'être les auteurs du forfait. Ce procédé parut le contenter. Je paffai la nuit à terre \& donblai les gardes; notre pofte, entre deux rivieres, un marais \& la mer était facile à défendre, mais nous n'eûmes point occafion de l'é. prouver.

La crainte de perdre mes vaiffeaux était plus vive que celle de l'attaque des infulaires. Le vent s'était augmenté; il fnifait une groffe houle, \& toutes les apparences d'une tempête. Vers les deux heures da matin un coup de vent chaffa les vaiffeaux fur la côte, mais if ne dura pas. L'aurore nous amena de nouveaux malheurs : deux de nos cables fe roma

## DE BOUGAINVILLE. <br> 212

pirent, la frégate ne fut plus qu'a une petite diftance de la côte, où la mer brifait avec fureur, le péril devenait plus preffant \& les reflources avaient diminué; en 24 heures nous venions de perdre quatre ancres ; à dix heures du matin nous en perdimes - une cinquième; il fallut jeter la grande ancre, mais nous étions trop près des brifans pour qu'elle pút prendre fond : un inftant de variation dans le vent nous fauva.

Cependant tout le pays paraiffait défert autour de nous; il ne paraiffait aucun Indien. Le prince de Nâffau, qui s'était avancé au loin pour les raffurer, en trouva un grand nombre avec Ereti, qui vint à lui d'un air confterné. Les femmes éplorées fe jetaient à fes genoux, lui baifaient les mains en pleurant \& répétaient : vousetes nos amis, \& yous nous tuez. A force de careffes nous parvinmes à les raffurer : bientôt ils accoururent avec des poules, des cocos, des régimes de bananes; je defeendis avec des outils \& des étoffes de foie; jen diftribuai aux chefs, en leur témoignant ma douleur de ce qui était arrivé : ils me comblerent de careffes, \& le peuple applaudit à la réunion; des ce jour, on apporta au camp plus de rafraichiffemens
que jamais. Ils defirèrent voir l'effet de nos fufils fur des oifeaux; tous tombèrent morts, \& ils en curent grand'peur.

On me rapporta qu'il y avait un beau paf. fage vers le nord, \& dès le 14 au matin jordonnai à l'Etoile qui avait fes provifions faites de fortir par-là de la rade. A deux heures aprés midi, je vis ce vaiffeau hors des réciff; alors notre fituation devint moins terrible. Au moins nous avions un vaiffeau en sûreté. Pendant tout le jour \& une partic de la nuit nous travaillàmes à completter notre provifron d'eau, à déblayer l'hôpital \& le camp. J'y enfouis un acte de poffeffion, comme jai fait dans toutes les terres que nous avons découvertes. Il était deux heures du matin lorfque tout le monde fut à bord : la mer était orageufe, \& nous étions inquiets malgró les deux ancres qui nous reftaient encore \& les trois que l'Etoile nous avait prêtés. Enfin tout étant prêt, nous partìmes; nous étions déjà fortis par le paffage de l'Eft: déjà nous étions à un quart de lieue des rocs lorfque le vent ceffa, \& que les houles \& la marée nous rejetèrent fur eux, en nous menaçant d'un naufrage bien plus cruel qu'auparavant : car il ne s'agiffait plus d'étre condamnés à finir

$$
\text { DE BOUGAINVILLE: } \quad 213
$$

fes jours dans cette isle; mais à voir le vaiffeau brifé en deux minutes fur des rochers d'où quelques-uns des meilleurs nageurs auraient pu à peine gagner la terre : nos canots \& nos chaloupes, laiffés dans la baie pour retirer nos ancres, arrivèrent aflez tôt pour nous fauver; nous n'étions plus qu'a 50 toifes du rocher. Un vent du couchant facilita encore nos efforts, \& à neuf heures du matin nous nous trouvâmes hors de danger. Alors je renvoyai les bateaux à la recherche de nos ancres: ils revinrent avec deux; l'exces de la fatigue ne leur permit pas d'en tirer davantage, \& le vent étant dęvenu favorable dans la nuit, nous nous ćloignâmes. Ainfi un mouillage de neuf jours nous coûta fix ancres, que nous n'euffions pas perdus fi nous avions été pourvus de chaines de fer. Avant que nous fortiffions du port, Ereti voyant que nous allions mettre à la voile, vint à bord, nous embraffa tous en verfant des larmes. Les femmes vinrent auffi nous voir; il nous donna beaucoup de rafraichiffemens \& nous préfenta l'infulaire qui avait paffé la première nuit fur notre vaiffeau, me fit entendre quil voulait nous fuivre, \& me pria d'y confentir: il le préfenta auffi à mes

514 VOYAGE officiers, difant que c'était fon ami quili ree commandait à fes amis. Nous lui fimes des péfens de toute efpèce, \& il alla rejoindre fes femmes, qui l'attendaient en pleurant. Aoutourou, c'eft le nom de cet infulaire, alla embraffer une jeune \& jolie fille, lui donna trois perles qu'il avait à fes oreilles, la baifa encore une fois, \& malgré fes larmes il remonta fur le vaiffeau. La confiance af. fectueufe de ce bon peuple, fes regrets à notre départ, nous le firent encore mieux aimer.

Nous ne pùmes vifiter les côtes de cette isle, que fes habitans nomment Taiti, \& que nous avions d'abord appelé la Nouvelle Cy. there. Le hafard nous fervit mal pour $y$ trouver un mouillage; il parait $y$ en avoir de meilleurs dans une baie ouverte quia trois ou quatre lieues de profondeur, \& bornée par un gros cap qui s'avance vers le nord, vis-à-vis le canton de lisle le plus beau \& le plus habité : dans le lieu même où nous étions, il y avait un mouillage plus sûr, entre deux petites isles. Le refte de la côte parait élevé, \& elle femble toute bordée d'une chaine de rocs inégalement couverte d'eau.

La hauteur des montagnes qui occupent fon intérieur eft furprenante, elles l'embelliffent en variant à chaque pas les points de vue; ils préfentent de riches payfages, couverts des plus riches productions de la nature, avee ce défordre dont l'art ne put jamais imiter l'agrément. De-là defcend une multituda de petites rivières qui la fertilifent : toute la bordure de lisle eft confacrée aux arbres fruitiers fous lefquels font baties les maifons difperfées fans ordre : des fentiers bien entretenus rendent par-tout les communications failes. On y trouve le cocos, la banane, le fruit à pain, l'igname, le curaffol, le giraumon, \& plusieurs autres productions particulières au pays. Mr. Comerfon y retrouva la botanique des Indes. Les grandes pirogues font faites de bois de cèdre, les autres du bois de l'arbre à pain, mol \& plein de gomme, mais qui ne fe fend point; leurs piques font d'un bois noir, dur \& pefant qui reffemble au bois de fer.

Il ne parait pas y avoir de mines dans cette isle, \& les habitans paraiffent connaitre le fer; (ils le tenaient des Anglais) leurs groffes perles pourraient feules y former un objet de commerce : les grands les font por-

216 VOXAGE
ter aux oreilles de leurs femmes \& de leurs enfans : des cochons, des chiens, des rats y font les feuls quadrupèdes; leurs poules font les mêmes que les nôtres; ils ont encore des tourterelles vertes charmantes, de gros pigeons d'un plumage bleu de roi, de petites perruches fingulieres par le mélange de bleu \& de rouge qui colore leurs plumes. Les chaleurs paraiffent n'y pas être exceffives; des légions d'infećtes ne l'habitent pas; nous n'y avons vu aucun animal venimeux; le climat $y$ eft très-fain, \& nos fcorbutiques s'y rétabli. rent. Les habitans font forts \& robuftes, quoiquils habitent des maifons ouvertes à tous les vents, \& couchent fur la terre cachée de quelques feuilles : ils ont des fens très-fins, de belles dents, \& parviennent à une grande vieilleffe : les végétaux \& le poiffon fourniffent leurs principaux alimens; les enfans \& les jeunes filles n'y mangent jamais de viande, leur unique boiffon eft l'eau, \& ils témoignaient de la répugnance pour les liqueurs fortes \& les épices.

Le peuple eft compofé de deux races fort diftinctes, qui cependant ont la même langue \& les mêmes mceurs. La première \& la plus nombreufe produit des hommes de la plus.

## DE BOUGAINVILLE.

grande taille, \& très-bien proportionnés. Rien ne diftingue leurs traits des Européens, \& s'ils vivaient moins à l'air \& au grand foleil, ils feraient auffi blanes que nous; ils ont les cheveux noirs: la feconde race eft de taille médiocre, a les cheveux crépus \& noirs, fa couleur differe peu de celle des mulàtres. Aoutourou était de cette feconde race, mais il poffédait en intelligence ce qui lui manquait pour la beauté. Ils ne fe laiffent croitre que la partic inférieure de la barbe; ils ne fe rognent d'ongles que celle du doigt du milien : les uns portent les cheveux courts, les autres longs \& attachés au-deffus de la tête : ils les oignent d'huile de cocos. Notre chirurgien a cru remarquer fur plufieurs les traces de la petite vérole. Souvent ils font nuds, mais les principaux font enveloppés d'une grande pièce d'étoffe, qui eft auffi le feul habillement des femmes; celles-ci font plus blanches que les hommes par cette raifon, \& parce qu'un petit chapeau de cannes garni de fleurs défend leur vifage des ardeurs du foleil. Elles ont les traits affez délicats, mais ce qui les diftingue eft la beauté de leur corps : elles fe tatouent les reins \& les feffes : \& il en eft de même des hommes : les deux fexes
$218 \quad V O Y$ Y G E
fe percent auffi les oreilles; tous deux font encore de la plus grande propreté. Le caractère de la nation nous a paru être doux \& bienfaifant, \& il ne femble pas divifé par des haines civiles. Les maifons y font toujours ouvertes, \& les chofes néceffaires à la vie paraiffent être communes entre tous. Ils furent avec nous filous habiles, mais d'une timidité extrême. Si nous dénoncions le voleur aur chef, celui-ci le pourfuivait à toutes jambes, \& s'il pouvait l'atteindre, il lui arrachait fon vol \& lui donnait quelques coups de bâtons: jai fu depuis qu'ils pendaient les voleurs ì des arbres.

Ils font toujours en guerre avee les f̂les voifmes, \& ils la font avec cruauté, tuant tous les hommes, emmenant les femmes efclaves : ils lèvent à leurs ennemis la peau du menton avec la-barbe, \& elle leur fert de trophée. Il eft rare qu'un chef décide fans fon confeil; il parait obéi de tous fans replique.

Nous avons vu chez eux des ftatues de bois; mais la feule cérémonie que nous $y$ ayons remarquée regardoit les morts, dont ils confervent long-temps le cadavre fur une efpèce d'échaffaut couvert, ou leurs femmes vont pleurer une partie du jour; elleş oignent
dhuile de cocos les froides reliques de leur affection. Il dort, difent-clles. Lorfquil ne refte plus que le fquelette, on le tranfporie ì la maifon, \&:alors un homme confidéré dans la nation, couvert d'ornemens recherchés, vient y exercer fon miniftère facré. Par les difcours d'Aoutourou, nous avons compris que les prêtres avoient chez cux une grande autorité, qu'ils admettent un Dieu nommé le roi du foleil \& de la lumiere, quils ne repréfentent par aucune image matérielle; quils ont d'autres divinités, les unes mal-faifantes, les autres bienfaifantes, qui préfident au bon, au mauvais fuccès des actions, qu'ils prient le foir \& le matin ; que quand la lune préfente un certain afpect qu'on appelle lune en ctat de guerre, ils lui offrent des victimes humaines. Ils faluent ceux qui éternuent, en difant; que le bon Eatoua te réveille, ou que le mauvais Eatoua ne t'endorme pas. La polygamie y parait générale; une douce oifiveté y eft le partage des femmes, \& le foin de plaire y eft leur plus férieufe occupation; mais elles doivent à leurs époux une foumiffion, une fidélité entière; jis veulent bien permettre que leurs femmes fe livrent à d'autres; non qu'elles fe le permettent. Une fille $y$ vit fans gêne; en
cédant à fes fens elle ef applaudie, \& le nombre de fes amans heureux ne l'empêche pas de trouver un mari: linfluence du climat, Ia féduction de l'exemple, tout les invite au plaifir.

Cette habitude du plaifir donne aux Taitiois du goût pour la plaifanterie, \& une grande légèreté dans le caractère; tout les frappe \& rien ne les occupe : nous n'avons pu fixer leur attention fur un objet plus de deux minutes : la réflexion femble être pour cux un travail infupportable.
Ils ne manquent pas d'intelligence : on eft étonné de lart avec lequel font faits leurs infrumens pour la pêche ; leurs hameçons font de nacre auffi délicatement travaillée que sils avaient le fecours de nos outils, leurs filets font les mêmes que les nôtres; nous avons admiré la charpente de leurs vaftes maifons, la difpofition des feuilles de latanier qui en forment la couverture, la confruction de leurs grandes pirogues, leur manière de les rendre propres à les tranfporter dans les îles voififines, en les liant enfemble côte à côte. Une herminette eft le feul outil qui ferve à ces ouvrages, \& fon tranchant eft d'une pierre noire très-dure : ils emploient pour percer le bois
des morceaux de coquillages fort aigus:
La fabrique de leurs étoffes n'elt pas le moindre de leurs arts. Elles font tiffues de l'écorce d'un arbufte, battue avec un morceau de bois équarri \& rayé; ils parviennent à en faire une étoffe très-fine, de la nature du papier : ils en ont de plufieurs fortes, mais toutes fabriquées de même.

Ils ont une nomenclature des conftellations les plus remarquables; ils en connaiffent le mouvement diurne, \& s'en fervent pour faire quelquefois 300 lieues fur mer: leur bouffole eft le foleil pendant le jour, les étoiles pendant la nuit: plufieurs iles font voifines de 1a leur à différentes diffances. Il y en a deux d'inhabitées; ce font celles d'Enoua motou, \& de Toupai ; mais elles font couvertes de fruits, de cochons, de volailles, abondantes en poiffons \& en volailles; on croit qu'elles font le domaine des génies, et quill en coûte la vie à ceux qui ofent les aborder.

J'ai fu d'Aoutourou que la diftinction des rangs étoit fort marquée à Taiti, \& la difproportion cruelle. Les grands ont droit de vie \& de mort fur leurs efclaves, fur leurs valets, \& peut-être fur les gens du peuple, dans la claffe duquel on prend des victimes pour

222 $V$ O $\mathbf{Y}$ A $\mathbf{H}$
fes facrifices humains; le bois dont les grands s'éclairent n'eft pas le mème que celui dont fe fert le peuple: les rois feuls peuvent planter devant leurs maifons l'arbre que nous nommons le faule pleureur; il forme leur falle. Les valets y ont des livrées, qui eft une efpéce de ceinture qui pend immédiatement fous les bras à ceux des chefs, \& ne couvre que les fimples reins à ceux des nobles. Les femmes ne mangent point avec les hommes; elles les fervent à table.

Le deuil conffite à fe couvrir le vifage d'un voile, \&à porter une coeffure de plumes dont la couleur eft confacrée à la mort : toute la nation porte le deuil de fes rois; celui des pères eft fort long : les femmes le portent de leurs maris, les maris ne le portent point de leurs femmes. Ceux qui font en deuil fe font précéder d'efclaves qui portent des efpéces de caftagnettes dont le fon lugubre avertit tout le monde de fe ranger.

Dans les maladies un peu graves, tous les proches parens fe raffemblent chez le malade, y mangent \& le foignent tour-à-tour; sil faut faigner, le médecin frappe avec un bois tranchant fur le crane; par là il ouvre la veine fagittale, qu'il referme avec un bandeau.

## De Bougarnviele:

La langue de Taiti eft douce, harmonieufe, facile à prononcer; on y retrouve plufieurs mots de la langue de lile des Cocos. Les mots n'y font prefque compofés que de voyelles fans afpiration ; il n'y a point de fyllabes muettes, fourdes ou nafales, ni cette quantité d’articulatio ns des langues du nord. Auffi Aoutourou ne put-il apprendre le français, \& M . Péreire, qui l'examina attentivement, a reconnu qu'it ne pouvoit phyfiquement prononcer la plupart de nos confonnes, ni aucune de nos voyelles nafales. Leur langue eft abondañte ; elle fournit des expreffions pour peindre une multitude d'objets même nouveaux.
Le 16 avril 1768 , à huit heures du matin, nous étions à environ dix lieues de l'extrêmitó feptentrionale de la'le Taiti ; deux heures après nous apperçumes une terre qui femblait former trois iles ; c'étoient trois montagnes d'unc même île ; elle était d'une hauteur médiocre \& couverte d'arbres. Aoutourou la nomme Oumaitia, \& dit que la nation quil l'habito eft amie de la fierrne, \& que nous $y$ rece ${ }^{-}$ vrions le même accueil qu'à Tari.

Deux jours après, nous eûmes la preuve inconteftable que-les habitans des isles de LOcéan pacifique communiquent entr'cux,
e24 $\quad V \circ \times \vec{A} \cdot \vec{G}$ même à de grandes diftances. L'azur d'ưn ciel sans nuage laiffait étinceler les étoiles. Aoutour rou, après les avoir considérées, nous montra l'étoile brillante qui eft dans l'épaule d'Orion, \& nous dit que c'était fur elle qu'il fallait diriger fa courfe, pour trouver dans deux jours une terre abondante où il avait des amis: il voulut même en diriger le gouvernail vers cette partie, \& ce ne fut qu'avec peine qu'il vit que nous ne le voulions pas. Le lendemain, dès la pointe du jour, il monta au haut des mats \& y paffa la matinée, regardant du côté de cette terre où il voulait nous conduire. Nous eûmes lieu de voír encore que les Taitiens out donné des noms aux étoiles brillantes, quils connaiffent les phafes de la lune; \& nous fûmes quils croyaient lo foleil \& la lune habités.

Pendant tout le mois d'avril, nous cûmes un beau tems, mais peu de vent. Le 3 mai, prefqu'à la pointe du jour, nous découvrimes une nouvelle terre, \& je gouvernai vers fa pointe feptentrionale : vers le coucher du foleil, nous reconnûmes trois isles, dont une était plus confidérable que les deux autres: lorque nous nous fûmes approchés de fon plus grand côté, qui peut avoir trois lieues,

$$
\text { DE BOUGAINVILLE: } \quad 225
$$

łouls vîmes que fes côtes étaient par-tout efcarpées, qu'elle n'était qu'une montagne couverte d'arbres jufqu'au fommet, fans vallées ni plages, \& que la mer y brifait avec force. On y diftinguait des feux, des cabanes couvertes de jonc, \& terminées en pointe, om bragées par des cocotiers, \& une trentaine d'hommes qui couraient fur le rivage. Les deux autres isles n'ont pas plus de demilieue chacune; un canal peu large les fépare de la grande, \& leurs côtes font auffi efcarpées:

Jallais paffer entre ces petites ísles \& la grande, lorfqu'une pirogue qui venait à nous me fit mettre en panne pour l'attendre : elle s'approcha, cinq hommes la conduifaient; ils n'avaierit de vêtemens, qu'une ceinture, \&: nous montraient des cocos \& des racines. Aoutourou leur parla fa langue, ils ne l'ens tendirent pas \& ne nous accoftaient pas. Je fis mettre en mer le petit canot, \& ils s'enfúrent. Bientôt d'autres pirogues parurent, $\& \AA$ quelques unes étaient à la voile; elles s'ap' prochèrent affez pour rendre les échànges praticables, mais aucun infulaire He voulut venir à bord : nous eûmes d'eux des cocos y des ignames, une poule d'eau d'un superbe jlumage, \& quelques morceaux d'une bella Torie VI.
$226 \quad \hat{V} O$ y A E E
écaille. Ils avaient des êtoffes fabriquées comme celle de Taiti, mais moirts belles, \&f teintes de vilaines couleurs rouges, brunes ou noires, des hameçons mal-faits avec des arrêtes de poiffon, dés nattes, des lances: ils préféraient de petits morceaux d'étoffe rouge à toute autre chofe : leur phifionomic eft plas fauvage que celle des Taitiens, \& ils cherchaient à tromper dans les échanges.

Ils font de fature médiocie, agiles \& difpos, leur couleur eft bronzée ; de la poitrine aux genoux ils font peints d'un bleu foncé; I'un d'entr'eux était plas blanc que les autres: cils fe coupent ou s'arrachent la barbe : tous avaient les cheveux noirs \& relevés fur la tête : leurs pirogues n'ont ni l'avant, ni l'arsière relevé, mais ils font pontés Y'un \& l'autre, \& ornés de cloux dont les têtes fons recouvertes de beaux limas d'ône blancheut
éclatante. Leur voile triangulaire eft composée de rattes; deux de fes côtés tiennent à des bâtons comme un éventail. Elles nous ont fuivi affez au loins.

Le vent nous manquant poür paffer entre ces isles, nous continuames notre route. A fix heures du foir, nous vimes une nouvelle terre fous la forme de trois m@ndrains élevég.

$$
\text { DE BOUCAINVILLE. } 227
$$

Cétaient les fommets dune belle isle entrecoupée de montagnes \& de belles plaines couvertes de cocotiers \& d'autres arbres. Nous fr'y pûmes découvrií de monillage. Des pirogues en partirent pour s'approcher de nous; les infulaires nous invitaient à defcendre dे terre; madis les brifans ne rious le permets taient pàs.

Nous vimes encore une autre terre vers le couchant; elle nous parut élevée : une brume épaiffe nous la cacha tout le jour, \& le lendemäin feulement nous vîmes vers le hord de celle-là deux autres petites isles de grandeur inégale. Toutes celles que nous voyions font à-peu-près dans le même efpacé où Abel Tafman découvtit les isles Amfter4 dam \& fes voifines, dans le même ou à-peuprès que lon place les isles Salomon. Je lappelai I Archipè des navigateurs.

Nous revimes terre le ii. C'était une isle dont lés deux parties élevées étaient jointes par une terre baffe qui paraiffait former une baie ouverte; je ne pus en approcher, et je l'appelai-Jisle de l'enfant perdu. En généial nous ayons trouvé que, dans cet Océan pacifique, l'approche des terres procure des P
orages; \& les tourbillons de vent avec de gros nuages á Yhorifon font un indice sûr de quelques isles. Ces indices font obfervés avec foin, parce quoon ne navige dans ces mers quà tâtons, changeant de route dès que Y'iorifon parait moins devant foi. La difette d'eau, le défaut de vivres, la néceffité de profiter du vent ne nous permettaient pas de fuivre les règles d'une navigation prudente, \& fe mettre en panne dans l̛obfóurité.

Le fcorbut commençait à reparaitre \& plus général; il ne reftait plus de rafraichiffemens que pour les malades; des maladies vénériente prifes à Taiti, où peut être elfe eft́ naturelle, fe manifeftèrent. Nous défrions, \& le 22 à la pointe du jour nous Tapperçûmes : c'étaient deux isles. L'une fut nommée de la Pentecôte, jour dans lequel elle fut découverte; Pautre ent le norn d'Aurore parte qu'on la découvrit dans ce moment. Plus loin nous en vimes une perite qui fut nommée le Pic de IEtoile.Nous suivímes le rivage de lisle Aurore. Elle parait avoir dix lieues de long fur deux de large : fes côtes font efcarpées \& couvertes de bois. Les montagnes d'une autre isle fe faifaient appercevoir au-deffus d'elle. Après avoir paffé-lisle Aurore, nous découvrimes

## de Bougainvilez.

une nouvelle côte qui fe prolongeait dans une diftance de quinze lieues.
Nous nous approchâmes de lisle dont les montagnes fe montraient au-delà de lisle Aurore elle en eft à trois ou quatre lieues. Sa côte nous paraiffait en avoir douze d'étendue, terre haute, efcarpée, par-tout couverte de bois. Des pirogues fe montraient, mais ne nous approchaient point; nous voyions un grand nombre de fumées s'élever du milieu des bois; mais on ne voyait point de cabanes. Je débarquai cependant dans cette isle pour y faire ma provifion de bois, \& tâcher de connaî-tre-le pays \& d'en tirer des rafraichiffemens. Les infulaires ne s'opposèrent point à nos canots : nous coupâmes du bois, \& les gens du pays virrent eux-mêmes nous aider; ils avaient voulu d'abord s'oppofer à notre entrée dans le pays ; mais ils s'étaient retirés à mefure que nous avancions, toujours prêt à nous lancer leurs flêches. Ils cefsèrent de reculer lorfque le prince de Naffau s'avança feul vers cux ; des morceaux d'étoffes rouges avaient établi la confiance. Nous nous mîmes à abbatre des arbres, à chercher des fruits; les infulaires nous en apportèrent; mais ils ne voulaient ni fer, ni cloux, ils refusèrent

$$
P_{3}
$$

230 V O X A GE
d'échanger leurs armes, quils ne quittajent point : ceux même qui n'en avaient pas tẹ. naient des pierres prêtes à lancer; ils pary: rent en guerre avec les habitans d'un cautoin voifin.

