## COLLECTION

A B R ÉGÉE E

## DES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

par les differentes nations de l'europe, depuis le premier jusqu'A ce jour.

Rédigée par IM. BERENGER.
Avec Figures. TOME NEUVIEME.

> A P A P I S,

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

$$
1790
$$




## COLLECTION

DE TOUS LES VOYAGES

## FAITS AUTOUR DU MONDE

## PAR LES DIFFERENTES NATIONS

 DE L'EUROPE.

$$
S U I T E
$$

DU SECOND VOYAGE DE JAQUES COOK.

L.
A Terre des Etats a dix lieues de long, fur trois à quatre lieues de large; la côte eft de soche \& dentelée : elle préfente une furface de collines efoarpées \& très-hautes, fur-tout vers
le couchant: excepté à leur fommet par-tout la terre $y$ eft couverte d'arbres, d'arbriffeaux \& d'herbages; il n'y avait alors que peu ou point de neige; les courans font rapides dans le détroit. Les isles du Nouvel-An, font trèsdifférentes de la Terre des Etats; on n'y voit point d'arbres, des touffes de glayeuls, des gramens, une efpece de bruyere, du celeri, du cochléaria, telles font les plantes qu'on y xemarque ; nous avons parle des animaux qu'on y trouve; on peut y ajouter des mouettes, des hirondelles, des poules du port Egmont, des pies de mer, des brifeurs d'os, des aigles, ou des faucons, des vautours à tête chauve, des grives \& quelques petits oifeaux. Tous ces animaux y vivent en paix : les lions de mer occupent la plus grande partie de la cóte, les ours habitent l'intérieur, les nigauds s'établiffent fur les rocs les plus élevés, les pingoins dans les lieux où ils peuvent communiquer avec la mer, les autres dans les lieux les plus retirés. Tous fe mèlent \& marchent enfemble fans jamais fe faire de mal: l'aigle \& le vautour s'affaient fur les mémes mondrains que les nigauds fans leur nuire, fans les inquiéter; les cadavres fuffifent à leurs befoins.

Nous voyions encore la terre quand des raf-
fales tomberent fur nous avec tant d'impétuofité que notre mát de perroquet \& les voiles en furent emportées. Je défirais m'affurer del'exiftence d'une cote étendue où l'on place le golfe de St. Sébaftien ;mais parvenus au parage qu'on lui affigne, nous ne découvrimes rien : le capitaine Furneaux avait traverfé auffi les mèmes latitudes, \& ne vit point la terre. Je cherchai celle qui fut découverte par La Roche en 1675 , \& par Mr. Guyot en 1756 . Le 14 Janvier, à 9 heures du matin, nous crûmes voir une isle de glace; à midi elle hous fembla une terre ; enfin, il fut démontré qu'elle en était une ; mais couverte de neige: il femble que ce foit la mêmê islé đont M. Guyot avait vu la partie du nord, \& qu'il nomma Isle St. Pierre. Une tempete ne nous permit pas $d$ ' $y$ aborder encore, \& nous la fit perdre de vue; mais nous leûmes bientôt retrouvée: l'isle que nous vimes d’abord n'était pas la grande Isle qu'elle bordait à loorient, c’était un rocher élevé, peu étendu, près duquel font dess islots de roche $=$ nous la nommâmes Willis, du nom de celui qui la vit le premier: entr'elle \& la terre eft une autre isle que je nommai Isle Bird, ou isle de l'Oifeau, parce qu'elle était couverte d'oifeaux; elle eft moins élevée que celle de

$$
\text { A } 3
$$

Willis, mais elle eft plus érendue, Je paffait entr'elles pour vifiter la cóte nord de la grande isle: la groffe houle qui venait du midi annonçait qu'il n'y avait point de terre dans cette direction. La côte que j'y apperçus formait plufieurs baies ou goulets, \& nous $y$ vimes d'énormes maffes de neige ou de glace dans le fond. Nous fuivimes le rivage feptentrional jufqu'àce qu'y voyant l'apparence d'un goulet, je voulus l'aller vifiter dans la chaloupe. It s'étend au fud-oueft l'efpace de cinq lieues, il en a moins d'une de large ; je vis qu'on y était à l'abri des vents, \& je jugeai qu'il peut $y$ ayoir un bon mouillage devant des grèves fablonneufes qui la bordent, \& encore, prés d'une isle baffe \& plate qui eft yers le fond qui fe terminait, ainfi que deux autres endroits fur les côtés, en rochers de glaces perpendiculaires d'une hauteur confidérable; il s'en détachait continuellement des morceaux; pendant que nous étions dans la baie, une maffe énorme tomba \& fit un bruit paroil à celui du canon: lintérieur du pays, n'était ni moins fauvage, ni moins affreux; les rachers cachaient leur cime dans les nues, \& les yallées étałent couvertes d'une neige éternelle; on n'y yoit pas un arbre, pas un
arbriffeau; un gramen groffier ou glayeul, la pimprenelle des bois \& une plante femblable à la mouffe qui fortait des rochers, en étaient les feuls végétaux. Les rochers font d'une ardoife d'un gris bleuatre, difpofés en couches horizontales; les veaux, les ours marins $y$ font en affez grand nombre, \& la cote fourmillait de leurs petits; tous étaient plus farouches, que ceux des isleś du Nouvel - An. Nous y vimes des animaux femblables à ceux que décrit le voyage du Lord Anfon \& auxquels il donne le nom de lions marins, quoi. qu'ils n'aient point de criniere, \& qu'ils foient de couleur grife, avec une crête fur la tête: celui que nous examinâmes avait $I_{3}$ pieds de long: diverfes troupes de pingoins voltigeaient fur la terre, \& il en était dont la longueur était de trois pieds trois pouces; ils étaient trèsgras, très-ftupides \& fe trouvent dans les isles Falkland; on y voit auffi des mouettes, des albatroffes, des poules du Port-Egmont, des hicondelles, des nigauds, des plongeons, ainfi que le nouyel oifeau blanc \& le petit oifeau qu'on nomme oifeau jaune au cap de Bonne-Efpérance ; on $y$ vit quelques petites alouettes, mais aucun quadrupède; on crut $y$ voir de la fiente de renard, ou de quelque animal
femblable. Je diftribuai ma chaffe à l'équipage à mon retour ; car quoique nous ne manquaffions pas de provifions, les falées nous avaient infpiré le plus grand dégoùt. Je nommai ce lieu, Baie de Poffefion; plus au couchant eft la Baie des Isles. Du côté oppofé on en voit une autre qu'on nomma Baie Cumberland, puis celle de Sandwich: l'afpect de la terre eft le mème par-tout; les montagnes font trèsélevées au midi \& fe partagent en une quantité innombrable de pointes ou flèches pareilles aux flammes d'un grand feu. Nous tournâmes cette grande isle; nous donnâmes des noms aux parties les plus remarquables : une isle fur la côte méridionale reçut le nom de Pickerfgill; plus à l'orient font un islot \& des rochers: le premier fut nommé Isle des Tonneliers; les feconds Rochers de Clerke. La grande isle reçut le nom de Nouvelle-Géorgie: elle a 70 lieues de tour, 31 de long, 10 de large; fes flancs, fes fommets, fes vallées font chargés d’énormes maffes de glace \& de neige: elle eft remplie de baies \& de havres; nous n'y vimes pas un courant d'eau douce; au fud la glace parait ne fondre jamais. Nous nous en éloignàmes le 20 Janvier: une tempète, des brumes épaiffés, le calme, fe fuccéderent
'DE JaQUES Cook.
tour à tour; \& quand ils eurent fait place à un tems clair, à un vent léger, nous cinglâmes au nord, puis à l'oueft, \& la brume revint : dans un intervalle de tems clair, nous vimes trois ou quatre islots de roche; bientót nous fûmes affurés que c'étaient des isles pù nichaient des multitudes d'oifeaux : la brume vint nous couvrir encore: les nigauds feuls nous annonçaient le voifinage de la terre \& nous avertiffaient de jeter la fonde; nous étions environnés de rochers que nous ne voyions qu'à la dérobée; nous vinmesà bout d'en fortir : c'étaient ceux que nous avons nommés plus haut, Rochers de Clerke.
La Nouvelle-Géorgie parait inhabitable; elle eft faus bois; les étés y font très-froids \&les hivers doivent $y$ être infupportables: elle ne peut offrir d'objet d'utilité que dans fes veaux marins, \& les divers oifeaux aquatiques qui l'habitent.

Nous cinglàmes vers lorient, \& un peu vers le midi; le tems était prefque toujours couvert; nous étions par le $60^{\circ}$ degré de latitude méridionale, \& nous comptions trouver bientót la glace: cependant, nous ne la voyions pointencore; une houle creufe qui venait du couchant, nous perfuadait qu'il n'y
avait point de terre de ce cóté; je ne croyais pas qu'il y eut plus de probabilité de trouver la terre plus au fud qu'à l'orient ni près du cap de Circoncifion; \& mes recherches fuffifaient pour prouver que la côte qu'on remarque entre l'Amérique \& l'Afrique dans la carte de l'Océan, de Mr. Dalrimple, n'exifte pas.

Nous vímes bientôt des isles de glace, des pingoins \& des peterels de neige, d'autres oifeaux, des balcines, mais fans trouver de fond: en cinglant à Belt, ces glaces devinrent plus nombreufes \& plus étendues; elles me firent prendre une route contraire: leur furface était plate \& unie, leur hauteur était la mème, leur étendue différente: quelques-unes avaient une lieue de tour. Il fallait veillet fans ceffe pour ne pas fe brifer contr'elles, \& Héquipage était épuifé; les rhumatifmes \& les rhumes attaquaient les matelots, ils avaient des défaillances. En retournant vers le nord, l'efpérance rendit les maux plus fupportables; on crut n'avoir plus d'obftacles à craindre; nous y rencontrâmes encore des glaces; ce qui allongeait notre route par les détours qu'il fallait faire pour les éviter: le tems était toujours brumeux, mais il ne nous empécha pas de voir la plus grande isle que nous euffions
vie encore dans notre voyage: le tems s'c claircit le 31 Janvier, \& nous vimes terre à une lieue de nous; e'était trois islots de roche, très-hauts, noirs, caverneux, efcarpés. habités par des troupes de nigauds \& battus par des houles terribles: le plus extérieur fe terminait en un pic élevé haut de deux milles: on luid donna le nom de Freeze-Land, du nom de celui qui le découvrit. Derriere fe montrait une côte élevée dont les fommets coutyerts de neige s'élevaient au-deffus des nuages; jo la nommai Cap Briftol: plus au midi était une autre terre très-haute que je nommai Thule Auftrale, parce qu'elle eft la terre la plus méridionale qu'on ait sncore dé couverté fa latitude étaic de 59 degrés 13 mi nutes 30 fecondes: fa furface était couverte de neige: entr'elle \& le cap Briftol on crut yoir une terre qui peut-ètre, liait Pune des tertes à l'autre, \& je la nommai Baie Forffer: Le fommet des hautes montagnes était enveloppé de brouillards, leurs flancs l'étaient d'une neige qui fe prolongeait jufqu'au bord de l'eau, \& fans les cavernes foires que nous appercevions, on aurait pu croire que nous ne voyions qu'une isle de glace. Nous cinglàmes au nord autant que nous le permirent des inftans de
calme qui nous laiffaient expofés à une houle très-groffe, prés de la côte la plus affreufe du monde. Nous découvrimes bientôt après une autre terre; c'etait un promontoire que je nommai Cap Montaigu: la terre fe montrait d'efpace en efpace entre celle que nous avions quittée \& celle que nous découvrions ; ce qui nous fit penfer qu'elles ne formaient qu'une mème cote; mais je ne pus m'en affurer mieux; des ports remplis de glace, des rocs quife faifaient à peine appercevoir, \& près defquels on ne trouvait point de mouillage, des isles de glaces flottantes autour de nous, ne me perd mettaient pas d'en approcher. Plus au nord', nous revimes encore la terre derriere laquelle on en voyait une plus élevée. Tout nous y offrait des rochers empilés les uns fur les anttres \& couverts d'une croute de neige: une folitude affreufe y régnait; quelques cantons paraiffaient revêtus d'un gazon vert; je fuppofai que cette terre était une isle, quoique je n'aie pu m'en affurer; je la nommai Isle Saunders. Deux autres isles que nous vimes plus au nord, requarent le nom d'Isles de la Chandeleur, parce qu'elles furent découvertes ce jour là: peu étendues, très-élevées, elles font couvertes de neige: des isles de glace fe
montrerent au-delà encore. Un banc de poiffon nous allarma beaucoup s on crut que c'était un radeau de glace ou un bas-fond: l'examen nous raffura: les pingoins, les baleines nous environnaient, \& quand les premiers nous abandonnerent, nous en conclames que nous avions laiffé derriere nous l'extrémité feptentrionale de la terre que nous avions découverte. Un vent da couchant me permit de revenir fur le parallèle de celles que nous avions apperçue ; \& je m'affurai que celle que j'ai nommée Terre de Sandwich, était un groupe d'isles, ou une pointe du continent où fe formait la multitude des glaces répandues dans cette partie de l'Océan; quoiqu'on n'ait pas prouvé que ces glaces ne puiffent exifter fans continent où elles fe forment. Si ce continent exifte, il doit ètre en-dedans du cercle polaire ou la mer eft fir remplie de glaces qu'il en eft inabordable, \& ne fera jamais vifité de plus près que je n'ai ofé le faire ; il eft condamné à ne jamais fentir la douce chaleur du foleil \& à refter enfeveli fous les glaces.

Je quittai alors ces latitudes voifines du pole, \& je revins chercher le cap de la Circoncifion que Bouvet avait découvert; la neige tomba fi abondamaient que le bâtiment n'en euffe débarraffé en jettant le vaiffeau dans le milieu du vent: ce tems brumeux, heigeux, défagréable, ne nous laiffa que des intervalles courts : nous dépaffames pluffeurs ifles de glace, \& courûmes enfuite vers le levant, fans ceffer d'en avoir en vue. Nous commencions à défrer la fin de notre voyage \& nous en avions plus d'une raifon. Parmi elles était la confommation entiere de nos foixanter grands tonneaux de fauer-kraut; tout le monde en fentait la privation: nous ćprouvions quelquefois des froids très - vifs, \& cependant nous étions dans le milieu de l'été de ces climats. Nous cinglàmes au nord-eft, \& it nous paraiffait que notre route était la plus füre pour découvrir le cap de la Circoncifion; cependant nous n'eünes que des apparences de terre qui fe diffipaient avec la brume ; tout a femblé nous convaincre que cette terre n'avait été qu'une ifle de glace qui avait trompé l'ocil du navigateur.

Nous rentrions dans la route que nous avions tenue eil partant du cap de Bonne-Efpérance, \& il était inutile de la fuivre encore ; mais nousmémes avions cru voir une terre un pen au midi de ces parages; je portaii donc aus fud - eff
pour la découvrir fi elle exiftait; nous ne vìmes rien \& nous en conclúmes qu'une ifle de glace nous avait trompés comme Mr. Bouvet. Cette recherche fat la derniere que nous ayons tentée dans ces latitudes avancées. Il était tems de penfer à notre retour; nos voiles \& nos agrêts étaient ufés, nos provifions pourries, nos fatigues avaient rempli la mefure, il eut été cruel de la combler ; déjà le foorbut nous menaçait. Je gouvernai donc fur le cap de Bonne-Efpérance ; mais en chemin je voulus m'affurer de lexiftence des ifles Denia \& Marfeveen, Le tems fut incertain, fouvent le vent foufflait par raffales : tout léquipage avait les yeux fur les nuages pour $y$ chercher des pronoftics de bon vent ; fouvent on y voyait des fujets d'inquiétude \& daffliction. H1 y avait 27 mois que nous n'avions touché à un port européen, \& notre voyage depuis le départ de la Nouvelle Zélande, avait été long \& défagréable. Nous étions prêts à l'oublier en approchant du port; mais on craignait cependant d'y apprendre le malheur ou la mort de perfonnes chéries.
Nos voiles fe déchirerent, quelques-uns de nos agrèts fe rompirent par un orage : ce fut une occupation pour tous que de les réparer: la houle nous balotait avec force; les albatroffes,

Ies peterels, d'autres oifeaux de mer volaient autour de nous, \& nous en primes quelques-uns, mais rien n'annonçait encore la terre: les ifles que nous défrions voir ne paraiffaient point \& nous les abandonnâmes aux recherches des navigateurs futurs : le 16 Mars, nous découvrimes deux vaiffeaux dont un portait pavillon Hollandais, \& le lendemain nous vimes la terre. Impatiens d'apprendre des nouvelles d'Europe, j'envoyai ma chaloupe au vaifeau Hollandais : il était de l'Inde \& fon capitaine Cornelius Bofelh nous offrit du fucre, de l'arrak, tout ce qu'il avait épargné ; des matelots Anglais nous apprirent que l'Aventure était arrivée au cap de Bon-ne-Efpérance un an auparavant. Bientót nous approchâmes d'un vaiffeau. Anglais qui nous donna de vieilles gazettes que nous lumes avec avidité ; \& le capitaine Broadly nous fournit des provifions fraiches; puis nous nous féparámes: un ouragan nous balota quelques heures avec violence : mais enfin le 21 Mars, nous découvrimes la montagne de la Table, \& le lendemain nous jetámes l'ancre dans la baie où nous trouvâmes plufieurs vaiffeaux Hollandais, Français \& un feul Anglais venant de la Chine \& allant en Angleterre. Tandis qu'on affurait l'ancre, je fis annoncer mon arrivée au gouverneur \& j'en obtins
obrins des rafraichiffemens. J'y reçus une lettre du capitaine Furneaux qui m’apprenait fes aventures. Plaçons-en ici le récit.

Il découvrit le cap Turnagain 14 jours après avoir quitté l'ifle Amfterdam : le vent qui fouffla par raffales pefantes, déchira plufieurs de fes voiles, Pécarta de la cote pendant trois jours, \& le fépara de la Réfolution pendant tout le refte dá voyage.

Il regagna la cote près du cap Palifer out les naturels lui apporterent des écreviffes qu'il échangea contre des clous \& des éroffes d’Otaiti: le vent revint, le rejetta au loin encore, inonda le vaiffeau, y fit des voies d'eau \& rendit malade tout l'équipage : il défefpéra d'atteindre le canal de la Reine Charlotte, \& il chercha une baie où il put faire de l'eau dont il manquait : il parvint dans la baie de Tolaga où l'encrage eft bon \& fûr, où il eft aifé de faire du bois \& de l'eau, où lee habitans font nombreux \& ont des plantations régulieres de patates douces \& d'autres racines, des écreviffes, \& du poiffon : on y vit une tête de femme, féche, mais bien confervée, ornée de plumes \& expofée en parade fur une de leurs pirogues. A près y avoir rempli dix pieces d'eau, il voulut fe rendre dans le canal de la Reine Charlotte; le vent ne le lui permit pas: forcé à der

## Tome IX.

## 18. SECOND VOYAGE

meurer, il raccommoda fes agrèts, fit du bois; \& parvint enfin le 30 Novembre 1773 à entrer dans le port où il ne nous trouva plus. Il fe hâta de fe réparer pour rejoindre le capitaine Cook qui ne devait pas être bien loin; il fit le commerce avec les Zélandais, \& le 17 Décembre il chargea M. Rowe, l'un de fes officiers, d'aller: avec le grand canot cueillir des plantes comeftibles : il devait revenir le foir \& ne parut.point; inquiet fur for fort, tantót il fuppofait que la curiofité avait entrainé M. Rowe plus loin, tantôt que fon canot avait été emporté à la dérive, ou qu'il s'était brifé. Le lendemain, il envoya la chaloupe commandée par fon lieutenant, M.Burney, pour les chercher: il revint à onze heures du foir, \& voici fon récit- «3 J'examinai foigneufe, \# ment chaque anfe qui fe trouvait fur ma route " avec une lunette \& ne vis rien, Après-midj n nous nous arrètàmes fur la grève qui fe pro, \% longeait vers le haut de la baie orientale pour " faire cuire notre diné: là nous vímes un. In $\#$ dien qui courait le loug do rivage au fond ${ }_{2}$ de la baie; nous y allâmes \& y vímes une „ bourgade Zélandaife : des infulaires defcen2) dirent fur les rochers pour nous fairé figne \# de nous en retourner ; mais nous n'y fimes *) point attention : arrivés fur la grève, nous

- $n$ A l'ouverture d'une anfe voifine de celle \#, de l'Anfe, je vis des pirogues \& un grand
„. nombre d'Indiens qui à notre approche, fere"t tirerent fur une petite colline voifine de la \# mer: la haute terre avait un grand feu au „ fommet, derriere les bois, \& de là, jufqu'à la „ colline, tout était rempli d’Indiens: je tirai \# un coup fur les pirogues ou je craignais qu'il ${ }^{2} \mathrm{n}^{\prime \prime} \mathrm{y}$ eut des hommes cachés, parce qu'elles " étaient à flot ; il n'en fortit point : les fauva-
"ges nous invitaient à débarquer : nous les
$\#$ mimes en fuite par deux décharges: deux s'é" loignaient avec lenteur, \& l'un d'eux fut blefl'.
"Je defcendis \& trouvai d'abord deux paquets
„ decéleriqu'avait cueilli M. Rowe : les pirogues étaient attachées autour d'une rame brifée
\# fichée en terre ; en continuant nos recherches,
„ bientót des têtes, des cceurs, des poumons
\# de plufieurs'de nos gens frapperent nos yeux: „ ils étaient répandus fur le fable; des chiens en 3) rongeaient les entrailles. Tandis que nos re" gards s'attachaient avec effroi fur ces déplora${ }_{20}$ bles reftes, on m'avertit que les fauvages s'af\% femblaient dans les bois : nous retournámes " dans notre chaloupe, détruisimes trois piro$\equiv$ gues, puis nous redefcendimes à terre pour „ chercher le canot, mais nous ne trouvàmes „ rien : il eut été d'une témérité folle d'aller atta\# quer les Indiens avec 5 ou 6 foldats, \& en\#, tendant les voix des Indiens qui retentiffaient „ dans les bois, je crus devoir me remettre en „route pour le vaiffeau. Nous débouquàmes le " canal où nous étions entrés, \& de là, nous 3) Vimes un grand feu qui s'étendait du fommet de " la colline jufqu'a la mer, \& formait un vafte „ovale. Je fus tenté de les attaquer ; mais enfin " Voyant que nous ne pouvions efpérer que la \#, trifte fatisfaction de tuer quelques hommes, j'y „ renonçai : d'ailleurs la plute avait mouillé nos ") provifions militaires, nos provifions de bouche " étaient confummées; \& nous avons déterminé \% de ne plus nous arréter : cependant en paffant m entre deux isles rondes, nous avons cru en") tendre une voix qui nous appellait, \& fufopendant ros rames, nous avons prèté l'o-
w reille, mais atcun bruit n'ef venu les frapper, ; Telle eft lhifoire de ce funefte événement. d'ur Quelques querelles, ou l'occafion favorable prefentée aux Indiens, ou le mépris de nos armes à feu qu'il fallait charger de nouveau après avoir tiré, amenerent le carnage : \& peut-être après cette victoire barbare, il y eut une affemblée générale fur le côté oriental du canal. Les vents nous forcerent à demeurer encore quatre jours, \& durant cet intervaile, le capitaine Furneaux n'appercut aucun habitint: en d'autres tems il nlavait jamais apperqu d'infuikitres dans l'anfe où M. Burney en avait vu 1500 ou 2000 raffemblés. Il fortit enfin du canal ; mais le vent le retint trois jouts fur la cote: le tems était froid; le vaiffeau était bas \& chargé, la mer le couvrait fans ceffe de fes ondes, \& l'équipage était toujours dans lhumidité. Un vent plus favorable le mit ent pleine mer; dans un mois il fut à la hauteur du Cap Horn: les provifions étaient gatées, \& il lui devint nécefaire d’atteindre promptement lo Can de Bonne - Efpérance. Il y marcha en traverfant un archipol mouvant disles de glace, furtout dins le prallele où l'on place le Cap de la Cirondifion quil cherchait à retrouver; maisqu'l n'ipperçut point. Le 17 Mars, il desouvrit le Cap de Bonne Efpérance, il y mouil-


## de Jaques Cook.

1a, \& s'y radouba. Après y avoir féjourné près l'un mois, il partit pour l'Angleterre.