Nos bateaux furent chargés de bois \& dẹ fruits, \& nous nous rembarquâmes. Alors les infulaires s'avancèrent fur le bord de la mer pour pous lancer une grêle de flêches \& de pierres, quelques coups de fufil ne fuffirent pas pour nous en débarraffer: une décharge nourrie les fit fuir dans les bois. Nous en vìmes de noirs \& de mulatres ; ils ont la lèvre épaiffe \& des cheveux cotonnés: quelques-uns même ont lă laine jaune. Ils font petits, vilains, mal-faits, \& la plupart rongés de lèpre. Ce qui nous fit appeler leur isle, isle des Lépreux. Leurs femmes font dégoûtantes; les hommes ne couvrent que les parties naturelles; les femmes ont encore des écharpes pour porter leurs enfans fur le dos; \& fur quelques-uns des tif; fus qui les compofent, nous ayons vu de fort jolis deffeins d'une teinture cramoifie ; ils riont pas de barbe, mais ils fe percent les. narines pour y fufpendre quelqu'ornement; ils portent au bras des bracelets ou divoike ou d'os, \& aụ col des plaques d'écailles de.

## de Bougainvilee.

tortues: leurs flêches font de rofeaux armés d'une pointe d'os fort aigue ; ils ont encore des fabres de bois de fer. La plage où nous defcendimes eft au pied d'une montagne couverte de bois \& a peu d'étendure; le fol y eft leger \& fans profondeur, les bois font ouverts par des routes tracées : on y voit des enclos faits de paliffades de trois pieds de haut. Nous n'y avons vu que des huttes, où lon n'entre qu'en fe trainant fur le ventre: le peuple parait miférable. Le fon rauque \& lugubre d'un tambour fe faifait entendre de la montagne. Notre Taitien n'entendait aucun mot de leur langue.

Nous continuâmes notre route d'abord avec lenteur, puis avec un bon vent d'orient. Les courans nous entrainaient au midi : nous dé-
 çait un pays riche; les montagnes femblaient indiquer des minéréaux. Quelques hommes noirs s'approchèrent dans une pirogue; mais ils demeurèrent à la portée du moufquet: d'autres les imitèrent dans leur curiofité \& dans leur dé, fiance. Après avoir fuivi une côte affez baffa \& couverte d'arbres, nous vìmes une baie \& j'envoyai la reconnaitre. Sur les 5 heures jentendis un des canots faire feu en voguant droit
vers la terre, il s'était mis dans le cas d'être attaqué ; deux flèches, qui lui furent lancées, furent le fignal ou le prétexte de fa décharge. Une pointe nous en dérobait la vue, \& fon feu continuel me déterminait à aller au fe: cours, lorfque je le vis s'éloigner de terre. Les nègres s'étaient enfuis dans les bois, où ils pouf, faient des cris affreux. Je fis le fignal du ral. liement, \& pris des mefures pour qu"a lavenir on ne fe déshonorât plus par un tel abus de fes forces.

Cette baie, nous dirent les canots, eft un amas d'isles qui fe croifent, ou la rencontre des canaux qui les féparent : on y pouvait jeter llancre, mais non avec une füreté entière; d'ailleurs on avait à craindre les habi. tans, outrés du mal qu'on venait de leur faire : ils reffemblent à ceux de l'ile des Lépreux. Le 27, je réfolus de tenter une defcente vers une plantation d'arbres alignés, dont le terrain était battu : plufieurs habitans s'y montraient : nos, bateaux chercherent en vain un lieu tel que pous le demandions; l'enfoncement que nous avions cru voir n'était qu'un coude de lacote qui revenait vers le nord, \& s'étendait à perte de vue; ces terres étaient très-élevées \& préfentaient au-deffus des nuages une chaine

## de Boueainvilie.

de montagnes. Le temps était obfcur, \& fouvent des nuages nous paraiffaient être la terre: nous louvoyâmes durant la nuit ; mais les marées nous éloignèrent, \& le 19 nous ne vímes plus de terre.

Je nommai ces îles, l'Archipel des grandes cyclades. Elles me parurent être celles que Quiros appella Terre aujtrale du St: Efprit. Les géographes auraient-ils deviné lorfqu'ls, firent de pette terre un mème continent avec la Nouvelle - Guinée? Je voulus m'en affurer. Il s'agiffait de fuivre le même parallèle pendant l'efpace de 350 lieues; l'état de nos vivres devoit nous en empêcher, \& en effet peu s'en eft fallu que nous n'ayions été les victimes do notre conftance.

Les obfervations nous prouvèrent que les courans nous avaient beaucoup entrainés vers le couchant ; \& j’ai remarqué que lorfque le foleil eft dans l'hémifphère auftral, ils faifaient in effet contraire.

Ce fut alors que je vérifiai un fait dont j'avais toujours douté, c'êt que le domeftique de MI. Commerfon était une femme. Sa ftructure, le fon de fa voix, fon menton fans barbe, fon foin à fe cacher pour changer de linge \& faire fes néceffités, accréditaient le foup.
ģon; fon activité infatigable ; fon ardeur pour la botanique, qui lui faifait chercher des plan, tes au milieu des neiges \& fur les monts glacés đu détroit de Magellan, chargé de vivres, d'armes, de cahiers de plantes le détruifaient. IMais à Taiti, les hommes l'entourèrent croyant que c'était une femme, \& elle fut obligée de retourner à bord, Baré, c'était fon nom, m'ayoua qu'elle était une femme, que née en Bourgogne, la perte d'un procès l'avait jetée dans la misère, \&'lui avait fait prendre le parti de déguifer fon fexe; qu'elle avait fervi à Paris un Genevois en qualité de laquais, \& qu'un voyage autour du monde avait piqué fa curiofité. Elle fera la première qui l'ait fait: elle n'était ni laide ni jolie, avait 26 à 27 ans * et fe conduifit toujours à bord avec la plus fcrupuleufe fageffe.

Revenons à notre voyage. Le jour nous forcions de voiles; la nuit nous en abaiffions la plus grande partie, et nous avions raifon de le faire. La nuit du 4 an 5 juin, nous faifrons voile avec le hunier à la faveur d'un clair de lune, lorfqu'a in heures du foir, on ap, perçut à une demi-lieue des brifans et une côte très-baffe : nous nous arrêtâmes et fîmes arrêter l'Etoile, plus lente que nous; puis le matin
nous allâmes vifiter cette terre. C'était un islot de fable, s'élevant peu au-deffus de l'eau, qu'on ne voit qu’à peine à deux lieues de diftance, et qui eft toujours couvert d'oifeaux. Je l'appelai la Báture de Diane. Le jour nouṣ crùmes en voir encore, mais c'était une erreur : nous fufpendimes notre courfe pendant la nuit, et au point du jour nous mimes toutes nos voiles dehors : des morceaux de bois, des fruits inconnus et flottans fur la mer, nous annonçaient la terre. Le 6 je vis une nouvelle bâture, et je portai au nord. Nous avons vu dans cette mer des poiffons volans, noirs, à quatre ailes rouges, plus gros que ceux que rious connaffions.

De nouveaux écueils, contre lefquels la mes brifait avec fureur, fe préfentèrent encore à nous: peut-être s'étendaient-ils au loin de ceux que nous avions yu peu de jours auparavant; il était prefque nuit, et nous reftames en panne. Nous étions au couchant des îles cyclades; il était prouvé qu'elles ne tenaient point à la Nouvelle Guinée: divers indices nous prouyaient que nous approchions de la NouvelleHollande, qui peut-être n'eft qu'un amas d'iles, dont une mer dangereufe et femée d'écucils' défend les approches. Les conjectures que nos
découvertes juftifiaient me firent cingler veror, Ie nord. If fallait trouver une relâche; nous n'avions plus de pain que pour deux mois des légumes que pour 40 jours, la viando falée infectait, et nous lui préférions les rats qu'on pouvait prendre; mais les vents du fud nous abandonnèrent. Le 10 juin une odeur délicieufe nous annonça le voifinage de la terre, et nous la vîmes bientôt : peu de pays nous ont paru plus beaux ; un terrain bas partagé en plaines et en bofquets régnait fur lo bord de la mer et s'élevait enfuite en amphithéatre jufqu'aux montagnes, dont la cime fe perdait dans les nues. On en diftinguait trois étages, et la plus élevée était à plus de 25 lieues dans lintérieur da pays : notre fituation ne nous permettait pas de nous arretter pour la vifiter; nous étions dans un valte golfe. formé par cette terre, et il fallait en fortir; les vents du fud fe relevèrent alors pour nous en óter l'efpérance; ils nous jetaient vers la * terre : à la nuit nous n'étions plus qu'à trois quarts de lieues de quelques écueils : c'éft dans cette fituation inquiétante que la nuit s'écoula; le jour vint, et nous réuffimes à nous ćloigner; des pirogues voyageaient le long des côtes, des feux s'y étaient faits remarquer durant liabfo

$$
\text { DE BaUGAiNvile } \quad 23 ?
$$

curite. Les jours fuivans furent affreux: tout fut contre nous, le vent, la pluie, une brume épaiffe, une mer trés agitée ; c'était à force de louvoyer que nous parvenions à nous foutenir; la mer était femée d'écueils, \& nous étions forcés de fermer les yeux fur les indices de dangers que nous ne pouvions éviter; nous vìmes des poiffons qui ne vivent que fur le rable; les vagues dépofaient du limon \& des goemons fur le vaiffeau, et je ne voulus pas faire fonder; en nous prouvant le danger, 3a fonde n'aurait pu nous le faire éviter.

Enfin le tems devint beau le 16. A fix heures du matin nous vìmes la terre, et nous louvoyâmes pour la doubler: le lendemain nous ne la revimes qu'à 9 heures; c'était une petite ĥle, et à 4 ou 5 lieues de là on en voyoit une autre que nous nommâmes Oueffant, à caufe de fa reffemblance avec lìle de ce nom. Nous marchions dans une route que perfonne n'avait fuivie avant nous, et nous payions cher l'honneur de faire de nouvelles découvertes; notre plus cruel ennemi était la faim : nous fùmes obligés de diminuer les rations de pain et de légumes, et défendre de manger les vieux cuirs dont on enveloppe les vergues. Il nous reftait une chèvre, compagrie fidelle de nos avan: la victime qu'il immolait à notre faim; un jeune chien, pris dans le détroit de Magellan, eut bientôt le même fort;
Le 17, nouis fâmes affurés que les courans nous avaient été favorables; mais ce jour nous vìmes que les brifans s'étendaient bien plus loin qu'on ne l'avait penfé: Le lendemain nous re découvrímes de roouveau la terre qu'aptès midi $;$ alors parurent à nos yeux dix on onze petites iles, et derrière une terre élevée; le 19 Ia même vue s'offrit à nos yeux, le 20 les cotes nous parurent fe diriger au levant; c'était un foula gement pour nours. Le 25; au lever du foleil, nous vimes une terre extrêmement haute et qui paraiffait fe terminer par un gros cáp, audelà duquel nous ne vîmes pas de terre. Nous l'appelàmes le cap de la Dellyrance ; il y avait longtems que nous le cherchions. Le golfe dont il fait la pointe orientale fut appelé le golfe de la Louifiade:

Nous nous étions éloignés de 60 lieues', lorfque le 28 au matin nous découvrimes vers
le nord deux íles, et une côte longue et élé, vée. Je réfolus d'y chercher un mouillage ; nous portâmes fur une anfe qui nous paraiffait commode, mais le calme nous arrêta. Le 30 jenvoyai vifiter plufieurs anfés, et je fuivis à petites voiles. Les habitans vinrent autour de nous dans des pirogues fans balancier; ils font noirs, ont les cheveux longs et crépus. dé couleur rouffe; ils portent dés bracelets et des plaques d'une matière blanche aul front etiau col ; ils font armés d'arcs et de zagaies, et fem blaient nous menàcer. Je rappelai nos bateaux: ils avaient trouvé par-tout in bon fond, fans y avoir vu de rivière ni de ruiffeau. La côte était prefqu'inabordable; les montagnes viennent $s^{\prime} y$ terminer au bord de la mer, et le fol y eft couvert de bois: dans de petites anfes on diftingue quelques cabanes.

Notre fituation était critique : nous étions aut milieu de terres inconnties, et une brume nous cachait celles ol je croyais trouver un paffage : une forte marée nous y conduifait. Nous entrâmes dans un canal large de 4 à 5 lieues, au milieu duquel la marée a formé un banc où la mer s'élève et brife : je le nommai $P a z$ Denis : la côte que nous avions iz forient s'abaiffait et tournait vers le nord;

$$
340 \quad \forall \quad \forall \times A G E
$$ zous y apperçûmes une jolie baie; nous allions 1a fonder, lorfqu'un déluge de pluie nous dé: roba la vue de la terre et du foleil ; il fallue attendre quelques heures : enfin nous fimes reconnaitre la baie, et l'on nous fit fignal de bon mouillage : nous y avançâmes avec lens teur parce que le vent était faible, et avec crainte parce que les écueils étaient autour de nous : il nous fallut deux heures pour avancer une demi-lieue. Enfin nous nous fentimes ì une certaine diftance des terres.

Nos canots s'étaient enfoncés dans la baie', et virent bientôt paraitre une dixaine de piro: gues, fur lefquelles il y avait 150 hommes armés d'arcs, de lances et de boucliers. Elles for: taient dune anfe où était une petite rivière bordée de cabanes; elles vinrent à force de rames, et fe féparèrent en deux bandes pour' envelopper les canots; les Indiens poufferené de grands cris et lancèrent leurs fièches; nué décharge ne les arrêta point; une feconde les mit en fuite, et plufieurs fe jetèrent à la mer pour gagner plus promptement le rivage. On leur prit deux pirogues, longues, bien travaillées, très-élevées à l’avant et à Farrière pour fervir dabri contre les flèches: fur le devant de lune d'elles, une tête dhomme était

## De Bougainvilee.

Sculptée, fes yeux étaient de nacre, fes oreilles d'écaille de tortue, fes lèvres étaient teintes du rouge éclatant. On y trouva avec des armes, des fruits que nous ne connaiffions pas, des cocos, de larèque, des filets artiftement tiffus et une machoire dhomme à demi grillée. Ils font noirs et ont les cheveux crépus et teints de blanc, de jaune et de rouge; ils font nuds, à lexception d'une nate ; leurs boucliers font ovales et faits de joncs, ils font impénétrables aux flèches. Nous nommâmes la rivière d'où ils étaient fortis, rivière des Guerriers, lile et la baie reçurent le nom de Choifeuil.

Nous crûmes devoir continuer notre route; nous fortimes du canal, et découvrimes au couchant une côte longue et montueufe dont les fommets fe perdaient dans les nues. Sa pointe feptentrionale s'abaiffe et forme un cap remarquable, quie nous nommâmes cap $P^{\prime} A$ verdi. Les nuages qui couvraient les fommets des terres fe diffipèrent au coucher du foleil, et nous laifferent voir des cimes de montagnes d'une hauteur prodigieufe. Le 4 juillet nous vimes une côte plus occidentale, plus baffe que le cap PAverdi: derrière on en voyait encore une plus élevée. Nous cherchàmes ì

442 VOXAGE nous approcher de la moins élevée; trois pia rogues s'en détachèrent, et s'arrêtèrent à une portée de fufil, et ce ne fut qu'avec peine que nous les déterminâmes à s'approcher davantage : des bagatelles leur donnèrent de la confiance : ils nous criaient bouca, bouca, onellé, en nous montrant des noix de cocos, et nous criâmes comme cux, ce qui leur fit plaifr : ils nous firent figne qu'ils allaient chercher des cocos, et nous lear applaudimes. A peine furent-ils éloignés de 20 pas que l'un d'eux nous lança une flèche, et ils s'enfuirent, nous dédaignâmes de les punir.

Ces noirs font abfolument nuds; ils ont le corps peint, les oreilles percées et fort allongées : ils font ufage du bétel, qui rougit leurs dents : leurs pirogues font fans balanciers \&o ont l'avant et l'arrière peu élevé. Nous nom. mâmes cette île Bouka, elle paraît être trèspeuplée; une belle plaine à micôte, toute plantée de cocotiers \& d'autres arbres, nous offrait la plus agréable perspective ; jaurais desiré $y$ trouver un mouillage, mais un courant rapide \& les vents nous, en éloignaient: nous comptions n'être pas loin de là nouvelle Bretagne, où nous nous étions réfolus de relâcher.

## De Bougainvileg. <br> 243

Le-5, nous vimes deux petites lles, \& plus loin une troifième plus confidérable; la côte en était élevée \& renfermait plufieurs baies. Nous n'avions plus ni eau, ni bois, \& je réfolus de m’arrêter iei. En nous en approchant nous découvrimes une nouvelle terre haute \& dé belle apparence : jenvoyai chercher tin mouillage fur la première, on $y$ en trouva un \& fious y vinmes jeter l'ancre. Un ilot \& une pointe forment en ce lieu un vé ritable port à l'abri de tous les vents, l'entrée en eft aifée, le débarquement magnifique, fur in fable fin, fans aucune toche ni vague ; lintérieur, dans un efpace de 400 pas, renfermait 4 ruiffeaux ; nous en primes un pour la fregatte, un pour l'Etoile pour y faire de l'eau, un troifième fut deftiné aux leffives: le bois fe trouvait au bord de la mer, il y en avait de plufieurs efpèces, toutes étaient bonnes à brûler, \& quelques-unes étaient fuperbes pour des bois de confruction : les environs étaient inhabités, ce qui nous affurait la paix \& la liberté des promenades. Ces avantages étaient compenfés par des inconvéniens; car on n'y trouvait ni cocos, ni bananes, \&rien de ce qu'on pouvait tirer d'un pays habité. Nous trouvâmes fur les bords d'une petite
fivière, à un tiers de lieue du pore, une piror gue \& deux cabanes : la première était légère \& en bon état : à côté on voyait les débris de plufieurs feux, de gros coquillages calcinés et des tètes de fangliers. On crut entendre des cris d'hommes dans les montagnes; ce n'était que le gémiffement d'un gros ramier hupé d'un plumage azuré : nous y vimes encore une partie d'une infcription anglaife fur un morceau de plaque de plomb. Nous y examinàmes plus attentivement la côte; \& à deux lieues de là, nous trouvàmes tue baie étroite \& profonde, où fe rendait une belle rivière; quelques arbres fciés ou abattus nous frappèrent, \& nous vîmes bientót Yarbre où linfcription avoit été clouée : il était gros, fur la rive droite de la rivière, au milieu d'un grand efpace ; les clous étaient encore au tronc : les rejetons d'arbres coupés nous perfuadèrent qu'll n'y avait pas plus de 4 mois. (C'était 1e Swallow qui avait relàché ici. ) Pendant tout le tems que nous fimes ces recherches la pluie fut continuelle, \& il faiffit un grand vent qui ne pouvait parvenir jufqu'à nous. Nous accélérâmes nos travaux autant quill nous fut poffible: nous avions cherché vainement des fruits; nous ne trouvâmes dans les bois
que quelques lataniers \& des choux palmiftes on petit nombre, \& il fallait les difputer à d'énormes fourmis, dont les eflaims font innombrables. On y vit cinq ou fix cochons tharons ou fangliers, mais nous n'en pûmes tuer aucun, \& c'eft le feul quadrupède que nous $y$ ayons vu , quoiqu'on ait cru encore y diftinguer les traces d'un chat tigre.

Nous $y$ avons tué des pigeons, dont le plumage eft vert-doré; ils ont le cou \& le ventre gris-blanc, \& une petite crête fur la tête; il y a auffi des tourterelles, des veuves, des perroquets, des oifeaux couron nés, \& une efpèce d'oifeaux dont le cri reffemble à l'aboiement d'un chien. Il y avait des tortues, mais ce n'était pas le tems de leur ponte. Tout le pays eft montueux, le fol léger, recouvrant à peine le rocher ; cependarit il nourrit de beaux \& grands arbres; on y trouve le bétel, l'aréca, le beau jonc des Indes, qui croit dans les lieux marécageux, le poirier : en général il eft peu riche en plantes, \& rien ne prouve qu'il ait été habité à demeure.

Enfin le tems, qui nous avait accablé de pluies continuelles jointes à une chaleur étouffante, devint beau, \& nous l'employâmes utilement pour finir nos travaux \& obferver
une éclipfe dn foleil. Mes travaux finis, je fis aider à ceux de l'Etoile, à laquelle il fallup donner un left avec des maffes de gros bois; nous partageàmes nos farines, nos légumes; ces derniers fe trouvèrent encore er moindre quantité que nous ne le croyions, \& il fallut diminuer la ration. Officiers, foldats, matelots, tous étaient réduits à une part égale. Nous nous hations de fortir de ce lieu infefté d'animaux dangerenx ; on $y$ tuait chaque jour des ferpens, des fcorpions, des infectes longs comme le doigt curraffés fur le corps, ayant fix pattes \& une fongue queue; on m'en apporta un autre long de trois pouces de la famille des mantes, prefque toutes fes parties font compofées d'un tiffu qu'on prend pour des feuilles; chacune de fes ailes eft la moitić d'une feuille, qui devient entière quand fes feuilles font rapprochées, le deffous de fon corps eft dune feuille plus morte que le deffus; il a deux antennes \& fix pattes, dont les parties fupérieures font auffi des portions de feuilles. On y trouvait de belles coquilles. On recueillit divers marteaux dans lisle quí ferme la baie, \& nous lui en donnâmes le nom; mais une efpèce de ferpens ayant mordu un matelot, que nous eùmes de la

## De Bougainvilee.

peine à fauver, on mit plus de prudence dans fes recherches. La guérifon du matelot étonna le Taitien, qui fouvent admirait l'effet de nos armes, \& malgré la prévention quil avait pour fon pays, il difait fouvent: fi de Taiti. Le 19; nous fümes en ćtat de partir, mais la pluie, les tonnerres, la tourmente nous setinrent. Trois jours apres nous reffentimes un tremblement de terre; il dura deux minutes : la mer agitée hauffa \& baiffa plufieurs fois. C'était fans doute la faifon des orages pour ce pays; ils ne difcontimuaient pas. Forcés de refter, nous fimes des caravannes pénibles dans les forêts, \& fouvent nous revenions les mains vuides, nous y trouvámes pourtant des pommes de mangle des prunes monbin, \& un lierre aromatique qui parut utile pour le fcorbut. Nous vimes aufi une cafcade magnifique qui nous fit admirer les groupes faillans dont les gradations prefque régulières précipitent \& diverfifient la chitute des eaux, \&ces maffifs variés qui forment cent baffins inégaux, où font reçues des napes de cryftal coloriées par des arbres immenfes, dont quelques-uns ont le pied dans ces baffins mêmes.

Cependant notre fituation empirait chaque
$248 \quad V O Y A G E$
jour, le nombre \& les maux de nos fcorbutiques augmentaient ; il fallait s'éloigner, \& nous ne pouvions fortir par les orages con. tinuels. Enfin le 24 il fit beau tems; nous nous hàtames de nous préparer; mais le calme nous retint jufquau foir, qu'une brife nous aida à fortir de ce port, auquel nous avions donné le nom de Praslin. Nous fuivìmes les finuofités de la terre, que tout nous annonçait être la nouvelle Bretagne: nous crùmes reconnaitre la baie que Dampier appelle de St. George : c'était à fa partie nord-eft que nous avions mouillé ; mais Dampier au moins y trouva un canton habité \& riche en fruits : nous étions tombés dans un défert.

La côte rondiffait infenfiblement, \& bientòt pous vìmes des isles qui fe fuccédaient; je paffai entrelles \& la nouvelle Bretagne, terre élevée, entre-coupée de belles baies, \& où des feux nous annonçaient des habitans. Je fus encore obligé de retrancher une once de pain à nos rations : le peu qui nous reftait était gàté, \& dans un autre tems nous les aurions jetées à la mer, mais dans ces circonftances il fallait tout manger. Le préfent aurait pu fe fupporter; mais la vue de l'avenir ctait affreufe. Cependant tous fupportèrent,

## DE BOUGAINVILLE.

Leurs maux avec patience \& avec courage: les matelots danfaient le foir comme s'ils né fouffraient pas \& n'avaient rien à craindre.

Les vaiffeaux marchaient avec lenteur; nous ne perdimes de vue la nouvelle Bretagne que le 5 Août: nous avions reçu und vifite de fes habitans, qui s'avancèrentà quelque diftance dans leurs pirogues : ils font grands, \& paraiffent agiles \& robuftes; ils font noirs, à cheveux laineux, quelquefois poudrés de blanc, ils portent la barbe longue, \& couvrent leur nudité avec une feuille d'arbre. Ils nous invitaient à venir à terre, \& nous à venir à bord, \& ni eux, ni nous ne cédèrent aux invitations : nous leur jetâmes des morceaux d'étoffes, \& ils nous remercièrent en nous lançant une pierre qui ne put nous atteindre. D'autres vinrent les jours fuivans, \& n'avaient pour but que de nous obferver, \& nous attaquer enfuite. Ils firent pleuvoir fur nous des pierres \& des flêches: une fufilladeles mit en fuite, \& ils ne reparurent plus. Les marées nous enlevaient une partie du chemin que nous faifions lentement. Le 4 , je crus reconnaitre les isles Matthias \& l'Orageufe. La première, haute \& montueufe, s'étend à huit à neuf lieues au nord ouelt;

In dernière n'a pas plas de trois ou quatre lieues de long. Nous en vimes une troifieme petite \& baffe. Les marées nous parurent prendre un cours différent, \& nous en cont clùmes que nous étions au-delà de la nouvelle Bretagne \& du cap Solomafwer, qui en forme la pointe feptentrionale.