Revenons à nous. Nous fümes reçus du gouverneur \& des habitans avec la plus grande pojiteffe: les Hollandais font plus obligeans au Cap que partout ailleurs, \& y font toujours bien fournis de rafraichiffemens : tous les officiers s'établirent à terre \& nous y jouïmes de quelques plaifirs qui nous délafierent des fatigues de notre long voyage. Le tems y était d'une chaleur exceffive, \& ceux qui fe livrerent à leur voracité furent incommodés pendant tout le tems que nous $y$ demeurâmes. Il nous fembla voir cet établiffement dans un état plus floriffant que deux ans auparavant. Je m'y procurai d'abord duu bifcuit frais, de la viande fraiche, des légumes, du vin, qui redonnerent bientôt des forces à l'équipage ; il n'y eut que trois malades qu'il fallut tranfporter a terre. Il fallut encore renouveller prefque tous nos mats \& nos vergues, reparer nos voiles \& nos agrèts, \& cela n'elt pas étonnant, puifque nous avions fait deux mille Jieues: toutes ces provifions navales me furent vendues à un prix exorbitant : on y abufe un peu de la néceffité où l'on fe trouve de les $y$ acheter.
Nous trouvàmes au Cap de Bonne-Efpérance,

## Second Voyage

 PAjax commandé par M. Crozet, hormme de th. lent, \& qui pofféde du moins celui. des décou.de no vertes. Il me montra celles qu'il avait faites dans la mer du Sud, \& je fus étonné de n'avoir pu les retrouver en fuivant la mème route. Il m'ap. habit tienn les ce prit auff que M. de Surville ayant pris une cargaifon dans les Indes Orientales, avait paffé par les Philippines, \& découvert des terres voifines de la Nouvelle Brétagne auxquelles il donna fon nom : qu'il avait rencontré l'extrèmité feptentrionale de la Nouvelle Zélande, \& relàché dans tie dt Iabri pend: des poiffa qui v la Baie douteufe; qu'il en était parti pour l'Amérique, \& avait atteint Callao où il s'était noyé. Comme il paffa entre la Nouvelle Hollande \& la Nouvelle Callédonie, il détruifit la conjecture ces d quoiq jamb pieds
que j'avais formée, que des chaines de roc s'ćtendaient de l'un de ces lieux à l'autre.
Nous fimes une excurfion à Falfebay : la cha-
face
d’un
dant leur y avait defféché toutes les plantes : quel. ques-unes cependant y étaient encore en fleur; les chemins y font très-mauvais, formés de monceaux de fable \& de monceaux de pierres ; nous y vimes des perdrix qu'on $y$ apprivoife avec facilité : le pays eft prefque défert, fes environs font fauvages; l'afpect des montagnes y eft moins fombre; elles font embellies par une multitude de plantes \& une grande variété d'oifeaux, \&
mes
Suédd
niers
feau
nâme
au C :
que :
No
Hélèr
de th. écou. dans ir pu m'ap-carě par fines fon tendans
l'A. oyé. e \&
ture s'é-
de nombreufes troupes d'antilopes, dont les unes habitent des rocs inacceffibles, \& les autres fe tiennent dans de petites broffailles femées dans les cantons unis. La baie de St. Simon eft la partie du Falfebay où les vaiffeaux font le mieux à Ilabri des vents du nord-oueft qui y règnent pendant l'hiver : on y peut avoir de l'eau \& des provifions : on y prend auffi de très - bons poifons. Nous vimes au Cap un ourang-outang qui venait de Java: il avait deux pieds fix pouces de haut, \& fe trainait toujours à quatre, quoiqu'il put fe tenir affis \& marcher fur fes jambes de derriere: fes doigts des mains \& des pieds étaient d'une longueur remarquable, fes pouces très-courts, fon ventre proéminent \& fa face hideufe : fon nez reffembloit plus au nez d'un homme qu'à celui des autres finges. Pendant que nous étions dans le port, nous en vimes fortir ou entrer plufieurs vaiffeaux Anglais, Suédois, Français, Danois, Efpagnols: ces derniers n'y relâchent que depuis peu. Mon vaif feau ayant été calfaté avec foin, nous retournâmes à bord, mais le docteur Sparmann refta au Cap d'où il pénétra fort avant dans l'Afrique : nous nous en féparàmes avec regret.

Nous mimes à la voile pour nous rendre à Ste. Hélène. Nous paflàmes entre l'isle Robben \& PA-
frique; la premiere eft un coin fablonneux ; conffide ftérile, où la Compagnie Hollandaife relegue le d une coupables \& fouvent les innocens qui lui fon du go ombrage. Quelques jours après, on trouva ur jurdin homme caché dans la calle où l'un des quartien maitres le nourriffitit en retranchant à fes propres befoins. C'était un Hanovrien enlevé do force, \& qui n'avait trouvé que ce moyen d'é chapper à un fervice auquel on l'avait condamné malgré lui; quoique fon action ne pát être blà. mée , qu'on ne put qu'eftimer celui qui l'avait nourri, les loix obligerent de donner à l'un \& à lautre douze coups de fouet. Cette punition n'influa point fur nos fentimens, \& bientot l'Hz. novrien fe fit aimer de tous par fon zelie \& fon activité.
Aidé de la montre de M. Kandall, j’avais entrepris une traverfée directe à Sainte Hélène, \& je ne m'en repentis pas; nous la découvrimes le 1s Mai \& y jettámes Pancre le 16; j'y reçus tous les fervices que je pouvais defirer. La ville eft enfermée par une montagne efcarpée, plus brulée, plus fauvage que lísle de Paques; mais au fons' de la vallée on voit des collines revètues de verdure : on débarque fur des efcaliers quî s'érendent jufqu'aux bords de la mer ; il y a plufieuts portes à pont levis, \& une batterie zue le diune belle promenade de bananiers. La maifon
ii fons va us artier s pro. vé de 1 d lamné du gouverneur eft commode: derriere eft un jardin avec des promenades couvertes \& des arbres curieux des Indes Orientales : malgré la brife de mer, on y reffent une chaleur exceffit ve. Noss allàmes vifiter la Colline de Péchelle qui eff au couchant de la ville : le chemin large de neuf pieds monte en ferpentant le long de fes bords efcarpés, \& eft bordé d'un mur haut de trois pieds, formé de la pierre dont la montagne eft compofée, amas de lave qui fe brife \& fe convertit en pierres brunes en quelques endroits, \& qui ailleurs forme des maffes énormes de mafiere noire \& caverneufe, laquelle parait quelquefois un peu vitrée : des rochers pendent fur ce chemin, \& la crainte de les voir tomber, fait qu'on a ordonné aux foldats de tirer fur les chèvres qui viendraient $y$ brouter ; la chèvre eft pour eux , ce qūi les rend plus adroit à l'atteindre. Nous y jouïmes d'une très-belle vue, formée par plufieurs mondrains en pointe couverts d'une riche verdure, entremèlés de vallées fertiles qui contenaient des jardins, des vergers, différentes plantations, des paturages enclos de pierres, remplis de bétail \& de moutons d'Angleterre \& quiétaieyt arrofés par deux ruiffeaux, qui defcendent de deux
hautes montagnes qui font au centre de lisle. Nous vinmes à la Baie fablonneufe, défendue par une batterie: le coup d'ocil $y$ eft trés-pittorefque : des bois épais \& fauvages y couvrent les montagnes jufqu'au fommet, \& le Pic de Diane s'y élève fous les formes les plus élégantes: les parties baffes de ces monts offrent des traces manifeftes d'un ancien volcan, les hautes font d'une pierre argilleufe, d'un gris foncé, difpofée en couches, ou en quelques endroits de pierres calcaires, \& ailleurs d'une pierre molle, onctueufe, femblable à la pierre à favon : au-deffus de ces couches, eft un riche terreau de fix à dix pouces de profondeur qui produit des plantes diverfes. Parmi elles font l'arbre à chou, qui ne fert qu'à bruler, l'arbre à gomme, le bois rouge. Il nous parut en général que les efclaves n'y font point malheureux, \& que le fort du foldat $y$ était dur: leur paie eft petite \& ils ne vivent que d'alimens, falés. Les chevaux qu'on y trouve font petits, mais ils marchent bien: on les tire du Cap. Nous dinámes à la maifon de campagne du gouverneur : elle eft à une lieue de la ville, au milien d'un jardin fpacieux où nous vimes beaucoup de rofes, de lys, de myrthe, de lauriers, \& un mélange de plantes d'Europe, d'Afrique \& d'Amérique. De longues allées de pêchers étaient
chargée qui diff tous les \& l'on vigne n les légu les moif une gr. préfére hourrit cepends beuf y hourrit bre du les préf qui aujc très.rare fle, \& les hari, revenan drix à ja poulets neur $y$ planter tranfpor
Le les
gne éle
thargées de fruits d'une faveur excellente, mais qui différait un peu de celle de nos péches: tous les autres arbres fruitiers y croiffent mal, \& l'on dit qu'ils n'y portent jamais de fruits : la vigne n'a pu y réuffir: les chenilles y dévorent les légumes ; une multitude de rats y ravagent les moifons; peut-être pourrait-on y détruire une grande partie de ces animaux, mais on préfére d'y laiffer le terrain en pâturages qui hourrit trois cents tètes de bétail : on $y^{\prime}$ voit cependant encore des landes abandonnées; le bouf y eft fucculent, délicieux \& fort gras. Il fe hourrit de gramens qui ont pu réuffir a l'ombre du genet épineux qu'il fallut y planter pour les préferver de l'ardeur brûlante du foleil, \& qui aujourd'hui donne un bois à brâler qui eft très rare dans lisle; on pourrait y femer dutrefle, \& y mieux cultiver les légumes, tels que les haricots de Chine \& le phafeolus mungo, En revenant, nous vimes des troupes de petites perdrix à jambes rouges, des faifans à anneaux, des poulets de Guinée \& des lapins que le gouverneur y a naturalifés. On devroit auffi y tranfplanter des ânes du Sénégal, qui rendraient les tranfports plus facies.
Le lendemain, nous paffàmes fur une montagne élevée, voifine du pic de Diane, \& nous

## SECOND Voyage

y cueillimes des plantes curieufes: nous vimic velle dans cette excurfion une efpecce de tourtereli blanche, originaire du pays, ainfi que la per drix rouge, \& le bec croife des rifieres.
Nous afiftames a deux bals, \& nous ferme étonnés dé la beauté, de l'elégance \& du gran nombre des femmes; leurs traits font réguliers leurs formes gracieufes \& leur teint trés-blanc elles ont des manières aifées, de la gaité, de lefprit, de limagination. Le nombre des fill. y furpalife de beaucoup celui des garçons, comm au Cap de Bonne-Efpérance. On compte dan cette isle environ vingt mille habitans, en ) comprenant cinq - cents foldats, \& fix - cents ef claves. Sa plus grande longueur eft de tro lieues, elle en a fept de circonférence. Les vaif feaux de PInde y viennent chercher des rafru) chiffemens qu'ils échangent contre des ouvráge de toute efpece: ceux d'Europe y portent de: provifions \& des marchandifes: les efclaves s'oc cupént à prendre du poiffon, \& en général ia vie de ces infulaires parait affez heureufe. Peut ette pour rendre cette isle plus florifante, if faudrait que ha plus grande partie des champs n'appartint pas à la Compagnie ou à fes employés: cependant elle eft plus floriflante aujourd'hui qu'elle ite lefut jamais : on y a conftruit une now des fille , comm pte dan is, en cents de tros Les vaif s rafrai ouvrage tent de ves s'oc néral li e. Peut inte, is champs ployés: urd'hu re now
velle églife, on y élève de nouveaux bátimens, on y a fait un lieu de débarquement commode \& d’autres améliorations.

Nous partimes de Ste. Hélène, le 21 Mai, \& je me dirigeai pour toucher à lisle d'Aicenfion; je la découvris le 28 au matin, \& le foir, je mouillai dans Croff-Bay à demi-mille de la cóte. L'afpect de cette isle eft plus affreux encore que telui de lisle de Pâques \& de la Terre de feu: lle n'eft qu'un amas de roches brifées, entafées les unés fur les autres, \&\& la plupart brîlées par le feu d'un volcan: vers fon centre s'éeve une large montagne blanche fort haute, gui a quelques traces de verdure. La grève $y$ ft uri petit fable de coquillages, blanc comme h neige, fec, infupportable pour les yeux quand 1 eft éclairé par le foleil. On y voit des tas de pierres noires, caverneufes, accumulées cefemble, par des courans de lave refroidis tout - à-coup. Aleur bafe, ils forment une grande plaine de prefque trois lieues de tour, couverté d'une erre rouge, odéliée, \& querle vent élevait erí ourbillons; fur fes rebords s'élevait une colline conique, d'urie lave molle, friable, de couleur rougeatre, \&r ailleurs de petits mondrains d'uné we brute \& hérifiée de pointes, fur lefquelles on ne marche que comme fur des bouteilles

## Second Voyager

caffées; entr'eux étoit un terreau noiratre. II femble que la plaine fut jadis le cratère d'un volcan qui a formé les collines à cône par l'ac. cumulation des cendres \& des pierres-ponces, \& que les eaux ont dépofé de la terre fur les cou. rans de lave \& rempli leurs cavités. Une multi. tude de fregates \& de bobies affis fur leurs ceufs, rempliffaient le havre; elles fe laiffaient approcher. Les fregates ont en général une peau trèspendante, d'un rouge brillant, qu'elles peuvent étendre jufqu'a la largeur de la main d'un homme \& qui reffemble à la poche d'un pelican. Sur cestochers, on ne trouve qu'une efpèce d'épurge, un liferon, de petites touffes de pourpier, \& une efpèce d'herbe connue fous le nom de panicur fanguineum. On ne voit dans cette isle qu'une montagne qui femble être encore dans fon état primitif, dont le fol parait être une marne-blanche qui produit quelques plantes dont les chèvres fe nourriffent: c'eft dans cette partie de Pisle qu'elles fe tiennent, ainfi que des crabes de terre qu'on dit être fort bons : on y a femé des turneps \& d'autres végétaux utiles. II y a une belle fource dans une vallée qui fépare les deux collines qui font au fommet de cette montagne ; on trouve encore de leau douce daus les rochers. Avec un peu de peine on rendrait
dra:
ren
arrē
de
ban
vifit

## de Jaques Cook:

atre. In re d'un par l'ac. ponces, les coumulti. sceufs, tapproau très. euvent homme an. Sur épurge, fier, \& de pathe isle re dans re une es dont e partie des cra. on ys tiles. II i fépare le cette douce on rendrait
drait cette isle habitable; le genêt épineux $\mathbf{y}$ rendrait le mème fervice qu'a Sainte - Hélène, arrèterait l'humidité de l'air \& couvrirait le fol de gazon. C'êt principalement pour la contre= bande, \& pour faire provifion de tortues qu'on vifite cette isle; ces animaux s'y trouvent depuis le mois de Janvier jufqu'à celui de Juin ; on les guette lorfqu'elles viennent dépofer leurs «ufs fur la grève, on les furprend, \& les tourne fur le dos jufqu'à ce qu'on puiffe les emporter: on n'y trouve que des femelles, \& il ne parait pas qu'elles y prennent de la nourriture. Comme nous arrivions tard, nous n'en primes que vingt-quatre; mais comme elles pefaient entre quatre ou cinq - cents livres chacune, nous ne nous crûmes pas malheureux. On y trouve une grande quantité de poiffons, furtout des vieilles femmes, des cavaliers, des anguilles \& autres eff pèces.

Nons quittàmes l'Afcenfion le 3 r Mai : elle eft fous le $8^{\mathrm{eme}}$ deg. de latitude méridionale. J'avais envie de relâcher à Ss. Matbieu pour en déterminer la pofition; mais les vents ne me le perniirent pas, \& je cinglai vers lisle de Fernando de Noronho, fur la cote du Brefil: un beau tems \& des vents frais nous rendirent cette traverfée agréable \& courte. Nous découvrimes lisle le Tome IX.

9 Juin; elle fé montrait en collines détachées \& à pic, dont la plus grande reffemble au clocher d'une églife. Au fud-oueft, ce font des rochers couverts, féparés, à une lieue de la côte, fur lefquels la mer brife avec fracas. Nous arrivàmes fur l'extrèmité feptentrionale de lisle, ou plutôt fur un groupe de petits islots que des canaux étroits féparaient de lisle. Il y a une fortereffe fur l'un d'eux: il $y$ a d'autres forts dans l'isle qui jouiffent de tous les avantages poffibles, \& commandent à tous les mouillages. On marcha autour de la pointe feptentrionale jufqu'à ce que nous vimes les collines à pic qui font au couchant de lisle. Là, nous nous en éloignámes après avoir rempli notre but.

L'isle n'a nulle part plus de deux lieues de long; fa furface eft montueufe, inégale, couverte de bois \& de pâturages. Elle a deux ports; celui du nord eft le meilleur, \& n'eft qu'une rade à l'abri des vents du fud \& de l'eft: on y nourrit des buffles \& quelque volaille; on peut y faire de l'eau dans un petit étang: fa latitude méridionale eft de $3^{\circ},\left\{3^{\prime}\right.$ : fa longitude eft d'environ $344^{\circ}, 46^{\circ}$. Son intérieur confifte en plaines étendues \& entourées de collines le long de la mer: quelques - unes nous parurent voloaniques, quoiqu'elles foient couvertes d'une riche verdure.

Stachées clocher rochers te, fur arrivâsle, ou pe des
a une forts antages dillages. trionale
à pic us nous but.
ues de , couports; qu'une : on $y$ on peut atitude ft d'enin plaiong de olcaniriche

Nous paflames l'Equateur le II Juin; des vents frais qui foufllaient par raffales nous faifaient avancer; puis le tems devint variable, \& nous eumes des averfes abondantes. Dans ce tems, j'eflayais de faire de l'eau douce par la diftillation : je confumai un boiffeau \& demi de charbon, \& de foixante-quatre gallons d'eau de mer, j'en retirai trente-deux ďeau douce; l'invention eft fans doute utile; on pourrait fournir aux bes foins de l'équipage avec beaucoup de charbon 3 mais il ne faudrait pas fe repofer fur elle, parce que rien ne contribue plus à la fanté des ma telots qu'une grande quantité d'eau.

Le 25 , hous rencontrámes un vaifeau Hola landais, \& trois jours après un autre bàtia ment qui nous répondit en Anglais lorfque nous le helảmes; mais nous ne pûmes comprendre ce qu'il nous avait dit; \& bientot hous le perdimes de vue. Peu après nous commençâmes à trouver des goëmons. Nous traverfämes des latitudes où règnent des calmes fréquens, \& que les matelots nomment latitudes :des chevanx, parce que ces calmes font funeftes à ces animaux lorfqu'on les tranfporte dans le Nouveau Monde: elles font entre le 33 \& le $37^{\circ}$.
Le 12 Juillet, nous découvrimes plufieurs voiles, \& le lendemain nous vimes lisle de Fayal,
l'une des Açores, où nous jettâmes l'ancre le 14 dans la baie de Horta. Nous y trouvàmes trois battimens. Nous nous propofions d'y obferver la longitude, \& nous obtinmes du fous-Conful la permiffion de placer nos inftrumens dans fon jardin. Nous parcourúmes la ville de Fayal, ou villa de Horta: elle eft pavée de grandes pierres affez propres, parce qu'on y marche peu: les maifons font uniformes, ayant des balcons avancés \& des toits plats, elles font garnies de - jaloufies fans fenétres de verre; derrière, les collines font ornées de belles maifons, de jardins, de bocages, de différens bàtimenis qui annoncent une grande population \& l'abondance. Nous y vimes la mere d'un des malheureux que les Zélandais avaient mangé: en nous voyant, elle verfa un torrent de larmes, \& fon affliction était fi profonde, fi pathétique, fi intéreffante, qu'elle nous attendrit tous. Combien de meres déplorent ainfi la perte de leurs fils, \& maudif. fent la folle activité des humains!

Nous fimes une promenade fur les collines: les champs nous parurent bien cultivés \& en bon état : près des maifons, nous vìmes des champs de concombres, de gourdes, de melons ordinaires \& de melons d'eau; les vergers fournif-
abri
il $y$
\& $b$
qu'c favc dan fent des citrons, des oranges, des prunes, des
ele 14 es trois ver la nful la Con jaral, ou s pierpeu: palcons nies de es col rdins, annon-
Nous ue les elle liction fante, meres naudif-

Ilines : in bon hamps ordi-ournifs , des
abricots, des figues, des poires \& des pommes: il y a peu de choux, les carottes $y$ dégénèrent \& blanchiffent, on y plante beaucoup de patates qu'on vend; l'oignon, l'ail font les légumes favoris des habitans, les fraifes $y$ font abondantes. Les chevaux y font petits; les mulets \& les ánes $y$ font plus nombreux \& plus utiles: les chemins y font bons; les chariots lourds, les roues pefantes \& groffières, l'axe qui tourne avec elles eft mal façonné. Les habitans out des traits affez doux, leurs vètemens font agréables: les femmes fe couvrent la tête d'un manteau qui ne laife d'ouverture que pour les yeux. Dans les bocages, le myrthe profpère au milieu des trembles, des bouleaux ou des hètres qui ont donné leur nom Portugais (Faya) à lisle. Parmi les oifeaux, on remarque une prodigieufe quantité de cailles, de beccaffes d'Amérique, une efpèce de, faucons que les Portugais nomment Acores, \& de là eft venu le nom général de ces isles. On y recueille du. liñ quí eft long \& de bonne qualité : on en fait des toiles groffieres.

Un gouvérneur \& in évèque préfident fur toutes les isles Açores : ce dernier a un revenu de vingt-fept mille livres. Chaque isle a un CapitanAfon qui a l'infpection fur la police, la milices,

C 3

## Second Voyage

les revenus du roi, \& un juge affez occupé zuff parce que les habitans font chicanears: on appelle
exp de fon jugement au tribunal de Tercere, \& de celui-ci à Lisbonne. Le dixieme de toutes les productions $y$ appartient an roi : le monopol du tabac rapporte une fomme oonfidérable à la couronne. Difons un mot de chacune de ce isles:

Corvo eft la plus petite \& ne contient que fir cents habitans, occupés à la culture du bled, \& nourrir des cochons.

Flores eft plus grande, plus fertile, plus peu. plée; on y exporte annuellement fix cents muis de bled, \& beaucoup de lard. L'équipage d'ur vaiffeau Efpagnol quii fe brifa fur fes côtes, y ré pandit la maladie vénérienne, \& tous les hab: tans en font infectés. Il femble que pour expier leur crime, les Efpagnols aient voulu y bátir une églife qui eft la plus belle des Açores.

Fayal eft une des plus grandes de ce groupe: do levant au couchant elle a neuf lieues ; du nord au midi elle en a quatre. On y méprife les fciences. On y mit un impôt léger fur le vin', pour fournir à l'entretien de trois profeffeurs qu'on y voulait établir; mais dès qu'on eut l'argent, il fut employé à d'autres objets : il n'y a point d'écoles publiques pour les enfans; il y 2 n appelle $e, \& d$ outes le nonopole able à de ce que fir led, \&
lus peu. nts muis age d'ur s, y ré. les habi. ur expie: ótir une
groupe res ; du prife les le vin', ofeffeurs eut l'aril $n^{2} y$ a ; il $\mathrm{y} / 2$
affi un impot de deux pour cent fur toutes les exportations, dont le produit était deftiné à l'enrretien des fortifications; il fe perçoit, \& les murs, les batteries tombent en ruines fans qu'on y faffe attention.

Pico tire fon nom d'une haute montagne fouvent couverte de nuages; c'eft la plus grande, la plus peuplée des Açores: on y compte trente mille habitans : elle eft couverte de vignes: elle tire fon bled de Fayal qui en reçoit le vin qu'elle confomme. La faifon des vendanges n'y femble qu'une longue fete; le vin en eft verd, mais agréable ; il a du corps \& le tems l'améliore.

St. George eft petite, étroite, efcarpée, trèsélevée, habitée par cinq mille ames qui cultivent le bled \& la vigne.

Graciofa a des pentes plus douces; elle eft plus petite \& ne renferme que trois mille ames: le bled eft fa principale richeffe : fon vin eft mauvais : ces deux isles ont des paturages, \& on en exporte du fromage \& du beurre.

Tercere eft la feconde de ces isles par la grandeur, \& la premiere parce que le gouverineur général y réfide : on y compte vingt mille habitans : Ie bled \& du vin font fes principales productions.

C 4

St, Michel eft étendue, fertile, peuplée : on y compte vingt-cing mille habitans : on n'y voit
fitud
pas de vignes, mais beaucoup de champs de bled \& de lin: avec ce dernier on fabrique des toiles, dont on charge annuellement trois vaiffeaux pour le Brefil.
Sainte Marie eft la plus orientale des Açores: elle a des bois de conftruction, eft riche en bled, fabrique de la poterie \& nourrit cinq mille habitans,
Revenons à Fayal où l'on compte quinze mille
cat 'un ames ; la ville eft défendue par deux cháteaux \& un rempart de pierre qui s'étend de l'un á l'autre ; ils n'ont d'autre effet que d'aggrandir la perfpective de la ville: elle n'a point de baftions, particuliers qui foient remarquables; mais elle a plufieurs couyens \& 8 églifes dont une fait partie du college qu'habiterent les jéfuites, il eft placé fur une élévation dans la partie la plus agréable de la ville: les autels font de bois de cedre qui répand fon parfum dans l'églife. Une colline qui eft à trois lieues de la ville, renferme une profonde yallée circulaire de deux lieues de tour : la perite de fes flancs eft uniforme \& revètue d'herbes abondantes qui nourriffent des moutons prefque fauvages ; on $y$ voit un petit lac profond de quatre à cinq pieds, fur lequel nagent une mul-
e : on a'y voit de bled toiles, x pour
çores: he en mille mille ateaux l'un à dir la ftions elle a partie placé éable
e qui
qui proour : 'her-prefd de mul-
situde de canards. Ce lieu eft appellé la Chaudiere caufe de fa figure, \& parait aveir été le cratère d'un volcan. Il y a d'autres volcans dans ces isles; on y éprouve fouvent auffi des tremblemens de terre : cependant l'air y eft fain \& tempéré, lhiver y eft doux, agité quelquefois de yents impétueux, troublé par des pluies fréquentes, mais il n'y gèle point, \& la neige ne fe montre qu'au fommet du Pic: le printems, l'automne y font délicieux ; une partie de l'été eft rrès-agréable encore, parce qu'une jolie brife y vient rafraichir l'air.