Nous cinglàmes au couchant par un joli frais fans voir de terre; mais le 8 , nous ore découvrimes une qui ćtait baffe, plate, longue d'environ trois lieues, couverte d'arbres, partagée par des bancs de fable : nous y vimes beaucoup de cocotiers \& beaucoup de cabanes hautes, prefque quarrées \& bien couvertes, plus grandes, plus belles que les caba* nes de rofeaux, un grand nombre de pirogues était occupé de la pêche, \& aucune ne fe dérangea pournous : nous la nommâmes islo des Anachorettes.

Quelques nuages fixes nous firent foupçonner quelques terres au midi, \& bientôt après nous découvrîmes deux petites isles, puis des jlots ras \& couverts de boris, entre lefquels il nous fallut paffer; je nommai cet archipel d'ilots PEchiquier : nous cherchâmes à Péviter encore en portant au midi, le calme \& Ia muit vinrent augmenter notre embarras:
nous la paffames incertains fi nous ne ferions pas le lendemain fur les rochers qui bordaient les cotes: je fis fonder plufeurs fois, \& lon ne trouva point de fond; heureufement il fe leva vers minuit un vent leger du nord qui naus fervit un peu, \& qui fe renforçant avec la hauteur du foleil nous tira de ces écueils, qui nous parurent inhabités. Le 11, nous apperçûmes une côte élevée qui nous parut être celle de la nouvelle Guinée : on s'en affura quelques heures après; C'était une terre montueufe; nous la fuivimes à dix lieues de diftance: les courans femblaient nous etre devenus favorables. Nous remarquâmes deux pics élevés, que nous nommâmes les deux Cyclopes; de petites isles fe montraient de tems en tems; des vents réguliers \& oppofés régnaient alternativement fur la mer, \& enflaient faiblement nos voiles. Le 15 , nous vimes une montagne qui dominait fur les autres, \& nous lappelâmes le Geant Moulineau; au-deffous était une isle baffe à laquelle nous donnâmes le nom de Nymphe Alic. Nous trouvâmes des courans qui nous entrainaient vivement vers le nord; leau y paraiffait couverte de troncs d'arbres flottans, de fruits \& de goemons, \& comme il n'y

752 - Vo x a ox
avait pas de fond, nous foupçonnámes qu'ils étaient cáufés par quelques grandes rivières dans le continent, ou d'un paffage qui coupe la nouvelle Guinée.

Le 16 il ne fit qu'un vent léger \& variable; \& il fe paffa prefque tout entier à attendre JEtoile, que le courant maitrisait : le 17 fut très-orageux ; un déluge de pluie y fut accompagné de tonnerres effroyables: les fix jours qui fuivirent furent auffi malheureux. Le 18 nous vîmes une île élevée à la diftance de 12 lieues. Avec quelle impatience nous fupportions ces lenteurs! II faut avoir vu la faim dévorante attendre pour vous confumer que quelques jours foient écoulés encore pour le fentir. Le 20 nous paffàmes une feconde fois la ligne; deux jours après nous vimes une côte plus élevée que toutes celles que nous avait offertes la nouvelle Guinée. La crainte de nous égárer dans un dédale d'iles nous obligea de la fuivre à quelque diftance, jusqu'à ce que nous cuffions vu le cap Mabo, qui la termine. Le 22 nous repalfàmes la ligne, \& fümes voifins de deux petites îles baffes, que j'envoyai vifiter, comptant y trouver des safraichiffemens; on n'y trouva rien : les arbres ne portaient aucun fruit dont on put fe nourrir.

## DE BOUGAINVILLE. <br> 253.

Nous découvrimes une grande île vers lé couchant, \& je voulus paffer entre la terre \& elle; mais je l'effayai en vain, il fallut y renoncer : le paffage me parut avoir huit lieues de large, \& il parait très-beau : il fallut suivro encore les côtes de cette nouvelle terre. Nous paffämes fur un bas fond qui ne fit que nous effrayer; il nous parut que c'était un banc de corail, fur lequel nous paffàmes fans danger. La côte s'étendait à plus de vingt lieues; mais en fuivant cette route, nous nous trouvâmes environnés de rocs: c'est dans cette fituation que nous perdimes notre maitre d'équipage, nommé Denys : c'étoit un homme inftruit, et plein d'honneur : le scorbut le fit périr : quarante-cinq autres perfonnes en étaient atteintes, \& le vin \& la limonade en fufpendaient feuls les progrès.
Le 25 nous nous trouvâmes encorc enclavés dans des terres : trois paffages s'offraient à nous, \& le feul que je ne voulais pas tenter était le feul où le vent nous permettait d'entrer : fans-doute nous nous trouvions dans lile des Papons ; il fallait éviter de tomber dans les golfes profonds de Gilolo, en portant trop au nord. Nous trouvâmes fond vers les onze heures; nous venions de paffer la ligne

## 254 VOYABE

 pour la quatrième fois. A fix heiures du foir le vent hous permit de tenter un des paffages que je préférais; la lune vint éclairef notre courfe lente pendant là nuit, et le courant nous favorifa encore: : bientôt nous fûmes dehors du canal, qui peut avoir deux ou trois licues de large, et que nous nommâmes le paffage des Français.Le 26 , nous paffàmes encore la ligne; puis nous découvrimes d'autres iles: le lendemain, au lever du foleil, nous en vimes une peu élevée, qui paraiffait loague de deux lieues: Un gros mondrain efcarpé, \& d'une hauteur remarquable, que nous nommàmes le Gros Thomas, fe fit voir du matin à deux lieues de diftance ; près de lui sont des flots: les courans ceffaient de nous porter au nord, \& nos obfervations nous plaçaient au midi du cap Mabo. Où donc eft ce cap? Le lieu où̀ on le place n'eft fans doute que l'Archipel nommé par Roggewin les Mille Isles; \& fi la nouvelle Guinée n'eft elle-même qu'un amas dilles, quelle eft celle qui le forme? Serace la plus occidentale?
Le 27 nous découvrimes cinq à fix nouvelles files, que nous ne revìmes plus le lendemain. Nous en apperçûmes cinq autres, fur lefquelles

## DE BOVGAINVILLE.

nous courumes, \& liEtoile y envoya un canot pour reconnaitre sil $y$ avait quelque mouillage \& quelques productions intéreffantes. II ne trouva dans les deux quil vifita aucune trace d'habitation, ni de fruits : il allait fe retirer, lorfqu'il vit un nègre s'approcher dans une pirogue : il avait un anneau d'or à fon oreille, \& pour armes deux zagaies. Il aborda le canot fans crainte ni furprife; on lui demanda à boire \& à manger : il offric de l'eau, \& une efpèce de farine; on lui donna un mouchoir, un miroir \& d'autres bagatelles; il rit en les recevant, \& ne les admira pas. On le quitta sans en tirer rien de plus. Ces illes furent, difent les Hollandais, au nombre de sept; un tremblement de terre en abyma deux. Les arbres \& les plantes $y$ font les mêmes que fur la nouvelle Bretagne : nos gens y prixent une tortue de 200 livres.

Le 30 nous apperçûmes une ile confidé rable; c'étoit lìle de Céram, terre élevte fur laquelle des montagnes énormes s'élèvent de diftance ens diftance; des feux nombreux prouvent qu'elle eft bien babitée : nous en fuivines la côte feptentrionale. Le premier feptembre nous nous trouvâmes à l'entrée W'une baie : je mis pavillon Hollandais, \& je
fis une faute fans le favoir ; nous fimes fuil deux pirogues que nous voulions appeler: c'eft que les habitans ayant chaffé les Hollandais de prefque toute cette ile, font en guerre perpétuelle avec eux. Un vent frais nous fit continuer notre route. Le terrein du fond de la baie eft bas et uni, entouré de hautes montagnes; nous doublàmes une des iles qu'elle renferme, et qu'on nomme Bonao; nous louvoyámes entre cette île et celle de Kalang et Manipa, cherchant à pénétrer entre le midi et le couchant. A dix heures du foir, des feux nous annoncèrent une nouvelle ile, e'était celle de Boero, où javais deffein de m'arrêter : avec quelle joie nous découvrìmes au lever de l'aurore l'entrée du golfe de Cajeli, où les Hollandais ont un établiffement! Perfonne n'étoit exempt du fcorbut parmi nous, \& huit jours de plus auraient fait périr le plus grand nombre d'entre nous: les vivres qui nous reftaient étaient fi pourris, que les momens les plus cruels de la journée étaient ceux où la cloche appeloit pour prendre les alimens malfaifans. Dès le milieu de la nuit une odeur agréable, exhalée des plantes aromatiques dont les iles Moluques font couvertes, s'était fait fentir au loin, \& nous avait fait preffentir

## de Boueainvilie.

preflentir la fin de nos maux: L'afpeet d'un bourg affez grand, des vaiffeaux à Pancre, des beftiaux erranis dans les praities, cauférent: des tranfports que je ne puis dépeindre.

Nous arborâmés pavillon Hollandois, \& précédé par un cariot qui fondait, nous critrâmes à pleines voiles dans le port, \& nous vinmes mouiller devant plufieurs maifons hollandaifes. A peine avions-nous jeté l'ancre, que deux foldats Hollandais, fans armes, \& dont l'un parlait français, vinrent nous demander quels motifs nous amenaient danis le port: jenvoyai un officier pour l'expliquer au réff dent du comptoir. Des traités interdiffient l'entrée des ports des iles Moluques aux étran= gers, \& le réfident fut embarraffé : il m'entoya lordre exprès du gouverneur d'Amboine; \& me pria de lui donner par écrit mes motifs, afin qu'il pût juftifier fa conduite en nous recevart ici. Sa demande était juste, \& je lui donnai une dépofition fignée de nos befoins \& de notre état. Il fit alors contré fortune bon cour : j'étais defcendu à terre; il nous reçut à merveille, nous invita à fouper, \& la manière dont nous y fimes honneur lui fit mieux fentir que notre écrit de quelle fituation nous fortions. Ce fouper fut un des plus Tome VI.

R
délicieux inftans de nos jours, d'autant plus que nous avious envoyé à bord de quoi $y$ faire bonne ohère.

Nous réglâmes qu'on donnerait du cerf à l'équipage, pendant notre féjour, des légumes pour les malades, du riz, au lieu de pain, qu'on n'avait pas; qu'on nous donnerait dixe huit bæufs à notre départ, \& de la volaille. Tout appartenait ici à la compagnie, gros et menu bétail, grains \& denrées de toute ef. pèce : les habitans nous ont vendu de la volaille, des chèvres, du poiffon \& des fruits; mais cet argent rentre bientòt dans les mains de la compagnie, contre des hardes fort fimples \& fort chères. Le réfident feul a le droie de chaffer au cerf.
Le 3 feptembre nous établimes nos malades à terre; nous envoyâmes succeffivement la plus grande partie de nos gens pour fe promener \& fe divertir à terre : nous fimes nos provisions; nous féparàmes nos vaiffeaux; le plus beau tems du monde $y$ faoilita nos travaux ; nous parcourùmes le pays : il eft charmant, entrecoupé de plaines, de bofquets, de côteaux, dont les vallons font arrofés par de jolies rivieres : on y voit beaucoup de cerfs que les Hollandais y ont apporté, des,

## DE BOUGAKNVILEE.

fangliers's \& quelques efpèces de gibier à plume.

L'islé Bocró ou Bouro à 18 liéues du le: vant au couchant, \& treize du nord au midi. Cajelli eft au fond d'un golfe dans une plaine marécageufe, entre les rivières de Soweil \& Abbo : la loge Hollandaife \& 14 habitations indiennes forment le bourg : une enceinte de paliffadés, garnie de fix canons de calibre, y eft appelée Fort dela Défeufe: la gar-; nifon eft compolée d'unfergent \& 25 hommes, dans toute lisle il n'y a pas 50 blancs: des nègres y cultivent le riz.

Les habitans font Maures ou Alfouriens: Les premiers; foumis aux Hollandais, font vilains, pareffeux, poltrons; ils fe lavent; he mangent point de porcs, preanent plusieurs femmes, dont ils font jaloux, \& fe nourriffent de fagu, de fruits \& de poiffons; leurs Orencaies fort divifés; \& c'eft par les haines que la compagnie fomente, qu'elle aflure l'efclavage de tous. Les Alfouriens font indépendans, méprifent les babioles, inftrumens de fijettion, habitent épars dans les mon: tagnes, vivent de fagi, de fruits, de chaffe, \& ne font point ennemis des Hollandais, qui les ménagent:

On म'y voit plus d'épiceries : des bais d'ébène noirs \& blancs, d'autres bois recherchés pour la menuiferie, dur poivie, font les feuls objets que la compagnie en retire. Là croiffent le cocos, la banane, ha pamplemouffe, le citron, lorange amère \& quelques ananas ; on y cultive Porge \& le fago borneo; une multitude doifeana \& d'un plumage charmant habite ces bois : on y trouve le Karguroa ou grand gerbo, d'enormes chauve-fouris, des ferpens qui peuvent avaler un mouton, \& ce ferpent quí du haut des arbres fe darde dans les yeux des paffans qui regardent en: liair. L'Abbo, la plus grande riviéredu pays, y eft par-tout couverte darbres touffus \& infeftée de crocodiles énormes, qui enlevent dea hommes même durant la nuit.
Le Reffdent y vit en fouverain; il a cene efclaves pour le fervice de fa maifon, quí eft jolie, élégamment meublée, entourée de jardins \& arrofé par un ruiffeau : une altée darbres y condait du bord de la mer. Sont poffeffeur en agit avec nous en homme franc \& généreux. Aoutourou admirait toutes les richeffes de cette isle; il nous demandait fi Paris était auffi beau que ce comptoir; il $y$ fit eatendre qu'il était chef de fon pays, \&s

## DE BOUGAINVILLE. 26t

 qu'il voyageait pour fon plaifir avec fes amis. Les vivres que nous embarquâmes ici font d'une bonne qualité : le beruf \&' le mouton y font meilleurs qu'en aucun autre pays chaud, \& la volailie y eft de la plus grande dëlicateffe: fon beurre eft eftimé; mais nous y payàmes tout affez cher. Nous ne reftâmes que fix jours dans cette isle, \& la guérifon des fcorbutiques y fut très-avancée. La fin de la mouffon d'Eft nous força de partir pour Batavia.Cette isle avait effuyé trois tremblemens de terre cette année; mais ils n'avaient pas en des fuites funeftes. Quelquefois ils anéantiffent des isles \& des bancs de fable connus, quelquefois ils en créent où il n'y en avait pas.
Ce fut le 7 que nous mimes à la voile: nous eûmes affez de peine à retirer noure ancre de la vafe colante qui fait le fond du port, mais enfin nous fûmes en marche à onze heures. Nous avions encore à traverfer une mér femée d'écueils \& de difficultés, \&* nous n'en avions point de carte exacte. Je réfolus de paffer au nord de Boero pour aller chercher le détroit de Bulton.
Le 9, nous vimes lisle Xullabeffic, qui off peu confidérable, mais où les Hollandais

R 3
$26 z$
 ont un comptoir dans une redoute nominée Clayerblad ou le Trefle. Sa garnifon eft de 25 hommes : ce fut ce jour encore que nous vîmes les dernières terres de Boero: les cour rans nous portaient au couchant ; c'était plus au midi que je tendais pour trouver le détroit de Button, le paffage te moins dangereux dans cette faifon.

Le 11, nous découvrìmes la terre : cétait Fisle Wawoni, qui forme une des entrées du détroit que nous cherchions, \& nous Yembouquâmés avec un petit vent frais; il faut fuivre la côte de Bouton, dont la pointe feptentrionale ef d'une liauteur moyenne \& hachée en plufieurs mondrains : 1a pointe do Wawoni qui lui eft oppofée eft baffe, affez unie \& fe prolonge au couchapt. Alors on voit la terre de Calibes: à mefure qu'on avance on voit la côte de Bouton, taillée en eaps ronds \& en petites anfes: deux rochers y préfentent l'afpoct de deux navires à la voile, Derrière, nous vîmes une embarquas tion en forme de coffre quarré qu'une pirogue trainait à la remorque en cheminant à la voile \& à la rame : on nous dit que c'était un bateau d'Indiens forbans, qui cherchait aे faire des prifonniers pour les vendre; ils

## DE BOUGAINVILLE.

nous évitèrent. La marée vers les deux heures après midi baignait le pied des arbres fur la côte; demi-heure après nous pafsâmes devant un pont fuperbe qui eft fur la côte de Célèbes, qui offre un tableau varié de plaines baffes, de côteaux \& de montagnes. La verdure lembelliffait ; tout $y$ annonce une contrée riche. Bientôt après nous vimes Kisle Pengafıni \& le canal femé d'islots quila fépare de Célèbes, dont les hautes montagnes la couronnaient encore. Cette longue isle de Pengafani, baffe, unie, couverte de beaux arbres, continue le détroit avec Bulton. La marée nous étant devenue contraire, nous jetàmes l'ancre fur 27 braffes, dans un lieu d'où nous n'appercevions ni entrée, ni fortie; \& nous pafsâmes ainfi la nuit qui fut très-belle. La largeur du canal valie de 7 à 10 milles : des deux côtés nous voyions des feux; mais ceux de Pengafani, plus nombreux, annonçaient plus de population.

Le matin, des pirogues vinrent nous apporter des poules, des ceufs, des bananes d'un goût exquis, des perruches \& des calakois; ils prenaient en échange de largent de Hollande \& des conteaux à manches rouges. Les Indiens venaient de Bulton, d'une $\mathrm{R}_{4}$

$$
\text { 264. } \quad V O Y A G E
$$

peuplade dont les environs étaient défrichés \& féparés par des foffés, où lon voit des habitations raffemblées en hameaux, \& d'autres folitaires au milieu des champs : on y cultive le riz, le mais, les patates \& autres racines, ils ont auffi des cocos, des ananas, des citrons \& des pommes de mangles. Les hommes y font bafanés, petits \& laids; leup langue eft le Malais; leur Religion le Mahométifme : ils vont chercher de la mufcade \& des clous à Ceram \& à Banda. Nous nous éloignâmes lentement de ces lieux; nous parvinmes à un paffage qui n'a pas plus de 4 milles de large, formé du côté de Bulton par une pointe faillante \& baffe, qui laiffe au nord un grand enfoncement où trois isles peuplées font difperfées, \& du côté de Pengafani par 7 ou 8 islots couverts d'arbres, La côte de cette isle s'elève ici en amphithêâtre bordé par une terre baffe : les habitations font fur la croupe des monts.

Le 14 feptembre, nous avançâmes dans le détroit, où nous vìmes arriver plufieurs pirogues: l'une d'elles portait pavillon Hollandais, \& portait un Orencaic ou Chef; toutes les autres fe retirèrent devant elle. Nous cherchions à nous avancer dans le détroit, mais

## De Bovgainvilile. zes

le yent était trop faible : j'en fis fonder les bords, \& jappris que c'était le long de la côte de Bulton qu'on trouve moins de danger, \& les bons mouillages: on $y$ voit des baies qui doivent former de fuperbes ports. La nuit fut belle \&o calme; le matin une brife légère nous fit avancer de quelques: milles, puis nous nous fimes remorquer par: nos canaux; nous pafsâmes devant deux magnifiques baies; mais au pied de terres élevées on trouve rarement du fond; nous ne découvrions point encore diffue; les terres des deux bords fe croifent \& paraiffent former une profonde baie, non un canal. Vers le foir, il fallut jeter l'ancre.

Nous primes un pilate Indien pour nous guider dans la paffe étroite qui termine le déroit que nous ne découvrions point, \& qui parut bientôt à nos yeux : le 17, nous nous fimes remorquer \& gagnàmes l'embouchure du paffage; mais là le courant nous fut contraire; nous luttàmes en vain contre lwi, il fallut enfin jeter lanere; \& dans cette fituation les pirogues nous enviromerrent, chargées de rafraichiffemens, de curiofités, \& de pièces de coton. Le vent fraichit, \& Hops' entrámes dans la paffe. A cinq heures \&o
demie, le plus étroit était déjà derrière nous; \& une heure après, nous mouillàmes dans la baie de Bulton fous le pofte Hollandais. Ce paffage ne s'ouvre que lorfqu'on en a parcouru Pefpace d'un mille : le premier objet qui frappe du côté de Bulton eft une roche détachée \& minée par deffous, couverte d'arbuftes par deffus. La terre y eft médiocrement élevée \& couverte de maifons comme le rivage de pêcheries. L'autre côté eft coupé à pic; deux entailles y forment comme deux étages dans le rocher: un peu plus loin on voit les deux bords pendans fur le eanal; les cotes offrent cependant un afpect riant. Le paffage a demi -lieue de long; fa largeur varie entre 150 \& 400 toifes : il faut fe tenir aut milieu pour n'avoir rien à craindre ; au-delà, les terres de Bulton, plufieurs isles \& les cótes de Pengafani préfentent les afpects d'un grand golfe; le meilleur mouillage eft vis-à-vis le comptoir Hollandais. Notre pilote Indien avait été attentif à nous avertir des dangers, des bancs, des mouillages : c'elt tout ce qu'il pouvait faire, n'entendant rien à notre manœuvre. Un vieillard fort inftruit, que nous crûmes fon père, nous vifita auffi, \& je les renvoyai I'un

## DE. BOUGAINVILLE.

\& l'autre le foir dans un de nos canots : leur habitation était voifine du comptoir Hollandais; ils ne voulurent manger que des fruits, mais burent de l'eau de vie, parce qu'elle n'était pas du vin.

Aux premiers rayons du jour, nous fumes entourés d'un effaim de pirogues qui venaient faire le commerce, \& tous s'en trouvèrent bien; nous payions mieux que les Hollandais, \& ils vendaient à plus bas prix. Le tillac, \& jufqu'aux hunes étaient garnis de volailles, d'œufs \& de fruits: ils avaient un grand nombre de eatakois, de perruches, \& quelques cotonnades plus fines \& plus jolies que celles que nous avions vues encore.
Des Orencaies nous firent vifite : ils font bien vêtus; ils ont des culottes longues r des camifoles avec des boutons de métal \& des turbans; quand ils furent que nous étions Français, ils nous dirent qu'ils offraient leurs hommages à la France, \& nous firent pré. fent d'un chevreuil, j'y répondis par ua prêfent d'étoffes de foic. Ils burent de l'eau de vie avec plaifir, \& m'offirent tous les fecours qui dépendaient d'eux : c'était ainf qu'ils avaient traité des vaiffeatix Anglais: ils me dirent que le Roí de Bulton rélidait
dans ce canton, \& je vis bien qu'ils avaient les moeurs de la Capitale : ils l'appellent fultan: c'eft un defpote puiffant fi le nombro des fujers fait la puiffance, car lisle eft grande
\& bien peuplée. Nous les renvoyâmes ivres. Ils nous dirent que leur isle ne fourniffait pas d'épiceries, \& delà vient fans doute que les \& trois hommes dans 7 à 8 huttes de bambou ceintes d'une paliffade : la côte eft défrichée \& garnie de cabanes; les plantations de cocotiers y font fréquentes; le terrein s'y élève en pente douce; le bord de la mer eft tout en pêcheries. La côte oppofée n'eft pas moins riante \& peuplée.

Notre : pilote nous apporta les meilleurs cocos que jeuffe goùtés; il m'avertit que le vent s'élèverait vers les onze heures \& fouffle, rait avec force : en effet, vers ce tems les pirogues s'éloignèrent, le vent fe fit appercevoir, \& bientôt nous fit beaucoup avancen malgré la marée. Dès le matin noús avions vu les hautes montagnes de Cambone, fur laquelle ef un pic dont la tête s'élève audeffus des nuages : vers le foir, nous vimes une partie de l'isle de Celèbes, \& cinglàmes àtoutes voiles pour découvrir celle deSaleyer,

## DE BOUGAINVILLE.

\&entrer dans le détroit de ce nom formé par cette isle \& celle de Célèbes: nous ne la vimes point dans cette courfe, parge qu'elle forme yis-à-vis un golfe immenfe.

Ce voyage était bien différent de celui que nous venions de faire ; la plus grande abont dance régrait parmi nous, \& le fcorbut difparaiffait; nous voyagions fur des cotes connués, habitées, oil nous pouvions nous faire entendre : une feule chofe nous inquié tait; c'eft que le changement de nourriture avait ptocuré des cours de ventre qui pous vaient devenir des maladies graves fous ces climats chauds.

Bientôt nous découvrîmés Saleyer, Célèbes? le détroit qu'elles forment, les petites isles qui le refferrent: Après les avoir reconnes; je préférai lec canal le plus large; nous fuivîmes la côte de Célebes; c'eft le plus beaus pays du monde : le fond du tableau eft formé par de bautes montagnes, d’où jufqu'à la mer regisu une plaine immenfe cultivée par tout, \& par-tout garnie de maifonis. Le bord de la mer forme une plantation fuivie de cocotiers : on voyait au loin des troupeaux de boufs errer dans des. plaines riantes, embellies par des bofquets femés de diftance en
diffance. A midi, nous voyions une groffe bourgade conftruite au milied des cocotiers. Trois pointes unies, baffes, terminient cette partie de Célebes, \& y forment deux baies? Après avoir vainement tenté de me procurer un pilote Malais pour nous diriger dans ce paffage, je me fis précéder d'un canot muni d'une fonde. Il y a dans ce détroit quatre isles baffes, dont la plus confidérable, nommée Tanakeka, comme la partie de Célebes qui lavoifine, peut avoir trois lieues de long: déux s'offraientà nous, l'une entre Tanakeka \& les trois autres isles, lautre entre Tanakeka \& l'écueil dangereux nommé la Lunette. Jentrai dans ce dernier, \& nous réufsimes à les paffer fans danger.