On peut s'y procurer des légumes, des fruits, des bœufs, des cochons très - bons, des moutons petits \& maigres, de la volaille; mais excepté le vin, ces provifions ne fe gardent pas longtems en mer. Outre la rade où nous étions, il en eft une autre appellée Porte-pierre, où deux vaiffeaux peuvent être en furreté. La latitude de Fayal eft de $38^{\circ}, 3^{\circ}$; fa longitude $348^{\circ} 52^{\prime}$.mal Je quittai cette isle le rg Juillet, \& cinglai vers l'Angleterre. Le 29, nous découvrimes Plymouth, le lendemain nous mouillâmes à Spithead, \& je defcendis à Portfmouth après une navigation de trois ans \& dix-huit jours, pendant laquelle je ne perdis que quatre hommes, defquels un feul mourut de maladie,

$$
\begin{gathered}
\text { APPENDDICE } \\
\text { SUR } \\
\text { LAVIE DE JAQUES COOK. }
\end{gathered}
$$

IEs voyages qu'on vient de lire, doivent avoir infpiré affez d'intérèt pour celui qui les dirigea, pour faire defirer de connaitre fa naiffance, fes premieres aventures, les honneurs qu'il reçut, \& un précis des derniers travaux par lefquels il a terminé fa carriere. Nous allons fatisfaire le defir des lecteurs par un précis rapide de la vie de ce célèbre navigateur.
Jaques Cook, náquit à Marton, village de la province d'York, dans le comté de Durham, le 27 Octobre 1728. Son pere, fa mere étaient domeftiques d'un fermier ; mais ces domeftiques fe diftinguaient par leur honnèteté, leur fobriété, leur conftance dans le travail. Hs eurent neuf enfans, \& Cook fut élevé comme devait l’ère le fils d'un valet de ferme, pere d'une nombreufe famille: la maitreffe d'école de fon village lui apprit à lire : il avait huit ans lorfque fon pere fut établi dans la ferme d'Airy-Holme, dont le poffeffeur fiv apprendre à écrire au jeune Jemmi dans l'école d'Ayton.

A peine entré dans fa treizieme année, il fortit de la maifon paternelle \& fut placé chez un mercier, établi à Staith, ville conmue par fes pècheries; mais la nature ne l'avait pas deftiné à ce genre d'occupation; la vue de la mer, des vaiffeaux qui entraient, qui fortaient du havre, la converfation des gens de mer, firent naitre rigea,

La guerre s'étant déclarée en 1755 entre l'Altgleterre \& la France, Cook fe trouva fur la Tamife au moment de la preffe des matelots ; ce

## 44 Appendice sur la vie

 moyen d'appeller les citoyens au fervice de la patrie paraitra toujours odieux, mème à ceux qui ont le defir, \& l'on pourrait dire, le befoin de la fervir. Cook voulut d'abord lui échapper; mais il fentit qu'il y réuffirait difficilement, \& il s'offrit de lui-même à la marine royale, où il efpéra trouver \& où il trouva en effer fa fortune. Il monta fur l'Aigle, qui peu de mois après paffa fous le commandement de Sir Hugh Pallifer, capitaine expérimenté \& brave, qui bientôt diftingua Cook; tous les officiers louaient fon intelligence, fon activité, fon courage, \& le capitaine en fit un ami. Il aurait voulu l'élever au grade d'officier, comme on l'en follicitait; mais il n'y avait pas affez de tems qu'il fervait pour qu'on put le nommer fans exciter dés plaintes; il crut devoir fe borner à lui faire obtenir la commiffion de maítre d'équipage; là̀, difait-il, il perfectionnera fes talens, il les fera coinaitre ; là il pourra fe montrer digne de la confiance aux yeux de ceux qui le connaiffent.Il devint donc maitte d'équipage \& monta fur un vaiffeau nommé le Mercure, deftiné pour le Canada: il joignit la flotte de l'amiral Saunders, qui de concert avec le général Wolf, affiégeait Québec. Les Français avaient toujours craint la navigation da fleuve St, Laurent où la flotte fe
rouv es at fonde du n pour yraie
DE JAQUES COOK. befoin apper; $t, \& i l$ où il fortuaprès Palli. fientét it fon le caer au ; mais pour ntes ; air la ait-il, nuaí-con-
a fur
ur le
lers, geait at la
e fe
rrouvait alors, \& ils avaient infpiré leurs craintes aux autres nations: il parut néceflaire de le fonder avec foin entre lisle d'Orléans \& la rivé du nord, ou l'on voulait amener des vaiffeaux pour attaquer les batteries françaifes qui découyraient \& commandaient le camp des Anglais. Ce fut Cook qui en fut chargé; il y travailla burant la nuit, mais a la feptieme il fut découvert, \& les Français raffemblerent des canots \& hes fauvages pour le furprendre, l'enlever ou le pourfuivre; il s'enfuit à force de rames; les enhemis ramerent plus vivement encore: déja ils allaient l'atte idre, \& pour leur échapper, il n'eut que le terns d'échover fur le rivage de lisle d'Orléans, \& de s'elancer fur la terre, qu'il touchait à peine, que l'ennemi rempliffait fa chaloupe ; elle fut emmenée en triomphe aux Français; mais Cook était au milieu de fes compatriotes: il porta bientôt à fon amiral une Carte du canal exacte \& auffi complette, que fi elle eut été l'ouvrage du tems \& de la plus grande tranquillité : il y avait plus; elle était bien deffinée, \& Cook n'avait jamais appris le deffein.
Le foin, l'exactitude avec laquelle il avait exé. cuté cette commiffion, lui en fit donner une feconde; ce fut de faire une Carte du cours du méme fleuve, de Québec jufqu'a la mer: il mit, attention que dans la premiere; fa Carte fut fai.
te, publiée, \& c'elt celle encore qui guide les navigateurs au travers des bancs \& des écueils qui obftruent la navigation du St. Laurent.

Cook paffa enfuite fur le Northumberland, vaiffeau qui faifait partie de l'efcadre ftationnée à Halifax où elle paffa l'hiver; notre marin y eut quelques heures de loifir \& fut fe les rendre utiles; ce fut dans ce tems qu'il effaya de lire \& d'entendre Euclide, qu'il voulut connaitre \& fit des progrès dans l'aftronomie. Il trouvait peu de fecours dans le lieu où il fe trouvait; mais il faifait auffi un meilleur ufage de ceux qui étaient à fa portée : d'autres travaux fuccéderent ; il partit avec une divifion de la flotte deftinée à reprendre Terre-Neuve fur les Françass ; cette isle fut reprife, \& Cook fit le plan du havre \& des hauteurs de Placentia ; ce travail lui mérita l'eftime de l'amiral Graves, devenu gouverneur de lisle, \& la connoiffance de fon caractere y ajouta encore. Auffi lorfqu'à la paix, cet amiral fut renvoyé dans Terre-Neuve, avec la commiffion de faire lever le plan des cotes de cette isle intéreffante pour le commerce, il pria Cook de l'y accompagner \& d'aider à l'exécution de fes projets. Ce jeune marin s'était marié, il y avait
plans tées Is de furen puve

I nomr Labr: loub de la Angle faire de $c$ reufe
$\mathrm{Se}=$
leure
rent
de $p$
exaci
naiff
Neu
duire
dant
génés
même fut fai. ide les écueils rland, nnée à y eut rendre le lire itre \& ait peu mais il étaient at ; il e à rete isle \& des ta l'efur de ajouta al fut iffion le inde l'y pro. avait
peu de tems, à une femme aimable; mais il ne balança pas à la quitter pour remplir fes devoirs.

Il eut le titre d'ingénieur, \& leva d'abord les plans de St. Pierre \& Miquelon, petites isles céfées aux François par le traité de paix \& dont is devaient bientôt rentrer en poffeffion; ils n'y furent rétablis que lorfque Cook eut fini fon puvrage.

L'année fuivante, Sir Hugh Pallifer fut nommé Gouverneur de Terre - Neuve \& du Labrador; cet ancien protecteur de Cook, ne 'oublia pas alors, il le fit nommer Ingénieur de la marine pour cette partie des poffeffions Anglaifes, \& le deftina au travail utile, néceffaire mème, de rectifier les erreurs des cartes de cette partie de l'Amérique; erreurs dangereufes \& fouvent funeftes aux navigateurs.
Ses Cartes font encore aujourd'hui les meilleures dont les marins fe fervent; elles guiderent le Miniftere Anglais dans le dernier traité de paix, \& prouvent fon infatigable activité, fon exactitude \& fon intelligence. Il étendit les connaiffances qu'on avait fur l'intérieur de TerreNeuve où des vues de fortune ne peuvent conduire; il y découvrit de nouveaux lacs, \& pendant trois étés, il s'occupa fans ceffe de la carte générale qu'il en a donnée. Il n'était pas fi en- cher à d'autres; auffi fit-il dans ce mème tems un mémoire qui fut inféré dans les tranfactions philofophiques fous le titre d'obfervation d'une éclipfe de foleil, à Terre-Neuve, le 5 Aoút 1766, avec la longitude du lieu, déduite de cette obfervation ; \& ce mémoire prouva fes progrès dans l'Altronomie.

Tels furent fes premiers pas dans la carriere qu'il a remplie enfuite; déjà elle s'ouvrait de. vant lui ; déjà le goût des découvertes allait lui ouvrir la barriere : ce goût s'était ranimé après quelques inftans de laffitude, \& le Commodore Byron venait de faire le tour du monde; Wallis, Carteret, Bougainville le parcouraient encore, quand on forma le projet de faire obferver le paffage de Vénus fur le difque du foleil par des aftronomes; paffage qu'on ne pouvait bien obferver que dans la mer du Sud, dans les isles Marquifes, ou dans celles qu'Abel Tafman avait découvertes \& nommées, connues aujourd'hui fous le nom d'Isles des Amis. La fociété royale montra dans un mémoire au roi combien cette obfervation ferait utile pour perfectionner l'altronomie, \& demanda qu'il fut armé un vaiffeau pour remplir ce but, aux frais de la Nation; le roi accueillit le mémoire
ii de
D'al lexpéc excelle royale lever ere p fins le mage re de nues tre ni dres.

Le ffet, qu'au
comm invita la fociété à choifir les obfervateurs
t s'atta. te tems faction d'une 5 Aoúr de cette progrè
carriere tait de. Hlait lui é après nodore Wallis, ncore, le paf des afferver quifes, ivertes nom ins un ferait manda t, aur moire \& qui devaient fe tranfporter à la mer du Sud.
D'abord M. Dalrimple fut choifi pour diriger Pexpédition ; il était bon aftronome lui-méme, grcellent géographe, \& membre de la fociété royale; mais une difficulté que la fociété ne put lever, ne lui permit pas d'accepter : il voulait tre promu au grade de capitaine de vaiffeau, fins lequel il ne pouvait commander à un équipage de la marine royale, fans lequel encore il re devait pas fe hazarder dans les mers inconHues d'un autre hemifphère, au rifque de n'être ni écouté dans fes avis, ni obéi dans fes ordres.
Le chef de l'amirauté, qui n'était que cela en ffet, rejetta cette demande raifonnable, \& jura gu'aucune raifon ne lui ferait jamais figner une commiffion de capitaine à un homme qui n'etait pas marin. Dalrimple la demandait comme une condition fans laquelle il ne partirait pas, \& cette oppofition laiffa tout en fufpens. Le fecretaire de ’amirauté, Stephens, propofa de choifir Jaques Cook; il était marin, il avait fervi aveo fuccès comme ingénieur géographe, il pouvait étre utile laftronomie par fes connaiffances dans cette fience. Il fut nommé avec le titre de lieutenant e 25 Mai 1768. Hugh Pallifer avait aidé à cette Tome IX.

D nomination ; il aida encore à faire le choix d'u navire, de concert avec le nouveau lieutenan ils en trouverent un dans la Tamife, qu'ils non merent $l$ Endeavour ou lentreprife : il étoit 370 tonneaux.

Tandis qu'on l'armait, W allis arriva dans le Dunes, \& apprit que lisle la plus favorable l'expédition qu'on méditait, était celle à laquell il avait donné le nom du roi, \& lisle Otabii fut déterminée pour le principal objet du voyags Cook devait auffi s'occuper à perfectionner le découvertes faites \& leur en ajouter de nouve les. On nomma M. Green pour remplir le bu aftronomique, \& Mrs. Banks \& Solander fe jo: gnirent à lui pour l'hiftoire naturelle. Le vaiffen partit le 26 Août 1768. Nois avons donné u précis de fon voyage, \& nous ne repèterons pas Le paffage de Vénus fut obfervé de deux liew différens dans l'isle Otahiti, \& encore dans ung isle voifine ; les trois obfervations différerent plu qu'on ne devait s'y attendre, comme on le vor dans les Tranfactions Philofophiques, Tome LXI

Il jeta l'ancre aux Dunes, le 12 Juin 1771 fes découvertes, fon courage, fes connaiffances l'efprit d'ordre, toutes les qualités qu'il avail manifeftées dans fon voyage, lui donnerent der droits à l'eftime de fes compatriotes, à la pro-
ectio
oi. I pour firia tait
ection du gouvernement, à la faveur de font oi. Il reçut peu de tems apres une commiffion pour commander dans la marine royale; mais il fpirait au grade de capitaine \& fentait qu'il en tait digne ; mais on ne put le lui accorder, parte qu'on aurait donné atteinte à l'ordre établi lans le fervice de mer. Il était commandant; ti= re auquel font attachés les mêmes appointemens, le méme pouvoir lorfqu'on était employé : hais on laiffe toujours entre ces deux emplois un intervalle; le capitaine peut afpirer aux premiers honneurs dans la flotte, le commandant n'y pent parvenír; il ne peut afpirer encore qu'au grade de capitaine, qui exige un fervice que Cook n'a yait pas.
Il communiqua fes obfervations altronomiques la focieté royale, il lui donna peu de tems après une table des marées dans la mer du Sud.

Sa réputation s'était étendue; \& le public défrait vivement de connaitre fes aventures \& fes découvertes. On en publia un récit imparfait ; e'était l'ouvrage de ceux qui avaient faft le voyage vec lui, mais ce n'était pas le fien. On publia encore le Journal qu’avait fait fon deffinateur, Sidney Parkinfon ; \& qu'on lui avait dérobé; cet ouvrage était recommaridable par fes gravures; cependant comme il devenait public par une

D 2 du docteur Hawkerfwort : le voyage de Jaques Cook y :fut rédigé fur fes propres Journaux \& fur ceux de M. Banks.

Dans fon long voyage au travers de- P'Océan Pacifique, il avait prouvé qu'il n'y avait point de terres où diverfes Cartes en placent, \& où, par divers raifonnemens, on croyait devoir affurer qu'il y avait un Continent : il avait prouvé encore que la Nouvelle Zélande \& la Nouvelle Hollande étaient des isles, \& non des parties du continent Auftral ; mais fes découvertes ne l'autorifaient point encore à en nier l'exiftence.

Plufieurs favans croyaient avoir démontré qu'il fallait qu'il y en eut un, pour maintenir léquilibre entre les parties de la terre; \& ils appuyaient leurs raifonnemens fur les découvertes ifolées des navigateurs, \& fur leurs conjectures. M. de Broffe avait raffemblé ces faits \& ces conjectures dans fon Hiftoire des Navigations dans les Terres Auftrales; mais l'expérience \& des recherches mieux fuivies devaient en conftater la fituation; car on ne doutait prefque pas qu'il n'y eut un vafte Continent inconnu. George III était difpofé à concourir à tout ce qui pourrait ètre utile aux fcien-
ces, 8
nouve:
le pren
contin nos co
le roi 1 suter.

Le $f$ pli le plus ca de la auffi lo graphic pour ce venir p nués. avec fc fageffe féré de les plu voyage: les aut avaient depuis faits ex fut non quatre

## dz Jiques Coor:"

ses, \& le lord Sandwich défirait qu'on fit in nouveau voyage qui put fixer lincertitude que le premier avait fait naitre, fur l'exiftence d'un continent Auftral, \& étendit encore le cercle de nos connaiffances : il fit décider cette entreprife, le roi lapprouva, \& tout fe difpofa pour l'exésuter.

Le fuccès avec lequel Jaques Cook avait rempli le but de fon premier voyage, le fit juger le plus capable de diriger cette nouvelle entreprife, de la rendre utile à la navigation \& d'étendre auffi loin qu'il était poffible nos connaiffances géographiques. On crut devoir réunir deux vaiffeaux pour cet objet, les recherches en pouvaient devenir plus faciles, \& les dangers en être diminués. On les choifit, on les arma, on les équipa avec foin; les chefs de la marine, éclairés par la fageffe \& l'expérience de Cook, avaient préféré des vaiffeaux tels que l'Endavour, comme les plus propres à faire des découvertes \& des voyages néceffairement plus dangereux que les autres. Les deux navires qu'on y deftinait avaient été conftruits à Whitby : ils navigeaient depuis is à 16 mois, \& paraiflaient avoir été faits exprès pour l'objet propofé. Le plus grand fut nommé la Réfolution; il était du port de quatre cent foixante-deux tonneaux, il eut cent les ordres de Cook; le fecond eut le nom de PAventure, il était du port de trois cent trentefix tonneaux, de quatre-vingt un hammes d'équipage, \& eut pour capitaine Tobias Furneaux. On leur donna une provifion abondante d'agrès, de vivres, de tout ce qui pouvait être utile \& mème agréable. On y ajouta divers objets propres à éloigner le fcorbut, ou dont on fe propofait d'eflayer l'efficacité contre cette maladie redoutable dans les voyages de long cours, tels que de la dréche, de la fauer-kraut ou choux aigres, des choux falés, du bouillon en tablettes, du fagou, de la moutarde, de la marmelade de carotte, du moût de bière, de la bière mème. On nomma un deffinateur \& peintre de payfages pour faire le voyage, afin d'avoir des tableaux \& des deffins qui fuppléaffent à ce qu'une relation ne peut décrire qu'imparfaitement; on choifit $M$. John Reynold Forfter \& fon fils pour s'y occuper de l'hiftoire naturelle \& ajouter à fes tré fors; deux aftronomes furent chargés des obfervations aftronomiques ; ils furent pourvus des meilleurs inftrumens \& devaient faire l'effai de quatre pendules à longitude, dont trois avaient été conftruites par Mr. Arnold \& une par Mr, Kendal, d'apres les principes d'Harrifon.

Des ommer defcend port de arer fe que le Hous av
Il pr Contine du pole Pentour erres i bre qu royage gne d'. mains naturel fujet; i cellente gance Il fe devoir mais à offifta
vec difficile

## de JaQues Cook.

Des préparatifs faits avec autant de foin, confommerent beaucoup de tems, \& Cook ne put defcendre la Tamife que le ro Mai 1772, du port de Shéernefs où il était entré pour faire réparer fes mátures que le 22 Juin, \& de Plymouth que le 13 Juillet. Son voyage eft le dernier dont nous avons donné le précis.

Il prouva fans replique qu'il n'y avait pas de Continent auftral; ou que s'il exiftait, il était voifin du pole auftral \& inacceffible par les glaces qui lentourent : il détermina la pofition de quelques terres inconnues, \& en découvrit un grand nombre qu'on ignorait. Il fut de retour de ce long royage le 30 Juillet 1775 . Sa relation parut digne d'ètre imprimée fans être redigée par les nains d'un homme de lettres : fon ftyle était naturel, clair, digne de fon caractere \& de fon fujet; il ajoute meme à fa gloire: fes Cartes excellentes y donnaient un prix que plus d'élégance n'aurait pas donné à l'ouvrage.

Il femblait, après deux auffi longs voyages, ne devoir afpirer qu'à jouir en paix de fa gloire; mais à péine eut-il entrevu dans un confeil où il affifta qu'il pouvait être utile encore, qu'il s'offrit avec entoufiafme pour exécuter un projet plus difficile \& plus dangereux que les précédens, \& qu'un marin moins expérimenté.
On cherchait depuis long-tems un paffage pou
exami parait ver c pénétrer en Afie par les mers du Nord, \& de: nierement on avait fait de nouveaux mais inut les efforts pour y paryenir par la baie de Hudfor Phipps tentait de déterminer jufqu'où la naviga tion eft praticable vers le pôle boréal, Pickersgil \& Young reconnaiffaient les cótes de la baie d Baffin, \& l'on refolut de tenter encore de parvenit au mème but par le détroit qui fépare PAfie d: 1'Amérique. Dès qu'on en eut formé le plan,que bs capitaine Cook fe fut offert pour l'exécuter, on n: penfa plus qu'à le préparer. Cook jouiffait alor d'un pofte honorable dans l'hópital de Green wioh, il voyait fa famille protégée, s'ćlever fou fes yeux, \& ces motifs devaient le retenir dan fa patrie; mais dès qu'on lui parlait d'un moyen de contribuer à fa gloire \& à fa profpérité, ne penfait plus alors au repos; il ne vit qu'avecle yeux de l'efpérance, les fatigues \& les dangers d'un nouveau voyage plus long, plus hazardeus que ceux qui avaient précédés. Il devait fe rendre de nouveau dans l'Océan pacifique, \& 1 $y$ cingler vers le nord, $y$ vifiter les côtes de b Nouvelle Albion, pénétrer en fuivant les côtes juf. qu'au $65^{\circ}$, de latitude, pour y chercher, pour )
examiner avec foin les rivieres \& les entrées qui paraitraient, aflez confidérables, \& tácher d’arri$\&$ de: $s$ inut Iudfon navig kersgil baie d arven Afie d: , que on n le plan que nous nous étions propofé, nous nous bornerons à un extrait rapide.

Ce voyage fut fait fur deux vaifleaux, dont l'un, la Réfolution, avait déja fait le voyage précédent; \& l'autre, nommé la Découverte, était du port de trois cents tonneaux, \& fous les ordres du capitaine Clerke ; on y embarqua quelques animaux utiles pour les defcendre dans l'isle d'O. tahiti, diverfes graines de plantes légumineufes, \& une foule de chofes propres à augmenter l'induftrie \& améliorer le fort des pays où l'on relicherait. Ils portaient encore une cargaifon confidérable d'outils \& d'inftrumens, de fer, de miroirs, de grains de verre, \&c., \& de tout ce qui pouvait être utile aux équipages. Ils eurent

58 Appendice sur la vie de Jaques Cook. des inftrumens d'aftronomie, deux gardes-tems ou montres marines; \& des jeunes gens capables de faire des Cartes, des plans \& des vues. Nous laifferons parler Jaques Cook en l'abrégeant; les récits en font plus intéreffans \& fouvent plus fideles.

TRC
DE
$\mathrm{N}_{\text {ow }}$
avant la provifion
Teneriffe mois, \& rade de beftiaux y eft mc d'y charg Le Pic nations d titude fe Poueft dt pas un al plus $1 .$. hauteur . fixe à is $\mathrm{T}, 340 \mathrm{~d} \epsilon$ fommet a des grade

## TROISIEME VOYAGE

## DE JAQUES COOK.

Nous mimes à la voile le II Juillet 1776, avant la Découverte, \& craignant de manquer de provifions fraiches, je réfolus d'aborder à lisle Teneriffe. Nous la découvrimes le 31 du méme mois, \& y jetámes l'ancre le lendemain dans la rade de Sainte Croix. Jachetai des graines, des beftiaux, \& des provifions pour les nourrir : tout y eft moins cher qu'à Madere, \& il eft facile d'y charger \& décharger par le moyen d'un móle. Le Pic peut fervir de méridien commun aux nations de l'Europe ; il eft fous le $28^{\circ}, 18^{\prime}$ de latitude feptentrionale, \& fous le $16^{\circ}, 30^{\prime} 20^{\prime \prime}$ à Poueft du méridien de Greenwich. Ce Pic n'a pas un afpect impofant, parce qu'il n'elt que la plus 1 - - te des montagnes qui l'entourent. Sa hauteur eft encore incertaine : Herberdeen la fixe à 15,396 mille anglais, \& M. de Borda à $\$ 2,340$ de ces mèmes pieds. Le fol defcend de fon fommet au bord de la mer vers Sainte Croix, par des gradations qui ne font point interrompues,

## 60 Troisieme Voyage

 par des coupures ou des précipices; an levant de Sainte-Croix lisle parait ftérile; fon fol brulé pro. duit beaucoup d'euforbe fucculente; les collines voifines de la mer $y$ offrent l'afpect d'une ran. gée de cônes: la bafe du fol y femble ètre une pierre compacte, pefante \& bleuâtre, mèlée de quelques particules brillantes; le foleil brule fa furface dans les parties élevées \& découvertes, la pluie en entraine les parties calcinées, \& l'ajoute à la terre cultivable.Sainte Croix eft une petite ville affez bien bàtie; fes églifes font modeftes au dehors, décentes au dedans, les maifons en font commodes; une belle colonne de marbre s'élève en face du mo. le; le gouverneur des isles Canaries y réfide, mais les riches habitent Laguna, où les principaux tribunaux font établis : cette derniere eft grande, mais irréguliere, bátie comme un village étendu, femé d'affez jolies maifons; elle fe dé. peuple, \& Sainte Croix s'augmente à fes dé. pens.
L'iffe nourrit peu de chevaux, mais plus de mules, \& diverfes efpeces d'oifeaux \& d'infectes connus en Europe; on y voit un arbriffeau qu'on croit être le mème que celui qui donne le thé au Japon \& à la Chine; une efpece de limon qui en renferme un autre, \& une forte de raifin excel-
ent p cipaleı ment de le he pr bitans mille ginair
Efpag d'une hui de Cette terre 1304 fur 1
Nc jours
de la
contr Mayc d'une nonc
La
verfa
blanc
la bi jouit ollines e ran. e une lée de ule fa tes, la ajoute fide, rincire eft illage Te dé.
s dé.
ent pour la phtifie: fon commerce confifte prin. sipalement en vins, dont on exporte annuellement de quatre à quinze mille pipes ; on $y$ fait he l'eau de vie eftimée, \& un peu de foie: elle he produit pas affez de bled pour nourrir fes habitans qui paraiffent $y$ être au nombre de cent mille ames. Les Guanches, ou les habitans originaire de l'isle, fe font prefque tous mélés aux Efpagnols; les hommes y font de haute taille \& d'une charpente folide; leur teint eft bafané, celui des femmes l'eft moins; mais elles font pàles. Cette isle n'a point éprouvé de tremblemens de terre, ni d'éruptions de volcan depuis celle de 1304, qui combla le port de Garrachia de laves, fur lefquelles on voit aujourd'hui des maifons.

Nous partimes de Teneriffe le 4 Août, \& fix jours après nous vimes lisle de Bonavifte, près de laquelle nous eumes à craindre de donner contre un écueil; le 12 nous vimes celle de Mayo qui n'offre que des vallons, des collines d'une couleur brune \& inanimée, où rien n'annonce de la végétation.

La chaleur était étouffante lorfque nous traverfames ces parages; le ciel avait toujours cette blancheur terne qui femble tenir le milieu entre la brune \& le nuage ; en général, rarement jouit-on d'un ciel ferein entre le Tropique, le
a D mats, effet d'une vapeur falutaire qui tempère lardeur de fes rayons. Cette chaleur ouvre le vaifeaux \& propage les fievres, fil l'on n'eft pas actif pour les prévenir.

Nous vimes S. Yago le lendemain, \& ne nous, arrètámes pas. Je fis une expérience avec le ther. momètre qui, à la furface de la mer fe tenait a foixante-dix-neuf degrés, \& defcendit au foixante. fix à la profondeur de foixante-dix braffes; elle fembla auff prouver que l'eau eft plus falée i cette profondeur qu'à la furface. Nous appro. chàmes des cótes du Brefil, dont la longitude eft mal déterminée encore; nous appercevions divers oifeaux de mer, \& nous primes un noddie: cet oifeau eft un peu plus gros que le merle; il eft noir, à l'exception du haut de fa tette qui eft blanc; il femble avoir une chevelure pous. drée : les plumes blanches commencent à la racine du bec fupérieur, fe prolongent, \& prennent une teinte brunátre vers le milieu de la partie fupérieure du col, où parait la couleur noire qui le recouvre partout ailleurs; il a les pieds palmés, les cuiffes noires, un long bec de la meme couleur, \& femblable à celui du courlis.

Un vent frais nous fit jeter l'ancre au Cap de Bonne - Efpérance le 17 Octobre, où j’attendis
core calfat de t graffe f'un jeune entie des $1:$ Serva y rea
pour retie eft $n$ Le $S$ : du C maifo mont. bre, près eft hent plus a fit ur agne: trois de Ba

## de Jaques Cook.

 'eft pas le thertenait a oixante. ; elle falée approngitude cevions roddie: merle ète qui poula ra prende la souleur a les bec de courlis. Cap de ttendisa Découverte qui ne nous avoit pas joints encore, \& qui n'arriva que le 20 Novembre. Nous calfatames nos vaiffeaux, nous fimes provifion de bifcuits, de moutons dont la queue eft fi graffe, qu'elle fe vend autant que le corps entier d'un mouton d'une autre efpèce; j'y ajoutai deux jeunes taureaux, deux geniffes, deux chevaux entiers, deux jumens, des brebis, des chêvres, les lapins, \& de la volaille. Nous fimes peu d’obervations nouvelles dans ce lieu: la laine qu'on y recueille eft mauvaife, on y manque de bras pour les manufactures, \& la population ne s'y enretient guères que par des efclaves; la police y eft moins bonne que les Hollandais ne le difent. Le Stellenbosh qui eft le meilleur établiffement du Cap, n'eft qu'un village d'une trentaine de maifons, fituée au pied d'une chaine de hautes montagnes ; de gros chènes y domment de lombre, \& embelliffent les déferts qui l'entourent; près de lui font des vignes \& des vergers; l'air eft très - ferein. Drackenftein, autre établiffehent, eft fitué à peu près de méme : on y voit plus de petits arbres \& d'arbriffeaux. Près de là ft un roc de granit différent de celui des montagnes voifines, ayant demi - mille de tour \& trois cents pieds de haut. On l'y appelle la Tour de Babylone, ou le diamant de la Perle.

Après avoir donné mes inftructions au capiz taine Clerke, nous partimes du Cap de Bonne. Efpérance le I Décembre, \& cherchai encore les isles vues par MM. Marion \& Crozet; en chemin j'obfervai des flots d'une couleur rou. geátre; j'y fis puifer \& trouvai l'eau remplie de petits animaux rouges qui avaient la forme des écreviffes; des vagues tres-hautes, un froid affez vilf fatiguèrent nos beltiaux \& en firent périr plufieurs, furtout des mâles: ce fut le 12 , que je décou. vris les isles que je cherchais; les navigateur Français n'en avaient vu que quatre, elles font au nombre de fix; la plus feptentrionale qui: a neuf lieues de tour, eft fous le $46^{\circ}, 40^{\prime}$ de latitude méridionale, fous le $38^{\circ}, 8^{\prime}$ Eft de Greenwich : ce qui revient au $55^{\circ}, 36,5^{\prime}$ ds méridien de lisle de Fer. La plus grande de ces isles a quinze lieues de circonférence, c'eft la plus méridionale. Je laiffai aux quatre isles quí avaient été découvertes par M. Marion \& Crozet, le nom de ces navigateurs, \& donnai aux deus autres le nom du prince Edouard.
Les montagnes de ces isles font élevées, fté riles, couvertes de neige; au bas, il y a def arbres \& des arbriffeaux ; ailleurs le fol parait cov vert d'une efpèce de mouffe \& d'une herbs groffière, femblable à celle des isles Falkland.
de Jarues Cooki by

Je traverfai un détroit formé pan ces isles, \&t hherchai la terre découverte par Kerguelen, fis wuée fur une ligne tirée du Cap de Bonne-Efpéa ance à la Nouvelle Hollande.
Je découvris le 24 une terre; c'était une isle fort haute \& d'environ trois lieues de tour; biethot nous en vimes plufieurs autres; je voulus deffendre dans l'une d'elles; mais un ciel obfur, enveloppé de brouillards, rendait cette enta eprife dangereufe; nous pouvions heurter des -ueils, \& les vagues agitées; le vent qui nous ouflait fur le bord, ne nous auraient plus permis d'en fortir; la prudence m'obligea de m'és pigner.
A peu de diftance, j'en vis uhe nouvelle enis ore ; c'était un rocher élevé \& circulaire qui arait être lisle appellée Rendez - vous, par M. erguelen, (*) \& ne mérite ce nom que pour les feaux. Plus loin, je découvris une terre plus endue; c'était celle que je cherchai: nous cinames vers un golfe qui femblait s'ouvrir denit hous ; mais bientot je m'apperçus que je 'étais trompé, \& je doublai un cap auquel ceux qui avaient déjà vu cette terre, donnelent

## (*) Ce capitaine Breton avait découvert auffi les isles ccédentes ; voyez fes Voyages.

## Tome IX.

le nom de Cap Français, \& derrière lequel je découvris un havre; le calme me força de jeter l'ancre à fon entrée ; la fonde nous ap. prit qu'il étoit für \& commode; \& la chaloupe qui fe rendit au bord, m'annonça qu'on y trouvait de l'eau douce, des veaux marins, des pingouins \& d'autres oifeaux; mais qu'on n'y trouvait pas de bois. Jentrai donc dans le havre, \& defcendis pour vifiter le pays.

Le rivage était couvert de pingouins, de veaux marins fi peu fauvages, que nous en tuámes fans peine autant que nous le voulâmes; leur graiffe nous fervit comme lhuile à divers ufages: il fut facile encore d'y faire notre provifion d'eau; mais nous n'y trouvámes $p$ pas un arbre, pas mème un arbriffeau, \& il $y$ avait peu de gramens. De la mer, les collines paraif. faient d'une verdure riante; on efpérait y faire une riche collection de plantes, \& l'on n'y en trouva que d'une feule efpèce. On découvrit une bouteille dans laquelle était une infeription latine qui m'apprit que ce port était bien celvi où était defcendu M. de Kerguelen. Jy en mis une à mon tour, pour conftater la vifite que je venais d'y faire.

Le havre où nous étions entrés eft facile à re connaitre, par le rocher élevé \& percé de par
en part roc én fond, montic douce $=$ yiron fa prof de fabl en furre

Je ré jen for cant la que je une pet tait ur
Guerite:
\& vis
plus au
de roch Baie ble \& ftérile continuá perçûme les vafte fochèrs eux de furtout
en part qui eft à fa pointe méridionale, \& par un foc énorme qui repofe fur une colline près du fond, qui s'éleve infenfiblement, \& forme un monticule fur lequel eft un grand lac d'eau douce: la plus grande latgeur du havre eft d'eire viron mille toifes, fa moindre de quatre cents; a profondeur varie, mais partout il offre un fond de fable noir, partout un vaiffeau peut $y$ etre en fureté.
Je réfolus de vifiter cette terre avec exactitude \% jen fortis par un tems ferein, \& nous avancant la foride à la main, je trouvai urr autre cap que je nommai Cumberland, devant lequel eft one petite isle élevée, au fommet de laquelle ftait un rocher que fa figure me fit nommer lat Guerite: je paflai entr'elle, d'autres isles \& la terre, \& vis une baie que j'appellai du nom du cap : plus au midi, il en eft une autre, qui, décorée de rochers blancs dans fa proforideur, fut appellée Baie blanche: partout le pays nous parut nud \& ftérile, \& le rivage couvert d'oifeaux. Nous continuâmes notre route; mais bientôt fious apd percuúmes que la mer était devant nous couverte les vaftes lits d'algues; ces plantes croiffent furr les fochèrs au fond de la mer, \& il eft toujours dangereux de paffer deffus l'efpace qu'elles rempliffent, furtout quand la tranquillité de leau ne fait point
découvrir au loin les écueils; j'enfilai les canau tortueux que ces lits d'algues laiffaient décou verts, toujours précédé de la fonde qui ne ceffi point de nous donner une profondeur de foi xante braffes: cette circonflance qui peut raffu rer en d'autres cas, augmentait mes allarmes, parce qu'il était impoffible d'éviter le danger e jettant l'ancre. Enfin, un grand rocher cachs fous l'eau fufpendit notre courfe. La terre étaĭ bordée d'isles baffes, de rochers \& de bancs de plantes marines; nous eflayâmes d'y pénétrer; mais ils augmentèrent encore notre embarras; je voulus m'en délivrer en m'éloignant de h terre, \& j’accrus encore le danger qui nous en. vironnait. La nuit s'approchait, le ciel fe couvrait d'épais brouillards, \& je ne vis de ref. fource que dans quelque baie à couvert des vents. Heureufement nous en trouvámes une, je me hàtai d'y entrer, \& bientôt nous eûmes lieu de nous en féliciter. Un vent impétueux s'éleva, il agita la mer, \& nous eut brifé fur des écueils, fi nous y euffions été encore; mais nous n's. vions point à le craindre dans le port où nous étions à l'ancre, \& il chaffa les brouillards quí nous y aurait dérobé la vue du pays que nows voulions vifiter \& de la mer par laquelle nous voulions nous échapper.
folé récip vis
fins re h eft-: les ni un no
Not pufie ingt-1 quatre libre nous
par u nai $A$ rait ont fi ées, débris fe pro
mai $I$
Ter
he pu:
lelk,
couch

## DE JAQUES COOK.

 décou ceffif de foi $t$ raffu armes. iger en $r$ cach re était ancs ds qétrer; barras; de $l_{2}$ ousien. Ce cow le ref. rt des me, je es lieu 'éleva, cueils, is $n$ 's. nous ds quil nous nousNous parcourûmes le pays; il était férile \& defolé, \& rien n'arrèta notre marche que les précipices formés par les cavernes des rochers: je vis que je ne pouvais y laiffer de quadrupèdes fins les y faire périr de faim. Ce lieu ne peut ctre habité que par les animaux qu'on y trouve, deft-à-dire par les veaux marins, les canards, les nigauds, les pingouins: je donnai à l'anfe ou nous étions le nom de ces derniers.
Nous partimes le lendemain, \& franchimes plufieurs lits d'algues où l'on trouva fouvent ingt-quatre braffes de profondeur : à trois ou guatre lieues du rivage, nous trouvàmes la mer libre \& profonde. Nous reprimes là notre route; hous vimes une terre élevée \& unie, dominée par une colline en pain de fucre que je nomnai Mont-Campbell, derrière lequel on décourrait de hautes montagnes dont les roos ftériles font furchargés de neige, \& féparées par des valbes, dont la pente n'eft formée que par les débris des monts. Plus au levant, la têre baffe fe prolonge, \& forme une pente que je nomnai Digby; c'eft la pointe la plus orientale de la Terre de Kerguelen : je m'en approchai, mais he pus y jetter l'ancre; le vent nous portait auAelà, le long de la côte qui tourne ici entre lé couchant \& le midi. A cinq lieues de la pointe

$$
E_{3}
$$

Digby, j'en découvris une feconde, c'eftla pluy ung méridionale de cette terre baffe, \& je lui don de la nai le nom de Charlotte.

Plus loin, le terrein devient montueux; il nou offrit un canal profond, dont l'ouverture eft em dix-1 barraffée de petites isles, \& qui en fépare unt Le grande de la terre que nous venions de vifiter le v Je n'allai pas bien loin encore pour me perfun nom der que la Terre de Kerguelen ne fait poirs mer partie d'un Continent, qu'elle n'eft qu'une ist qui du fud au nord ne peut guere avoir pluf de trente lieues, \& environ deux cents lieue de tour.

Gette isle eft la plus ftérile de celles qu'on 2 les flancs des collines, en fait prefque feule toute $h$ verdure; on n'y trouve à brîler qu'une efpèce de tourbe qu'on n'a point effayée; dans de certaines fondrieres, on voit gà \& là une plante qui reffemble à un petit chou en fleurs; les fiennes forment de longues têtes cylindriques; ella rut une plante nouvelle; j'en aurais apporto de la graine, fi elle eut été mûre: au bord des ruiffeaux on voit deux autres plantes, l'une femblable au creffon de jardin, l'autre eft petite, \&1
bea des le trir deL
la ploy un goût doux ; mèlée à l'autre, nous en fimes ui dom
il nos eft em re un vifite perfua t poim ne is? ir plo lieut
u'on ne ef fes fur oute h efpèce le cer. te qu fien ; ella ne $p^{2}$ pporte rd des e fem$e, \& A$ de la falade; cà \& là on trouve quelques autres plantes; mais en général, on peut, croire que la Flora de cette isle ne renferme pas au-delà de dix-huit plantes.

Le feul quadrupède que nous y vimes, eft le veau marin, fi on peut lui donner ce nom; mais on $y$ trouve plus d'oifeaux de mer: le canard y a la groffeur d'une farcelle, \& fournit un bon mèts; il fe montre fur le le flanc des collines; le péterel damier, le bleu, le noir n'y font pas en grand nombre; le fecond femble fe creufer des terriers, celui qu'on y voit plus communément eft le grand péterel, qui a le plumage brun, le bec \& les pieds verdâtres; il y vit de phoques \& d'oifeaux morts; l'albatroffe grife, le grand albatroffe qui eft le plus commun, \& un plus petit qui a la tète noire, fe voyent auffi dans cette trifte contrée ; mais moins fréquemment que les pingouins, dont le plus grand a la tete noire, la partie fupérieure du corps d'un gris de plomb, l'inférieure d'un beau blanc, \& les pieds noirs; deux larges bandes jaunes defcendent des deux côtés de la tête, le long du cou, \& fe rencontrent fur la poitrine; fon bec eft long \& rougeatre: il en eft deux autres efpèces bien moins grandes; l'une

$$
\mathrm{E}_{4}
$$ deffus du corps elt d'un gris noiràtre, le beo \& les pieds font d'un jaune pále; l'autre longue do deux pieds, large de vingt pouces, a le cou \& le deffus du corps noir, le refte eft blanc; fa tête eft ornće d'un arc jaune qui finit de chaque côté par des plumes molles que l'oifeau redreffe, Ce dernier ne fe mèle point avec les autres, On y a vu encore deux efpèces de nigauds, la corbine d'eau, ou petit cormoran, \& un autre, blano fous le ventre, noir fur le dos qui fe re. trouve à la Nouvelle Zélande, à la Terre de Feu, \& a llisle de Géorgie,

Ces isles fourniffent auffi des hirondelles de mer, des poules du port Egmont, \& un oifeau de la groffeur du pigeon qui forme des volées nombreufes; il eft blanc; fon bec noir a la bafe recouverte d'un bourlet de corne, fes pieds font blancs, \& femblables à ceux du courlis, Le poifon n'eft pas abondant fur les rivages, nous n'y vimes qu'une efpèce inconnue de poiffons de la taille d'une petite merluche: il a le mufeau alongé, la tête armée de fortes épines, les rayons des nageoires de derrière longs \& très-forts, le ventre gros; fon carps n'elt pas couvert d'ćoailles. Nous y vímes quelques moules, quelq̧ues lépas, quelques étoiles \& anémones de mer.

Cette terre, par les éboulemens dont elle offre Jes traces, parait avoir effuyé des commotions violentes : les débris des rocs y font entaffés çà \& là, \& les collines font fendues \& crevaffées : de gros torrens qui murmurent toujours, femblent annoncer que la pluie y eft continuelle, \& tout ce qui n'y eft pas ros, y eft marécageux ; on n'y voit point d'indices de métaux; une pierre dure, d'un bleu foncé, mèlée de quartz \& de mica, fait le fond des collines; elle ft mèlée d'une pierre caffante \& brune, d'une autre qui eft noire, d'un gris jaune ou couleur de pourpre, \& de gros morceaux de quartz demitranfparens, formant des cryftaux poliadres de forme pyramidale.

Je partis de la Terre de Kerguelen pour me rendre à la Nouvelle Zélande, où je devais faire provifion d'eau, de bois \& de foin poưr les befthaux que je portais; mais l'efpace à parcourir trait immenfe, \& nos befoins commençaient à devenir preflans; \& je réfolus de defcendre à a terre de Van Diemen. Nous y vinmes au trayers d'un air toujours obfcur \& chargé de brouilfards; le 24 Décembre nous la dócouvrimes, en fuivis deux jours les rivages qui paraiffaient former de bons havres; puis nous jetámes Pancre: l'eau, le bois s'y offraient de toates

74 Troisieme Voyage parts à nos yeux; mais lherbe y était rare \& tirées groffière. Tandis que nous faifions nos provifions nous vimes arriver huit naturels du pays, qu montrèrent la plus grande confiance, ils étaiere band la ch fans armes, abfolument nuds, màis ils avaient le corps piqueté \& paré de lignes droites ou cous bes: leur fature eft moyenne, leur corps mince leur peau eft noire, leur chevelure noire \& laines fe; mais ils n'ont pas les lèvres groffes \& le nez plaz des nègres; leur phyfionomie n'était pas défagrés ble, leurs yeux étaient beaux, leurs dents bel les, mais fales ; leur barbe \& leurs cheveu étaient barbouillés d'une efpèce d'onguent rouge ils reçurent nos préfens avec indifférence, refu ferent de manger du pain, du poiffon; mais ac ceptèrent des oifeaux. L'un d'eux avait un bátos court à la main ; c'eft une arme de trait quilit lancent avec affez de maladreffe; IIndien Omz que nous ramenions dans fon isle, voulut leut montrer que nos fufils portaient des coups pluf fürs; mais l'explofion leur caufa tant d'effro, qu'ils s'enfuirent dans leurs forèts, \& ne repz rurent que quelques jours après. Ils revinremí enfuite en plus grand nombre, \& fans témoignet de crainte; l'un d'eux était une efpèce de bouf fon défiguré par une boffe énorme: le cou de la plupart était décoré de trois ou quatre corder

## de Jaques Cook.

tare ifions $s, q u$ étaien vaien 1 cours nince aineu ez plas fagrés ts bel. teveus ouge: refu ais ab báto: $\mathrm{qu}^{\text {² }}$ Om at lew is plu ffroi repas inrent oigne bouf ou de cordes
tirées de la fourrure de quelque animal; une bande étroite de peau de kanguroo environnait la cheville du pied de quelques autres; ils mettaient peú de prix aux outils de fer, mais un collier de grains de verre parut leur faire plaifir. Is femblent n'avoir aucune idée de la péche; ils n'ont ni canots, ni pirogues: il y a lieu de croire qu'ils vivent des coquillages dont les bords de la mer font remplis: leurs maifons font ou des huttes formées avec des perches, \& couvertes d'écorce, ou des troncs d'arbres creufés par le tems, les infectes \& le feu. Une peau de kanguroo flotte fur les épaules \& autour de la ceinture des femmes; elle eft utile peut-être pour porter leurs enfans, car elle ne s'étendait pas aflez pour fervir la pudeur: leur peau noire était piquetée comme celle des hommes; plufieurs avaient la tête rafée, d'autres confervaient leurs cheveux d'un côté, \& quelques - unes avaient une tonfure comme les pretres Catholiques: les enfans nous parurent jolis, les vieilles femmes très-laides; les galanteries de nos officiers déplurent aux maris, \& furent rejettées avec dédain par les femmes; ceux-là leur ordonnèrent de fe retirer, \& elles obérent, quoique avec répugnance. Je blâmai ces meffieurs, parce qu'une tolle conduite en nuifait à l'équipage, donne fûreté de tous.

Cette terre reçut fon nom de Tafman, qui $\mathrm{l}_{3}$ découvrit en 1642. C'eft la partie méridionale de la Nouvelle Hollande qui eft la plus grande isle du monde connu: le fol en eft affez éle. vé, bien boifé ; il parait avoir des rivieres \& beaucoup de ruiffeaux ; fa fertilité s'annonce par la verdure dont if eft couvert. La baie où nous nous trouvions eft vafte \& fûre, elle eft poiffon. neufe; derrière elle, eft une plaine d'un fol jaunatre où eft un lac d'eau falé, qui nourrit des truites \& des brèmes blanches; partout ailleurs on ne voit qu'une vafte forèt d'arbres élevés, que les arbriffeaux \& les débris d'arbres rend prefque impénétrable. En général, le pays eft fee \& fort chaud; il parait n'avoir point de minéraux, point de végétaux comeftibles. L'efpèce d'arbre qui peuple les forêts eft fort haute, trèsdroite, n'ayant de branches qu'au fommet; l'é corce en eft épaiffe \& blanche, le bois dur \& pefant; il en fuinte une refine tranfparente \& rougeatre; fes feuilles longues, étroites, pointues, portent des grappes de petites fleurs blanches; des calices différens femblent devoir faire admettre deux efpèces de cet arbre: fes feuilles \& fon fruit ont un goût piquant \&
gréá
Il pieds \& un pofée lembl

> Un
de JAQues Cook.
gréable, ils répandent une odeur aromatique. Il y a une autre efpèce d'arbre, haut de dix pieds, très-branchu, qui a des feuilles étroites \& une large fleur jaune \& cylindrique, com. pofée d'une multitude de filamens : fon fruit ref. emble à la pomme de pin.
Un arbriffeau qui a des rapports avec le myrthe, un glayeul, le jonc, la campanelle, le fehouil marin, l’ofeille fauvage, la larme de Job, quelques efpèces de fougères, des mouffes, \& quelques autres plantes particulières au pays, Font tout ce qu'on y trouve de végétaux. Le feul quadrupède qu'on $y$ ait vu, eft l'opoffum, il a deux fois la groffeur d'un rat, eft noirâtre dans la partie fupérieure du eorps, blanc dans l'inférieure; l'extrèmité de fa queue eft blanc \& fans poils; il vit de baies qu'il cueille en s'accrochant aux branches des arbres: le kanguroo thabite auffi, il parait n'y être pas rare, mais nous ne pûmes en voir.
Il $y$ a un grand nombre d'oifeaux, tels que des aigles bruns, des corneilles, des perroquets jaunes, de gros pigeons, une efpèce de grives, un oifeau plus petit, qui a une longue queue, le cou \& une partie de la tete couleur d'un bel azur, de goëlands, des pies noires, un joli pluvier à huppe noire, des canards, des nigauds.