- Nous pourfuivimes notre route pouffés par un vent affez favorable. Nous cherchions les isles Alambaí, que nous ne vimes point, \& qui font réunies au nombre de quatre. Nous trouvâmes fond avec la fong hous approctions de lisle Java, \& par eonféquent hous étions hors des pas périlleux qui font redouter la navigation des Molaques, \& dont peut-être les Hollandais exagèrent les danigers: les courans font, ce femble, les plus grands de tous. Il nous a paru que les meil-


## DE BOUGAINVILLE.

leures cartes de cette partie de lOcéan Indien font celles de Mr. Danville.

Le 23, on découvrit du haut des mâts la cóte feptentrionale de lisle Maduré; \& peu après la pointe d'Alany dans I'sle de Java: lisle Mandali était plus voifne de nous. Un grand nombre de bateaux de pêcheurs femontraient fur la côte, \& nous vimes paffer 4 navires Hollandais. Jufquici la côte de Java nous parut peu éleyée, mais on apperçoit de hautes montagnes dans l'intérieur. Sur le foir du 24, nous nous trouvâmes dans le milieu des isles CarimonJava. Le 25 , nous ne vimes point la terre, mais feulement quelques navires \& des pêcheurs; il fit calme tout le jour, \& il nous était importane de voir la côte avant la nuit, afin de diriger notre route entre la pointe Indermaye \& les isles Rachit. Le foleil fe coucha fans nous la montrer. Quelques-uns crurent avoir apperçu les montagnes bleues. Dans la nuit, les Iondes nous avertiffant que nous augmentions en profondeur, je me crus au nord des isles Rachit; j'étais loin de compte: le foleil levant me montra la côte de Java vers le fud, \& du haut des màts on vit les isles Rachit dans le nord à 7 lieues de diftance ;
cette erreur venait de mes cartes, quii placent trop au midi la côte de Java; \& font le golfe formé par lisle Mandali \& la pointe Indermaye de 13 lieues moins étenduquill ne doit l'ètre. Ne pouvant doubler ce jour les bancs de fable qu'on nomme les bancs pénileux, nous jetâmes Pancre pour ne pas nous expofer à ces écueils pendant la nuit.
54 A deux heures du matin nous nous remi:mes en route ; mais nous ne revímes la terre qu'à huit heures du matin. Elle était baffe \& prefque noyée: tout le jour fut beau, \& le vent favorable; mais à peine on pouvait voir la terre, tant elle s'élevait peu au-deffus de l'eau. Je dirigeai un peù au nord pour éviter les pointes Sidari. A trois heures du mation je vis une iste, \& craignant d'etre plus avancés que nous ne le penfions, je mouillai pour attendré le jour; \& en effet la vue dés isles Edam \& Onruft nous prouva que nous étions de dix lieues plus au couchant qué nous ne Teftimions. Nous découvrimes bientôt le dôme de la grañe églife de Batavia; \& fuivant que les Balifes nous indiquaient, nous entrâmes dans la rade, ou nous jetâmes l'ancre.

Batavia, fuifvant notre eftime, eft fous

## de. Bougain Vilet.

Ic $6^{\circ} 11^{\prime}$ de latitude auftrale \& de $104^{\circ} 52^{\prime}$ de longitude. Nous avions réfolu d'y refter le moins quil nous ferait poffible, parce que la faifon pluvieufe s'approchait. Nous trouvâmes 13 ou 14 vaiffeaux dans la rade, dont un portait pavillon Amiral: c'eft un vieux vaiffeau qu'on y laiffe pour cette deftination, qui a la police de la rade \& rend les faluts à tous les vaiffeaux marchands. J'avais envoyé un officier au général, quil ne trouva point; mais il vit le fabandar ou lintroducteur des érrangers qui lui donna rendez-vous au lendemain, \& offrit de me conduire au général.

Jy allai le lendemain à 6 heures du matin, II fe nommait Vander-Para : c'était un homme fimple \& poli, qui nous reçut bien, \& nous offrit tous les fecours dont nous pourrions avoir befoin; il approuva qu'on nous eut reçus à Boero, confentit à ce qu'on mit nos malades dans l'hópital de la Compagnie, \& promit de pourvoir à nos befoims. Alors nous faluâmes la ville de 15 coups, \& la citadelle nous répondit par autant de coups. Nous fimes defcendre nos malades au nombre de 28 ; mes officiers et moi nousl nous logeảmes dans une belle \& grande maifon qui appartient à la compagnie, \& ef affermée

Tome VI.

274 VOYAGE
à un particulier qui a le privilege excluffif de recevoir les étrangers. On y eft logé \& nourri pour deux rixdales par jour.

Nous altàmes en corps faire une vifite de cérémonie au général; il était dans une maifon de campagne, où conduit un chemin magni. fique, embelli à droite \& à gauche par des canaux d'eau courante. Nous vifitâmes auffi Ie chef de la marine ou Scopen-hagen; il eft membre de la haute régence, \& dans les affemblées il a féarce \& voix délibérative pour les affaires de la marine : elle occupe une maifon délicieufe hors de la ville. Nous eûmes de grands repas à la ville, à la campagne, des concerts; des promenades charmantes; la variété de cent objets nouveaux pour nous séunis ici, le coup d'œeil de l'entrepôt le plus riche de lunivers, le fpectacle de plufieurs peuples oppofés par les mœeurs, la religion, les ufages, \& cependant formant une feule fociété : tout concourait à amufer nos yeux, à intéreffer, à inftruire le navigateur \& le philosophe. Nous vimes des comédies chinoifes; la déclamation forcée de leurs acteurs eft toujours accom pagnée de quelqu'inftrument. Leurs geftes font encore plus ridicules; il femble que le commerce \& les farces foiens néceffaires au peuple chinois.

Rien n'ef comparable à la magnificence des dehors de Batavia: ils font enrichis de maisons \& de jardins fuperbes, entretenus avec goût, avec la plus grande propreté. M. Mohr, premier pafteur de Batavia, a fait conftruire dans un jardin d'une de fes maifons un obfervatoire qui lui a coûté des fommes immenfes; il a tiré d'Europe les meilleurs inftrumens en tout genre, \& y obferve le paffage de Vénus. Mais da ville, quoique belle, ne répond pas à fes dehors. On y voit peu de grands édifices. Elle eft bien percée; les maifons font commodes \& agréables; les rues larges \& ornées d'un canal bien revêtu \& bordé d'arbres qui fervent à la promenade, mais entretiennent dans la ville une humidité dangereuse. Les eaux $y$ font mal-faines: les riches font venir à grands fraix de Hollande des eaux de Selfe. Les rues ne font point pavées, mais de chaque côté il y a un large \& beau parapet revêtu de pierres de taille ou de briques. On eft frappé du luxe de cette ville. Toutes les maifons font décorées dans lintérieur avec beaucoup de gout \& de magnificence; cependant elle eft moins riche depuis que la compagnie a défendu aux particuliers le commerce d'Inde en Inde, qui était une fource abondants S 2

276 $V O$ 亩AGE
de circulation de richeffes. Des particuliers qui ont des emplois de cette compagnie, auxquels ne font alloués que $1500,3000,6000$ livres, trouvent le fecret d'en tirer 30,40 \& jufqu'a 200,000 ; mais il eft difficile de fortir fa fortane de cette ville, \& en général des pofferfions hollandaifes; on y perd toujours beaucoup.
Nulle partles états ne font moins confondus qưà Batavia. Les rangs y font affignés à chacun; des marques extérieures les conftatent d'une manière immaable; \& Pétiquette eft ici plus févère qu'elle ne le fut dans aucun congrès. La haute régence, compofée du gouverneur, des confeillers des Indes, du préfident du confeil de juttice \& du foopen-hagen, domine fur tous. Après elle marche le confeil de juftice; puis le clergé, les employés de la compagnie; fes officiers de marine, \& enfin le militaire: Telle eft la gradation des états. Les teneurs de livres de la compagnie, les fous-marchands; $y$ font plus eftimés que les officiers militaires quil pour s'en rapprocher fe donnent ou reçoivent des grades qui les affimilent aux commerçans. Ainfi le major a rang de grand marchand; le capitaine de fous-marchand, \&c. Mais les militaires ne peuvent jamais parvenir aux grades de ladminittration fans changer d'état.

## De Botgainviele e7z

Toute la côte de Java, du nord, au levant de Batavia, y appartient à la compagnie. Elle 3 xéuni depuis pen à fon domaine toute lìle de Madwrée, dont le prince s'était révolté contr'elle. Son fils eft gouveracur de lile dont il était roi, \& peutêtre n'y a-t-il guère que le nom de différent. If en eft de même de la province de Balionbuam, dont elle s'ef emparée par la même raifon. Le-refte defile eft divifé en plufieurs royaumes. Tel eft celui de l'empereur de Java dans la partie méridionale de lìle, le fultan de Mataram, les rois de Batam \&e de Tserihon. Ces derniers font 2u nombre de trois, tous vaffaux de la compagnie, \& ne règnent que par fa permiffion, \& font furveillés par une garde européenne qui parait leur faire honneur. Ils font obligés de lui donner lears denrées aux prix qu'elle 2 fixé elle-même. Elle en tire du riz, des fucres, du café, de l'étaim, de Parrak, \&\& leur, fournit feule I'opium, dont les Jayans confomment beaucoup.

Batavia ef lientrepôt de tout le commerce, des Moluques. La récolte des épiceries s'y apporte toute entière : c'eft ce commerce qui affure la richeffe \& l'exittence de la compagaie hollandaife. Entrons dans quelque déail fue, les iles qui le fourniffent.

On the donna d'abord ce nom qu'aux iles de Ternate, Tidor, Mothir, Machian \& Ba. chian. Aujourd'hui ce nom s'étend fur Banda; Amboine, Ceram, Boero \& autres fles qui produifent des épiceriès. La compagnie les divife en quatre gouvernemens principaux. qui font Amboine, Banda, Ternate \& Macaffar. D'Amboine relevent les comptoirs de Hila, de Larique, de Mantepa, de Boero, d Harocko \& de Saparoca. Be dernier a dans fa déperidance la petite ile de Neeslaw, qui, avec Saparoca, peut fournir la charge d'un vaiffeau de clous. Ce gouvernement entretient iso foldats, un capitaire, cinq enseignes; deux officiers d'artillerie \& un ingénieur.

Banda entretient 300 hommes \& 9 officiers: trois poftes dépendent de celui-la, Ouriën, Wayer \&f Pulozyenthun, ile couverte de mufcade, voifme de Banda; fans eau douce \& d'un abord difficile. Arrow me paraic dépendre de ce gouvernement, \& on en retire des perles. Timor \& Solor dépendent immédiatement de Batavia; elles fourniffent du fandal. Les Portugais ont confervé un pofe a Timor, \& il leur eft prefqu'inutile.

Ternate a quatre comptoirs dans fa dépendance ; ce font ceux de Gorontalo; de Manado;
de Limbotto \& de Xullabaffie: il entretient. 250 hommes \& onze officiers.

Maffacar a auffi quatre comptoirs, Bocla comba en Bonthain, Bima, Saleyer \& Maros? Il entretient 300 hommes \& 10 officiers. On n'y trouve pas d'épiceries; mais il affure le paffage des Moluques, \& ouvre avec Célèbes \& Bulton un commerce avantageux. Ces deux grandes âles fourniffent de lor, de la foie, du coton, des bois précieux, même des diamans, en échange pour dü fer, des draps \& autres marchandifes d'Europe ou de IInde. On fait que les Hollandais ont détruit les arbres d'épiceries qualls ne pouvaient garder avec facilité. Elle l'obtenait des princes en les payant, ou malgré eux, s'ils refusaient de fe rendre à fes inftances, ou elle les faifait périr par adreffe, car elle achetait les feuilles des arbres pendant trois ans confécutifs; ce qui les farfait périr.

Ainfiles îles Banda font feules confacrées à la mufcade, Amboine \& Vleafter au girofle, Candie à la canelle. Les autres poftes des Hollandais ont pour objet principal d'empêcher les autres nations de s'y établir \& de fournin la fubfiftance aux îles des épiceries.

Chaque année les gouverneurs d'Amboine
\& de Banda affemblent vers la mi-feptembre les orencaies de leurs départemens, leur donnent des fêtes, \& vont enfuite faire avec eux la tournée de leur goüvernement, \& brûler les plans inutiles.

Les Hollandais font en guerre avec lés habitans de Ceram, riches en clous qu'ils n'ont pas voulu détruire; ils n'y ont confervé que le petit comptoir de Savaü. Les Ceramois ont des armes à feu \& de la poudre; il en eft de même des Papous, à qui l'on a vu quel. quefois des bâtimens armés de pierreries, \& montés de 200 hommes. La nature attaque fouvent les Hollandais : des tremblemens de terre prefque périodiques renverfent leurs forts, \& la malignité du climat emporte les deux tiers des foldats, matelots \& ouyriers qui 's'y rendent.

Les Anglais fréquentent aujourd'hui ces parages : leurs bâtimens partis de Bancoul font venus examiner les paffages; \& il parait vraifemblable que c'eft d'eux que les Ceramois tirent de la poudre \& des armes : ils leur avaient même conftruit un fort que les Hollandais ont détruit, \& où ils ont trouvé deux pièces de canons. Les Anglais ne cachent point leurs entreprifes; ils avaient établi un pofte dans une des isles des Papous nommée Soloc ou Tafara; ils lont abandonné trois ans

DE BOUGAINVILLE. $\quad 28 \mathrm{x}$
après : il leur fourniffait des nids dooifeaux, des dents d'élephans, des poules, \& une efpèce de glu ou d'écume dont les Chinois font grand cas, \& ils venaient vendre ces objets à Batavia. Il y avait huit ou dix jours que nous étions à Batavia lorfque les maladies commencèrent à s'y répandre. De la meilleure fanté en apparence on defcendait en trois jours autombeau: nous eûmes des fièvres violentes, nos malades ne guériffaient point. Je hâtai vainement l'expédition des chofes qui nous étaient néceffaires; nous ne fùmes en état de partir que le 16 octobre. Prefque tous mes officiers étaient malades ; le nombre des diffenteries n'avaient point diminué, \& elles avaient empiré. Notre Taitien, qui d'abord était dans $l$ enthoufiafme, tómba malade les derniers jours, \& n'appela plus Bacavia que Enoua maté, la terre qui tue.

Nous fortimes en hâte de ce climat funefte, \& traverfàmes les petites isles qui ferment la baie de Batavia. Ce ne fut que le 19 à midi que nous fortimes du détroit de la Sonde, en paffant au nord de lisle du Prince : on peut'mouiller par-tout le long de l'isle de Sava; les Hollandais y entretiennent de petits poftes de diftance en diftance, \& chacun d'eux a ordre d'y envoyer un foldat à bord des vaif-

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

feaux qui paffent \& d'infcrire fur un regiftre Ie nom du vaiffeau, d'où il vient, où il va. Souvent il vend des raffraichiffemens au vaiffeau. Le beau tems ne ceffa point dès-lors de nous favorifer, \& nous en avions befoin; car le nombre de nos malades augmentait chaque jour, \& des fièvres chaudes fe joignirent aux maux qui nous tourmentaient. Je fis affurer mon grand matt chancelant, je portai moins de voiles pour ne point le fatiguer; \& malgré ces précautions, qui retardaient notre marche, nous ne reftàmes que 20 jours à nous rendre à lisle de France. Ce fut le 7 novembre à midi que je découvris lisle Ronde; nous efpérions qu'on allumerait un feu fur la pointe des Canoniers; mais depuis quelque tems on en a abandonné l'ufage : de manière que je me trouvai embąraffé pour éviter la bàture dangereufe qui avance près de là à demi-lieue dans la mer. Je louvoyai, je tirai le canon, \& il dvint des pilotes du port, entretenus par le Roi : je leur remis la conduite du navire, \&o ils nous échouèrent près de la baie des tombeaux: heureufement la mer était calme, et la promptitude de la mancuvre nous fauva: il eût été cruel de venir nous perdre au port, par la faute d'un ignorant auquel lordonnance nous prefcrivait de nous confier. Nous en fûmes

## DE BOUGAINVILLE.

quittes pour 45 pieds de notre fauffe quille d'emportés.

Nous entrâmes dans le port le 8 , qui était 10.9 dans cette isle, \& nous y apprimes la date de tout le monde. Après avoir envoyé nos malades a l'hopital, nous carenâmes notre fregatte, nous changeàmes la plupart de nos mâts endommagés, nous primes des vivres pour 5 mois ; \& laiffant I'Etoile', qu'on carenait, notre aftronome Verron pour examiner le paffage de Vénus, le botanite de Commerfon pour examiner l'hiftoire maturelle de les isles \& de Madagafoar, notre ingenieur, 123 foldats \& des pilotins pour la navigation dinde en inde, notre fer, nos cloux, ma cucurbite, ma ventoufe, dés médicamèns, tous objets qui cef. faient de nous être uitiles, \& létaient à la colonie. Nous partimes le 12 déceribre au matim Nous avions perdu à lisle de France lẻ chevalier du Couchage, qui joignait aux connaiffances quí font le grand officier de mer, les qualités du cceur \& de l'éprit qui rendent un homme précieux à fes amis. Il mourut d'une diffenterie commencée à Batavia. Nous y perdimes auffil M. le Moyn, qui s'était embarqué comme volontairé
Nous admirâmes dans cette isle les forges qu'y ont établies à frais immenfes Mrs. de

Roftings \& Hermans sitil en eft peu d'auffi belles en Europe, \& le fer en eft de la premièrequa. lité. On y emploie goo nègres, parmi lefquels on a choifi un bataillon de 200 hommes, L'efprit de corps s'eft établi parmi cux avec le point d'honneur, qui ne femble pas de. voir fe trouver avec l'efclayage.

Nous eúmes d'abord un tems couvert, des et COL tourbillons \& de la pluie, puis en nous ćloignant le ciel devint ferain \& le vent conftamment favorable; mais notre nouveau grand mât nous donna de vives inquiétudes; il faifait vers $f_{z}$ tête un grand arc; \& je n'ofai, de peur de le faire céder, me fervir de toutes les voiles. Quelque tems après le tems redevint mauvais; Ie vent du couchant, fans exemple dans cette faifon \& dans ces contrées, nous molefta pen? dant 15 jours de fuite, pendant lefquels il nous fallut toujours louvoyer, Nous n'avions point de fond encore lorfque nous découvrimes la côte d'Afriqué, que nous ne perdimes plus jufqu'au cap. Bientôt nous rencontrâmes plufieurs navires Hollandais, plus furpris encore que nous de ces vents du couchant.

Le 8 janvier nous vimes le eap Falfe, \& peu de tems après les terres du cap de Bonne. Efperance; nous fuivions un vaiffeau Hollandais pour rendre notre entrée dans le port plus

## de Bow gainville.

st̂re. A 7 heures du foir il ploya fes voiles, et moije louvoyai toute la nuit, expofé aux courans, qui nous éloignèrent de la route : au point du jour nous nous trouvâmes à 4 lieues du vaifeau Hollandais , \& nous forçàmes de voiles pour regagner l'efpace perdu, \& à 9 heures du matin nous mouillàmes dans la rade du cap, où nous trouvâmes 14 grands navires de toutes nations.

Cet établiffement dépend de PBurope; mais le confeil correfpond avec Batavia pour les affaires de commerce. Il y a un pofte militaire à Falfe-baye, \& un à la baic Saldagna : celle-ci forme un port fuperbe, mais le manque d'eau a empêché d'y bâtir la ville. On augmente l'établiffement de Falfe-baie, parce que les vaiffeaux y paffent l'hiver, pendant lequel la baie du cap eft interdite. On y trouve les mêmes fecours qu'au Cap, féparé de ce lieu par un efpace de huit lieues, oul les chemins font mauvais. A égale diffance de ces deux établiffemens eft celui de Conftance, où l'on cultive des plantes de mufcat d'Efpagne; le vignoble eft peu étendu, il n'eft point entouré de murs, ni gardé; il n'appartient point à la compagnie. Il y a le haut et le bas Conftance, féparés par une haie appartenant, à deux différens particuliers, \& rendant un vin à-peu-près
égal en qualité : annće commune il s'y faie 120 à 130 bariques de vin, dont la compagnie prend le tiers à un prix fixé; le blanc eft moins cher que le rouge. Le terroir $y$ eft en pente douce \& graveleux : la vigne s'y cultive fans échalas, \& le fep eft taillé à petit bois.

Le jardin du Cap nous a paru inférieur à fa réputation; fes longues allées de haute charmille lui donnent l'air d'un couvent de moines; il eft planté de chênes qui y viennent très-mal. Les plantations des habitans font étendues fur la côte ; labondance y eft par-tout le fruit de la culture, parce que lagriculteur y eft libre \& sûr de fa propriété : il y a des habitans jufqu’à 150 lieues de la capitale; la petite Rochelle, peuplade de Français chaffés par la révocation de Pédit de Nantes, y profpère par la fécondité du terrein \&-l'induftrie des hommes.

Le gouvernement envoie de tems en tems des caravanes vifiter lintérieur du pays: il s'en fit une en 1763 , qui refta trois mois en chemin, \& n'eut pas des fuccès paree que la difcorde fe jeta dans le détachement. Il eutb connaiffance d'une nation jaune, qui lui parut farouche \& portait de longs cheveux. Il vit le quadrupède haut de 17 pieds dont jai remis le deffin à IM. de Buffon, qui m'affura que c'était la Giraffe, animal qu'on n'avait
pas revu depuis celui que Céfar montra au peuple à Rome. On y a vu auffi un animal d'un genre nouveau, qui tient du cerf, da taureau \& du cheval.

Munis de bons vivres, de vils \& de rafraichiffemens de toute efpèce, nous fortimes du Cap le 17 janvier 1769: je cinglai vers Sainte-Helène pour affurer ma relàche à $1 A f$ cenfion; je relâchai dans cette dernière. Dès que j'y fus arrivé, je fis partir trois détachemens pour la pêche de la tortue : nous étions feuls, la faifon était favorable, \& nous eûmes une pêche abondante : nous apportâmes 66 tortues à bord. Pendant la pêche javais fait racommoder deux mâts qui étaient fendus. Je me fis apporter la bouteille qu'on dépofe dans la cavité d'un rocher, où elle eft à Pabri des vents \& de la pluie, \& où sinferivent ordinairement les vaiffeaux des différentes nations qui relàchent dans cette isle. Jy trouvai le nom du Swallow, vaiffeau anglais, commandé par le capitaine Carteret, qui s'était arrêté avant nous à la nouvelle Bretagne, à Batavia, au Cap, \& que je cherchais à joindre : j’avais gagné 6 jours des onze qu'il avait d'avance far moi depuis le Cap.

En partant le 6 février, nous dirigeâmes notre route pour les isles du cap Verd. Le

## 288 VOYAGE

11 nous pafsàmes la ligne pour la dernière fois. Le 25 , nous apperçûmes un navire que nous joignimes le lendemain : c'était le Swalow. Je fis offrir à M. Carteret tous les fervices que nous pouvions lai rendre : il n'avait befoin de rien; mais il me remit des lettres qu'on lui avait données au Cap pour la France, \& me fit préfent d'une flèche des infulaires de la mer du furd. Son navire était petit, marchait mal, \& nous le laifsâmes comme à l'ancre : combien il a dü fouffrir dans un fi long voyage!

Le 4 mars nous vìmes lisle Tercère, dont la longitude eft encore un pen incertaine : leurs diftances, leurs gyfemens entr'elles font auffi mal déterminés. Aucune nation n'en a de cartes juftes : celle que vient de faire M . de Fleurieu a feule enfin rempli les defirs des navigateurs. Un coup de vent nous gâta une voile près de Tercère; des vents variables nous forcèrent quelquefois de louvoyer; je voulais entrer à Breft; mais le mauvais état de mon màt de mifaine me força de cingles vers SaintMalo : c'était le port le plus voifin qui pût alors nous fervir d'afyle. J'y entrai le 16 mars après midi, n'ayant perdu que 7 hommes, pendant un voyage de deux ans \& quatre ,mois écoulés depuis notre fortie de Nantes.

## V O Y A GE

## DEM. DESURVILLE( I :

CE voyage fut médité dans l'Inde, entre IMM. Law de Lauriton, Chevalier \& de Surville. Les premiers, par leur crédit, pouvaient former des entreprifes confidérables; Je troifième texait en etat de les exécuter.