On trouve dans les bois des ferpens noirâtres; plades un gros lézard, long de quinze pouces \& de fix lande de tour, nuancé de noir \& de jaune, \& un plus petit, couleur de rouille au-deffous, brun \& dord au-deffus.

Mais la mer $y$ eft plus riche que la terre; 1 l mune. fe trouve le poiffon éléphant, des raies, des nourrices, des brèmes blanches, des foles, des carrelets, des tregla, des mulets tachetés, l'atbeverina bepfetus qui a une bande d'argent fur le coté, \& d'autres encore qui offrent la plupart une nourriture faine \& abondante.

- Les rochers $y$ font enrichis de coquillages, tels que l'étoile de mer, les lépas, l'éponge, la tète de médufe, le lièvre marin, \&c. On y voit auff un grand nombre d'infectes, des fauterelles, des papillons, des teignes nuancées de couleurs agréables; il y a diverfes efpèces d’araignées; la mouche foorpion y eft rare; les mour. quites \& la groffe fourmi noire y font très-incom. flodes.

Les habitans reffemblent à ceux des isles Tanna \& Manicola, \& paraiffent etre d'urie fieme race avec eux ; leur prononciation eft un peut rapide. Peut-étre qu'avec des recherches plus approfondie \& une plus grande connaiflatice des langues, on pourra prouver que toutes les peu-
une tr yoiles, une ct ouraga route, de la jetåme lotte :
yatoire yifions

Les
quelqu naiffai vitatio tié ne feaux: qu'ils qu'ils
Omaï ces m que je
plades répandues au levant, de la Nouvelle Hollande à lisle de Pâques, ont une fouche commune.

Le 30 Janvier 1777 , à huit heures du matin, fous partimes de la Terre de Van Diemen, après y avoir mis dans les forêts un verrat \& une truie: un bon vent du couchant enflait nos yoiles, mais bientôt il vint du midi, \& amena une chaleur infupportable, bientôt il devint un ouragan; nous le foutinmes en continuant notre route, \& le ro Février, nous vimes les côtes de la Nouvelle-Zélande; le lendemain, nous etámes l'ancre dans le canal de la Reine Charlotte: nous y defcendimes, élevâmes nos obferyatoires, dreffàmes nos tentes, \& fimes les provifions que cette terre peut fournir.

Les habitans ne tardèrent pas à fe montrer; quelques - uns montèrent à bord, \& nous conhaiffaient tous ; d'autres fe refuferrent à nos invitations ; les préfens, les démonftrations d'amitié ne purent les déterminer à venir fur les vaiffeaux; je penfais, \& j'eus raifon de le penfer, qu'ils craignaient que je ne vinfle venger ceux qu'ils favaient tués dans mon dernier voyage: Omaï qu'ils connaiffaient, leur avait parlé de ces meurtres, ils me connaiffaient \& fentirent que je ne devais pas les ignorer, nien avoir perdu
oiffons cre que je ne venais point pour les punir, \& j'y réuffis ; bientôt ils ne montrèrent ni crainte ni défiance.
Je me bornai à ne pas expofer mes gens à leurs attaques, \& à les défendre de leur perfi. die. Des gardes veillèrent fur ceux qui coupaient le bois, qui rempliffaient les futailles, qui repa. raient les vaiffeaux, qui faifaient des provifions pour le bétail, comme fur ceux qui faifaient des obfervations aftronomiques. Les familles Zélans daifes étaient accourues \& s'établifflaient autour de nous; ils $y$ conftruifirent des huttes avec une promptitude fingulière : au moment que leurs piro. gues atteignent le rivage, les hommes s'élancent fur la terre, arrachent les plantes \&\&les arbriff feaux dü champ qu'ils ont choif pout y élevef leur village, \& tiennent leurs armes toujours pres d'eux \& fous leur main; une partie des femmes veillent fur les pirogues, d'autres fur leurs provifions \& leurs meubles; quelques-unes prépas rent les alimens: les huttes s'élevent \& fuffifent pour les mettre à couvert du vent \& de la pluie: elles font féparées par des paliffades \& des baip rières, \& diftinguent ainfi les tribus ou familles qui travaillent \& vivent en commun. Ils pechaient, \& nous vendaient une partie de leurs poiffons،
ent n marche on \& echer ar ce me co mais e hefte
fifting qui av maflac \& tué craign voulai
fi jav
jours
chaqu
fine.
Je
pier,
que
voyag
les na
Tor

## de Jaques Cook.

iffons. Ces alimens frais, les végétaux \& la herre de pin diffipèrentlles fymptómes de fcorbut qui avaient commencé de fe manifetter.

D'autres infulaires de lintérieur du pays, vinfent nous rendre vifite, \& apporterent à notre harché des outils, divers inftrumons, du poifon \& des femmes : ces dernieres ne furent pas recherchées, \& ce fut un bonheur pour nous; car cette forte de commerce peut eetre utile a une colonie qui s'établit \& qui veut s'étendre ${ }^{\text {s }}$ mais elle eft toujours dangereufe \& fouvent fuhefte aux navigateurs. Parmi ces infulaires, je iiftinguai un chef nonmé Kahoora; c'était celui qui avait dirigé la troupe de guerriers qui avait maffacré le détachement du capitaine Furneaux, \& tué lui-meme M. Rowe: fes compatriotes le craignaient, mais ne l'aimaient pas; plufieurs voulaient m'engager à lui donner la mort; mais fi javais fuivi les confeils de ces hommes toujours divifés, j’aurais exterminé leur race entière $\ddagger$ chaque peuplade me priait d'exterminer fa voifine.

Je trouvai des choux, des olgnons, du pourpier, des radis, des patates \& dautres plantes que nous avions plantées dans notre demier voyage; les patates étaient un peu foignées par les naturels du pays qui los aimaient, mais ils Tome IX.
n'en ont point planté, \& ils négligent touté les autres plantes. Dans une de mes excurfions, je voulus voir le lieu où nos malheureux com. patriotes furent maffactés; j'y rencontrai mon vieil ami Pedro, qui montra d'abord quelque crainte; niais à qui mes préfens la firent bientód perdre. Je voulus favoir des particularités de cet événement malheureux, Omaï nous fervit d'interprète, Pedro \& fes compagnons répondirem avec franchife, comme des hommes qui ne cria. gnaient pas d'être punis d'un crime dont ils form innocens ; car aucun d'eux n'avait eu part au combat. Ils nous dirent que des Zélandais avaien enlevé du pain \& du poifon à nos gens, tandis qu'ils dinaient affis fur lherbe, à deux cents pas de leur canot; qu'ils frappèrent les voleurs, que la querelle s'mimant, deux Zélandais furent tués, qu'avant que les Anglais euffent repris leurs armes, les Zélandais s'étaient précipités fur eux \& les avaient accablés par le nombre : ce maflacre ne fut point prémédité, \& l'on convaient um. nimément que Kahoora n'avait formé ce projet, qu'apres avoir vu nos gens venger leurs pertes en frappant fes compatriotes: Pedro vint s'étrblir aupres de nous: le vrai nom de ce chef eft Matabotah.
Deux ouragans vinrent nous tourmenter; nous
violen
charge
minen
\& le
To
mes dérroi vais $p$. ou pla premi. verrat
twer; tué to
dans
qu'un
avait
on ma dernie

Jas
Nouv
taurea infouc vait 1 mettre puiffa
leur échagpàmes avec peine, car ils font ici trèsa violens \& affez communs; les vapeurs qui furchargent toujours les montagnes élevées qui dominent la plaine, augmententl'impétuofité du vent \& le rendent auffi plus variable.

Toutes nos provifions étant faites, nous quittãmes ces lieux; mais je ne pus encore fortir du détroit. Pedro \& un chef d'une tribu que je n'avais point vu encore, vinrent nous dire adieu, ou plutót demander des préfens. Je donnai au premier une chèvre \& un bouc, au fecond ur verrat \& une truie: ils me promirent dene pas les tuer; mais je doutai de leur promeffe; ils avaient tué tous les animaux que nous $y$ avions laiffés dans notre dernier voyage, \& il ne reftait plus qu'une truie, que Tiratou, un de leurs chefs, avait confervée avec des coqs \& des poules; on me dit cependant qu'il $y$ avait encore de ces derniers dans les bois.

Javais d'abord eu le deffein de laiffer à la Nouvelle Zélande, des chèvres, des cochons, urr taureau \& deux geniffes ; mais cette difpofition infouciante des habitans, pour tout ce qui pouvait leur étre avantageux, rendait néceflaire de mettre ces antimaux fous la protection d'un chef puiffant, qui fentit lui-mème l'utilité dont ces
animaux pouvaient étre au pays. Mais je n'en trouvai pifs, \& tout ce que je pus faire, c'eft de
trait,

1. W

Om: te la weiha pour 1 moigne gu'elle fole, emmes ui fer ent d ence eur fis enfant entir a h'avaie isles or Ces de ne défir d reffenti horribl gé; au eur g: eft plu:
car fel.
trait, \& fe tint affis \& tranquille jufqu'à ce que 1. Weber l'eut achevé.

Omaï défrait emmener un Zélandais aux isles de la Société, ; il infpira ce défir au jeune Taveiharooa, dont la mere refpectée vint le voir pour la derniere fois; elle le quitta en lui témoignant la plus grande tendreffe, \& lui promit qu'elle ne verferait plus de larmes; eile tint parole, \& parut gaie le lendemain; Taweiharooa emmena un petit garçon de neuf à dix ans pour ui fervir de domeftique ; fes parens le lui offritent d'eux-mèmes, \& le quitterent avec indifférence après lui avoir ôté fes habits: en vain je leur fis comprendre qu'ils ne reverraient plus leur enfant; leur infouciance fur ce point me fit confentir au projet d'Omaï, car ces deux Zélandais h'avaient rien à perdre en s'établiffant dans les isles où nous allions.
Ces Zélandais font malheureux avec la faculté he ne pas l'ètre; la crainte d'etre maflacrós, le défir de la vengeance les agitent fans ceffe; leurs reffentimens font implacables, leur triomphe eft horrible ; l'ennemi vaincu eft toujours tué \& mangé; auffi font-ils toujours inquiets, toujours fur eur garde, pour n'etre point furpris, \& ce qui eft plus fingulier encore, pour n’etre pas damnés; car felon eux, lhomme dont le corps eft mangé éternels, tandis que fon barbare vainqueur doz habiter avec les dieux. Il eft vrai qu'ils ne man. gent que leurs ennemis.
Ils n'ont point de moraïs, les pratiques de re ligion ne les raffemblent jamais; mais ils ont det prêtres qui prient les dieux pour eux dans les aff faires qu'ils entreprennent ; je conjecture qu'ils ont quelques idées fuperftitieufes fur les che veux ; fouvent $j$ 'en ai vu de fufpendus à des branches d'arbres; ceux qui voyagent chez eux, \& ce font ordinairement les marchands de take verd, $y$ font regus avec hofpitalité ; les Zélan. dais prétendent que cette pierre fut d'abord un poiffon, qui ayant été pris \& trainé fur le riva. ge, prend la dureté \& la couleur du talc; le fait eft qu'ils le retirent d'une grande mare ou lac.

Un homme y prend deux ou trois femmes sill Jui convient ou lui plait de le faire; elles font plus malheureufes que les hommes dont elles partagent le fort; les filles qui ne fe marient pas font abandonnées à elles-memes. Les hommes font contens de leur ignorance, \& ne defirent point d'en fortir; ils écoutent fans comprendre \& fant fe foucier de comprendre.

## de Jaques Cook.

Taweiharooa nous raconta dans la route, qu'avant l'arrivée de l'Endeavour, \& par conféquent vant celle de Mrs. de Surville \& Marion, un vaiffeau avait abordé dans un port de la cóte nordgueft de Terra - Vitte, dont le capitaine leur donna un quadrupède, \& y eut un fils qui vivait encore ; que ce vaiffeau leur laiffa une mahdie que je reconnus être la vénérienne, quils guériffent ou tempèrent aujourd'hui avec des bains de vapeur. Ce jeune homme nous dit encore qu'on trouvait dans le pays, des lézards de huit pieds de long, auffi gros que le corps d'un homme, \& qu'ils fe forment des terriers où on les étouffe.

Les montagnes de la Nouvelle Zélande repofent fur des lits horifontaux ou obliques d'un grès jaunâtre \& caflant, melé de quartz; le fol eft uffi jaunâtre, il reffemble à de la marne \& n'a gueres que deux pieds de profondeur ; il eft trèsfertile; la végétation y montre toute fa force par les grands arbres \& la multitude d'arbrifeaux qu'on y trouve ; les orages, les pluies $y$ durent peu; l'été, l'hiver y font modérés; les arbres f'y perdent leurs feuilles que lorfqu'au printems les nouvelles qui pouffent détachent les anciennes. La culture y ferait pénible, parce que la fage de la charrue.
Il y a deux efpeces de grands arbres fur ler fites $g=$ efece \& fes feuilles reffemblent davantage à celle de pays, lif; c'elt de celui-la que nous faifions de la bier. re; l'autre diffère peu de l'érable. Dans les pe. tites plaines, on en trouve des efpeces plus va. fions étes bl riées; deux portent un fruit de la groffeur de nos
ge; de pommes; l'un eft jaune, l'autre noir; ni l'un ni l'autre ne font agréables au goût; mais les Zélan. dais les mangent. On y trouve une efpece de phi. blancs ladelphus, dont les feuilles nous fervaient de the, tée de \& un arbre qui par fes feuilles rondes \& tachetées exhale une odeur défagréable, \& dont les fleurs ef d'u. brun $\varepsilon$ reffemblent au myrthe. Le celeri y eft abondant ; la plante que nous appellions cochléaria en differe, \& pour l'ufage, il eft bien préférable avec d une to porte fo dos \& I au nótre : le liferon, la morelle, l'ortie, une vingtaine d'efpeces de fougere, une véronique buiffonneufe, les chardons, l'euphorbe, le lin, la panacée, une multitude d'autres plantes revètent les plaines \& les collines. Il en eft une qui produit un lin foyeux plus beau que celui d'Angleterre ; elle croit fur les bords de la mer, elle forme des touffes, fes feuilles reffemblent à celles du jonc, fa tige porte des fleurs jaunátres
naine d corda ayant larges du bec dune plumas de mer coulea:

## de Jaques Cook.

templacées par une longue coffe remplie de poites graines noires \& luftrées: on y trouve une fipece de pcivre long.
Les oifeaux femblent auffi etre particuliers au pays, quoiqu'on les range fous les dénominafions connues : tels font de gros perroquets à fetes blanches; des perroquets verts au front rouge; de gros pigeons ramiers, bruns fur le dos, blancs fous le ventre, verts par tout le refte du corps, ayant-le bec \& les pieds rouges; deux efpeces de coucous, dont d'une eft brune \& tachetee de noir; l'autre auffi petite qu'un moineau, eft d'un vert éclatant deffus, ondayé de vert de brun \& de blanc deffous; le poy qui eft noir avec des teintes verdàtres, fe fait diftinguer par une touffe de plumes blanches \& bouclées qu'il porte fous la gorge ; une efpece plus petite qui a le dos \& les ailes brunes, deux ouies au-deffous de la racine du bec, \& que nous appellàmes petit oifeaut à cordon, pour le diftinguer d'une autre efpece qui ayant la grandeur du pigeon ordinaire, a deux larges membranes jaunes \& pourpres à la racine du bec, eft d'un noir bleuâtre, \& a un bec court, d'une forme finguliere; leś gros becs'y ont le plumage brun, mais rouge fur la queue; des pies de mer noires, à bec rouge; des nigauds huppés, coulêur de plomb, mais tachetés de noir fur les
aîles \& les épaules, \& d'un noir velouté, nuanḉ de verd fur le derriere du corps; des goelands, des hérons; des rales, des alouettes, un petii oifeau verdâtre, qui eft prefque le feul qui anime les forêts par fes chants, mais qui fait entendre $l_{6}$ concert d'une centaine d'oifeaux \& que nous l'ap. pellions le moqueur; \& beaucoup d'autres efpèces.
La mer y nourrit des mulets, des poiffons élé. phans, des carrelets, des brèmes couleur d'ar. gent qui ont une tache noire fous le cou, des congres, un poiffon noirâtre qui reffemble à la brême, un autre de méme couleur que nous appellions le charbumnier, un autre qui eft rougeâtre, parait avoir un peu de barbe, \& qn'on ne prend que la nuit; des faumons, des raies, une efpece inconnue encore, qui a la forme du dauphin, eft de couleur noire, a des mandibules fortes \& offeúfes, \& des nageoires de derriere qui s'alongent beaucoup.

On y voit un grand nombre de différens coquillages, peu d'infectes, quelques papillons, de petites fauterelles, diverfes araignées, de petites fourmis noires, beaucoup de mouches; celle de fable, auffi incommode que le moufquite, $y$ eft le feul animal malfaifant.

Cette isle fi étendue n'a de quadrupèdes qu'urf petit nombre de rats, \& une efpece de clriens,
renards néral y Les 2 n'en on vers la extréme caffur avoris F re, de grmes, fibilité enfans voyent le déco les ou leurs 1 qu'ils p une lo vifage marque une ef fans in tir bier la dou. Nou le 25 vue,

## de Jaques Cook.

 renards élevés dans la domefticité. Le régre minéral y eft auffi pauvre.Les Zélandais n'ont pas les traits des nègres, ils fien ont pas la chevelure; mais leur nez eft épatté vers la pointe; leurs yeux font grands \& d'une extrème mobilité ; leur phyfionomie eft ouverte \& affurée, mais férieufe dans l'àge mur : nous avons parlé de leurs habillemens, de leur paru. re, de leurs huttes, de leurs pirogues, de leurs armes, de leurs ufages: ils ont peu de cette fenfibilité forte \& délicate qui nous attache à nos, enfans \& a nos amis; cependant quand ils les soyent mourir, ils pouffent des cris douloureux, fe découpent le front\& les joues avec des coquil, les ou des pierres aiguës, mèlent leur fang à leurs larmes, \& en font une efpece de fimulacre qu'ils portent à leur cou; s'ils les revoyent après une longue abfence, ils fe découpent auffi le vifage \& pouffent des cris frénétiques : mais ces marques d'un attachement tendre deviennent une efpece de pratique habituelle que les enfans imitent de leurs parens, peut-être fans fentir bien vivement, ni la tendreffe, ni la joie ou la douleur qu'il infpire.
Nous nous éloignâmes de la Nouvelle Zélando le $2 \varsigma$ Février; dès que nous l'eûmes perdue de vue, le mal de mer infpira des idées triftes à d'ètre partis, ils verferent des larmes, ils dépla rerent leur réfolution en faifant l'éloge de leur pays; les confolations que je leur donnai furem inutiles auffi longtems que le mal de mer ler tourmenta ; mais quand il les eut quittés, leun lamentations devinrent moins fréquentes, \& enfin ils n'en firent plus, parurent oublier la Nou velle Zélande, \& ne penferent qu'à nous qu'is aimerent comme leurs compatriotes.
J'avais pris la route la plus courte pour me rendre à Otahiti ; durant cette navigation nous n'apperçumes que quelques oifeaux du Tropique, \& un gros tronc d'arbre garni de barnacles : le 29, la Découverte m'avertit par un figual qu'elle voyait une terre; nous la vimes auff du haut des mâts, \& nous l'approchámes. Après avoir doublé une pointe de cette isle, je vis des hommes qui vinrent s'affeoir tranquillement fur la chaine de rocs qui J'entoure; quelques-uns nous fuivirent le long du rivage en chantant en chour: nous étions affez près de la côte pour diftinguer tous leurs mouvemens; on en voyait fur la gre. ve, armés de longues piques \& de maffues qu'ils brandiffaient d'une maniere menaçante difaient les uns, ou d'une maniere amicale difaient les auters. La plupart n'avaient de vétem ( $\boldsymbol{n}$ qu'une ceinture

## de Jaques Cook.

gui paffait entre leurs cuiffes; quelques- uns portient fur leurs épaules un manteau bariolé de couleurs différentes; leur tette était enveloppée,ou dune efpece de turban blanc, ou d'un chapeau figure conique ; leur teint ćtait bafané, leur fatare moyenne ; ils paraiffaient avoir de l'embonpoint \& étre robuftes. Deux d'entr'eux s'approcherent de nous dans une pirogue; mais ils femblaient nous craindre. Omaï leur parla, \& is prirent de la confiance ; nous leur jetâqies des clous \& des grains de verre liés à un morceau de bois; mais ils parurent refpecter notre préfent \& ne: le délierent point, peuttre parce qu'ils l'avaient défiré pour leur Eatooa qu Dieu. Omaï leun demanda s'ils mangeaient purs ennemis, \&oils répondirent que non, en montrant de l'indignation \& de lhorreur L'un deux fe nommiait Mourooa \& avait une cicatice au front, qu'il nousi dit avoir reçue dans in combat contre les habitans d'une isle fituée au nord-elt. Leur chefleur avait recommandé la prudence, \& ils balkncerent de monter fur le paifieau dont ils avaient ordre de demander le nom dn capitaine. On leur demanda le nom de isle; elle s'appellait Mangua.
Mourooa étaic bien proportionné, fa phyfionomie était agréable, fon caractere gai, fon teint
femblable à celui d'un Portugais, $\mathfrak{f}_{2}$ chevelued était longue, noire, nouée au fommet de lateé avec un morceau d'étoffe; cette étoffe quii fen leur ceinture eft tirée du meurier ; un grama entrelafí lui formait une efpece de fandale; barbe était longue; il était tatoué comme fes con patrioxes: tous ont les lobes des oreilles perd louverture en eft fort grande : deux nacres $d$ perles polies \& une treffe de cheveu pendaiem au cou de Mourooa: nous ne vimes qu'une p rogue dans cette ifle; elle était étroite, bien fé te, longue de dix pieds; l'avant en était coos vert d'un bordage plat, l'arriere s'élevait de cine pieds \& finiffait en fourche.

Je defcendis dans un canot pour arriver das lifle, \& Mourooa vint m'y joindre fans crainte il nous indiqua les deux endroits où nous pos vions aborder; mais dans l'un \& l'autre, je ni qu'on he le pouvait fans danger, \& je ne pu trouver de lieu pour y jeter l'ancre. Je renong donc à y débarquer, \& je retournai au vaiffeau apres avoir été un peu volé par quelques-uns $\downarrow$ ces infulaires qui étaient venus vers nous à h nage. Mourooa revint avec nous a bord, fas témoigner aucune crainte.

Il témoigna peu de furprife en voyant nos qus drupedes, peut-ètre il était trop inquiet pour luo
même
prer effroi isle : il
le cant
de ma chèvre
lanim:
II defo des roc compa! our f: Loignà
Ce cette if tion ef dlead met à 1
d'un près du bordée les : to culture doit ètr 6 bien rupède re leur
mème pour s'étonner des objets qui frappaient pour premiere fois fes regards: il marqua mème de Peffroi lorfqu'il vit le vaiffeau s'éloigner de fon ille: il fut un peu raffuré lorfqu'il me vit mettre canot en mer pour l'y reconduire ; en fortant de ma chambre, il faillit tomber fur une de nos chèvres, mais ilfurmonta fon effroi pour regarder lanimal \& demander à Omaï quel oifeau c'était. II defcendit dans le canot, \& quand il fut près des rochers, il gagna le rivage en nageant: fes compagnons l'entouraient encore, fans doute pour facisfaire leur curiofité, lorfque nous nous doignàmes vers le nord.
Ce fut avec regret que je renonçai à vifiter cette ifle; elle a cinq lieues de tour, fon élévaton eft médiocre, le fol en eft uni; au centre dle a de petites collines: la pente, de leur fommet à la mer, eft converte de petits arbres épais \& d'un verd foncé, qu'on crut être des rimas; pres du rivage on voit des dracaena, la cote eft bordée d'arbres qui reffemblent à de grands faules : toute lisle eft d'un afpect agréable, \& la culture pourrait en faire un charmant afyle. Elle doit etre fertile, car fes habitans font nombreux 8. bien nourris; ils paraiffent n'avoir aucun quarupède ; mais la bainane, le fruit à pain, le taro re leur en laiffent pas fentir le befoin: nous vimes bitans font d'une belle figure; leur peau eft dou ce ; ils font gais, \& paraifent voluptueux ; Jeurs mocurs paraifent femblables à celles des Otahi: tiens: leurs maifons fituées dans des boccages, ref. femblent à celles de ce peuple; ils faluent en tous. chant le nez de l'étranger avec le leur, \& lui prennent Ja main qu'ils frottent fur leur nez \& leur bouche: elle eft fituće fous le $21^{p} \quad 57$ de latitude méridionale, \& le 201 de longitude à l'orient de Greenwich, ou $218^{\circ} 28^{\prime}$ de lisise de Fer.

Le lendemain, hous découvrimes une nou. velle terre vers le nord; cette isle nouvelle ayait l'apparence de celle que nous venions de quitter; près d'elle en était une plus petite que je laifỉi pour tenter d'aborder l'autre: nos camots y allerent chercher un mouillage; des pirogues s'approche. rent de nous, elles étaient longues, étroites, munies d'un balancier; l'arriere en était élevé, l'avant fe prolongeait fous la forme d'un manche de violon. Nous jeximes aux infulaires des couteaux, des grains de verre \& d'autres bagat telles, \& ils nous donperent des cocos. Ils moiterent fans crainte fur nos vaifeaux. Une autre pirogue vint après que I ceux - ci fe furent retirés, m'apporter un préfent de bananes, je dorr

Hai à d'étofe tait le Une nous al quand vaifesu tit coch voir le tion: il les moi mefure feaux, ils ne ra
Ils aurai
Haiffent
les fatisf
Ces $i$
venions
teint éta
affez bla
percées,
quetées,
de gram lisle eft habitans
pérámes
thai à fon conducteur une hache \& un morceaui d'étoffe rouge qui le rendirent fort content: c'és tait le chef de l'ifle qui me faifait ce préfent.
Une double pirogue montée de douze hommes; nous aborda enfuite; ils chantaient en chœur, \& quand ils eurent fini, ils monterent fur le vaifeau, me demanderent \& m'offrirent un petit cochon, des cocos \& une natte; on leur fi6 voir le vaiffeau, mais rien n'y attira leur attention: ils eurent peur des chevaux \& des vaches : les moutons \& les chèvres excédaient encore la mefure de leurs idées ; ils les croyaient des oifeaux, quoiqu'ils euffent des quadrupèdes; mais ils ne reffemblaient pas à ceux que nous avionsi Ils auraient defiré des chiens', animaux qu'ils coinnaifent \& ne poffedent pas; nous ne pouvions les fatisfaire:
Ces infulaires reffemblaient à ceux que nous venions de quitter, \& s'habillent de mème; leur teint était plus noit; mais leurs femmes étaient affez blanches, les oreilles de ces Iridiens étaient percées, \& nion fendues; leurs jambes font piquetées, leurs pieds couverts d'une fandale faite de grameits. On ne pât trouver de mouillage: l'isle eft environnée d'un rocher de corail ; ces habitans paraiffant ètre de bonnes gens; nous ef pétàmes quảls pourraient nous apporter de lherbe

## Tome IX:

\& des fruits de bananes pour nos beftiaux, \& je fent 1 réfolus d'effayer de les $y$ engager. De nouvelles pirogues nous apporterent de nouveaux préfens; nage car ils ignoraient l'ufage des échanges : ils me qu'ils donnerent un cochon, des bananes, des cocos pour obtenir un chien ; ils ne voulaient que cela. nous mes f fiance Omaï eut la générofité de leur céder celui qu'il amenait de Londres, \& les infulaires fe retirereçure rent très-fatisfaits.

Jenvoyai deux canots pour tenter d'exécuter nous nótre: a une ce que nous avions projeté ; Omaï accompagna mon lieutenant Gore, pour lui fervir d'interprète. Je les fuivis avec les vaiffeaux; je vis nos canots attachés \& vis-à-vis un nombre prodigieux d'infulaires ; j'en conclus que nos gens àvaient débarqué dans l'isle , \& m'approchai de la côte autant que les écueils me le permettaient, afin de pouvoir les fécourir s'ils en avaient befoin; mais la cinture de roc était un obftacle que nous ne pouvions franchir; les infulaires me raffurerent en venant fur mon vaiffeau ; car s'ls avaient eu des deffeins finiftres, ils ne feraient pas venus fe livrer dans nos mains. En effet, je vis arriver nos canots un peu avant le coucher du foleil. Ils nous raconterent leurs aventures: en voici le précis.

Dès que nous eumes fixé nos canots, di-
tent nos gens, les infulaires fe jetterent à la nage \& nous apporterent des noix de cocos; dès qu'ils furrent que nous voulions débarquer, ils nous envoyerent deux pirogues, où nous entrât mes fans armes pour leur infpirer plus de confiance; les Indiens raffemblés fur le rivage nous reçurent tenant à la main des rameaux verds, \& nous faluerent en frottant leur nez; contre les nôtres; on nous conduifit au travers de la foule, à une avenue de palmiers, au-delà de laquelle. nous trouvâmes une troupe de guerriers rangée fur deux lignes, \& tenant leurs maffues fur leurs épaules; nous marchâmes avec eux, \& trouvâ* mes bientôt un chef aflis par terre, les jambes croifées, s'éventant avec une feuille de palmier emmanchée, \& coupée en triangle; de fes oreilles fortaient en avant deux touffes de plumes rouges, qui paraiffaient feuls le diftinguer des autres infulaires; ileétait grave, on lui obéiflaie promptement, \& on nous avertit que nous devions le faluer. Plus loin, nous trouvâmes un fecond chef, plus jeune que l'autre, orné, occupé comme lui ; il était d'un embonpoint extraordinaire. Un troifieme nous attendait à quel que diftance, auff corpulent que les deux autres \& plus vieux; il nous invita à nous affeoir, \& nous nous hatames de le faire, parce que nous

## 100

étions las: peu de tems après la foule s'écarta pour faire place à vingt jeunes femmes, ornées de plumes rouges, qui danferent avec gravité, chanterent en chour, \& ne firent point attention à nous, mème lorfque nous les approchâmes : tous leurs mouvemens étaient dirigés par un homme \& par la mufique; elles ne changeaient point de place, remuaient les pieds, \& agitaient les doigts avec une extrême légéreté; elles frappaient de tems en tems des mains, elles avaient affez d'embonpoint, leurs cheveux flottaient en boucles fur leur cou, leur teint était olivâtre ; leurs traits étaient mâles \& leurs yeux noirs : dans tout ce qu'elles faifaient, on voyait beaucoup de douceur \& de modeftie; leur taille était élégante, I\& une etoffe luftrée les ceignait \& defcendait jufqu'aux genoux. Elles danfaient encore lorfque nous entendimes un bruit femblable à celui d'une troupe de chevaux qui galoppent : c'était un combat fimulé que les guerriers nous préparaient.

Fatigués de la multitude qui nous preflait, nous fimes des préfens aux chefs raffemblés; nous voulumes dire pourquoi nous étions defcendus fur lisle ; mais on nous fit entendre que nous devions attendre au lendemain, \& qu'on nous fournirait des provifions.

Cen particı appro dre $p$ voulai
\& nol une e évent: nous fumes quitté. qu'il : faifait nous : demar tume. du jo rés,
ils not
voulur des ra fant el tems a montre frayeur avait $p$ quiété.

## DE JAQUES COOK. <br> ror

Cependant ils nous entourerent chacun en particulier \& vuiderent nos poches; le chef les appronva : cette cérémonie ne nous fit pas craindre pour nos jours ; mais nous perfuada qu'on voulait nous arreter : ils fatisfirent nos befoins, \& nous offrirent des cocos, du fruit à pain, \& une efpece de puddingacide; un des chefs nous éventa, nous fit un préfent d'étoffes; mais quand nous voulumes nous rapprocher du rivage, hous fumes arrètés \& ramenés au lieu que nous avions quitté. Omaï était plus effrayé que nous, parce qu'il avait vu creufer \& chauffer un four qui lui faifait foupgonner qu'on voulait nous rótir \& nous manger. Il le leur demanda, \& furpris, ils demanderent à leur tour fi telle était notre coun tume. Nous paffames ainfi la plus grande partie du jour, quelquefois réunis, quelquefois féparés, toujours au milieu d'une foule nombreufe : ils nous firent deshabiller, nous examinerent, voulurent calmer nos inquiétudes en plantant des rameaux en terre devant nous, en nous faifant entendre que nous devions paffer quelque tems avec eux, \& manger un cochon qu'ils nous montrerent pres du four ; cette vue diffipa la frayeur d'Omaï, en lui montrant pourquoi on avait préparé ce four qui l'avait fi vivement inquiété. Le chef promit d'envoyer chercher du G 3
fourage pour notre bétail, mais fes émiffaires ne rapporterent que quelques tiges de bananiers.
rots, provifi.

L'un de nous vint fur le rivage \& voulut gar gner l'enceinte de rocher ; mais on l'y retint i on lui fit quitter des morceaux de corail \& des plantes qu'il avait ramaffé, \& Omai lui en apprit la raifon ; c'elt que dans ces isles un étranger ne peut fe permettre ces libertés, que lorfqu'il a été feté pendant deux ou trois jours.

Il fallut donc attendre d'avoir recu des honnètetés poar avoir le droit de fe retirer, Le fecond chef s'affit fur une efcabelle noiràtre \& polie, fit faire un cercle à la multitude \& nous fit affeoir auprès de lui : on apporta d'abord des nois de cocos, des bananes cuites, puis on plaça auprès de chacun de nous un morceau de cochon cuit au four : nous mangeàmes peu \& fans appétit ; mais la nuit s'approchant, on nous permit de nous retirer, \& on voulut que nous empprtaffions les reftes du repas. On fit boire à Omaỉ d'une liqueur faite avec la racine d'une efpece de poivre, qu'on mâche \& qu'on jette dans un vafe. Une pirogue nous conduifit à nos canots; \& l'un des principaux nous vola un fac dans lequel était un piftolet, ; nos cris le lui firent xapporter à la nage. Ils dépoferent dans nos ca-
de JACuEs Cook.
nots, des noix de cocos, des bananes \& d'autres provifions.
Nous ne pûmes voir le pays; mais il eft fúrement bien peuplé ; car les infulaires qui nous entouraient étaient bien au nombre de deux mille; les principaux d'entr'eux ont l'air plus noble \& le teint plus blanc. Leur taille eft élégante \& leur peau fine; ils paraifent d'un caractere doux ; quelques - uns portent des nattes entrelaffées de noir \& de blanc taillées, en jaquettes fans manches; quelques - uns ont des chapeaux de forme conique, faits de bourre de cocos, tiffus avec adreffe avec de petits grairs de coquillage; leurs oreilles percées étaient ornées d'une fleur odoriférante; le cou des chefs elt orné de deux os ronds fufpendus à deux cordelettes; ils quitterent leurs plumes rouges aprés la cérémonie de notre préfentation.
Quelques hommes étaient tatoués fur les cótés \& fur le dos; les femmes portaient la mème parure fur les jambes; cet ornement parait réfervé aux principaux : les femmes nous obfervaient avec curiofité, mais fans manyuer à la bienféance; les enfans, les hommes montaient fur les arbres pour nous mieux voir; il $y$ avait là peu de vieillards, peut-être parce qu'ils font moins curieux; ils étaient armés de maflues \&
de piques; celles-là, longues de fix pieds, étaient faites d'un bois dur \& noir ; celles-ci avaient douze pieds de long, \& étaient faites du mêma bois,

Ils ont des doubles pirogues, longues de vingt pieds, larges de quatre, dont les parties étaient fortement attachées avec de l'ofier; elles font peintes en noir, \& ils y tracent différentes figures ; les arbres qui nous environnaient étaient des cocatiers, des hybifcus, des euphorbia, \& de cette éfpèce de cyprès qui orne les plaines de lisle Mangeea: il y a lans doute d'autres arbres fruitiers, d'autres plantes utiles, puif. qu'on nous préfenta des bananes, des racines de taro, du fruit à pain, des noix grillées qui avaient la faveur de la chataigne.

Le corail qui entoure cette isle, eft noirci par le terns à fa furface; à quelques pouces de profondeur, il a fa couleur naturelle: les habitans firent beaucoup de queftions à Omaï fur nous, fur nos vaiffeaux, fur nos armes; il exagéra un peu fes récits, \& pour leur donner une idée des effets de la poudre, il raffembla celle de quelques vieilles oartouches qu'il avait dans fa poche, \& y mit le feu avec un tifon; la rapidité de l'explofion, le bruit, la flamme, la fumée
emplire croire $t$ Oma: sles de une de
les isle: mer du barqués nour fe qui leu route ;
rent bis
un cout
tre quir dages p tans de rurent foins, zaine d velle $p$ : ne nou Cette tuée fo le 219 fix liet agréable tes d'u
ient ient èmg
remplirent d'étonnement les fpectateurs, \& firent croire tout ce qu'Omaï racontait.

Omai trouva dans cette isle trois originaires des isles de la Société, ils y avaient été conduits par une de ces aventures qui font entrevoir comment les isles nombrenfes \& difperfées dans la vafte mer du Sud ont pu fe peupler. Ils s'étaient embarqués à Otaïti au nombre de vingt perfonnes pour fe rendre à Uliétea; un vent impétueux qui leur était contraire les jetta bien loin de leur route; errans au milieu de l'Océan, ils manquerent bientôt de vivres; feize moururent de faim, un coup de vent renverfa la pirogue, \& les quatre qui reftaient, demeurerentfufpendưs à fes bordages pendant quelques jours encore. Les habitans de l'isle que nous quittions les virent, coururent à leur fecours, en prirent les plus grands foins, \& ils y étaient établis depuis une douzaine d'années ; ils refuferent de quitter leur nouvelle patrie pour l'ancienne, \& cette préférence ne nous étonna pas.

Cette isle a le nom de Wateevo; elle eft fituée fous le $20^{\circ}$, $I^{\prime}$ de latitude méridionale, fous le $219^{\circ}, 13^{\prime} 3^{\prime \prime}$ de longitude; elle a environ fix lieues de tour ; la perfpective en eft trèsagréable; fes collines, fes plaines font couvertes d'un vert nuancé : fa fertilité ne peut être
utile aux navigateurs, qui ne peuvent y péné trer ; on n'y découvrit point de rivieres. In pi rait que cette peuplade fort ordinairement des isles de la Société; ils ont les ménes mocurs, les mèmes idées religieufes, \& prefque les mé mes ufages: la langue y a fubi des altérations; mais Omaï \& les deux Zélandais la comprenaieís fort bien.
La nuit nous éloigna de cette isle, \& je cin. glai vers l'isle la plus petite que nous avions dé couverte; \& nous y arrivàmes bientôt. J'envoyà fans crainte $y$ chercher des provifions pour notre bétail, car il n'y paraiffait aucun habitant; mal. gré la ceinture de rochers, nos canots y péné trèrent : on $y$ cueillit des cocos, de Yherbe, des feuilles \& des branches de palmier ou de pendanus: ces branches fonit molles, fpongieufes \& pleines de fuc; le bétail s'en nourrit fans ré pugnance.

Ses voifins l'appellent Otakootaia, ou Wa. tooa-ette, la petite isle; elle n'a qu'environ une lieue de tour, \& n'eft qu'a trois ou quatre lieues de Wateeo; le fol léger \& rougeátre n'y eft élevé que de fix à fept pieds; elle eft fans éau douce, mais a des grouppes de cocotiers, \& plufieurs autres plantes: un joli cóucou, couleur chàtain, tacheté de blanc, parut parmi les arbres; lacota

Cll habitée qua deux
rignes:
mumens
te: on 1
des clo
prions.
Un ver
que java poyige,
d. Lorfo pirogues de nous déerte gues no reux qui bur air propos b pendait paient at prévinre tent du chetés blanc de clous. II
teeo, ni teint eft
© flabitée par divers oifeaux marins. On y remarqua deux efpèces de lézards, des papillons, des tignes: quelques cabanes, des efpèces de monumens de pierre prouvent qu'elle eft fréquenon laiffa dans une des cabanes, une hache des clous, prix des végétaux que nous emprtions.
Un vent léger nous porta lentement vers lisle que javais nommée Hervey dans mon précédent oyage, \& qui n'elt qu'à quinze lieues de celled. Lorfque nous en fumes près, de doubles firogues partirent de la càte pour s'approcher de nous : j'en fus étomé, car elle m'avait parue deferte quand je la découvris. Bientót les pirogues nous joignirent; mais on he put engager ceax qui les montaient à venir fur le vaiffeau; eur air avait quelque chofe de farouche, leurs propos bruyans, leur audace à voler tout ce qui pendait autour du vaifeau, tout ce quils poudient atteindre avec de longs crochets, ne nous prévinrent pas en leur faveur. Ils nous vendifent du poiffon, \& entr'autres des carrelets tathetés comme le porphyre, des anguilles d'un blanc de lait, tachetés de noir, contre de petits clous. Ils ne reffemblent aux habitans de Wateeo, ni par la figure, ni par le caracterre; leur feint elt plus foncé; une natte longue, étroite,
roulée autour de leur ceintare, était leur feul tement; une nacre de perle polie fufpendue leur cou, était leur feul ornement: on découni un joli chapeau de plumes rouges dans l'une ds pirogues. Aucun d'eux n'était tatoué. Leur idiônu avait plus de reffemblance avec celui d'Otahif que celui des isles dont nous venons de patle Ils nomment leur isle Terouggemou-Atooa, font fujets du roi de Wateeo; ils nous dirent qu'm ne trouyait ni bananes, ni fruits à pain, nica chons, ni chiens dans leur isle; qu'ils fe nove riffaient de cocos, de poiffons \& de tortues. vis jufqu'a trente pirogues à la fois fortir $\downarrow$ cette isle ; dès que $j$ 'eus mis mes canots à h mer, elles difparurent \& ne fe montrerem plus.
Les canots ne trouverent point de mouillage autour de lisle, \& les écueils en éloignaientles canots mème : les habitans paraiffaient vouloit s'oppofer à une defcente; j'avais befoin d'eau, \& ilne paraiffait pas qu'on put $y$ en trouver beaucoup; la faifon était avancée, toutes ces raifons me déterminerent à: m'en éloigner. Ce befoin d'eau me fit renoncer à cingler vers le fud, comme j'en avais le deffein, \& je cherchai à gagner l'isle des Amis.
Des vents très-faibles nous retarderent, \& \&
neceffité decouvert tendant, lis auffi c soppofaie fut que le Pilmerfo allait péri
quatre cat
firent, \&
du wharr
pouffes de
avec avidi
Je defc of compo rement ds lave pas mer, \& terreau n tux: elle habitée p pque \& que $y$ ava abres: l
un peu
plumes d
Nous cha
ncceffité me fit tendre vers lisle Palmerfon, decouverte dans mòn fecond voyage: \& en attendant, je faifais diftiller de l'eau, je recueillisaufi celle de la pluie: des vents contraires soppofaient fans ceffe à notre courfe, \& ce ne fieque le 13 Avril, que nous découvrimes lisle pllmerfon : il en était tems; car notre bétail alait périr de faim ; j'envoyai tout de fuite gatatre canots chercher à y débarquer; ils réuffirent, \& bientôt nous eûmes du cochléaria, di wharra, des noix de cocos, \& des jeunes poufles de cet arbre que nos beftiaux dévorerent arec avidité.
Je defcendis moi-même dans cette isle ; elle df compofée de neuf à dix islots rangés circulaitement dans un efpace d'un mille: elle ne s'élive pas à plus de trois pieds au-deffus de la mer, \& parait formée de débris de corail \& d'un torreau noirátre formé par les débris des végétux: elle eft couverte d'arbres \& d'arbriffeaux, hbitée par des fregates, des oifeaux du troplque \& des bobies. Les oifeaux du tropiqee y avaient dépofé leurs œufs à terre fous les 2bres: leur plumage eft d'un blanc éclatant, peu tacheté de rouge; leurs deux longues pumes de la queue font d'un cramoifi foncé. Nous chaffàmes, pêchàmes, \& cueillimes des furent d'une grande utilité.

Il y a un lac dans cette isle, \& en face lit de corail qui offre une vue charmante; parait fufpendu fur l'eau ; la mer était calme le foleil brillait de tout fon éclat; des ftalact tes, des boules, d'autres concrétions fous des formes diverfes s'offraient à nos yeux : des of quillages de différentes couleurs variaient le foes tacle, \& des poiffons jaunes, bleus, rouges noirs, \&c. l'animaient en fe promenant tranqui? lement fur la furface paifible de l'eau : rien n'ms nonȩa que des hommes y euffent jamais abordé nous y vìmes les débris de pirogues que le ves pouvait $y$ avoir jetés, \& de petits rats brum qu'elle y avait apportés peut-ètre.

Pendant trois jours nous fûmes occupés à ré cueillir des provifions pour nous \& nos beftiaux un des plus grands islots était couvert de cooutiers, \& la plupart nous donnerent d'excellentes noix : on y trouva divers infectes; entre les rod on voit des anguilles tachetées, qui lorfque now les fuivions, élevaient leurs têtes au-deffus de l'eau, ouvraient leur bouche \& cherchaient : nous mordre: le poiffon perroquet $y$ vit auffi, de meme qu'un poiffon de rocher, qui eft brun, tacheté, qui au lieu de s'enfuir, s'arrètait pouf'

Omai chait, il la mod nit. No ce lieu, anté.
La baf polent, anciens ; enfiblen es venu feaux \& le eur emp Ces islot:
Je mis des Amis pluvieux plus d'ea \& je ren que nou d'Anna-n jettai l'a Des p rent des des canı en écha acheter nous confidérer.

## de Jaques Cook III.

Omair fe rendit utile par fon activité; il pèchait, il faifait des fours, \& -cuifait les alimens la mode de fon pays; fa gaité nous en infpinit. Nous cueillimes douze cents cocos dans e lieu, provifion excellente pour le goût \& la fanté.
La bafe de cette isle ou des islots qui la comporent, c'eft le corail : ils paraifent n'ètre pas anciens; le fable des flots de la mer fe fera infenfiblement accumulé fur ces rochers; des plantes venues-de graines apportées par l'air, les oifeaux \&les vagues, y ont yégété, \& bientôt étendu eur empire, en accroifiant le fol de leurs débris. Ces islots fe joindront avec le tems.
Je mis à la voile pour nous rendre aux isles les Amis ; la chaleur était exceffive, le tems pluvieux ; une pluie d'une heure nous donnoit plus d'eau que la diftillation pendant un mois, 8 je renonçai à celle - ci ; ce fut le 28 Avril, que nous découvrimes les isles fituées au levant d'Anna-mooka ; \& le tems étant orageux, je jettai llancre à deux lieues de l'isle Komango.
Des pirogues en partirent, \& nous apporterent des cocos, des fruits à pain, des bananes, des cannes à fucre; nous donnâmes des clous en échange. Jenvoyai mes canots pour y en acheter encore, tandis que je cinglai vers An-
cre dans defcendi on nous nos tent fa maifo toirée d les pied était co nous of \& des reté de les d'ea chargés portere d'où fo poules ailleurs nous ai Je r
toi de
Tongat lui tou \& ce deux $p$ Eutopé haute, mais n. Tom
cre dans le lieu que javais déjà occupé, \& je defcendis à terre; on nous reçut comithe amis : on nous donita un emplacement pour y élever nos tentes, \& le chef de lisisle me conduifit danis fa maifon fituée au milieu de fa plantation, entourée d'un joli gazon arrangé, pour qu'il effuyä́ les pieds des vifitans. Le plancher de la maifon était couvert de hattes très-propres; partout onf nous offrit, on hous porta des rafraichiffemens \& des provifions : on put cueillir en toute füreté de l'herbe pour le bétail, remplir les futailles d'eau, \& couper le bois. Ceux qui étrient chargés de la deriière partie de notre ouvrage, porterent la hache fur une efpèce de poivrier; d'où fortait un fuc corrofif qui les couvrit d'ampoules \& bleffa leurs yeux; il fallut chercher ailleurs un bois moins dangereux : les infulaires hous aidaient eux-mèmes.
Je reçus la vifite d'uni chef nommé Feenoit ; foi de toutes les isles des Amis, fiégeant dans Tongataboo ; on fe proffernait devant lui, on lui touchait' la plante des pieds avec la main, \& ce granid perfonilage m'envoya un préfent de deux poiffors. Jallai le voir ; il reffermblait a un Eutopéen; il ćtait âgé de 30 ans, d'une taille haute, mais mince. Je doutais de fa royauté, mais ne lui en fis pas moins des préferis conver

> Tome IX.
terre: il revint diner avec nous le lendemain, \& un feul chef eut la permiffion de manger en fa préfence. On m’avait volé une grande hache, \& fur fes ordres, elle fut cherchée, trouvée \& xapportée bientôt après.