Le commerce d'Inde en Inde etait avan*ageux, tel qu'on le connaiffait alors; mais il prouvait etre étendu \& Ses branches fe multiplier, fifon fairait de nouvelles découvertes. La gloire venait ajouter à l 'efperance des richeffes. M. de Surville fe rendit en France pour folliciter la permiffion darmer un vaiffeau pour commerw cer dans les mers de Plinde. D'autres particuliers avaient obtenu cette grace, la compagnie ne crut pas devoir le refufer à un hommo qu'elle avait nommé commiffaire pour la reprife de poffeffion des établiffemens français dans linde, \& gouverneur dans le cas de l'abfence de IM. Law.

Le vaiffeau deftiné à cette expédition fo
( t ) Nous l'avons tiré en partie d'un extrait imprimé, so 乡artie d'un extrait manuforit.

Tome VI.

## VOTAOE

nommait le St. Jean-Baptifte, qui n'était conf truit que depuis un an. IV. de Surville fut occupé pendant cinq mois de fon armement; il prit des vivres pour trois ans ; il fe munit de tout ce qui était utile \& néceffaire pous mettre fon équipage en état de foutenir de grandes fatigues. MMI. Law \& Chevalier le chargèrent encore de marchandifes précieufes \& d'un volume pei confidérable, dont la vente pouvait couvrir les fraix dë l'entreprife.

Il fe préparait bientòt à partir, lorfqu'il apprit qu'un vaiffeau anglais avait découvert dans lamer du fud une île, où, entr'autres frigularités, fe trouvait une colonie de Juifs. Gette nouvelle accrut fon activité : on pouvait tirer un grand parti du commerce avec cette île riche \& commerģante, fituée à 700 lieues ou environ au couchant des côtes du Pérou, fous la latitude de 27 a 28 degrés, qui eft la même que celle de Copiapo, d'où les Efpagnols tirent encore une grande quantité d'or. On dit que les Français fe hâtèrent, pour prévenir les Anglais dans la prife de poffeffion de cette ile; qu'ils avaient donné une fomme confidérable pour fe procurer une copie du journal du vaiffeau anglais; quoutre l'or qui entrait pour beaucoup dans leurs fpé,

$$
D E S U R V I L L E:
$$

culations, ils penfaient à en tirer des étoffés d'une finefle \& d'une beauté furprenantes, £abriquées par les infulaires. Cependant J. Chevalier, I'un des principaux directeurs de cette entreprife, a nié formeilement \& la découverte des Anglais \& le but quion attribuait à Parmement du St. Jean-Baptifte.
IV. de Survile, revenu dans MInde, fit faire bien des conjectures. Les armateurs répandaient quil s'agiffait feulement du commerce avec IVIanille, la Chine \& Batavia; mais ces difcours ajoutaient encore à la curiofité, parce qu'ils ne perfuadaient pas. Tant de foins; d'auffi grands apprêts, paraiffaient cacher de plus vaftes deffeins. Le capitaine feul était infruit du but réel; les autres en imaginaient à leur guife.
Le St Jean-Baptifte fortit de la baie dEngeli dans be Gange le 3 mars 1769 pour fe rendr't à Yanaon, ou il devait prendre encore des marchandifes. Il en fortit enfuite pour Ma zulipatam, out il fe chargea de quelques balles de mouchoirs, \& il vint jeter lancre te 5 mai devant Pondicheri, où il prit des marchandifes encore. Là, M. Law y fit embarquer 24 foldais commandés par ${ }^{5}$ M. de Saint Paul, capitaine de grenadiers, fecours néceffaire $T=$
pour aider à l'équipage, ou pour combattre sill était néceffaire d'employer la force.

Ce fut le 2 Juin que M. de Surville mit à la voile de Pondichéri. Pour mieux remplir fa miffion \& contribuer à l'avantage de fa nation, il réfolut de paffer entre les isles Nicobar; il defirait même s'y arrêter pour prendre des éclairciffemens fur une colonie que les Danois, difoiton, vouloient y établir. Mais comme on découvrit ces isles au moment qu'on ne s'y attendait pas, \& au milieu de la nuit, la crainte de s'y brifer obligea de faire voile au fud, \& le vent ne permit plus de les atteindre une feconde fois.
Le 12, on vit les îles qui font à la pointe d'Achem, \& fept jours après on jeta l'ancre près de la petite isle Vaula, dans le détroit de Malaca; \& Sabé, fecond capitaine, defcendit à terre avec un détachement pour y chercher del'eaus; mais il fut rappelé avaat qu'il en eût trouvé, \& on le xappela fur ce qu'on apprit que des IMalais, qui viennent y pêcher dans de certains tems de llannée, y avaient attaqué les gens d'un vaiffeau portugais, qui avaient eu beaucoup de peine à fe défendre \& à les repouffer. La prudence ne permettait pas de s'expofer aụ mê̂me hafard.

## DESURVIELE <br> 293

On peut trouver dans cette ile de leau \& du bois; on y peut trouver des tortues; mais l'abord en eft difficile à caufe des bancs de Fable qui s'ótendent de fes côtes affez avant dans la mer.

On remit à la voile le lendemain, \& le 29 on entra dans Malaca. Les Hollandais, qui en font les maitres, font dansl'ufage de réponHre au falut des vaiffeaux, mais toujours en nombre moindre de coups de canon. Si lon a la fottife de fe formalifer de cet air de fupériorité, \& qu'on ne falue point, on vous y refufe tout fecours, excepté du bois \& de T'eau. Les plus fages n'y font pas attention, \& c'eft ce que fit le capitaine de Surville.

On s'apperçut dans ce port que la tête du gouvernail du vaiffeau était brifée, \& que la barre ne faifait que jouer. On y répara ce dommage'; mais il força d'y faire un plus long féjour qu'on n'aurait voulu. D'ailleurs le gouverneur reçut très - bien les officiers. It facilita l'achat des provifions; mais ayant enfuite foupçonné la deftination du vaiffeau, il changea de difpofitions. Il crut qu'onen vouloità la poffeffion de quelques iles de l'Archipel des Moluques, \& on fit des efforts pour l'en diffuader fans $y$ avoir bien réuffi.

Pourvu de nouveaux rafraichiffemens, io vaifeau remit à la voile le 14 Juillet; mais ce même jour fut fur le point de lui être funefte. Un commis des vivres eut l'imprudence de laiffer tomber une chandelle allungée dans une jièce d'eau de vie de riz: une détonation violente en fut l'effet, mais heureufement la pièce ne creva pas , \& l'on eut le tems d'étouffer le feu. Peut-ètre il conviendrait de ne fe fervir dans les vaiffeaux que de lanternes fermant avec un cadenat dont l'officier de garde aurait la clef. Cette petite augmentation de dépenfe eft infenfible quand on la compare avec les pertes que la négligence occafionne.

On fuivit dans le détroit de IMalaca la route indiquée par JM. Daprès. Ce fut le 19 qu'on doubla Pedra-Blanca, quí fait P'extrêmité continentale du détroit. De-là on fe dirigen fur Pulo-Timon, où l'on arriva le 22 , \& l'on jeta l'ancre entre le midi \& l'orient dans une anfe de fable, à une lieue \&\& demie de la terre.
Cette file eft très-fréquentée par les Européens; elle produit de la cire, du calin, beaucoup de noix d'arecque \& de cocos, des nids d'oifeaux, des mangues, des figues bananes, des durions, des melons d'eau \& d'autres fruits des Indes, du fucre, du bétel \& diverfes

## DE SURVILIE:

295
autres productions. Des Malais prefqu'indépendans lhabitent; ils font prefque réunis au centre de lile. On leur donne de mauvaio couteaux qu'lis paient avec des poules \& des fruits. Il eft facile d'y faire fa provifion d'eau \& de bois.

Cette tile ef couverte de bois : le rivage y eft ombragé par des arbres d'une groffeur enorme : on n'y voit pas de bêtes fauves, mais elle abonde en finges, rats, palmiftes, mangouftes, lézards volans. On y trouve encore l'efpèce de finge connu fous le nom d'homme des bois; les habitans le nomment Ourangoutan.

Les Malais donnent à cette ile le nom de Chioumane. Elle dépend, comme les iles voifines', du roi de Tronganon. Dans la partie fituée entre le midi \& le couchant, il y a le village nommé Ouangtinga ; c'eft le plus grand de l'ile. C'eft de ce côté qu'on trouve plus facilement des provifions \& fur-tout des cabris. L'ile a un mouillage fur chacun de fes flancs, \& c'eft ce qui la rend commode pour les mouffons.

On n'y trouva pas cependant des provifions affez abondantes pour difpenfer de relâcher alleurs, \& l'on réfolut de fe rendre à Tron-
ganon, lien indiqué par un capitaine Malais; à qui l'on paria dans Pulo-Timap,

On perdit l'ancre de mouillage en s'éloignant de l'anfe de fable, perte qui fut plus fenfible tu capitaine qu'à aucun autre, parce qu'il favait feul la deftination du vaiffeau; c'était le 24 Juillet. On cingla fur Triggan, qu'on crut être le même lieu que Tronganon, \& l'on n'er fut déperfuadé que lorfqu'on eut mouillé dans le premier lieu. Là un capitaine anglais nous. apprit que Tronganon était plus au nord fous le $5^{\circ} 25^{\prime}$ de latitude feptentrionale. On y cingla \& y jeta lancre le 28. Ce lieu mérite une defcription particulière, parce qu'il eft affez peu connu, \& qu'il peut être très-utile aux navigateurs \& aux commerçans,

Tronganon eft fitué fur la rive droite d'une rivière dontl'embouchure eft un peu refferrée; mais en remontant à environ soixante toifes, elle eft très-large : elle eft-femée de petites fles couvertes de cocotiers \& d'autres arbres qui l'embelliffent. Une multitude de bateaux de pêcheurs couvrent la rivière \& la rendent animée. Ils fortentle matin, errent tout le jour, \& rentrent le foir chargés de leur proie.

Les bàtimens qui ne prennent que douze a treize pieds d'eau peuvent entrer dans la

## desurvilez.

rivière. A la pointe de la premiere file il $y$ a une efpèce de havre où l'on a 25 pieds d'eau, \& où lon trouve un fond sûr. Le bras de la rivière qui coule au midi de cette ile forme un canal droit \& affez long : on pourrait former un beau quai de shaque côté. Pour entrer avec sûreté il faut ranger de près la pointe méridionale.

Les maifons de Tronganon font de bois, mal conftruites, \& couvertes de feuilles de palmier. Les rues font fans alignement, fans fymétrie, inégales dans leur largeur: celle des Chinois eft la moins laide; les maifons en font propres \& les boutiques affez bien fournies. La chaleur exceffive ne permet d'y tenir les bazards ou marchés qu'z trois ou quatre heures de laprés midi. La on trouve des légumes, du poiffon en abondance \& tous les fruits des Indes.

Vers la rivière, fur la pointe méridionale, eft une petite fortereffe ou plutôt une cloifor de planchés épaiffes d'un pouce \& demi, hautes de quinze pieds, défendue à environ quatre pieds de diftance par une petite haie affez touffue.

Sur le canal à gauche de lile on voit encore un quarré conftruit en bois, coupé par trois embrấures fur chacun de fes côtés. Plus
haut \& du même côté il en eft un troific̀me! Telles font les uniques fortifications de Tronganon; elles ne réfifteraient pas à la plus faible artillerie. Le palais du roi eft dans la première fortereffe; on n'y entre que lorfqu'll l'habite. La mofquée eft entr'elle \& la ville : elle eft conftruite avec régularité. Gette mofquée \& le palais font les feuls édifices qui aient quel. qu'apparence.

Le roi fe nommait Mauk - Sourou; il eft le feul commerçant de fon royaume : tout s'y vend, $s^{\prime} y$ achète pour fon compte ; il traite lui-même avec les érrangers; it protège avee foin tous ceux qui abordent fur fes côtes pour Y faire le commerce. Il était abfent depuis cinq mois quand M. de Surville $y$ arriva; il remplit ce tems à faire la guerre au nord de fon état, qu'il avait agrandi de quelques nouvelles terres.
Les habitans de. Tronganon, qui ont des bâtimens, les frêtent au nom du roi. Il les envoie à Camboye, à Siam, en Chine ou autres lieux fitués au nord de fon royaume. Il en eft quiferendentà Java pour ensapporter du riz, fupplément néceffaire à la fubffitance des habitans, qui n'en cultivent pas fuffifamment malgré la fertilité de leurs terres.

On trouve dans cette ville une grande rotin \& un peu d'or. On peut y apporter eir échange de l'opium, du fer, des draps rouges, verds, violet foncé, un peu de toile pour des voiles, des mouchoirs fins de Paliacate; des gafes noires, fines \& légères, dont ils fe fervent lorfqu'ils font dans le deuil, des pierriers de fer de demi jusqu'à quatre livres de balles, de bons fufils, du falpêtre, du foufre, de la poudre à canon. Le commerce de ces objets y eft très-avantageux: mais il ne faut pas y en apporter de mauvais; les Malais s'y connaiffent et n'achètent que les bons.
Pendant l'abfence du roi, l'état était gotaverné par un vieillard, qui était un des fe oricles. Il rendait la juftice, \& fe bornait à Ia rendre. L'équipage du St . Jean-Baptifte vit prononcer une de fes fentences \& fort exécution. En voici le fujet.

Un jeune Malais avait difparu depuis une quinzaine de jours ; on trouva quel-ques-uns de fes habillemens fur un homme, qui fut arrêté fur le champ, \&o interrogé par le chef de la ville pour favoir doù lui venaient ces dépouilles. Il dit les avoir trou* vées dans un bois où le jeune Malais avait été tué; mais il nia fortement de l'avoir tué.

Cependant il fe coupa dans fes réponfes, \&o il fut convaincu d'avoir fait le crime. La jalou-
fie lavait caufé. Une femme aimait le jeune homme; il ne répondit point à ses defirs, \& elle réfolut de le faire périr. Elle infpira fa fureur, son desir de vengeance à un autre homme : elle parvint à lui perfuader d'affaffiner fon rival, qu'il attira dans un bois. Lik il lui enfonça dans le fein fon cri, efpèce do poignard qui pend toujours aux côtés d'un Malais, \& qui eft prefque toujours empoifonné.

L'affaffin fut condamné à mort, \& le lendemain il 'fut promené dans un bateau, les mains liées derrière le dos, accompagné de quelques hommes armés de lances. Sur le devant du bateau était une efpèce de fourche. avec un petit pavillon jaune qu'on $y$ avait attaché. De tems en tems un des lahciers annonçait au bruit d'un inftrument guerrier que ceux qui commettraient le môme crime devaient s'attendre au mème fupplice. On le conduifit dans une petite ille confacrée $\grave{\lambda}$ ces exécutions fanglantes, \& on I'y fit mouvir en lui plongeant dans le ventre cette fourshe, qu'on appelle le fer du Roi.

Les finances \& le commerce de Tronganon Iont dans les mains du Saougdagar (titre qui

## DESURVILEE. <br> 307

défigne le premier marchand du roi) homme franc \& jufte, qui prit grand foin de faire fournir aux Français des raffraichiffemens, \& qui leur infpira la plus grande confiance par fon exactitude à remplir fes promeffes.

Ce Saougdagar n'était pas ignorant des riva. lités qui règnent entre les Français \& les Anglais; il apprit au capitaine de Surville que le confeil de Calcuta avait fait demander pas le capitaine Jakfon la conceffion d'une des fles Ridang, ou, fillon n'accordoit pas cette demande, la permiffion de s'établir à Dongou, lieu diftant de huit à neuf lieues de Tronganon. Le roi avait refufé cette permiffion, maisn'était point décidé encore à leur abandonner l'ile Ridang, parce qu'il efpérait engager les Anglais à l'aider dans la guerre qu'il voulait déclarer aux Hollandais.

Ce roi prétend que fes ancêtres n'ont céde. Malaca aux Portugais que pour l'efpace de cent ans, \& comme il y a long-tems que ce terme eft expiré, il defirerait l'enlever aux Hollandais, ne fût - ce que pour fe venger des exactions et des cruautés quils y ont exercées contre les Malais. Il eft à croire que kes Anglais feront tous leurs efforts pour obtenir Ridang, parce qu'un tel établiffement
faciliteroit leur commerce fur ces côtes, quily
a un excellent port où les Malais envoient leurs navires pour les y mettre à couvert durant la mauvaife faifon, \& que de cette ile ils feraient, en tems de guerre avec les Espagnols, en état de défoler le commerce des Philippines, \& d'y former de grandes entreprifes.

Les monnoies qui ont cours à Tronganon font la piaftre \& la roupie. La valeur de celle-ci n'eft pas proportionnée à fa valeur intrinfé. que: la piaftre y eft fuppofée divifée en huit parties, qu'on nomme coupons, dont trois font la roupie. Ainfi cent piaftres valent 266 roupies \& deux tiers, ce qui fait une perte de $2 z$ pour cent,

Il y a une petite pièce de calin qu'on nomme petis : quatre cent petis valent un coupon; il en faut 3200 pour une piaftre.

Les poids font les mêmes qu'à Malaca; on y pèfe par pieds \& catys. Le coyang pèfe environ 4800 livres de Hollande; il fe mefure au moyen d'une-demi fphère tronquée, dont lé diamètre n'a pas demi pied; il en faut 800 pour un coyang; mais pour fe mettre à l'abri des fraudes, il faut ne fe fervir que des mefures reconnues juftes par les gens du roi.

$$
D E S U R V I L \mathcal{L} \text {. }
$$

Les gens du pays appellent Pulo-Brala Jîle nommée Pulo-Capas dans les cartes de IV. Daprès, fituée fous le $4^{\circ} 58^{\prime}$ de latitude feptentrionafe. Ils donnent au village \& à la rivière qui eft au couchant de cette île le nom de Pankang, non celui de Tringan. On affure qu'on trouve de l'or dans le fable de cette rivière. C'eft une autre ile fituée plus près du continent, fous le $5^{\circ} 15^{\prime}$, qui eft nommée Pulo-Capas par les Malais. Il faut paffer au midi de cette ile pour arriver sûrement à Tronganon, quoiqu'il y ait fix braffes d'eau dans le canal quelle forme avec le continent. La partie orientale de Pulo-Capas eft très-efcarpée; on n'y voit que des rochers fans arbres, sans verdure.

Les buffles, les volailles font à bon marché dans les environs de Tronganon; les boufs \& les moutons y font en moindre nombre \& par conféquent plus chers; il faut attendre davantage pour en faire fa provifion. L'eau de la rivière ef falée devant la ville, parce que celle de la mer s'y mêle dans le tems du flux; il faut remonter deux ou trois lieues plus haut quand on veut faire fa provifion d'eau douce.

Les droits de douane y font de dix pour cent, \& fe paient en nature.

On fortit de la rivière de Trongarion le 2 août par un tems affez beau. Le 6 on dés couvrit Pulo-Condoo, \& le lendemain PuloSapate. Ici les courans portent au nord-eft avec affez de violence, pouffés peut-être par les vents de mouffon. Cet efpace a peude fond; il n'excèda jamais 40 braffes, \& en approchant des iles il n'étoit pas au-deffous de vingt.

On chercha le 2 les Philippines, \& on les découvrit le 17 , fous la latitude de $18^{\circ} 24^{\prime}$. On fuivit la côte auffitôt que les vents le permirent, \& on tarda peu à découvrir les îles Babuyanes, fituées au nord de Luçon, \& marquées trop au midi dans les cartes de M. Daprès d'environ 18 ou $20^{\prime}$, \& plus exactement dans la carte du père Murillo de Velarde, corrigée par Bellin en 1752 .

La partie feptentrionale de lîle Luçon eft remplie de fort hautes montagnes, couvertes de bois. Les Babuyanes font baffes \& boifées; elles font bien placées dans les cartes relativement l'une à l'autre; mais elles font trop au couchant du cap Bojador dans Daprès. La petite ile que Bellin y place fous le $19^{\circ}$ $15^{\prime}$ parait n'y point être, \& on ne la vis point fous ce parallèle.

## be SURVIIEX: <br> 305.

Le St. Jean-Baptifte vint mouiller entre lîle Bafchi, qui donne fon nom à un groupe diles, \& celle de Monmouth qui en fait partie.

Dampier eft le premier navigateur qui aie parlé de ces îles. Il leur donna ce nom d'une boiffon que les infulaires compofent avec le jus des cannes à fucre qu'on laiffe fermenter deux ou trois jours après y avoir ajouté une graine noire. Cette liqueur eft agréable \& connue dans tous les lieux où croît la canne à fucre. Les infulaires s'énivrent quelquefois avec cette boiffon. Cette ivreffe eft moins à eraindre que celle du vin; elle infpire une joie douce.
M. de Surville voulut connoitre par luimême fi cette nation méritoit les éloges que Dampier fait de fa bonté. Tout lui parut annoncer que ce navigateur n'avait point exagéré. Dès qu'on eut jetél'ancre, les habitans accoururent dans leurs canots en criant, mapia, mapia, mot dont ils fe fervent pour exprimer leur admiration. On les invita à monter fur le vaiffeau; ils héfitèrent quelques inftans; mais un des plus hardis ayant accepté linvitation tous le fuivirent. Ils parurent doux \& bons; on leur fit des préfens qui les attachèrent aux Erançais.

> Tome VI.

On fit mettre la chaloupe en mer, \& lon aborda dans lìle Bafchi, Sa côte orientale eft -parfemée de rocs. Les Indiens guidèrent le bateau, le conduifirent au travers d'un canal sûr, \& conduifirent les gens qui le montaient dans un hameau éloigné d'un bon quart de lieue des bords de la mer. Là ils leur offrirent des ignames \& des patates que les femmes avaient fait cuire \& de la liqueur. La chaleur qu'on avait éprouvée fit trouver ces rafraichiffemens délicieux. Ils revinrent à bord très-fatisfaits de ce bon peuple.
On leva le plan du canal formé par les deux îles Bafchi \& Monmouth; mais on ne. put trouver d'aigade dans la première, \& lon n'eut pas le tems d'en chercher une fur la feconde.
Ils n'ont plus la tête nue comme au tems de Dampier; ils portent des chapeanx ronds treffés avec du jonc; its n'ont plus d'anneaux d'or, quoiqu'ils connoiffent encore ce métal; peut-être ont-ils vu quill y avait du danger à s'en parer aux yeux des étrangers : ils femblent diftinguer à Yodeur lor des autres métaux. Leurs pirogues, conftruités fâns fer, réuniffent la légèreté à la folidité, \& peuvent contenir vingt à trente ho mmes. Les infulaires

$$
\text { DE SURVIXLE. } \quad 30 \%
$$

Bonnaiffent lufage de la balance, \& paraiffent avoir quelque commerce avec les Efpagnols: Leur taille eft moyenne, lear teint cuivré, leur figure douce \& un peu arrondie, leurs lèvres minces, leurs cheverx noirs \& bien fournis, leurs ycux bridés, mais moins que les Chinois \& les Malais. Leurs jambes font mat-atites \& groffes peut-être d'enflûre. Leurs fémmes font kaides; ont les traits groffiers \& portent unt tablier qui leur defcend jufqu'aux genoux , \& une efpèce de jufte-au-corps.

Leurs villages font fitués für Ies montagnes les plus efcarpées \& que la mer baigne. Les maifons font adoffées aux rochers, \& garnies d'une enceinte de cailloux : on n'y parvient qu’avec des échelles, des épèces deefcaliers à marches très-étroites, óu des fentiers qui nẻ font guère praticabhe's que pour eux. La pêche, fa culture font loccupation des hommes: les femmes veillent à leur ménage. La bonté jointe à une égalité parfaite regnent parmi eux. 11 s aidaient Péquipage avec ardeur, ne voulaient qu'il fit que ce quil pouvait faire, \& nie vou*Faient pas en être payés. Il n'êt pas étonnand qu'un' tel peuple, un tel climat, la douce égalité dont ils offrent Pimage, aient été attray antes pour des'Européens : des niatelots

## VoyA日e

de Danmier s'ćchappèrent pour s'y fixer, \& on leur y donna une femme, un champ, une hache \& des outils pour le cultiver. Trois s'échappèrent auffi du St. Jean-Baptifte la veille de fon départ. On arrêta fix infulaires, tout Ie refte s'enfuit fans avoir l'idée de faire quelque réfiftance. On en arrêta vingt encore qu'on amena au vaiffeau les mains liées derrière le dos. Dans cet état quelques-uns s'échappèrent, nagèrent jufquäa leur piroguc \& furent ainfn fe délivrer; mais quelques -uns s'étaient mis en fang pour échapper de nos mains.