Un des chefs inférieurs ne dédaigna pas de nous voler une manivelle; je le fis punir de douze coups de fouet, \& le forçai de racheter fa liberté avec un cochon; depuis ce tems, au. cun chef ne fe montra voleur; mais leurs do. meftiques ou leurs efclaves l'étaient pour eux, parce qu'on pouvait, les punir fans qu'il en ré. jaillit ni honte pour l'efclave, ni perte pour le maitre.
a. Feenou était mon convive fidèle; il m'apprit à apprèter du poiffon à leur manière, \& je le trouvai excellent; mon cuifinier l'imita, mais ne put atteindre à la mème perfection. Après avoir épuifé lisle de provifions, nous nous rembarquámes, \& je voulus cingler vers Tongataboo; Feenou me preffa vivement de changer de projet: je vis qu'un intérét preflant le guidait; il voulut me perfuader de préférer une grouppe d'isles nommé Hapace fituées au nord-eft, où nous trouverions d'abondantes provifions, \& promit même de nous y accompagner. Je cédai à

Fes prièr argilleux ne trou falé eft de palet excepté haut; il caire. P: n'avions ouvertes armes, tion de
Dans
trames 2 crainte
ner ver couchar la font grands 1 de rock quelque que tor cocotier Le le qui ren une dis le cratè
fes prières, \& quittai Annamooka, dont le fol argilleux \& rougeâtre eft peu élevé, \& où l'on ne trouve pas un courant d'eau douce. Un lad falé elt ombragé fur fes bords par une multitude de paletuviers ; tous les rochers y font de corail , excepté un feul qui a près de trente pieds de haut; il eft jaunâtre, d'un tiffu très-ferré \& calcaire: Partout où nous avions porté nos pas, nous n'avions trouvé que des amis; les maifons étaient ouvertes \& abandonnées, on tre craignait ni nos armes, ni nos intentions : peut-étre la popalation de cette isle s'élève à deux mille hommesa
Dans notre route vers Hapaee, nous rencontrames un grand nombre de petites isles, \& la crainte de donner fur des écueils me fit détourner vers les isles Kao \& Toofoa, qui étaient au couchant des autres: ces islots répandus cà \& là font auffi élevés qu'Annamooka; mais les plus grands n'ont pas une lieue de long; ils font ceints de rochers efcarpés ou de dunes rougeàtres, quelques-uns ont des rivages graveleux ; prefque tous font couverts d'arbres, la plupart de cocotiers, \& offrent un afpect charmant.
Le lẹndemain, nous approchàmes de Toofoa qui renferme un volcan que les habitans croient une divinité ; il vomit quelquefois des pierres; le cratère en eft fort étendu, fans ceffe il bouila

Le is Mai, nous étions voifins de Koa, valte rocher qui a la forme d'un cone; Feenou qui nous avait quittés, revint ce jour, \& nous ap. porta deux cochons \& beaucoup de fruits : d'au. tres pirogues nous en apportèrent encore. Nous nous approchâmes de Footobba, petite isle d'une hauteur moyenne, bordée de rochers efcarpés, au de-là de laquelle elt une longue bande de rochers dont je me dégageai avec peine : entouré d 'isles, la fonde ne donnoit cependant point de fond: de là, nous voyions pendant la nuit les flammes du volcan de Toofoa: le lendemain z l'aurore, nous vimes Happaee : fes arbres femblaient fortir' du fein de la mer ; car c'eft une isle baffe ; quatre islots, égaux par la hauteur \& l'étendue, la forment; chacun peut avoir un peu plus de deux lieues de tour, \& a fon nom particulier. Nous n'y découvrimes aucun havre, \& Feenou qui y defcendit, alluma un feu pour nous fervif de fanal pendant la nuit. Enfin, au matin nous en trouvàmes un, \& y jetâmes l'ancre.

Bientôt une multitude de pirogues accoururent chargées de volailles, de cochons, de fruits \& de racines qu'ils échangèrent contre des haches,
des clou nou vint \& me porter p lui ; le: cercle \&
On aı
rer cinq vait ni
vait ape
à Earou auffi m'
Ces $c$
ou je F retour, bord un à terre ble: ap: tue \& de querent core fur folemni vis para bananes quails d à droite pyramic

## de Jaques Cook.

des clous, des étoffes, des grains de verre. Feenou vint pour me préfenter aux habitans de lisle, \& me conduifit à fa cabane qu'il avait fait apporter près du rivage. Nous nous y afimes avec jui ; les autres chefs \& la multitude firent un cercle \& s'affirent auffi.
On annonça au peuple que je devais demeurer cinq jours, que j'étais un ami qu'on ne devait ni inquiéter, ni voler; mais auquel on devait apporter des provifions. Je fis un préfent à Earoupa, chef de l'isle , \& d'autres vinrent auffi m'en demander.
Ces cérémonies terminées, j’allai voir le lieu ou je pourrais remplir nos futailles, \& à mon retour, je vis qu'on fe préparait à me porter à bord un grand diner; mais je défrai le manger à terre aveo les chefs: Feenou s'affit feul à table : après le diner, Earoupa me donna une tortue \& des ignames. Les provifions ne nous man, querent pas ; \& le lendemain je defcendis encore fur lisle, où l'on me reçut avea plus de folemnité. Je fus à peine affis, qu'à gauche je vis paraitre cent infulaires chargés d'ignames, de bananes, de fruits à pain \& de cannes à fucre, qu'ils dépoferent \& en firent deux pytamides : à droite on fit la méme cérémonje, les mêmee pyramides; fur les unes ils dépoferent deux co-s
chons \& fix pieces de volailles; fur les autrer fix cochons \& deux tortues. Deux chefs saffi. rent auprès; tous obéiffaient à l'ordre de Feenou qui paraiffait avoir tout ordonné.
Des guerriers percerent la multitude rangée en cercle, \& défilerent devant nous ; ils firent di. verfes évolutions \& fe retirerent; puis rentre. rent en lice pour nous donner le fpectacle d'un combat fingulier. Un champion s'avançait \& défiait du gefte ceux qui étaient affis : fi lon acceptait le défi, deux champions combattaient jufqu'à ce que les armes de l'un fuffent brif́és; le vainqueur venait s'accroupir devant le chef \& s'éloignait enfuite ; deux ou trois oris de joie célébraient fa vietoire: entre ces combats finguliers, il y en avait de lutte \& de pugilat. Deus groffes femmes entrerent en lice, $\&$ fe chargerent à coups de poing avec autant d'adreffe que les hommes : deux jeunes filles voulurent les imiter, mais deux femmes àgées vinrent les féparers il fe donna des coups violens dans ces jeux, mais rien n'altéra la gaieté.

Après qu'ils furent terminés, on m'apprit que les petites pyramides étaient pour Omaï, \& les plus grandes pour moi; que je pouvais les laiffer ou les conduire à bord fans crainte, \& fans les faire garder; il apait raifon, car aptès avoir emmené

Ie chef: avec lui fens: qu penfai F . encore d'étoffes Il défi je les fi tions \& étrit d'c chantée à leur : rent un fut exéc nant er petite nieres, vemens gies, trouvés on les mer en nes : 1 l'exerci lefquel: dre, u mouve
le chef au vaiffeau pour y diner, je redefcendis avec lui, \& perfonne n'avait touché à nos préfens: quatre canots en furent chargés; je recompenfai Feenou, qui fut fi fatisfait, qu'il m'envoyà encore deux cochons, des racines \& beaucoup d'étoffes.
Il défrait voir faire l'exercice à nos foldats, \& je les fis defcendre. Ils firent differrentes évolutions \& tirerent plufieurs coups: l'affemblée $\mathrm{qu}_{i}$ était d'environ trois mille ames, en parut enchantée. Les Indiens nous offtirent un fpectacle à leur tour: ce fut une danfe où ils développérent une adrefle \& une précifion extremes: elle fut exécutée par cent cinq hommes, chacun tenant en main un inftrument femblable $d$ une petite pagaye : ils l'agitaient de différentes manieres, qui toutes répondaient à de certains mouvemens du corps : ils fe rangerent fur trois lignes, \& par leurs évolutions, ceux qui s'étaient trouvés fur les derrieres fe trouverent en front: on les vit par des mouvemens très - vifs fe former en lignes, en demi-cercle, en deux colonnes : la danfe grotefque de l'un d'eux termina l'exercice. Deux troncs d'arbres creufés, fur lefquels on frappait, fe firent toujours entendre, un concert de mufique vocale dirigeait les mouvemens : tout fe fit avec tant de juftefle \&

H 4
fent enco twane 0 freitt de intent ide; ell trticudes pleffe me Ce gra des hom mouveme iss furent jeux, de furent te bouffonn pas \& de une lon:
Après la partie arappellai plus éten namooka vers la m fablonne populatic des baies
en avant \& le retiraient mollement. Elles fe ournerent enfuite vers les fpectateurs, chantetent encore, puis s'avancerent en cadence vers la tabane où le chef était affis avec nous. Là elles frent de nouveaux mouvemens; les danfes depinent plus animées, \& la mufique plus rapide; elles déployerent dans lears geftes \& leurs tritudes une force, une dextérité, \& une fouplefe merveilleufes.
Ce grand ballet de femmes fut fuivi de celui des hommes : leurs chants, leurs geftes, leurs mouvemens variés exciterent notre étonnement, ils furent fuivis d'un entr'acte; puis de nouveaux jeux, de nouveaux chants le remplacerent, \& ils furent terminés par une harangue \& des danfes bouffonnes exécutées en chœur; la jufteffe des pas \& de la voix nous prouverent qu'lls ont une longue habitude de ces exercices.
Après ces fpectacles, je pus examiner le pays : la partie du groupe d’Happaee où nous étions rappellait Lafooga, les plantations m'y parurent plus étendues \& plus nombreufes que dans Annamooka; il y avait encore des diftricts en friche vers la mer, peut-ére parce que le fol $y$ eft pius fablonneux ; mais au centre tout annonçait une population flociffante, \& une culture foignće; des baies y ferment des plantations paralleles \&

## Troisieme $V$ ofage

forment des chemins beaux \& fpacieux ; de vel ffir; pui: tes cantons $y$ étaient couverts de ce meurié dont on fait des étoffes. Pour augmenter leur xicheffes naturelles, j'y femai du bled d'inde des melons, des cirrouilles \& d'autres plante de ce genre. Une grande maifon décorée dur large tapis de gazon, y fervait fans doute aus affémblées publiques. Sur un mondrain peu éle vé, on voyait quatre ou cinq petites huttes; ©é tait la fépultare de quelques - uns des chefs du pays.

Lafooga a 7 milles de long far deux ou trois de large; une chaine de rocs la garantit des va gues qu'éleve le vent alifé, \& cette chaine ef en partie à fec dans les marées baffes; on peus aller à pied de cette isle à celle de Foa qui en eft éloignée de demi - mille. La cóte eft un rocher de corail élevé de cinq à fix pieds, ou une grève fablonneufe.
Lorfque j'arrivai au vaiffeau, j'y trouvai une pirogue dans laquelle un chef de Tongataboa était alfis avec la gravité ftupide qu'on lui a vue dans mon fecond voyage ; cat cétait le mème homme qu'on m'avait annoncé comme le roi de lisle. Nous ne pùmes le déterminer à monter rderent Onme es; Feer fendre, as que ford d'F les coch pour On habitans ce lieu, midi, et d'Hoolai chir à P vantée \& mondrai doute a il avait mètre a cher de élevé er cune ct tions blonнeะ fur le vaiffeau : on lui donnait le nom d'Areeke oil roi ; il demeura dans fa pirogue jufquau
toutes
aux aut
Le le

## de Jacues Cook.

fir: puis il s'éloigna. Feenou \& lui ne fe rearderent, ni ne fe faluerent.
On me vola une tente goudronnée \& d'autres oho(ss) Feenou ne voulut pas ou ne put me les faire endre, \& partit pour Virvaoo où il ne voulut as que je le fuiviffe : cette isle eft fituée au ford d'Happaee; il y allait, difait-il, chercher les cochons pour moi, \& des plumes rouges pour Omaï. Je confentis à lattendre; mais les habitans ne nous apportant plus rien, je quittai ce lieu, pour me rendre dans une baie plus au midi, entre lisle que je venais de quitter \& celle d'Hoolaiva, féparées par un canal qu'on peut franchir à pied. Je cherchai de leau qu'on m'avait vantée \& qui fe trouva très-mauvaife ; je vis là un mondrain élevé de main d'hommes, \& fans doute antique, puifqu'il portait de gros arbres: il avait quarante pieds de haut \& trente de diametre au fommet ; 'au centre étoit un grand rocher de corail; c'était, difait-on, un monument élevé en l'honneur de leurs rois. On ne vit aucune culture dans Hoolaiva, ni d’autres habitations qu'une hutte de pècheur; le fol en eft fablonneux, cependant il produit tous les arbres, toutes les plantes que la nature feule donne aux autres isles.
Le lendemain nous vimes arriver une grande
pirogue à voile; elle portait un homme nomma Poulabo, qu'on m'affura ètre roi de Tongataboo \& des is'es voifines : ils me dirent alors que Feenou n'était pas roi ; qu'il était un chef ref. pecté, \& conduifait les guerriers. J'invitai Pou. laho à monter fur nion vaiffeau; il $y$ vint \& me fit préfent de deux cochons gras. Si le rang dans ces isles eft proportionné à la groffeur du corps, Poulaho devait en étre le roi ; il était petit \& reffemblait à un tonneau. Son áge ćtuit de quarante ans, fes cheveux étaient liffes, fes traits nobles; je le trouvai intelligent, grave \& pofé. Il examina attentivement les diverfes par, ties du vaiffeau, fit des queftions judicieufes, \& fe montra plus fage que fes courtifans qui ne voulaient pas qu'il entrart dans ma chambre, par. ce quil y aurait des hommes qui marcheraient au-deffus de fa téte. Il dina avec nous, mangea peu \& but moins encore. Je lui fis des préfens qui lui firent tant de plaifir qu'il m'envoya encore deux cochons gras, Je l'accompagnai à terre où on vint le prendre fur une planche qui reffemblait à une civiere, \& on l'affit dans une maifon qưon lui avait préparée prés de la côte: il me plaça près de lui ; fa fuite forma un cercle au dehors de la cabane: une vieille femme chargée d'ćcarter les mouches de fa majefté, fe
nait pre ail.
On lui
ges avec rendit au: boire parlait $q 2$ quiter, in \& la fro fien dev. vint au chapeau cas, parc mais on prix. C plume de fues ave ont la fo le front foir, \& tourner ctait la F Plufieur: montée pafferent modité, qu'elle
snait près de lui armée d'une efpece d'éveniil.
On lui préfenta tous les objets de nos échanes avec les infulaires ; il en fut content \& les rendit aux propriétaires, à l'exception d'un verre boire qui lui plut \& qu'il garda: on ne lui parlait qu'a genoux : fes courtifans, avant do le guiter, mirent la plante de fes pieds furleur tete, \& la frotterent avec leurs mains : ils ne firent fien devant lui qui put blefier la décence. Il jint au vaiffeau de bon matin \& m'apporta un chapeau de plumes rouges dont nous faifions cas, parce qu'ils font d'un grand prix à Otahiti ; mais on ne voulut nous en vendre pour aucurt prix. Ces efpeces de bonnet font faits avec la plume de la queue des oifeaux du tropique, \& tiffues avec les plumes rouges du perroquet; ils ont la forme d'un demi - cercle \& s'attachent fur le front comme un diadème. Il me quitta le foir, \& je mis à la voile le lendemain pour retourner à Annamooka, parce que cette route était la plus fûre pour me rendre à Tongataboo. Plufieurs pirogues me fuivirent, \& l'une était montée par le roi; fon frère \& plufieurs chefs pafferent la nuit avec nous; c'tait une incommodité, mais je la fupportai avec plaifir, parce qu'elle nous procurait des provifons.

Le vent m'obligea de m'engager entre les ises que je voulais éviter, \& pendant la nuit je con. wait pas rus le rifque d'échouer contre un islot bas : is julteffe de la manocuvre nous fauva; mais nom infulaires furent effrayés du danger que nous avions couru, \& voulurent nous quitter. Nols fumes obligés de jeter l'ancre à une grande pro. fondeur, \& nous y demeurâmes jufqu’au 4 Juin; dans cet intervalle nous fûmes vifités par les in. dons le P fon de $m$ flaim de pommes Feenou ter des pro fulaires qui avaient pris beaucoup de gout pour nos marchandifes, \& je defcendis fur lisle Kos too.

Elle eft ceínte de rochers de corail, n'a p\$s deux milles de longueur, \& falargeur eft moins dre encore; élevée au centre, baffe à fa circonférence, elle eft cependant terminée au fud. eft par des collines argilleufes qui ont trente pieds de hauteur ; le fol y eft en général fria ble \& noir, il eft affez bien cultivé, mais les ha. bitans font peu nombreux; j'y coupai de l'herbe pour mon bétail, \& y femai des graines de melon.
Nous vinmes jeter l'ancre vers Anniamooka, où nous trouvàmes plus de richeffes pour les échanges que lorfque nous l'avions quitée, fans doute parce que les végétaux s'y fuccèdent dass les diverfes faifons; nous eumes des ignames $\%$
curer ; un
gui les ap
gu'il m'av
thefs arri
trait le fe
qu'un de
de fa puil
if fe plaçe devant Po table at nous ac donna mé port le pl Nous Hoonga H miere a fet toutes del res petite luifait à
les bananes dont ils manquaient alors : il n'y axait pas de chef ici, \& cependant tout 's'y paffa fons le plus grand ordre ; je vilitai ma plantafon de melon, \& j'eus le chagrin de voir qu'un dhaim de fourmis l'avait ravagée ; mais mes pommes de pin avaient réuffi.
Feenou revint auprès de nous fans rien appor(er des provifions qu'il avait dit vouloir nous progurer ; une tempète avait coulé bas les pirogues gui les apportaient ; je ne l'en crus pas, parce gu'il m'avait trompé trop fouvent. Poulaho \& les hefs arriverent avec lui ; Feenou avoua qu'il tait le feul roi de ces isles, \& que lui n'était gu'un de fes courtifans, jouiffant d'une portion fe fa puiflance: cela nous parut vrai, en effet; Ife plaça au centre de ceux qui étaient affis levant Poulaho; mais à diner il ne fe mit point table avec lui, \& fe retira comme les autres. If nous accompagna dans Tongataboo, \& nous fonna mème deux guides pour nous conduire au fort le plus für.
Nous vimes en chemin les petites isles de Hoonga Hapaee \& de Hoonga Tanga, dont la prepiere a feuledes habitans réunis dans cinq cabanes; outes deux font remplies d'oifeaux de mer: d'aures petites isles bordaient le canal qui nous conluifait à Tongataboo, \& malgré notre vigilance
nous heurtames contre les nombreux écueils ec corail dont il eft femé. Le choc ne fut pas via. lent, mais il nous donna des craintes; le verif ne nous permettait pas de rebrouffer, now ne pouvions jeter Pancre ; il nous fallut donc

Hou ne
mais tou
héreux;
que jour
Parmi
Toobou
voyage ;
homme
hommait
permetta
de vifite
\& Poulal
le fit en
e vieux
hous-mêt
Temblée
fions voi
maniere
feaux où
etre voul
tre inter
Git: m
ait.
Ce vo
voir un 1
que caba
tourée de
chofes p ]
fiou ne fe préfentait plus comme un maitre ; mais toujours comme un homme opulent \& gênéreux; Poulaho nous fit auffi des préfens chaz gue jour.
Parmil les chefs, nous reconnumes Otago \& Toobou que nous avions vu dans notre fecond voyage ; ils me dirent qu'il y avait encore un homme fupérieur en dignité à Poulaho, quall fe hommait Mareewagée ; mais que fa vieilleffe ne luit permettait pas de fe montrer, ou fa grandeur de vifiter les étrangers. Je voulus Paller voir; \& Poulaho me dit qu'il m'y accompagnerait. Il le fit en effet ; mais quand nous arrivàmes ohez e vieux chef, il était parti pour nous vifiter hous-mêmes. Apress avoir vifité une maifon d'affemblée, nous demandàmes encore fi nous pourfions voir le vieillard; ; on nous répondit d'une maniere ambigue, \& nous revinmes à nos vaiffeaux où ce perfonnage n'avait point paru', peutctre voulait-on nous le cacher, ou qu'Omaí notre interprête entendit mal ce qu'on lui en difait.
Ce voyage inutile nous procura l'occafion de Yoir un beau village habité par les chefs : chaz que cabane avait autour d'elle fa plantation enfourée de paliffades; les principaux y cultivent des chofes plus agréables qu'utiles; les gens du peus Tonse $I x_{1}$ gétales de l'isle: près des chemins publics font đ4 grandes maifons entourées de gazons très-propres; c'eft là fans doute que le roi tient fes affem. blées publiques, car ces maifons lui appartien. nent.

Le lendemain, on m'apprit que Mareewagét était dans notre voifnage; je revins dans l'isle, \& Feenou me conduifit vers le grave vieillard Nous trouvâmes un homme affis fous un grand arbre, une longue pièce d'étoffe étendue devant lui, ayant une fuite nombreufe des deux fexes; ja crus voir celui que nous cherchions \& je me trompais. Feenou me le montra; c'était un vieillard affis fur une natte, fa figure était vénérable, il était maigre \& n'avait qu'environ 60 ans. If nous recht d'une maniere amicale ; l'autre vieillard était un chef auffi, \& comme je ne croyai en trouver qu'un, il me fallut partager entr'eur se que je n'avais deltiné qu'a Mareewagée ; ce pendant tous les deux furent, contens. Nous les amufames avec nos corps de chaffe \& un tan!bour; \& quand nous les quittảmes, le vieillard me fit préfent de l'étoffe étendue devant lui \& des noix de cocos.

Nous regumes leur vifite le lendemain; Pun d'eux vint fur mon vaiffeau, l'autre vers nott?
détacherr jeune ho notre 11 dinait bien aife incommc fans, difc oufif far je les in me paru ards mê frees \& gée était jouté er mais il $n$ fon pays \& beau-f lans not equin
Nous lieux no firque at pine chat en s'ćley: abriquer foujours on maill

> DE JÁQUESCOOK.
fétachement. Poulaho vint auffi avec fon fils, jeure homme de douze ans. Le roi était habitué notre cuifne \& avait pris du goût pour le vin $;$ 1 dinait prefque toujours avec nous; \& j'en étais bien aife, parce que fa préfence diffipait l'effaimy incommode des autres chefs qui nous affégeait fans, difcrétion. Les deux vieillards monterent puffi fir nos vaifleaux \& nous firent des préfens $\Rightarrow$ e les invitai à diner avec le fils de Poulaho qui me parut alors êrre le roi de l'isle; oar les vieilards mème lui rendaient hommage. Ils étaient freres \& avaient de vaftes poffeffions; Mareewafée était beau - pere du roi, \& ce titre avait jouté encore à la confidération dont il jouiffait ; mais il n'était pas roi : on l'appellait le pere de fon pays; j’appris auffique Feenou était fon fils, \&beau-frère de Poulaho. Tout s'expliqua alors lans notre efprit, \& nous pûmes concilier tout ce qui nous avait paru prefque inconciliable. $h$
Nous remarquámes des lieux incultes, des Lieux nouvellement cultivés \& une efpèce de firque antique, ombragé d'arbres, \& où conduit tine chauffée d'abord étroite s; mais qui s'élargit en s'élevant à la hauteur du cirque. Nous vimes fabriquet les étoffes des fibres de meurier; c'eft tonjours en la macerant, en la frappant ravec in maillet à rainure qu'on la fait ; puis on en
colle les différentes pieces bout à bout, \&
main à 1 quand elle a la longueur defirée, on la frotte avec une guenille trempée dans le fuc d'un ar. bre nommé kokka; elle prend alors fon luftre \& une couleur brune; on la teint de différentes couleurs tirées des végétaux.