Un de nos foldats, qui avoit été anx Philipines, \& favait quelques mots de la langue des naturels de ces iles, effaya de leur expliquer pourquoi on les retenait captifs. Ils paruent lentendre \& demandèrent des cordes \& qu'on les defcendit furr lile. On n'en garda que fix, les antres s'éloignèrent avec précipitation, \& revinfent avec des cochons quäls avaient garottés; \& paffant la main fur léépaule du capitaine, ils difajent mopia; mais voyant fon air fâché, ils fe retirèrent en laiffant leurs cochons, qu'on leur paya. L'un' d'eux qui avait un cochorr, deftine fans doute à la rançon d'unt de fes amis, le remporta puifqu'on ne le délivrait pas ; il refufa de le vendre.
DESURVILLE. SO9

Inutilement on attendit le retour des trois matelots, \& IM. de Surville s'éloigna de ces flès, après avoir mis à terre trois Bafchiens. Il en garda trois, qui verfaient des larmes amères en voyant s'lioigner les montagnes de lêur ile; mais on les careffa, on les habilla \& ils s'habituèrent au vaifeau. Leur conduite fut honnête, douce, foumife: ils fe firent aimer des matelots. Deux moururent du fcorbut dans la traverfée; le troifième parvint à Lima.
Cet enlèvement, ce trouble répandu chez ce bon peuple vint d'une erreur de jugement; on crut quils avaient favorifé la fuite des matelots, \& l'on fe trompait, comme on eut lieu de fe le perfuader, tant le faible doit craindre les mauvais raifonnemens inetemes du fort \& redouter fon voifinage.
${ }^{2}$ Le terroir de ces iles eft très-fertile \& cultivé avec soin. L'ile Bafchy offre l'afpect d'un beau jardin: il y a peu d'arbres \& ils y demeurent petits. Les principales productions font les cannes à fucre, les patates, les ignames les bananes, les goyaves, les cocos \& une épèce de millet quils favent préparer. Ils ont auffi une efpèce de haricots quills mangent bouillis. Les cochons, les cabris y font abondans \& d'un goût fupéricur à ceux des autres pays,
Vz

On y yoit peu de volaille \& prefque paint d'oifeaux.

Les femmes s'y parent les jambes avec des grains de verre de diverfes couleurs en. laffés à un fil. Elles font familières, \& ne craignoient non plus que les hommes d'appro: cher les matelots. Ils font moins propres que Dampier ne les peint: ils ne le font point dans leurs habillemens ni dans leurs repas.
Le plus grand hameau de Bafchy eft fitué dans la partie occidentale de l'ile, vis-a-k-vis de I'ile aux Chèvres, Autour règne une enceinte de 15 pieds de haut. Du pied de la mgntas gne jufqu'au fommet la pente eft garnie de maifozs, les unes folitaires, les autres réunies au nombre de deux, de trois, par de petites enceintes, qui semblent ne s'élever que pour foutenir les terres que les pluies entraîneraient fans elles.
Ces maifons n'ont pas fix pieds de hauteur; elles n'en ont que dix dans leur longueur ar fix dans leur largeur. Quelques calebaffes 3 quelques petites planches, quelques pots de terre qui repofent fur elles \& fervent pour garder leurs provifions, font tous les uftenciles. gui les décorent.

Sans armes à feu, il feroit difficile de fur,

## DESERVILLE Stic

 prendre ces efpèces de villages. Du côté de la mer, la montagne eft fort efcarpée, \&\& elle eft par-tout ailleurs entourée d'un mur élevé; on, ne pourrait atteindre le haut de la montagne que par fa partie occidentale. Pourquoi tant de retranchemens, tant de foins pour rendre leur demeure inacceffible, puifque ce peuple n'a rien qui puiffe tenter les navigateurs avides qui traverfent ces mers? Peutêtre les pyrates chinois leur ont appris à craindre les hommes; peut-etre-font-ils venus quelquefois enlever leurs femmes, leurs enfains ou leurs provifions.- Ils connaiffent Pufage du fer; mais il a ceffé d'y être nouveau ou rare, \& il a perdu de fa valeur pour eux : ils en font ordinairement des ferpes.
Lorfquion vient du couchant, \& quon a découvert le cap Bojador, il faut cingler ver's le nord pour fe rendre aux iles Bafchy", afin d'éviter la mer toujours agitée au levant diú cap, \& de ne pas être jetés par les courans fur les iles Babuyanes, redoutables aux navigateurs.
: 2 M. de Surville s'éloigna de ces îles le 23 aout, \& dirigea fa route entre le midi \& le levant. A fix heures du foir on vit le canal

312 VOYAGE quifépare líle Grafton de celle de Monmouth; il parait avoir plus d'une lieue de largeur. La mer brife avec force contre la pointe feptentrionale de la dernière de ces files, \& l'on y voit un rocher ayancé dans la mer. Cette partie de Monmouth eft baffe \& dénuée d'arbres.

Le lord Anfon fut frappé de trouver la mer bouillonnante dans ce canal; il s'affura que cette agitation fingulière étoit caufée par de fortes marées. Le St. Jean-Baptifte l'éprouva comme fon vaiffeau, \& bien des gens exercés à la navigation furent étonnés de cet effet, \& ne pouvaient comprendre que ce fût leffet des marées.
un Lile Grafton eft au moins d'un tiers plus grande que celle de Monmouth; elle eft fort montueufe, \& l'on y voit un pic qui s'ćlève à une grande hauteur.
(M) Au-delà des îles on trouva la mer agitée quoique le yent fùt médiocre. Le 26 on $\mathrm{vi}_{\mathrm{t}}$ pour la première fois la belle comète de 1769 , elle devait être vifible plufieurs jours auparae vant. Le tems fut très-variable; le tonnerre, lorage succédaient rapidement au beau tems: quelquefois les vents étaient contraires; il fallait lutter avec vigueur; on ne cessait pas

## DE SURVIELE:

d'avoir des indices de terre \& l'on n'en vit aucune. C'eft fur la route que tint le vaiffeau qu'on place les îles Saavédra, les Martyrs \& rautres îles qui font partie des Carolines, \&c on ne les apperçut pas. Cependant il parait qu'elles ne font pas éloignées; des oifeaux qui ne s'éloignent guère de la terre, \& qu'on nomme batteurs-d'ailes, voltigeaient autour du vaiffeau, qui fillonnait une mer converte de fruits de mangliers. On n'allait qu'à petites voiles darant la nuit ; on tebiait avec grand foin des matelots en vigie, \& l'on ne vit rien.

Le 13 feptembre on réfolut de cingler plus au levant, dans la crainte de s'embarraffer dans les terres de la nouvelle Guinée; on faivit cette route pendant huit jours, au bout defquels les indices de terre s'augmentèrent encore. On voyait des arbres déracinés d'une groffeur énorme, du gouémon, des rofeaux, plufreurs efpèces d'oifeaux; on prit mème un petit courlieu.
[the $\mathbf{4 2}$ on fe dirigea plus au midi: les vents étaient variables; toutes les fois qu'ils venaient du nord-eft, on fentait une odeur de foils; ce qui arcive lorfquion approche des terres dans les pays chauds : on vit nuffi plus de branches, de feuilles, de fruits darbres. Le

314 Voyate
lendemain on traverfa la ligne fous la longi. tude orientale de $145^{\circ} \quad 32^{\prime}$ de Paris. Ici les vents furent plus variables encore \& plus contraires; Le calme fuccéda jufqu'à la fin de feptembre. On vit plufieurs couleiveres \& une petite tortue. Les courans portaient au midi. Dans les premiers jours d'octobre les courans parurent avoir changé de direction. Tout femblaitindiquer la terre, tout l léquipage la defirait, le repos devenait un befoin; car jufqu'alors les relàches avaient été plus pénibles pour le matelot que la mer même.
eu Le 6 octobre, au foleil couchant, on crut avoir vu la terre vers le fud. Le lendemair su point du jour lincertitude fe diffipa sla première île qu’on découvrit fut nommée de la premiere yue: Plus loin paraiffait une montagne élevée, qu’on nomma Gras-morne; il commençait une longue chaine de montagnes qui fe dirigeait vers le couchant. On regarda cette île comme une découverte nouvelle, fituée au nord de la Nouvelle-Bretagne. Dampier paffa entre celle-ci \& l'le dont on vient de parler. IM. de. Bougainville parât avoir vu quelque partie de cette nouvelle terre. ob On louvoya pour latteindre: on paffa fur un banc de corail rouge; mais on ne put
Dt SURY和LE.
sapprocher de la terre. Après midi on détacha une chaloupe pour vifiter lile de la Pre-miere-vue: elle la cotoya fans y trouver de havres sûrs. On en étoit à deux lieues à cing heures du foir, \& Pon trouva un fond de coquillages femblables à du talc.

Au midi de cetce île font quatre petits îlots \& le Gros-morne, qui parait former la pointe occidentale d'une baie immenfe. Durant la nuit le ciel parutplus éclairé derrière cette montagne, \& l'on en conclut que c'était un volcan,

Forcés de continuer leur route, les Français einglèrent au levant, \& découvrirent d'auares terres fort élevées \& montueufes. Enfin, le 13 octobre, leur chef réfolut de chercher un mouillage fur la côte qui paraifait à fes yeux: il fit embarquer M. Labé, quatre foldats \& pluficurs matelots. Ils entrèrent peu après dans: une efpèce de port affez vafte, où ils firent des fignaux pour qu'on s'y rendit.

On en approchait lorfquon vit fortir d'un canal un canot dans lequel il n'y avait qu'un homme qui fit figne de venir à lui; on lui en faifait pour qu'il fe rendit à bord; on lui montrait: un pavillon blanc; mais il fe tint toujours: à la même diftance. M1. Labé revint à bord \& gouverna le vaiffeau pour le conduire au port.

La fonde ne trouvait point encore de fond avant que d'entrer dans le port. Plufieurs îles en forment l'ouverture, \& les défendent cóntre les vagues de la haute mer. On mouilla tout auprès d'elles, forcé par le calme, \& fur un fond de vingt-quatre braffes, près dun récif qui fit craindre de dériver fur lui, \& força de jeter deux ancres à la fois. Ce port parut tres-beau, \& offrit de grandes reffources pour les navigateurs fatigués. On y eft à labri de tous les vents: on fe propofa d'y paffer plufieurs jours, de tâcher d'y rétablir ceux que le fcorbut avait déjà rendus faibles \& languiffans; ils étaient au nombre de trente, \& chaque our le mal augmentai.
L'entrée de ce port eft fous le $7^{\circ} 25^{\prime}$ de latitude méridionale, fous le $151^{\circ} 53^{\prime}$ de longitude à l'orient du méridien de París. On fe flattait d'y vivre en paix, d'en fortir plus fain \& plus vigoureux : on ne s'attendait point aux malheurs qu'on y éprouva.

Comme on s'apperçut que le pays était habi-: té, on chargea les canons; on mit les armes à feu en bon état, afin de fe défendre des attaques des habitans, s'ils méditaient d'en faire. Leur phyfionomie dure, l'attirail quils portaient avec cux fit penfer qu'ils formaient un peuple belliqueux.

$$
\text { DESURVIL士E } \quad 312
$$

D's qu'on eut jeté les ancres, des pirogues s'approchèrent. Ceux qui les montaient examinèrent le vaiffeau: on leur envoya des bagatelles, qu'on croyait devoir leur faire plaifir: on y ajouta des démonfrations les plus propres à leur 'infpirer de la confiance; ils n'y répondirent qu'en montrant le fond du port, \& qu'en annonçant que nous y trouverions des vivres \&\& de l'eau.

L'un d'eux, plus inquiet ou plus féroce, ajufta une flèche à fon arc \& parut vouloir la diriger contre le vaiffeau, en invitant fes compagnons à limiter. On lui montra le pavillon blanc ; on lui envoya des bouteilles \& des morceaux de toile ; \& ces dons parurent le défarmer.

Les pirogues fe retirèrent dans lỉle, qui eft ̀̀ droite dans le port : le vaiffeau en était fi voifin qu'on y entendait, qu'on y voyait tous leurs mouvemens. Ils y firent grand feu \& répétaient exactement ce quills entendaient dire fur le St. Jean-Baptifte.

Le lendemain on entra plus avant dans le port, auquel on donna le nom de Praslin: plufieurs̀ pirogues environnèrent le vaiffeau, \& ne laiffaient échapper aucun mouvement qu'ils ne remarquaffent : on les invita d'y

## 318 VOYAOE

monter; ils s'y hafarderent enfin : pluficurs tenaient à la main une maffue fort pefanté; on n'en laiffa entrer qu'une partie, parce quils étaient en plus grand nombre que léquipage; ils firent des préfens de quelques coquillages, \& d'une efpèce d'amande. L'un d'entr'cux parut vouloir être utile, \& MI, de Surville voulut fe l'attacher par de petits préfens; il fit entendre quil montrerait au fond du port Yendroit où l'on trouveroit des vivies \& de reau; on arma deux bateaux après mídi, oń en donna le commandement à IM. Labd, qui méritoit la confiance du capitaine par fa prudence \& par fon courage ; on donna des fabres aux matelots; les foldats mirent leurs armes en bon état, \& partirent : le neveu dut capitaine commandait un des bateaux : dès qu'ils s'éloignèrent du vaiffeau, toutes les pi: rogues les fuivirent, \& les accompagnèrent jufqu'au fond du port; elles fe rapprochaient, s'éloignaient ; ceux qui les montaient paraiffaient fe concerter; leur agitation infpira ped de défiance, parce qu'elle parut naturelle.

Pendant que le fecond capitaine était aus fond du port, M. de Surville alla chaffer avec quelques officiers dans une ile voifine. Bientôt ils senténdirent appeler d'une voix

## DE SURVILLE.

qui annonçait quelqu'évènement défaftreux: ils courent vers le lieu d'où s'élève la voix ; ils voient IM. Labé traînant après lui des pirogues du pays, et ayant dans fon canot plufieurs de fes gens bleffés dangereufement : ils s'informent de ce qui vient de fe paffer; ils apprennent qu'arrivés en un endroit du port affez refferré, entouré de brouffailles, les Indiens leur firent figne qu'il y avoit de l'eau dans cet endroit. Gette pofition parut fufpecte, \& M. Labé refufa d'échouer fes bateaux, comme les habitans paraiffaient le defirer; il fe contenta d'envoyer quatre foldats avec quelques In diens vifiter cette aiguade : déjàil étoit impa. tient de les voir reparaitre, lorfqu'ils revinrent lui dire que cette aiguade n'ćtait qu'une marée remplie par de l'eau de pluie. Ce trait confirma la défiance de M. Labé, qui fe laiffa conduire cependant vers un autre lieu, où lon trouva les mêmes difficultés, les mêmes raifons de n'en pas faire ufage. Le fergent fut conduit à quelque diftance, où un filet d'eau defcendoit du rocher. Ici leurs conducteurs les abandonnèrent; \& ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'ils réjoignirent leurs bateaux: là les Indiens firent de nouveaux efforts pour les perfuader de les faire échouer;
ils les remorquaient eux-mêmes, \& voulaiengé les attacher à des arbres; on s'y oppofa : ils parurent encore chercher à divifer les matelots, en les invitant à ramaffer des cocos, qui font là très-abondans: ceux-ci le defiraient, mais leurs officiers s'y opposèrent. Ils étoient à plus de deux lieues du vaiffeau; le jour étoit fur fa fin, \& prévoyant qu'on ne pourrait rien faire ce jour-là, ils ordonnèrent à tout leur monde de fe rembarquer.
Les Indiens étaient dans ce lieu au nombre de cent cinquante, tous armés de flèches \& de lances: des quills virent qu'on fe difpofait au départ, ils fe préparèrent au combat. It parut à quelques Français quils avaient commencé par un acte religieux. Un vieillard s'avança, leva les yeux \& les mains vers le ciel, prononça quelques paroles, \& fembla exhorter fes compagnons à combattre avec courage.

L'un d'eux frappa de fa maffue un foldat qui s'embarquoit. M. Labé fit faire feu ; mais il ne put empêcher que plufieurs de fes gens ne fuffent bleffés, et que le fergent ne fût percé d'un coup de lance au deffus de la hanche.

La première décharge les rendit immobiles: plufieurs

> D. E SURVILLE:
plufieurs tombèrent morts, ou bleffés grièvement; leur étonnement permit de recharger, \& de faire feu une feconde fois: l'effroi succéda à leur étonnement, \& ils s'enfuirent, gagnant les bois avec précipitation: trente ou quarante demieurèrent fur la place, morts ou mourans.

Dès que ces Indiens eurent difparu, M. Labé s'empara de quelques pirogues, en fic brifer quelques autres; \& emporta des armes \& d'autres bagatelles que ces gens avoient avec eux. Parmi les bleffés des Frariȩais était M. Labé lui-même; il avait reçu un coup de pierre à la jambe, \& deux flèches à la cuiffe: les bleffures étoient légères, \& cependant dix mois après les plaies faignaient encore, ce qui fit conjecturer que les fleches étoient empoifonnées. Mais le fergent fut bien plus malheureux ; il fouffrit des douleurs extrêmes pendant trois jours, à la fin defquels il mourut. On était fort embarraffé, car la bleffure était légère: le chirurgien foupçonnait lintroduction de quelque corps étranger, \& defira qu'on ouvrit le cadavre; il lobtint, \& trouva un morceau de lance de fix pouces de long, qui s'était enchàfé avec tant de force dans les vertèbres, qu'il fallut pour le retirer fe fervir

Tome VI.
X
VOY A GE
d'une tenaille, \& caffer les os avec un marteau.

En revenant à bord, on apperçut cinq ou fix perfonnes fur un des illots de l'entrée du port : on comptait les faifir à terre ; mais quoi. qu'on en fût très-près, ils eurent l'adreffe de mettre leur pirogue à l'eau, \& de s'y élancer. On effaya de leur couper le chemin, \& l'on fit feu fur eux : un d'eux fut bleffé, tomba dans la mer, mais nagea encore affez bien pour regaguer le rivage, \& fe traina dans les bois: les autres nagèrent auffi, \& s'échappèrentOn vouloit cependant fe faifir d'un des habitans, pour qu'il indiquatt une aiguade; on fe crut dans la néceffité d'effrayer ces peuples, pour les détourner d'une nouvelle attaque, qui pouvait devenir funefte dans l'état de faibleffe où l'équipage étoit réduit.

Dans ces circonftances, on yit s'avancer une pirogue, conduite par deux hommes, qui paraiffaient examiner le vaiffeau très-curieufement. On employa, pour les faire approcher, un ftratagême qui réuffit, au moins en partie. On avoit deux matelots Cafres dans le vaiffeau; ; on les affubla comme le font les gens du pays; on les fit defcendre dans une des pirogues enlevées, \& ils firent aux deux

$$
\text { 1) E SURVIL:LE. } \quad 323
$$

lidiens les mêmes fignes qu'ils avoient vu faire à d'autres, Ces Cafres firent fi bien, que la pirogue, trompée par cet artifice, s'approcha beaucoup du vaiffeau : alors on détacha deux bateaux pour l'envelopper; mais elle prit alors la fuite, \& s'échappoit encore par la viteffe de fa marche, lorfqu'on tira fur elle. Un Indien fut tué, \& en tombant il fit renverfer la pirogue : l'autre effaya de gagner à la nage l'ile voifine; mais on le joignit avant qu'il putt atteindre le rivage : il fe défendit avec courage, \& quand il n'eut plus d'armes, il combattit encore avec les dents; mais il fut enfin obligé de céder au nombre. On le mena paffer la nuit fur le vaiffeau, d'où l'on vit deux nouvelles pirogues s'approcher dans le milieu de la nuit: on tira fur elles, \& les cris douloureux qui s'y firent entendre annoncèrent qu'on avait bleffé quelques-uns de ceux qui les montaient.

Le 15, on conduifit le prifonnier dans les flles fituées au levant du port, pour qu'il y indiquât une aiguade; il prit un chemin affez long, \& dans la route, fans qu'on s'en apperçut, il ramaffa un coquillage, avec lequel il coupa une partic des liens qui le gênaient: on le découvrit avant'qu'll pût s'échapper, \&
on le veilla de plus près. Il fit figne quitily avait une aiguade peu éloignée : on s'y laiffa conduire ; mais avant qu'on y fut arrivé, un foldat en découvrit une autre, \& lon s'y arrêta. Le prifonnier fut reconduit à bord: quand il vit qu'on l'y reconduifoit, il fe roula fur le rivage, en pouffant des cris affreux, fans doute pour appeler fes compatriotes; il mordait la terre avec fureur, \& paraiffait dans le plus grand déféfooir.
On fit de l'eau dans cet endroit, fans être inquiété, parce qu'on avait eu la précaution de tirer für les pirogues dès qu'elles paraifs faient: on coupa auffi du bois; on cugillit quelques choux palmiftes, qu'on trouve là en abondance.

L'endroit près duquel on avoit mouillé étoit très-marécageux : des pluies abondantes y tombèrent pendant tout le tems que le Saint Jean-Baptifte y demeura : d'autres difficultés s'opposèrent encore à ce qu'on pût féjourner, \& loin d'y retrouver la fanté, les maladies augmentèrent, ainfi que le nombre des malades. Quelques-uns de ceux qui étaient atteints du fcorbut y périrent.
IV. de Surville voyant quil ne pouvait sirer d'autre fecours de ce lieu, fe détermina

## DESURVIELR. <br> 325

au départ. Outre que le lieu étoit mal fain, le fond en était mauvais; chaque jour les ondes on le vent, quoique faibles, faifaient changer de fituation au vaiffeau, \& le mettaient en danger.

Co ne fut que le er octobre que nous fortîmes du port, auquel on avait donné le nom de Praslin; on fut obligé à de lentes précautions pour éviter de heurter, parce que fon entrée eft très-étroite ; deux vaiffeaux ne pourraient $y$ entrer librement à la fois; on peut cependant affurer qu'il eft un des plus beaux qui foient dans l'univers; une chaine d'isles s'étend en cercle devant lui, d'une de fes extrémités à l'autre; \& le fond y eft affez profond pour qu'on puiffe s'amarrer aux arbres : il a plus de trois lieues d'étendue du nord au fud; it eft prefquà l'abri de tous les vents dans toutes fes parties. Le pays, qui l'entoure parait être un des plus beaux de la terre; il eft couvert de bois, il doit abonder en rafraîchiffemens: On regretta de n'avoir pu le vérifier; on ne put vifiter que les terres voifines de la mer; mais quoiqu'elles foient marécageufes, elles font très-fertiles, ornées d'une multitude de plantes \& d'arbres différens; il y a beaucoup de palmiftes, de X 3
cafeyers fauvages; on a cru y reconnaitre l'ébénier ; on y remarqua le tatamahaca \& plufieurs autres arbres qui donnent de la gomme ou du baume.

Mais ce quiétonna le plus, c'eft que le bois coupé pour l'ufage du vaiffeau donnait à l'eau dans laquelle il tombait une teinte rouge affez frappante; un matelot, qui s'en apperçut, en coupa de l'écorce, la fit bouillir, \& en fit une couleur rouge qui teignit très-bien un morceau de toile de coton.

Les habitans de ce pays font en général d'une taille bien proportionnée, d'une bonne complexion. Il en eft de fort noirs, d'autres qui le font moins, leurs cheveux font crépus \& doux au toucher; ils ont le front petit, \& quelque chofe de finiftre dans la phyfionomie; ils n'ont ni le nez auffi écrafé, ni les lèvres auffigroffes que les Cafres; ils ne coupent leurs cheveux qu'autour de la tête, \& fe poudrent avec de la chaux ou de locre, qui donne à leur chevelure une teinte jaune; ils poudrent auffi leurs fourcils.
Le bas de leurs oreilles eft percé d'un trou d'une grandeur démefurée, \& y insèrent différens ornemens, comme un cercle, des feuilles de différens arbres; ils ont auffi la
cloifon du nez percée, \& y insèrent d'auffi groffes chevilles que leur âge le permet; ils portent un cercle au-deffus du coude, \& un ornement au cou qui a la forme d'un peigne, \& fe fait d'une pierre blanche qu'ils eftiment beaucoup. Ils ont auffi diverfes efpèces de bracelets.

Pluffeurs perfonnes de l'équipage ont cru quils étaient antropophages, parce qu'ils portent encore au cou une efpèce de chapelet formé de dents, que les uns ont cru être des dents d'hommes, \& que les autres affuraient être de différens animaux. Le jeune ${ }_{e}$ homme qu'on y enleva témoigna toujours la plus grande horreur pour ces repas atroces, \& a toujours protefté qu'on les ignorait parmi fes compatriotes.

Leurs armes font l'are, la flêche, la maffue \& la lance : leurs flêches, faites de trois ou quatre pièces liées par un maftic très-dur, font très-dangereufes, parce qu'il en refte toujours quelqu'une dans le corps lorfqu'on en eft percé : la pointe eft un os très-aigu, \& prefque toujours ils fe fervent de l'os qu'on trouve à la queue du diable de mer. Leurs maffues font faites d'un bois tres-pefant, \& font longues de deux pieds \& demi. On ne
$\$ 28$
VOYAGE
leur connaît qu'une arme défenfive; c'êt uụ bouclier fait avec du rottin. Leurs lances font armées quelquefois d'un os long de fix pouces qu'on ne peut retirer du corps qu'en déchi; rant la chair parce quil a des dents.
Leurs pirogues font faites avec adreffe, bien proportionnées, \& vont d'une viteffe inconcevable: le devant \& le derriere en font fort élevés, peut-être pour quils arrètent les flêches \& en fauvent ceux qui font derrière: quelques-unes font fort grandes; on en a vu une qui avait 56 pieds de long fur moins de equatre pieds de large. Les planches des petits bateaux n'ont pas quatre lignes d'épaiffeur; ils les lient avec les rofeaux fendus, qu'on nomme rottins, \& enduifent les jointures avec du maftic noirâtre \& fort dur. On en voit qui font incruftées de nacre de perles qui forment différens deffins,

On donna au pays qu’on avait découvert le nom de Côte des Arfacides, ou des affaffins : peut-être méritet-elle bien moins ce nom que celles d'Europe; ils attaquèrent les Européens; mais il eft poffible quỉls s'en cruffent attaqués, ou qu'ils penfaffent avec quelque forte de raifon que leur sûreté de. mandait qu'ils expulfaffent ces nouveaux

> DESURVILLE: hôtes : \& avec quelle injuftice \& quelle cruauté n'avaient-ils pas traité les doux Indiens de Tisle Bafchy?

Le jeune noir qu'on avait pris dans le port de Praslin s'appelait Lova-Sarega: le premier mot défigne un petit poiffon dans fa langue; il avait 13 ou 14 ans ; il montra beaucoup de difpofition pour apprendre le français, \& dans la fuite fon féjour parmi les Efpagnols lui donna affez de connaiffance de leur langue pour fe faire entendre aux deux nations. A Lima, i! fut fur-tout frappé de la grandeur des édifices, \& s'imaginant que leur folidité ne répondait pas à leur étendue, il effayait de les ébranler avec fes bras, $\mathrm{IMr}_{\text {, }}$ de Surville le faifait manger à fa table; il n'en prit point occafion de fe croire fupérieur à d'autres noirs qui étaient dans le vaiffeau; \& quand ce Capitaine fut mort, il voulut fervir comme les autres. Jamais il n'abufa des bontés qu'on eut pour lui, \& ne voyait en elles que des faveurs. Le feul défaut qu'on pût lui connaitre, c'eft un excès de fenfibilité quil ne tourna jamais que contre lui-même, \& fans dépit, fa colere ne dure qu'un inftant. Il a l'efprit pénétrant, \& apprend volontiers se qu'on defire; toujours fidèle
$330 \quad$ O Y A G E
attaché à ceux quïl fert, il n'eft point intéreffé; il connait le prix de ľor fans y mettre une grande importance, aime la parure, \& s'en paffe fans peine \& fans regret. La faim oft le befoin quill fent le mieux, \& qu'il parait fatisfaire avec le plus de plaifr.

Il raconta qu'on était toujours en guerre chez fes compatriotes; leurs prifonniers font faits efclaves \& fervent leurs vainqueurs. La pluralité des femmes eft permife parmi eux: Ils ont un Roi; fon autorité eft fans bornes : le pêcheur, le chaffeur n'ofent entrer dans leur cabane le fruit de leurs travaux, fans l'avoir expofé aux yeux de leur maitre, pour qu'il choifffe ce qui lui plait : s'il y manquait, il ferait puni. Sil arrivait à l'un d'eux de marcher fur l'ombre de leur Roi, ce crime ferait fuivi d'une prompte mort, à moins qu'il ne foitriche, \& ne puiffe racheter fa vie.

On ne put en tirer des idées nettes fur la religion de fon pays : il dit qu'on y était dans lidée qu'à la mort les hommes vont au ciel, \& quils en reviennent de tems en tems pour parler à leurs amis ou à leurs connaiffances : il prétendait avoir vu, avoir entendu de ces revenans; ils viennent, affu-

$$
\text { DESURVILLE. } \quad 33^{\circ}
$$

rait-j1, durant le filence de la nuit, nommer les lieux où l'on pourra faire la pêche la plus abondante, annoncer les événemens triftes ou agréables qui doivent fuivre. Quand on conteftaitıfon opinion, il était fort furpris que des étrangers prétendiffent favoir mieux que lui ce qui fe paffait dans fon pays. On y refpecte beaucoup les médecins; ce font tous des vieillards, \& leur âge, quileur donne l'expérience, aide à rendre vénérable. lart qu'ils exercent. Aux yeux de Lova, ils font plus habiles que les médecins d'Europe qui font languir trop long-tems le malade. Les filles ont un époux affigné dès l'âge le plus tendre, \& vivent dans la maifon du père de leur époux jufqu'à ce qu'elles foient nubiles.

Ils obfervent une coutume finguliere, au moins parmi les riches. Dès que l'un d'eux eft mort, on élève un échafaud fur lequel on expofe fon corps : au-deffous on creufe une foffe; les parties graiffeufes du corps y tombent lorfqu'elles font féparées des chairs par le tems \& les pluies : alors on couvre la foffe, \& on y élève une petite maifon, ou un maufolée : On fe borne à orner la foffe d'un enfant avec des fleurs. On
prend enfuite les os, \& on les porte dane la fépulture cammune à tous.

Les Arfacides commercent fur mer; mais ce commerce ne peut être bien étendu, vu le genre des productions du pays, l'état où y font les arts, \& le peu de tems qu'ils emploient dans leurs voyages : ils ne durent que dix ou douze jours, Le mouvement des aftres fert à les guider; ils connaiffent un affez grand nombre d'étoiles.

Lova difait que fon père vifitait fouvent une nation dont le teint était beaucoup moins noir que le leur; qu'il en rapportait des toiles fines, chargées de beaucoup de deffins : on s'en fervait dans fon pays pour faire des ceintures,

Les productions du pays font la banave, la canne à fucre, lligname, le cocos, l'anis \& une efpèce d'amande dont les habitans font grand cas. Lova parla d'un autre fruit dont it ne put voir de femblables en Amérique, \& dont il fit une defcription trop vague pour le faire diftinguer. La tortue eft le principal aliment des Arfacides; les œufs y font abondans, le poiffon eft auffi commun que les œufs : une plante, qu'ils nomment Binao, leus sert do pain.

## 

Lova ne connut aucune de nos épiceries; i) $n^{3}$ en faut excepter que ce grand arbre dont P'écoree a un goût affez femblable à celui de la canelle (l'arbre de Winter), \& dont fes compatriotes font ufage avec le bétel, l'arèque \& la chaux. Pendant la nuit, ils éclairent leur cabane avec une réfine qui fuinte de l'arbre qui leur fotirnit des amandes, réfine graffe, oléagincufe, qui répand une odeur affez agréable en fe confumant.

Les Arfacides ne connaiffent point de métaux; la hache dont ils fe fervent pour couper le bois eft faite d'une pierre fort dure qui a la couleur de lardoife. Pour fe couper les cheveux, ils emploient une pierre affez fem-
t. blable à la pierre de fufit. On ne vit fur la côte que des cabanes de pêcheurs; mais Lova affure que dans l'intérieur du pays, il y a de grands villages.

On ne peat dire quels font les quadrupèdes de cette terre trop peu comnue, Lova dit quail y a des fangliers, des loris, \&c. \& quil y a un grand nombre de pigeons ramiers. L'équipage du St. Jean-Baptifte vit de ces derniers, qui lui parurent moins gros que ceux $d^{\prime}$ Europe.

En comparant ce faible tableau de ce peuple avec ceux dont parle Dampier \&, d'autres
voyageurs, il parait quils forment une méme race ; ils ont les mêmes armes, les mêmes bateaux, le même courage, \& affez d'analogie dans leurs moeurs.

Les Français laifsèrent plufieurs infcriptions fur le rivage pour attefter qu'ils avaient pris poffeffion du pays au nom de Sa I Majefté Très-Chrétienne, ufage ridicule autant qu'il eft injufte; ils laifsèrent auffi des avis à ceux qui pourraient aborder dans le même lieu, pour les mettre en garde contre les habitans; c'était, comme on l'a dit, le 21 octobre 1769 , qu'on fortit du port Praslin; deux jours apres, on trouva fur la mer une pirogue abandonnée, faite avec des pieds de bananiers encore verds, fur lefquels on avait arrangé une efpèce de niche en bois.
Le 24 , on voyait encore la còte qu'on venait de quitter, \& qu'on defirait avec impatience de perdre de vue; on étaitle 26 vers un Cap qu'on crut être fa partie orientale, \& qu'on ceffa de voir fur le matin, mais à midi on découvrit une isle qu'on nomma 1'Inattendue, fituée fous le $7^{\varrho} .54^{\prime}$ de latitude méridionale : vue à quatre lieues de diftance, on croirait voir une fleche dont la pointe eft la partie orientale de lisle. On remarque ver;

> DE S URIVLLE.
le couchant de très-petites éminences; elle eft platte \& baffe par-tout ailleurs, \& par-tout encore elle eft couverte d'arbres. Elle peut être à 9 lieues de la côte que nous venions de quitter.

Les jours fuivans furent marqués par des vents très-variables, qui retardèrent beaucoup la marche du vaiffeau: le 30 , on découvrit une isle encore, que les courans \& les vents ne permirent pas de doubler. On la nomma l'isle des Contrariétes : elle eft fous le $9^{Q} ; 46^{\prime}$ de latitude méridionale; à $4^{\circ} \cdot 52^{\prime}$ au levant $\mathrm{d}_{\mathrm{e}}$ l'isle de la premierre vue. L'afpect de cette isle eft charmant ; le payfage eft délicieux ; elle parut cultivée en diverfes de fes parties, \& le grand nombre de bateaux qui en fore tirent, les feux qu'on y alluma pendant la nuit, annonçaient une grande population. Elle eft éloignée de la cóte d'environ 10 lieues. Pendant les trois jours qu'on demeura à la vue de cette isle, diverfes pirogues vinrent roder autour du vaiffeau: les hommes quiles montaient paraiffaient de la même efpèce que ceux du port Praslin. On voulut les engager à monter fur le bâtiment; mais ils s'y refusèrent: un feul, après beaucoup d'invitations, 'fe hasarda d'y monter. Il s'empara d'abord d'un meuble

$$
\ddot{\mathrm{V}} \circ \overline{\mathrm{Y}} \dot{\mathrm{~A}} \in \underline{\mathrm{E}}
$$

qui apparteniait à un matelot, \& on eut beaücoup de peine à le lui faire rendre. De là, il fauta fur le pavillon qui était élevé fur la poupe, \& fans doute pour Penlever; mais on le lui fit abandonner. Il monta enfuite aui mât d'artimon avec la même agilité qu'un matelot exercé. A près avoir tout confidéré à fon aife, il defcendit fur le gaillard, \& parlant à fes camarades, il le's invitait à monter comme Jui; fés mouvemens étaient d'une rapidité étonnante, fes geftes violens, \& fa voix trèsforte : on eût dit qu'll foulait en impofer à l'quipage, peut-être avait-il plus de crainte que de joie. Il fit entendre qừil était le chef de ceux qui environmaient le vaiffeau.

On comptait une vingtaine de pirogues autour de lui, \& dans la plupart on remarquait une grande provifion de lances, de flèches \& de fagaies dont rextrêmité était dantelée. Une douzaine des hommes qu'elles portaient fe hasardèrent enfin à venir trouver Ieur compagnon. Ils montrèrent beaucoup de bienveuillance pour les Français; ils femblèrent leur faire entendre quils trouveraient chez eux des provifions, qu'ils y feraient bien traités. Ils demeurèrent environ une heure fur le vaiffeau; l'un d'eux en fe retirant étendit fa main dans

Le labord de l'office \& enleva un flacon: dès quill l'eut, il s'élança dans la mer \& on ne put l'arrêter.

La beauté de cette isle engagea $\mathbf{M}$. de Surville à y tenter une descente : il fit préparer un bateau, \& M. Labé y defcendit avec quelques foldats. Mais à peine s'était-il éloigné d'une demi-portée de canon, que ces infulaires l'environnèrent, prirent leurs ares \& y ajuftaient leurs flèchés. J. Labé ne crut pas devoir attendre leur décharge; il la prévint par la fienne, qui fut entendue du vaiffeau, qui fit entendre le bruit du canon: ce bruit mit les progues en fuite. On rappela M. Labé. Trois heures après; on vit s'avancer un grand nombre de pirogues qui fe mirent en ordre de bataille ; mais il fut bientôt rompu d'un coup de canon ; il était chargé à mitraille, \& fans doute il donna la mort à quelques infulaires. On gémit de voir des nations civilifées faire un tel ufage de leurs forces, \& fouvent fans but et fans objet, fouvent encore fur des craintes qui peuvent être mal fondées, ou ne le font que parce qu'on ne peut s'entendre mutuellement; porter ainfi la mort et la défolation parmi des peuples qui n'ont, pour fe défendre de JopTome $V I$,
preffion des Européens, dautres armes qued des fléches et des lances.

Cefut avec regret qu'on fe vit forcé d'abandonner le plan de relächer dans cette isle. Plus on en avait approché, plus elle avait paru siante, fertile, cultivée; mais comment le faire avec des peuples qui paraiffaient fi peu hofpitaliers!

Lova affura plufieurs fois qu'il n'entendait rien à la langue de ce peuple : ceux des infulaires qui étaient montés fur le vaiffeau linvitèrent à fe rendre dans leur isle ; mais il parut faire peu de cas de cette offre : il fembla, au contraire, avoir pour eux de la haine, et defirer un are et des flèches poùr les écarter.

Les pirogues de ces infulaires font travaillées avee beaucoup phus d'art que celles des habitans du port Praslin : celle du chef fur-tout était la mieux faite, la plus curieufe. Sur le devant était une efpèce de petit pavillou formé de plufieurs petits flocons de paille teinte en rouge: le derrière était orné de divers petits onvrages en fculpture, qui repréfentaient divers animaux, et fans doute de ceux du pays; mais principalement des chiens, qui paraiffent y être en grand nombre.

Une grande partie de ces infulaires portaient

## DESURVILLE.

au nez une efpèce dornement de figure circulaire, fait avec de la nacre : fur la furface ils avaient décrit plufieurs cercles concentriques marqués en noir : quelques-uns de ces ornemens avaient la forme d'un triangle: des herbes aromatiques étaient attachees en différentes parties de leur corps : c'était là leur feul vêtement; excepté cette parure, ils font abfoltment nuds.

Le vaiffeau continua fa route dans la même direction vers le midi, et le 3 novembre il découvrit encore trois petites isles, qu'on nomma Ies trois feurs, parce qu'elles ont la plus grande reffemblance entr'elles : deux canaux larges d'un tiers de lieue les féparent: celle du milieu eft fous le roo $16^{\prime}$ de latitude méridionale, et fous la même longitude que lisle des Contrariettes.

Le vent redevint variable le 4 , \& le calme fuivit de près : ce calme pouvait être funefte, parce que les courans jetaient les vaiffeaux fur la côte qu'on fuivait depuis le départ du port Praslin; mais heureufement, quand on fut près de la côte, la direction des courans changea. Dans ces circonfances, diverfes pirogues quittèrent la côte, vinrent auprès du vaiffeau, firent des fignes pour engager à Y 2

340

$$
V O \nabla A G E
$$

defcendre à terre; mais fe refusèrent à mork ter à bord.

Plus loin, or découvrit deux autres petites isles: elles paraiffaient à trois lieues de la côte, fous la latitude $10^{\circ} \cdot 57^{\prime}$ \& $30^{\prime}$ minutes plus au levant que lisle des Contrariétés. Ces deux isles font plattes, baffes, couvertes de bois : la côte qui leur eft oppofée eft fort montueufe ; elle forme un cap auquel on donna te nom d'Oriental : les isles reçurent celui de la Delivrance. La direetion de la côte change au-delà de ces isles ; elle parait devoir être entre le midi \& le couchant; car en continuant la route entre le midi \& le levant, on la perdit bientôt de vue. On la segretta peu; elle avait été fanefte, \& on n'ofa plus y defcendre, quoique le befoin en eût augmenté. La plus grande partie de l'équipage était malade ; il n'y avait pas de jour qu'on ne jetàt deux ou trois morts à la mer, \& en peu de tems on perdit trente hommes.

Depuis l'isle de la premiere vue jufqu'au cap Oriental, les courans portent tous vers le midi : dans toute cette êtendue la côte eft hériffée de hautes montagnes. Si l'on peut faire quelque fondement fur les rapports incertains du jeune Indien, cette côte polfirrait bien

## 2ESYRVIELE, 34E

n'être qu'un grand nombre d'isles; il dit que Ia mer eft au-dela de fon pays \& qu'elle n'y a point de fond. Cela expliquerait encore pourquoi on perdait quelquefois la terre de vue.

On cherchait alors la nouvelle Zélande, où il devenait de la dernière néceffité de relâcher pour rétablir l'équipage ; heureufement, dans cette route on trouva le tems affez beau, \& les vents généraux qui règnent entre les tropiques.

Ce fut le 4 décembre qu'on apperçut que da mer changeait de couleur, \& qu'on vit des os de sèche, du goemon, des oifeaux, fignes qui annoncèrent la terre. On croyait que la terre de Diémen allait fe montrer ; on foupçonnait qu'elle s'avance au levant \& fe joignait à la nouvelle Guinée. On continua cette ronte jufqu'au $35^{\circ}$ de latitude méridionale; mais alors on cingla au levant.

Enfin le 12 décembre, à onze heures du matin, on découvrit la nouvelle Zélande, fous la latitude $35^{\circ} 37^{\prime}$, \& la longitude $168^{\circ} 50^{\prime}$ à l'orient de Paris, ee qui prouverait une erreur de M. Bellin, qui a mis cette terre 110 lieues plus au couchant.

Cette partie de la nouvelle Zelande ne X 3
parait pas abordable; mais elle eft très-pers: plée, \& la nuit une multitude de feux l'éclairait : elle préfentait un afpect fingulier; elle était bordée de dunes de fable affez élevées, \& à trois ou quatre lieues de la mer, on voyait s'elever de hautes montagnes. On y cherchait un port: M. de Surville voulait l'aborder dans fa partic orientale, \& fit de grands efforts pour paffer au nord du pays; mais les vents étaient contraires \& durèrent deux jours. Du nord, ils foufflèrent enfuite prefque du couchant, \& avec une telle violence, qu'on craignit d'être brifé fur la côte. La mer était enflée, \& fes vagues énormes pouffaient fans ceffe le vaiffeau vers la terre, qui paraiffait partout également inacceffible ; \& cependant par la pofition où l'on fe trouvait, il était hors de polfibîlité de tourner cette terre au nord; il l'était encore de la tourner au midi, \& l'on était dans la perplexité la plas cruelle.

En vain, pendant la nuit, on louvoya fréquemment; en vain on mit la voile pour fe défendre contre la direction des vagues, on fe trouva le 15 dans une pofition tout auffi dangereufe; la mer, les vents étaient les mèmes; mais bientôt on crut s'appercevoir que les courans é:aient favorables; ils éloi-

$$
\text { DE SURVIL LE: } \quad 343
$$

gnaient de la côte, \& par conféquent du danger le plus preffant.

Le vent changea dans l'apres midi; il fouffla, mais un peu moins violemment entre le midi \& le couchant, \& IM. de Surville fit une manceuvre hardie, bien réfléchie, \& la feule qui pùt écarter le vaiffeau de la côte ; malgré la violence du vent il fit augmenter les voiles, la grande voile fut emportée, mais les autres fupportèrent l'effort: on avait une pointe à doubler, qui formait le plus grand obftacle; il ne fe rebuta pas, car il fallait le vaincre ou périr fur la côte, \&e cet obitacle furmonté, les autres étaient moins redoutables. If réuflit: on cingla vers le nord : la mer \& le vent s'appaisèrent, \& les efpérances qu'or avait conçues de cette opération furent encore furpaffées.

Le 16 feptembre on découvrit le cap qu'Abel Tafman avait nommé le cap du Nord-oueft ; bientót après on vit les isles des trois Rois, \& plus loin un promontoire élevé, qui formait la partie la plus feptentrionale de la nouvelle Zélande; on le nomma le cap Surville. La couleur de la mer annonçait qu'on trouverait fond fur cette partie de la côte; \& en effet, à la diftance de trois lieues

$$
\mathrm{Y}_{4}
$$

$344 \quad$ VO Y A O E
on le trouva feulement à la profondeur do quarante braffes.

Le cap Surville reffemble à une pyramide tronquée ; fa bafe s'étend au loin ; derrière elle on trouva une baie très-vafte; mais on n'y découvre aucun abri; \& il fallut s'avancer plus au midi, où bientôt on en découvrit un autre.

La rélation d'Abel Tafman infpirait beaucoup de crainte; une réception auffi barbare aurait bientòt fait périr l'équipage délabré du St. Jean-Baptifte. Ces craintes parurent d'abord n'être pas fondćes : on vit s'approcher un bateau dans lequel étaient cinq ou fix hommes qui offrirent lears poiffons, leurs coquillages; on leur donna un peu de toile de coton en échange. En s'éloignant du vaiffeạ, ils indiquèrent leur demeure.

Peu de tems après, trois grandes pirogues s'approchèrent à la portée du fufil du bateau. De là les habitans montraient leur poiffon; mais comme on n'approchait point, ils vinrent près du vaiffeau, \& pafsèrent foûs ha galerie pour vendre la proie quils venaient fans doute de faire; ils en donnèrent une quantité prodigieufe pour quelques morceaux de toile, dont ils fe couvrirent les épaules.

$$
\text { DESURVILLE. } 345^{\circ}
$$

Le chef de ces pirogues parut défirer de monter fur le vaiffeau, \& on l'y invita. M. de Surville le reçut en l'embraffant: il était couvert d'une peliffe de peaux de chien; on la regardait avec curiofité, \& il crut qu'on la défrait; il l'offrit fur le champ; mais on ne baccepta pas. On le fit paffer dans la chambre du confeil, \& là on luì offrit une velte \& une culotte rouge : il mit la vefte \& garda les culottes fous fon bras. Pour témoigner fa reconnaiffance au capitaine, il lui donna fa peliffe,

Cependant ceux qui l'avaient accompagné ne le voyant point reparaitre, craignirent pour fa vie; ils témoignèrent leur inquiétude; ils firent entendre des murmures qui parvinrent à l'oreille du chef, \& il vint fe montrer aux fiens, \& par fes geftes on comprit qu'il les raffurait. On lui fit préfent encore d'une chemife, dont il fe décora dans linftant. Plufieurs de fes gens montèrent à bord \& commencèrent par enlever tout ce qui leur plaifait, tout ce qui leur tombait fous la main. Chacun fortit du vaiffeau ayant fur les Épaules fon morceau de toile. Le chef voulut oter fa chemife ; mais ne fe reffouvepant point comment il l'avait mife, il effaya
$346 \quad \forall \cap$ X A G $\dot{E}$
de diverfes façons: fon embarras, rempref: ment de fes gens à le tirer par les manches \& de tous les côtés à la fois préfentaient une fcène plaifante. Il réuffit cependant à löter lorfquill fe fut fouvenu qu'il avait levé leś bras pour la mettre.

Ce fut le 17 décembre qu'on jeta laucre dans une baie à douze lieues de diftance du cap Surville, qui parait être la même que Cook a nommée Doudlefs, fous la latitude $34^{8} 49^{\prime}$. On ayait devant foi une anfe de fable, fituée au pied d'une petite montagne, au fommet de laquelle on voyait in village. On s'approcha davantage de l'anfe le lendemain, \& l'on ne fut plus qu'à cent \& quel ques toifes de la terre.
It eft difficile de peindre la joie de l'équípage ; on avarit perdu foixante hommes depuis qu'on avait quitté le port Praslin, \& le fcorbut dévorait le refte: quelques jours de plus confumés à errer fur les mers \& le vaiffeau n'aurait pu quitter le premier port qu'll eût trouvé : dailleúrs l’accueil que les Indien's avaient déjà fait à l'équipage donnait des efpérances de fecours tels qu'on en avait befoin.

1. Le 18, M. de Surville defcendit fur le rivage,

* le chef du village vint ly recevoir. Ses gens étaient difperfés ça \& là̀, tenant en maín des peaux de chiens \& des paquets. d'herbes, qu'ils hauffaient \& baiffaient continuellement, peut-être pour faire honneur au capitaine français. Le lendemain on retourna fur le rivage : mais que la réception fut différente! les habitans étaient raffemblés par troupes; ils étaient armés, \& le chef vint au devant de M. de Surville, pour lui dire de ne pas avancer audelà du rivage ; il femblait inquiet de le voir accompagnéd 'une partie de léquipage; il alla enfuite parler à fes gens, \& le fit aveo beancoup de chaleur. Il revint enfuite, demanda Le fufil du capitaine, \& en paraiffait connaitre Julage; mais voyant qu'on Je lui refufait, il demaida l'épée, qu'on lui remit, il courut la-montrer à fes compatriotes, qui parurent alors fé calmer.

Ce chef s'intéreflait vivement pour léquipage Français ; il lui témoigua la plus grande confiance, \& vint vifiter encore le vaiffeaus Dès qu'il fe fut éloigué du riviage, fes coms pagnons furent inquiets for fav vie, ils pouffed rent de lamentables cris, les femmes verfaient des larmes, \& pour ne point feyjouer de leurs alarmes, on ramena le chef à terre.

On nomma ce lien baie de Laurifon, \& l'anfe dont on a parlé plus haut fut nommée Chevalier. On-s'approcha de celle-ci peu de -jours apres, \& lon y jeta l'ancre. C'eft-là que le vaiffeau demeura jufqu'au premier jour de Jannée 1779. Les gens de léquipage s'y rétablirent en partie; un plus long féjour les eût tous guèris peut-être; mais après la perte des ancres, on ne pouvait pas $y$ demeurer avec quelque füreté : on les avait perdues par un coup de vent furieux, dont il faut parler ici, pour faire léloge de la fermeté et de la fagacité de M. de Surville.
Le vent s'était rapidement élevé entre le nord \& l'orient; trois bateaux avoient été pêcher dans la baie; il fut impoffible à lun d'cux de revenir au vaiffeau; la nuit vint, le vent redoubla; on chaffait fur les deux anteres; on fut obligé d'en jeter une troifième; le vaiffeau foutint les efforts du vent jufqu'a fept heures du matin, mais alors il dériva vers la partie efcarpée de l'anfe Chevalier, qui était bordée de rocs noyés, fur lefquels la mer brifait avec violence. Le vaiffeau n'en était plus qu'à 150 toifes; le danger devenait preffant, \& M. de Surville ordonna de mettre les voiles et de couper, les cables. Cette opé,
ration devait être très-prompte, parce que le péril était éminent: un navigateur ne peut voir la mort de plus près, ear les rochers n'étaient pas à vingt pas. Alors le vaiffeau s'abattit fur un de fes côtés, le feul qui pût donner l'efpérance d'échapper au naufrage : on put louvoyer avec adreffe; IM. de Surville, dans cet inftant terrible, fut voir, fut faire exécuter le feul bon parti. Sa fermeté raffura les matelots interdits ; elle les encourageait à un travail toujours pénible, \& qui l'était bien davantage pour des gens qui étaient à peine convalefcens. On peut juger du danger qu'on avoit couru, par le fort d'un petit bateau attaché à la poupe du vaiffeau; il fut fubmergé, fracaffé par les rochers; \& il fallut couper la corde qui le retenait, pour s'en débarraffer.

Mais pour avoir évité le naufrage certain; on n'était pas affuré de ne pas périr au premier inftant où il s'élèverait quelqu'orageOn ne pouvait fortir de la baie, à caufe des vents, et l'on n'avait plus d'ancres qui fuffent en état d'affurer l'immobilité du vaiffeau: on en prépara une ; mais le petit nombre de matelots qui étoient à bord put à peine en venir à bout, après quatre heures du travail le plus
opiniàtre. Pendant qu'on s'en occupait, Ie vaiffeau, devenu le jouet des vagues, allait encore être jeté fur la côte, \& lorfqu'on jeta cette ancre, on n'avait plus que fix braffes d'eau : on fe trouvait alors dans une anfe que la circonftance fit appeler l'anfe du Refuge.

Cette ancre étoit la dernière ancre de poids qui reflat fur le vaiffeau ; on voulut y en joindre une autre, mais le cable fut brifé par l'impétuofité des vagues; cependant on ne pouvait fe flatter de tenir long-tems avec cette ancre feule; et la feule perfpective qui devait s'offrir était celle d'échouer fur le rivage avec moins de danger que dans lanfe Chevalier. On déchargea le vaiffeau pour le foulager : bientôt après on apperçut le bateau qui n'avoit pu rejoindre, \& dont on était très-inquiet ; il portait tous les malades, au nombre de 33 ; il était encore chargé de futailles remplies d'eau douce, \& c'eut été prefqu'un naufrage pour nous que de le perdre.

Si des craintes s'évanouiffaient, il en renaiffait d'autres:la barre du gouvernail fe rompit; on ent remit une autre, qui eut le même fort un inftant après; on en fit une troifième de pièces rapportées, qui réfifta : alors on put efpèrer de profiter des vents favorables qui
s'llèveraient; on put efpérer que fi le cable rompait, on aurait encore une reffource.

Les vents changèrent le 29, \& celmi qui fuccéda laiffa l'efpérance de fortir de la paie. Dans un intervalle ou la mer fut moins agitée, le bateau fe rendit au navire : cet inftant fut le feul où it aurait pu le faire; car le vent reprit bientôt toute fa force \& fa violence.
Les gens du bateau avaient couru auffi de grands dangers; leur mât avait été caffé, ils avaient rafé des écueils qu'ils touchaient avec leurs rames; ils avaient échoué une fois: apres s'être enfin jeté dans un abri, les malades avaient encore été forcés de paffer la nuit dans le bateau, \& de recevoir la pluie, qui tombait en torrens. Hs purent enfin defcendre à terre, où ils partagèrent le peu de poiffons quils avaient pris la veille, afin d'ent avoir auffi le lendemain, prévoyant qu'ils ne pourraient encore regagner le vaiffeau. Heureufement le chef des habitans de cette anfe était un homme humain; il vint les voir, leur donna du poiffon, \& comme on lui fit entendre qu'on ne pouvait rien lui donner en échange, il témoigna qu'il ne voulait rien, \& qu'on l'obligerait en Pacceptant, \& on l'accepta. Ce bon homme paxaiffait touché de
leur décreffe; il les preffait de venir chez lufí, leur délignait par fignes qu'ils feraient mieux là qu'au rivage, qu'ils feraient à couvert, tranquilles \& bien nourris. Plufieurs fe rendirent dans fa maifon.

Dans ces circonftances, le chirurgien du vaifleau, qui fe trouvait avec les malades, fe mit en route avec huit hommes armés, pour fe rendre à l'anfe Chevalier, d'où ils efpéraient trouver une occafion pour venir au vaiffeau, \& demander des vivres pour les malades, C'était au moment du plus grand danger pour le navire : avant de le voir, ils s'eftimaient les plus malheureux des hommes; lorfquils l'eurent vu , ils frémirent, \& fe convainquirent quils étaient les moins à plaindre. A chaque inftant ils croyaient que le vaiffeau alloit être englouti ou brifé fur les rochers qui le menaçaient. Ce fpectacle les pénétra d'horreur; ils craignaient les fuites de ce naufrage, fi le vaiffeau n'en pouvait échapper; ils allaient être forcés de finir leurs jours dans ces contrées fauvages, inconnues, \& parmi des peuples féroces. Le falut du vaiffeau fut le leur, comme selui de ceux qui s'y trouvaient.

Le 31 décembre on vit au fond de la baie le bateau qui avait été fubmergé; on l'alla chercher

$$
\text { de SURVILLE: } 353^{\prime}
$$

ehercher poưr le réparer \& le mettre en étaê de tenir la mer: on fut bien étonné de ne plus le trouver. Cependant on l'avait très-bient diftingué : on imagina qu'on l'avait enlevé ; \& en effet on en trouva la trace fur le rivage : on la fuivit, elle conduifait à une petite riv vière, oŭl l'on ne put le découvrir; quoiqu'on la remontat \& la defeendit en le eherchant aved foin.
M. de Surville vit dans cet enlèvement un vol qu'il devait punir : il vint dans une rivière de la baie Laurifton; il y trouva quelques fauvages autour de deux pirogues, il les ap. pela; Y'un d'eux vint à luii : ille fit faifir, les autres s'enfuirent : on prit, on brûla leurs pia rogues \& leurs maifons de paille : étrange réf compenfé de Phumanité qu'ils avaient marquée jufqu'alors.

Par une circonftance firigulière, \& qui due faire rougir les Français, ce Zélandais prifont aier fetrouva être célui même quí leur avaie ouvert fa maifon, \& les avait nourris fi génés reufement.

On fentit qu'après une telle hoftilité, ont ne devait s'attendre ni à des fecours, ni mêma 3 la tranquillité dans cette baie; on fé rendait juftice. If fallait partir : le confeil fut affemblóx
Tome VI.

On vit bien que dans un pays ff orageirx of ne pouvait fans danger demeurer avec noe feule ancre de poids: mais on était alors à plus, de douze cent lieves de tout établiffement Européen; \& pour $s$ 'y rendre, il fallait traverfer des détroits où le vent \& les courans forcent fouvent à jeter l'ancre phufieurs fois le jour, avec un équipage fatizué, \& dont la moitié avait déjà péri.
Le Perou s'offrait comme un afyle plur sûr; quoiqu'éloigné encore de 1800 lieues; les vents devaient être toujours favorables; on n'était obligé. de jeter l'ancre qu'au moment où Yon arriverait au port. Dans Ia fituation oir Yon était, c'était le parti le plus fage, \& on le prit.
M. de Surville, qui pouvait, en fuivant cel avis, fuivre encore en partic Pobjet de fes recherches, applaudit à cet avis, \& on fe prépafa à I'exécuter.

Les Français crurent être les premiers quis étaient defeendus dans la nouvelle Zélande: ils ignoraient que le capitaine Cook avoit été dans fa partie méridionale, qui dans ce moment était près d'eux. Abel Tafman n'ayant vu que la partie occidentale, les parties qu'ils vifitèrent n'avaient encore été vues que par cux,

1. Les habitans de cette terre font d'une bonne taille; mais leurs jambes font fi groffes qu'elles paraiffent enffées : ils ont le teint bafané, les traits affez réguliers, les cheveux longs \&o attachés au fommet de la tête, qu'ils ornent de plumes blanches : ils mettent fur le toupet une couleur rouge détrempée dans de thuile; ils ont des deffins fur différentes parties du corps, tracés avec du charbon; ils les incrustent dans la chair, \& le fixent avec quelques cauftiques; l'empreinte ne s'en efface jamais. C'eft ordinairement fur les cuiffes qu'ils mettent ges deffins, \& les plus ordinaires font des Apirales.

Lesfemmes $y$ font laides, fe peignent comme les hommes les différentes parties de leur corps? exceptéle vifage, dont elles ne fe peignent que la lèvre inférieure.

Lhabillement ordinaire de ce peuple con: fifte en une grande natte formée de plufieurs parties jointes enfemble, \& qui leur defcend jufqu'au gras de la jambe; il ne les couvre qu'imparfaitement, \& ils s'en inquiètent peu; quelques-uns portent des ceintures. Les chefs, au lieu de natte, fe fervent d'une peliffe faite de plufieurs bandes de peaux de chien ; dans les jours de cérémonie, ils la portent avec lo
Z. 2
 poif en dehors; dans les jours froids te poil et en dedans.
La racine de fougère, chauffee \& battue, eft la bafe de leur nourriture; ceft -eur pain ! ils matigent encore beaacoup de poiffon, quils font cuire dans un trou fait dans la terre , garni au fond de cailloux, fur léquels ils allument in grand fed. Quand ces cailloux font bien échauffes, ils y étendent leur poiffon, enveloppé dans des feuilles, \& les recouvrent de terre. Les poiffons les plus ordiraires font les maqueraax, les labines, les chabots, les grondins, les rougets, les diables \& les chiens de mer, \&c.
Ce peuple réurit fes habitations fur des hauteurs efcarpées; if y eut peu de Français qui ofaflent y inoiter, parce que la curiofité $n^{\text {Ettait }}$ pas affez forte pour faire oublier quit $\gamma$ avait da danger à la fatisfaire ; un faux pas peut y coûter la víe. C'est pour fe mettre à eouvert des incarfions deleurs ennenis qu'is Te placent dans ces lieux -inacceffibles; ils ont zuffi des habiations dans la plaine ; mais ils n'y font que des féjours paffagers.
Un des habitans invita quelques gens de P'équipage ì monter avec lui far le fommet de la moutagne, oit ils ont place leur cita-

## DESURTILEE

anelle. Arrivé fur une efpèce d'efplanade;a it, prit une lance pour faire voir comment il em défendait l'entrée; il fit entendre que folles ennemis abandonnaient. Ie cadavre d'un det leur6, ils, le coupaigut par morceaux \& le, mangeaient; sils en font un prifonnier, ils le faifffent, par les cheveux; \& lo tuentoen flui. frappant la tempe avec leur arme de pierre , Téparentles quatre membres \& coupent le ventre en croix pour en arracher les inteftins; ills difribuent enfuite à chacun des affiftans la pare qui leur en revient
On ne leur a vu d'armes que la lance of faffommoir de pierres, dont la langueur ef d'un pied ou de ' 14 pouges; ils en ont qui, par leur groffeur, paraiffent faits avec des ol de baleine.

Ils, portent au col, en guife d'ornement ane efpèce d'idole faite d'une pierre femblable ail jade ; cette figure eft d'une furface fort polie, \& femble accroupie, for les talons; fes yeux font de nacre: ellef eft percée, \& tout fe travail ils le font fans, connaitre bufage des métaux ; ils ont des. pendans doreille longs de trois pouces, faits de la même efpèce de pierres.

II femble que ce peuple a un culte ; ear
Z 3

On leúr a vu deux inftrumens de mufique; fun éf on' coquillage auquel ils adaptent un tuyaü cylindrique de 3 ou 4 pouces de long: Ils en tirent des fons affez femblables à ceux de la cornemufe. Abè Tafnan parait Tavoir fonina: : Faútre a environ quatre pouces \& demi de longueur; iteft creux, \& n'a qu'un feul trou; jils lui font rendre cinq ou fix fons diff férens', tous auff doux que ceux d'un flageolet. Ils ont beaucoup de goût pour la mufique , ifs chantent quelquefois en cheeur, \& forment des accords trés-agréables.

- Ils aiment auff beaucoup la danfe : on $z$ viu trois jeanes filles animiées par la voix \& le bruit des mains d'une vieille femme, danfer devant Iles Français, \& employer les geftes les plus indécens pour les exciter au plaifir ; June delles voyant M. de Surville Tevenif au vaiffeat, courat à luí, le faifit par le corps, rioublia rien pour le tenter, \& ce ne fue pas finis 'peiné qu'll parvint 'à 's'cil débarraffer'? elles en lavifient ufé dé mềmé avee les 'matelots ; if eft difficite dinidtginer des filles plus Jubriques qu'elles. 3:Celui qui eft falué s'affied par terre, \& celui


## DESURTILE.

qui falue vient appuyer fon nez fur celui qui eft affis; ils reftent dans cette pofture envirort demi-minute dans un profond filence. M. de Surville les faluait ainff, \& ils s'affeyaient biee vite pour recevoir leur falut.

Leurs bateaux ont le foad d'une fenle piece: ; une ou deux planches en relèvent les bords: ils font fort longs, relevés fur le devant \& le derrière, qui font ornés de fculpture: : une pierre couleur dardoife leur fert pour cette opération, comme en genéral pour coupêr le bois.
-
Leurs maifons font petites \& fans ornemens; elles ont à peine fix pieds de haut für to de longueur, \& 4 ou 5 de large: quelquesunes n'ont point de portes; celles dont ils fe fervent font foulptées de figures baroques.

Au devant deleurs citadelles font de grands piliers de bois, fur lefquels ils font fécher leur provifion de poiffon pour lhiver, \& l'hiver y doit être rigoureux, à en juger par le tems quill fit durant le féjour du vaiffeau dans la faifon quil femble devoir y être la plas belle. On trouve abondamment dans ce pays d'excel. lens antifcorbutiques, tels que l'ache \& deux efpèces de creffon ; ils rétablirent l’équipage

24

360 VO X A GE
en fort peu de tems. Le creffon faifait fur-tout un effet étonnant furquelques perforinest après en avoir mangé en falade, elles fe trouvaient. prefque fans refpiration; leur vifage s'enflammait ; elles fentaient dans la bouche un goùt femblable à celui du fang: ces accès duraient environ une heure, mais ils ne fe répétaient que deux ou trois fois. L'ufage de ces plantes redonna de la force \& de la vigueur à coux qui étaient le plus dangercufement malades, et pouvaient à peine fe mouvoir, $\mathrm{Un}_{\mathrm{n}}$ matelot qui était enflé par tout le corps fe fit def, cendre à terre deax ou trois fois, et ces herbes le rétablirent affez bien pour contiquer le yoyage.
2i. Onne vit dans ce pays d'autres quadrupèdes -que des ohiens qui ont le poil doux et long? on ne les éleve que pour les manger, Parmi Jes oifears on en remarqua un qui avait la couleur et la tailie du merle, et fat le bee des excroiffances rouges, affez femblables a celles des poules, et unsautre qui, à la place de ces excroiffances, avait une huppe de plumes blanthes. Les oifeaux-aquatiques y font variés et en grand nombre ; tels font 'les canards fauvages, les courlieux, les alouettes de mer, les becaffines, etc. Le plus remarquable of

## 

 celui qui a le bec de la becaffe, \& la groffeur du canard; il a le bec et les pattes d'un beau rouge ; quelques-uns ont le bec jaune : peut être cenx-ci étaient les femelles de l'efpèce. Les indiens cultivent des patates, des calebaffes; mais on n'y voit pas d'autres champ's que ceux-là, et ils font en petit nombre : on Y a vu des cordes faites avec du bon chanyre. Sur les bords de la mer on recueille une réfine tranfparente que les eaux y dépofent, et qui brûle en donnant une flamme claire, et une odeur affez fuave.On donna aux habitans de ce pays, du fro, ment, du riz et des pois ronds, en effayant de leur faire comprendre la manière de les cultiver : on leur laiffa auffi deux cochons de lait mâle et femelle, un coq et une poule de Siam, les deux feules volailles qu'illy y eut dans le vaiffeau depuis long-tems.

A droite de l'entrée de la baie Lauriton, on ne voit que des monts couverts de hautes et triftes bruyères; mais à lanfe, du refuge, le payfage eft agréable: les ruiffeaux y font ombragés d'arbres; l'herbe ne revêt que les hautes montagnes. Le fond de la baie eft une plaine où lon trouve un étang à demi-lieue dur riyage, Le mauvais tems ne permit pas de

362
la vifiter aveo foin; maisil fembla que la partie orientale offre plus d'abris et de reffources que celle où le vaiffeau mit à P'ancre. (i)

- Le St. Jean-Baptifte fortit enfin de la baie Eaurifon, pour fe rendre au Péroú: on ne devait pas être fans inquiétude au moment oư $I^{\prime}$ on commençait une courfe de 1800 lieues fur une mer inconnue; car ceux qui avaient fait à-peu-près le même voyage, étaient venus de focéan feptentrional pour fe rendre en Afie, et ici Yon partait d'un pays ificonru dans 3'océan méridional, pour arriver au Pérou ? dhatres vaiffarix ont fuivi les tropiques, ou les vents font toujours les mêmes, et le vaiffeaú dont nous parlons était biên àu-delà du tropique. On ignorait fi quelque terre ne soppoferait pas à fa courfe; mais le parti qu'on avait pris était \le plus fage; ii ne leût pas été de chercher à repaffer la ligne pour rechercher les mèmes climats qui avaient été funeftes à Péquipage.

Dans cette longue courfé on ne découvrit aucuné nouvelle terre; on ne vit aucune fle :

[^1]$$
\text { DE S } \mathrm{SU}^{\wedge} \mathrm{R} \text { IILE. } \quad 363
$$
les vents variables forcerent fouvent à secarter de la route la plus courte ; on fut jeté vers le midi jufquaau $43^{\circ}$ de latitude, \& là, 12 mer était très-agitée, les vents plus violens. Ils fecouerrent le vaiffeau avec tant'de force, quail fallut lier le corps du vaiffeau avec de's cordages, pour que fes différentes parties ne fe disloquaffent pas. Mais quand on ferapprocha du tropique, on cut un tems affezbeau, \& des vents réglés.
J'ile que cherchait M. de Surville, du moins aे ce qu'on a prétendu, devoit fétrouVer fous $4 \mathrm{le} 27^{\circ} 28^{\circ}$ de latitude métidionale, fous le $102^{\circ}$ de longitude,' al roccident de cefai de Paris; mais les vents dorient ne lui permirent pas de chercher long-terns cette ile; le fcorbut recommençait fes ravages, \& la difette deau, plus à craindre encore que le fcorbut, Tobligerent à ne fe propofer d'autre but que celui d'arriver à la côte du Pérou: le confeil décida qu'il n'y avait pas de tems à perdre; \& il fallut cingler plus au midi pour latteindre.
${ }^{3}$ Le 12 mars on découvrit un vaiffeau; mais on te put connoitre de quelle nation il pouvait être. On jugea quill était Efpagnol parce qu'a la longitude où il fe fit apperce-

cevoir, on était voifin des côtes, \& peut-être il fe rendait du Pérou au Chili.

On découvrit douze jours après les fles Juan Feruandez; mais on ne crut pas devoin perdre du tems pour les vifiter. Ce fut à la vue de ces iles que mourut Naquinori, cet infortunć Zélandais, inhumainement, \& trèsinutilement enlevé à fon pays. Il mourut de chagrin \& de difette d'eau. Le 6 avril on doubla lile Sangallan, \& le lendemain on crut décour vrir une baie remplie de yaiffeaux. On crut que c'était le port Callao, mais on fe trom. pait, \& cette erreur jeta le vaiffeau dans ua nouveau danger. Il fallait reprendre la haute mer; \& poury réuffir, il fallait doubler une pointe : le calme furvint, on ne put s'eloigner. \& les courans portaient fur la côte: il fallue jeter l'ancre, \& heureufement elle, trouva, иa bon fond. On paffa la nuit dans ce lieu.of

Le lendemain les fignaux, les canons annory cèrent la détreffe où le vaifleau fe trouvoit; mais nul fecours n'approcha, \& M. de, Sur. ville écrivit au viceroi dy Pérou : il luje ent voya des extraits de fa route, une copie de fes paffe-ports, des témoignages de la détreflé où il fe trouvait, \& envoya M, Labé pour les porter au viceroi; mais celui-ci trouva la

## D E SURTVILE

iner fi groffe press du rivage, quill $y$ avait de la témérité à s'avancer davantage, \& il revint. En d'autres circonftances IM. de Surville eût attendu un tems plus calme pour s'y rendre lui-même; mais la fituation dangereufe ou l'on fe trouvait ne lui permit pas de délibérer. D'ailleurs il fe perfuada que la barre du Chilca, nom du lieu près duquel on fe trouvait, reffemblait à celle de la cote de Coromandel, \& ne la crut pas fi redoutable. Il fit embarquer avec lui un noir de Pondichéry, excellent nageur, habitué à paffer cette barre dans les plus mauvais tems, \& enferma la lettre du viceroi dans un flacon bien bouché. Il parait que fon deffeín n'était pas de defcendre à terre lui-même, fil la mer étoit trop enflée, mais d'y envoyer le noir a la nage avec fon flacon.

Dès qu’on fut à quelque diftance, il recon. hut limpoffibilité d'aller plus avant; il fit attacher le flacon au cou du noir, qui fe jeta a leau. Ce flacon frappait fon vifage, \&o le Bleffait avec force: il fut oullige de chercher a caffer la corde, fans quoi il alioit périr. Il Ie retourne alors vers ic Jateau, \& le voic rênverfé ; il apperçoit $\mathbf{M}$. de Surville \& fes Heux matelots in la mage, faifant les plus
grands efforts pour gagner la terre, mais ns pouvant fe débarraffer de leurs vêtemens : ils luttèrent en vain contre les vagues, \& tous trois périrent. Le noir était nud, \& eut befoin de toute fa force, de toute fon adreffe pour atteindre le rivage : à peine l'êtril touché qu'il tomba fans connoiffance, épuifé do fatigue, \& fut plus d'une heure à recouvrer fes fens. Reyenu à lui-même, il trouva fur le rivage le flacon où était le paquet de lettres \& le chapeau du capitaine; il porta lun \& T'autre au village de Chilca, \& les remit au suré : celui-ci le fit conduire au viceroi.
M. Labé mit à la voile le lendemain, \& ne put artiver que le 10 au port de Callao, où Jon mouilla à l'entrée de la nuit. Le corps de M. de Surville fut retrouvé \& enfeveli avec une grande pompe à Chilca. Le vicerô envoya fa croix de St. Louis \& une partie de fes cheveux au vaiffeau, fans doute pour y conftater fa mort. L'équipage fut reçu avec bonté par les Efpagnols; il demeura plufieurs. móis dans ce lieu, et ne revint en Europe que dans l'année fuivante.

On n'a point de journal de cette partie du voyage : iles deux relations que nous avons fous les yeux, l'une tirée du journal original

## DESURマILEE:

de M. de Surville ; l'autre de celui de M. Monneron, fupercargue du vaiffeau, ne parlent point même de la route qu'on prit pour le setour. Ainfi on ne peut affirmer que le voyage du St. Jean-Baptifte foit un voyage autour du monde; il ne l'eft du moins que pour quel. ques perfonnes de l'équipage, qui fe rendirent en Europe au travers du continent de l'Amérique. On doit ajouter ici que IM. de Surville fut généralement regretté de fon état-major \& de léquipage de fon vaiffeau. Il feroit difficile de rendre le degré de confiance que fes talens \& fon intrépidité infpiraient au miliéu des dangers. Le miniftre de France prit part au malheur qui en avait privé la France, \&e donna à $f a$ veuve laffurancé de reconnaitre dans fes enfans les fervices rendus par le père. Mais la manière dont il traita lés infulaires qui eurent le malheur de fe rencontrer fur la route de fon vaiffeau, les enlèvemens d'hom. mes fans défenfe qui fe livraient à fa bonne foi, fes rufes pour furprendre ceux qui avaient la prudence de fe défier de lui, feront toujours une tache pour fa mémoire, aux yeux de tous ceux qui ont quelques fentimens d'humanité \& de juftice.

## Fin du Tome fixième.



Des Voyages contenus dans ce volame.
Voyage de M. Pagès. page z Voyage de M. de Bougainville. 13 I Voyage de M. de Surville. $\quad 28$ \&

Fin de la Table du Tome fixième:




[^0]:    (I) On voit par la defcription des isles Magellaniques qu’ils les pay èrent affez cher aux Français.* 1

[^1]:    (I) Comparez cette defription avec celle de Cook; mais ayez plus de confiance en celle-ci: ce navigateur put connaitre mieux le pays $\&$ fes habitans.