Nous fümes invités à une grande fete que donnait Mareewagée : les infulaires arriverent en foule dès le matin devant fa cabane; chacun portait une perche fur fon épaule avec une igna. me à fes deux extrèmités. Ces ignames \& ces perches furent dépofées dans le cirque", elles formerent deux pyramides ornées de différentes fortes de petits poiffons, arrangés d'une maniere pittorefque. On exécuta enfuite différentes danfes; " 7 b muficiens formaient des choeurs, tou frapparent fur une efpece de tambour, trehics d'arbres oreux, fermés aux deux boutsy excepté dans une fente par laquelle ils ont vuidé linté. riéur, ills frapperit deffus avec d'épaifles baguettes, \&leur font rendre un fon rude, mais éclitant, qu'ils font varier en ralentiffant ou affoiblif fant les coups qu'ils lii donnent. On forma des groupes de vingt-quatre danfeurs qui tenaient en main un baton léger, long de deux pieds, quils agitent en tout fens, pointent à droite, à gau: ghe, vers la terre, paffent brufquement d'une
leurs atti verfes m:
tès - anit combats plus grar yeux d'e plaudiffer
des actel
de leurs
paifance
La nu
la maifor
ne magt
figures
infulaire:
teurs pai
pied d'u
Poccafion
réunion
Le le
nos exe
des feux
les étom
blement
feux fur
à la lutt
main à l'autre, \& variant leurs pofitions fuivant leurs attitudes; ils firent divers mouvemens, diverfes marches figurées, d'abord lentes, enfuite tès animées, féparées par des entr'actes, \& des combats finguliers dans lefquels ils montrent la plus grande dextérité. Tout s'exécute fous les yeux d'environ quatre mille fpectateurs qui applaudiffent avec tranfport à l'adreffe \& à la force des acteurs. Il ferait difficile d'exprimer la variété de leurs geftes \& de leurs attitudes, ainfi que laifance \& la grace qu'ils y répandent.
La nuit vint \& les danfes continuerent devant ha maifon de Feenou: lui-mème parut fur la fcène magnifiquement habillé, portant de petites figures à fon cou; il était à la tête de cinquante infulaires. Enfin les jeux, finirent, \& les fpectateurs pafferent la nuit fous des buiffons, ou au pied d'un arbre. Quelques - uns fe fervirent de loccafion pour nous voler, \& il fembla que leur réunion \& la fete les eut rendus plus infolens. Le lendemain, je leur fis à mon tour voir nos exercices militaires, \& le foir nous tirámes des feux d'artifice; les fufées d'eau furent ce qui les étonna le plus ; notre mufique les amufa faiblement : Pintervalle entre nos exercices \& les feux fut rempli par les combats des infulaires à la lutte \& au pugilat: le défi dans la premiere
eft un coup fec que le premier qui s'avance dans J'arène frappe fur fon coude; s'il fe préfente un combattant, ils s'approchent, fe fourient, fo prennent enfuite par la ceinture, $s^{2}$ efforcent de s'entrainer, de fe foulever, de fe balancer dans lair, de fe jeter fur le dos. (*) Quand leurs forces font égales, ils fe ferrent de plus près, ils entrelaffent leurs jambes \& cherchent a i fo renverfer. Ils déployent dans ces affauts une force prodigieufe, leurs mufcles font fi tendus, qu'on les croirait préts à fe rompre. Le vaincu fe retire, le vainqueur s'affied, \& l'on annonce fon triomphe par des chants. Quelquefois cinq ou fix font ces défis à la fois; tout fe termine amicalement. Dans le pugilac, les champions changent de pofition à chaque pas, un de leurs bras eft étendu en avant, Pautre par derriere. D'une main ils tiennent une corde dont ils fe ferrent le poignet; ils vifent à la tète, fe portent des coups fur les flancs, fe battent des deux mains \& avec ardeur, tournent fur le talon quand ils ont frappé leur adverfaire, \& lui donnent un fecond coup de l'autre main par derriere, c'ett le coup qu'ils mettent le plus d'adreffe. Ces combats durent peu: les infulaires femblent pré-

[^0]ferer ce lurent Le 19 tiaux q qu'on r donnai une vac deux b ment.
du peu que j'e fage qu du roi leur es attentic tenté t vreau
reffitus
Feeno
vaiffea
on me volé, Alors Je core 1 gers on le
ferer ceux de la lutte. Quelques Anglais voulurent combattre \& furent toujours battus.
Le 19, je crus devoir faire les préfens de bef? tiaux que je me propofai de faire, dans la crainte qu'on ne me les volât. J'affemblai les chefs, \& donnai au roi un jeune taureau d'Angleterre \& une vache; à Mareewagée un bélier du Cap \&o deux brebis; à Feenou un cheval, \& une jument. Je leur expliquai par Omaï en préfence du peuple, d'ou venaient ces animaux, les foins que j'en avais pris pour les leur amener, \& l'ufage qu'on en pouvait faire ; j'ajontai au préfent du roi, des chèvres \& un bouc ; je tâchai de leur en faire fentir les avantages. Malgré mes attentions, je fus que mon partage avait mécontenté tout le monde; \& l'on me vola un shevreau \& deux cóqs d'inde. Pour me les faire reftituer, je mis aux arrêts le roi, fon frère, Feenou \& d'autres chefs, je les menaí fur mon vaiffeau ou je les traitai avec honnêteté. Bientôt on me rapporta une partie de ce qu'on n'avait vole, \& on the promit le refte le lendemain. Alors je relàchai les chefs.
Je defcendis enfuite à terre pour obferver encore les habitudes de ces infulairés : les étrangers que les fetes, ou la curiofité de nous voir; ou le défir de commercer avaient raffemblés, vi- deux d'entr'elles recevaient les morceafux que les autres leur mettaient dans la bouche, \& j'en
nème dat demandai la raifon; c'elt parce qu'elles avaient ctte fete lavé chacune un cadavre, \& que cette opération ne leur permettait pas de toucher aucun ali, ment pendant un certain nombre de mois.

Le roi vint fur nos vaiffeaux nous inviter à un fpectacle qu'il voulait donner : déjà fa toi. lette était faite, déjà il s'était barbouillé la tète c dinai nais ne gue javai: fait pas ; fien; iln eule pers d'un fard rouge; je defcendis, \& vis fes gens occupés à planter des poteaux en quarré à des places différentes : on remplit ces efpaces d'igna: mes, \& quand elles atteignirent le haut des poteaux, ils placerent de nouveaux poteaux fur les anciens, \& formerent ainfi des pyramides à la hauteur de trente pieds. Au fommet de l'une on mit un cochon vivant, à celui de l'autre deux cochons cuits au four; nous fumes étonnés de la facilité \& de la promptitude avec lefquel. les ils éleverent ces pyramides; ils firent ailleurs des tas d'ignames \& de fruits à pain, apporterent une tortue, du poiffon, une piece d'étoffe, une natte, quelques plumes rouges ; c'était un préfent que le roi voulait me faire pour furpaf
ner des $r$ ne, ou pi

Après eux, les tour de de mes o marchand par Omai comme tl s'enfuirer a propos mena Fe fon exem rent, qu le pays, מerait de
fer celui que j’avais regu de Feenou à Hapaee. On fit diverfes danfes, \& les femmes y paparent; on les entremèla de combats ; Poulaho pème danfa vètu d'étoffes d'Angleterre, mais ectre fete fut moins animée que les précédentes: e dinai dans l'isle, Poulaho s'affit a ma table, mais ne voulut ni manger ni boire; une femme gue javais invitée à fa follicitation, ne le lui permecpait pas ; elle parât ètre d'un rang fupérieur au fien; il mit les mains fous fes pieds, \& c'eft la cule perfonne à laquelle nous lui avons vu donher des marques de refpect. Était-elle ou reine, ou pretreffe, ou fa mere? nous lignorons.
Après cette fete, les infulaires fe retirerent chez eux, les voleurs feuls refterent pour roder autour de nous; un jour ils dépouillerent deux de mes officiers qui avaient leurs fufils \& des marchandifes du pays; ils fe plaignirent au roi par Omai ; mais Poulaho craiguant d'ètre arrèté comme tl l'avoit été, s'enfuit, \& tous les cheis senfuirent avec lui. Omaï qui avait infpiré mal a propos cette terreur, répara cette faute; il riamena Feenou, \& les autres fuivirent bientór fon exemple. Ce chef, ainfi que Poulaho me dirent, que lorfque nous voudrions pénétrer daus le pays, il fallait l'en avertir, qu'll nous donmerait des gardes \& répondrait de notre füretć.

Ils avaient raifon, \& avec cette précaution, of fres étaien n'a rien à craindre. Feenou fit tout rendre, et. be jolis ca cepté un fufil qu'il ne put retrouver.
Je préparais mon départ \& faifait chercher $\mathrm{v}_{2}$ larges plac de ces éd: canal fúr pour regagner la hate mer; on le trois mait deux va vers le levant, mais on ne pouvait s'en fervis qu'avec un vent favorable : nos vaiffeaux étaient un moye quil s'y tre reparés, pourvus de tout ce qui était nécefflaire, \& je n'étais plus retenu que par le défir d'oblet. ver une éclipfe le s du mois de Juillet. Jem. ployai le tems quí me reftait encore à vifiter le pays. Jallai voir le village de Mooa, où le roi réfide; je vis des pécheurs qui avec un filet triangulaire prenaient beaucoup de poiffons, deux cotés du triangle étaient étendus fur des babtons, \& h pointe était un fac où le poiffon fe jetait: ils le plongent à diverfes reprifes dans un bas-fond qu'ils ont entouré d'un long filet, \& ont biento: épuifé cetefpace; ils en cherchent alors un antre. Poulaho me conduifit dans une de fes mid fons, fituée au milieu d'une plantation; il y fit préparer des ignames \& la kava, tandis que jallais vifiter un cimetiere ou fiatooka; c'était celui du roi; on y voyait quatre maifons affez grandes fituées fur une efpèce de colline; l'une d'elles était placée fur une efplanade de trois pieds de hauteur, longue de 28 pas, large de 24 , les ab-
savancer riffent $f$ Péperon : doute la était ent parfemé au cyprè avec le donnait jufqu'à marque
le pays
fruits. 1
cultes,
\& s'èlèv du poit Pisle fo partie vrait d reux: mais l's
tres étaient auffi fur de petits mondrains couverts he jolis caillous nobiles; le tout était ceint de barges plaques de corail taillées proprement; l'un de ces édifices, ouvert a l'un des bouts, renfernait deux buftes groffiérement façonnés; c'étiit un moyen de rappeller le fouvenir de deux chefs qui 'y trouvaient enfevelis : les habitans n'oferent s'avancer au-delà du feuil ; ces monumens pariffent fervir à plufieurs générations. Jy vis P'éperon fculpté d'une pirogue d'Otahiti, que fans doute la mer y avait jeté : le pied de la colline était entouré d'une large enceinte de gazon \& parfemé des arbres appellés étoa, qui refemblent au cyprès. Après le diner, je parcourus le pays avec le roi; il deffendit qu'on nous fuivit, \& ordonnait de s'affeoir à ceux que nous rencontrions'; jufqu'a ce que nous euffions paffé ; c'était une marque de refpect refervée à lui-mème. Par-tout le pays était cultivé, par - tout on y voyoit des fruits. Il n'y avait que des bois qui fuffent incultes, mais non inutiles; la campague y eft unie, \& s'ćlève infenfiblement en s'éloigriant de la mer: du point le plus élevé, je vis la ceinture de lisle formée par les rochers de corail, dont la partie découverte, trouée, hachée, fe recouvrait de terreau, de plantes \& d’arbres vigoureux: nous vimes des étangs \& de petits ruiffeaux, mas l'eau en eft puante.

Nous revinmes à la nuit, nous foupâmes d'ung cochon, de poiffons \& d'ignames, le tout tries
eva, on fe La kava foin autou ou fept pi de larges de la raci rejette d= Yeau, or ote la par tans : gourdiffe vëit fou dé§gréal cer \& fr ${ }^{4}$ Nous fouilla, cheurs C que les il m'ava dans la de nous mâtre; par des d'actite: recher I'eßt p bragée
leva, on fe difperfa \& la cérémonie fut terminée. La kava eft une efpèce de poivre cultivée avec foin autour des maifons; la plante s'élève à fix ou fept pieds, fe hériffe de branches chargées de larges feuilles cordiformes: on ne fe fert que de la racine qu'on brife, \& qu'on màche ; on la rejette dans un vafe de bois ou l'on verfe de yeau, on mele le tout avec les mains, on en ote la partie fibreufe, \& on la diftribue aux affif tans : : cette liqueur énivre ou produit Yengourdiffement de Popium; les habitans en boiveint fouvent, \& cependant elle a un gout ff défagééable qu'ils ne la boivent pas fans grimacer \& friffomer.
Nous revinmes au vaiffeau avec le roi qui fouilla, \& pilla fans befoin les pirogues des petheurs qu'il trouva fur fa route; il femble ainfi que les chefs difpofent en maitres des propriéés : il m'avait dit qu'on trouvait de la bonne eau dans la petite isle d'Onewy, fituée à une lieue de nous, \& j'y defcendis, mais l'eau était fauthatte; lisle eft cinculte, \& n'elt fréquentée que par -les pècheurs; elle a des cocos, des étoas, d’atifes plantes encore, \& près d'elle un large Tocher de corail, qui repofe fur une bafe qui d'eft pas le tiers de fa circonférence déjà ombragée par -des arbres:

Tout avait été tranquille pendant mon abfence, mais après mon retour nous fûmes inquiétés; huis infulaires attaquerent quelques - uns de nos gens qui fciaient des planches; ceux - ci tirerent, en blefferent un, firent les autres prifonniers, \& je les fis punir; ma févérité \& l'effet du fufil femblaient les contenir davantage. Deux de mes officiers firent une promenade avec le frère du roi; ils virent qu'on tuait les cochons en leur portant des coups multipliés fur la tête, qu'on leur enlève les foies avec des morceaux de bam. bou fendus qui leur fervent auff de couteaux; que les diftricts qui dépendent des cimetieres demeurent en friche ; ils obferverent des étoas couverts d'une multitude de chauve-fouris qui avaient trois pieds d'envergure \& faifaient un bruit défagtéable; ils affiftereno à une cérémonie funeraire femblable à celle que nous avons décrite, à llexception qu'ici les infulaires fe dont nerent de petits coups de poing fur les joues : ils coucherent avec eux, \& obferverent que les chefs fe faifaient donner des coups légers avant \& pendant leur fommeil : ice; font des femmes qui font cette opération quils nomment Tooge. Tooge; elles les frappent vivement fur les jambes avec les poings jufqu'à ce qu'ils s'endorment; elles affaibliffent \& ralentiffent enfuite leurs coups.]

> DE JAQUES COOK. 143
in laiffant quelques intervalles; elles les renfor-ent \& les multiplient dès qu'ils paraiffent fe réeiller: c'elt un foporifique pour eux, il ne la ferait pour nous qu'après une longue habitude. te ne pus laiffer dans cette isle une poule d'inle, parce qu'il en périt, \&\& que j'en réfervais pue, peut-ètre mal-à-propos, pour Otahiti, ou loor ne. parut la voir avec indifférence. Avant mon lépart, je vis que le roi qui dinait avec moi fxait les affiettes avec ;attention; je lui offris le choix d'en emporter une, ou d'ćtain ou de fayence ; il préféra la premiere. Il m’indiqua deux des ufages auxquels il la deftinait: l'un était de le repréfenter à Tongataboo quand il irait dans les autres isles, à la place du vale dans lequel il lavait fes mains, \& qui avait recu jufquazlors le tribut d'hommages qu'ils rendent à fa perfonne ; l'autre était de s'en fervir pour découvrir les voleurs : il foutint qu'après qu'il s'y ferait lavé les mains, le voleur qui oferait le toucher tomberait mort dans l'inftant; \& qu'en refufant de s'approcher, il fe décelait.

Nous ne putmes obferver qu'imparfaitement l''́clipfe; mais après l'avoir fuivie, nous embarquímes tout ce qui était encore fur lisle, \& nous nous preparâmes à mettre à la voile.
L'isle Tongataboo ou Amfterdam, a 20 lieues de

144 Troisteme Voyage
tour: au midi elle offre des rochers de corail hatiz de huit a dix pieds $;$ au nord elle eft ceinte de bas fonds \& d'isles; la côte eft baffe \& fablos neufe; elle eft unie \& fort pea élevée, fon pay: fage n'a pas les charmes vaiís d'un mèlange d collines, de vallées, de plaines, de ruiffeaux \& de cafcades; mais par-tout il offre l'image deli fertilité ; la verdure y eft perpétuelle : "elle elt $\alpha$. née de divers arbres, tels que les cocotiers, le boogo,
fine dont in, le $j$. we, une fignames affez pe manhaba le jeege lun elt fo efpèce de grand figuier à feuilles étroites \& époint en éventa tées, le pandanus, Thibifcus \& quelques autres qui fe rapprochent des arbriffeaux; il y a une foule de jolis points de vue. Le climat y parait alfez variable; le vent le plus commun fouffle entie le levant \& le mildi ; s'il eft modéré, le ciel eft ferein; sil eft fort, le ciel fe couvre \& il pleut; les végétaux s'y fuccedent avec rapidité, \& la végétation n'y eft jamais arrètée.

Lisle repofe fur un roc de corail; il n'y a point d'autres pierres, filon en excepte le caillou blen qui orne les cimetieres, \& une pierre noire \& luifante dont les habitans font leurs haches, qui encore paraiffent venir d'ailleurs. Le corail perce encore en quelques endroits la terre; par-tout la terre noire \& friable \& affez profonde : les parties baffés font fablonneufes, mais produifent des arbriffeaux vigoureux. On y cultive la bas
fois rond feond a houx de fe feuille ong de d ififide \& commuie. guiprodui feur d'une mmédiate
Tongat: gourdes, en petites chons, de que nous
\& d'autres que difta: groffe \&
Tome 1

## dé Jaekes Cook:

fine dont on compte quinze variétés, le fruit à fin, le jambu l'ecevee qui eft une efpece de prure, une multitude de sbaddeeks, deux efpeces lignames, l'une noire, l'autre blanche; celleaffez petite, celle-là très-groffe; la kappe, la rnwhaba qui reffemble à nos patates, le talo, le jeege. On y voit trois efpeces de palmier, fun elt fort élevé, a de larges feuilles difpofées on éventail, \& produit des grappes de petites oix rondes, dont l'amande elt très-dure : le fcond a les feuilles découpées \& produit des houx de trois à quatre pieds de long, gatnis le feuilles au fommet, \& un fruit à la bafe ong de deux pouces, renfermant une amande pifipide \& tentace; la troifieme, qui eft la phus commune, eft un arbre long de cinq à huit pieds; puiproduit une multitude de noix ovales de la grofcur d'une pomme de renette, lefquelles croiffent mmédiatement fur le tronc parmi les feuilles.
Tongataboo eft riche en cannes à fucre, eit sourdes, en bambous, en fouchets des Indes, en petites figues. Ses quadrupèdes font des cothons, des rats, quelques chiens nés de ceux que nous $y$ avions laiffés quatre ants auparavant, id d'autres qu'on a tiré de Feejee, isle à quelque diftance de celle-ci $:$ la volaille $y$ eft fore groffe \& y eft domeftiqque.

## Tome $I X$.

On y voit des perroquets dont le dos \& les
Ses ailes font d'un vert affez faible, la queue blan. chảtre \& le refte du corps couleur de chocolat; des perruches de la grandeur d'un moineau, d'un beau vert jaunâtre, ayant le fommet de la tete d'un azur brillant, le cou \& le ventre rouge; une autre femblable à la colombe, qui a le haus de la tête \& les cuiffes bleues, le cou, la par. tie inférieure de la tête \& uine partie du ventre cramoifi \& le refte d'un joli vert; des chouet. tes, des coucous, de petits martins pêcheurs d'un bleu verdátre, ayant un colier blanc; une efpece de grive qui a deux cordons jaunes à la racine du bec, \& qui eft le feul oifeau chantant de l'isle ; il remplit les bois de fon ramage mélodieux au lever de l'aurore, le foir, \& à lap. proche du mauvais tems.

On y trouve auffi des râles d'un gris tacheté ayant le cou brun, de la grandeur du pigeon; une autre efpece au plumage noir, aux yeux rouges, de la groffeur d'une alouette ; une of. pece de gobe-mouche; une très-petite hirondelle; trois efpeces de pigeons, dont l'une eft le rit mier cuivre; le fecond, d'un vert pale aux dos \& aux ailes, a le front rouge \& eft la moitéc plus petit; le troifieme plus petit encore, eft d'un krün pourpre au-deflis, blanchâtre au-defious-
tons b les no blanch plomb bleuatr On y pieds, pions, teignes y a co y nour le poif ces; p: groffe mes, des cre dont d en bra Le toboo, fete qu rendin cette fo liers; $\varepsilon$ A di
au mil

Ses oifeaux marins font les canardś, les hés tons bleus \& blanes, les oifeaux du tropique , les noddies communs, les hirondelles de mer blanches; une autre efpece nouvelle couleur de plomb, qui a la tête noire ; un petit cou lis; bleuatre, un grand pluvier tacheté de jaune. On y trouve des ferpens de mer longs de trois pieds, variés d'anneaux blancs \& noirs, des fcorpions, des centipèdes; des lézards; de belles teignes, des papillons, de groffes araignées : on y a compté cinquante efpeces d'infectes. La mer y nourrit des mulets; des poiffons perroquets; le poiffon d'argent, des foles; \& d'autres efpeces; parmi ces coquillages font le marteau, la groffe huitre dentelée, des cones, des panames, des huitres perlieres, des étoiles de mer, des crabes, des écreviffes, des coraux variés, dont deux font rouges, l'un tubuleux, l'autre en branches.
Le vent nous força de refter encore à Tongà toboo, \& ce délai nous permit d'affifter à une fete qui devait fe donner à Mooa. Nous nous y rendimes : le roi s'y trouvait déja; on devoit dans cette folemnité revètir fon fils de privilèges patticu= liers; \& fur-tout de celui de manger avee fon pere.
A dix heures; les Infulaires fe raffemblerentif au milieu d'une prairie qui eft en face de l'édis
fice dont j'ai parlé; à l'extrèmité d'un des chemins qui y condurfent, nous vimes des hommes armés de piques \& de maffues, qui chantaient conftamment une petite phrafe avec le ton de la détreffe, \& femblaient demander quelque chofe ; ces chants durerent une heure, pendant laquelle une multitude d'Indiens vinrent dépofer une igname placée au milieu d'une perche, aux pieds de ceux qui pfalmodiaient fi triftement. Puis le roi \& le prince étant arrivés dans la prairie, chaque perche fut relevée, mife fur les épaules de deux hommes, \& on forma de ces couples des compagnies; un guerrier fe mit à la tête de ohacune, d'autres fe placerent fur les cótés, \& tous traverferent le lieu de la fcène d'un pas preffé: la proceffion était terminée par un Indien portant fur une perche un pigeon vivant: elle s'arreta au cimetiere placé fur la petite montagne, \& on forma deux tas des ignames.

Comme il nous fembla que notre préfence les genait, nous nous retirimes, \& revinmes bientôt rejoindre le roi qui nous recommanda de ne pas laiffer fortir nos marins de leur canot, de peur qu'ils ne fuffent tués; qu'il fallait nous retirer nous -mèmes, mais qu'il nous placerait dans un lieu d'où nous pourrions tous voir. Jeffayai de m’approcher \& de pénétrer au travers de la
foule; des ef:
foule; mais les cris des Indiens, leurs prieres, des efpions qui me fuivaient par-tout, me firent retrograder, \& je me rendis à la plantation du roi. Nous y vimes défiler les couples d'Indiens, chargés d'un bâton auquel était fufpendues trois ou quatre baguettes: elles repréfentaient les ignames, \& les couples qui les portaient feniblaient affaifés fous le poids.
Le roi nous plaça derriere une paliffade voifine de la prairie, où tous les mouvemens s'exécutaient ; plufieurs autres infulaires s'y trouvaient avec nous; mais j'appercus qu'on avait pris toutes les précautions poffibles pour nous mafquer la vue ; les paliffades étaient nouvelles \& fi hautes que le plus grand hommen'aurait pas va par deflus; nous trouvámes le moyen d'élader leurs efforts en y faifant des ouvertures avec nos couteaux. Dès là nous yimes bien du mouvement; on fit des difcours, des femmes parurent fur la fcène portant des pieces d'étoffes blanches éten: dues; le roi, le prince allaient, venaient, s'affeyaient; deux hommes avec des rameaux verts firent diverfes cérémonies, \& la grande proceffion défila encore, tandis que trois hommes prononçaient quelques phrafes d'un ton languiffant; puis l'affemblée fe difperfa. Nous foupâmes avec le roi qui s'énivra de notre vin \& de notre eau K 3
de vie; tout le monde fe coucha; à deux heu. res du matin les Indiens fe leverent \& fe ré. pandirent dans la campagrie, Poulaho demeura, \& une femme vint le macer ; il dormit jufqu’à onze heures entre les mains des femmes; je fis au prince le préfent d'un habit complet, dont il parut vain; nous dinámes, \& la cérémonie du jour précédent recommença bientôt.
Réfolu de chercher à découvrir le fens de ces cérémonies quì me femblaient figurées, je n'éa coutai plus ceux qui voulaient m'arrêter ; malgré les infulaires, je m'avançai fur le lieu où tout s'exécutait; je me donnai de la peine en vain; des difcours graves ou plaifans, beaucoup de mouvemens, d'agitations, de longues proceffons oú les couples étaient fréquemment chargés d'une feuille de cocos, des hommes qui s'arrachent des poiffons, des efpeces de chants \& de combats, c'eft tout ce que je pus voir; mais $c^{\text {cétait une énigme pour moi, dont je ne }}$ pus faifir le mot, \& peut-être n'en a-t-elle pointJe ne pus parvenir même à obferver tout fans Jes imiter, fans me dépouiller jufqu'à la ceinzure, \& répandre mes cheveux flottans fur mes épaules.

- On appelle cette cérémonie natche; il parait que fes ignames qu'on y porte font confacrées à
rotooa, ou à la divinité. On en devait célébrer une plus folemnelle, trois mois après, où deyaient etrre étalés tous les tributs des isles qui reconnoiffaient Poulaho pour leur roi; on y devait facrifier des victimes humaines, choifies dans le bas peuple ; facrifice barbare, qui contrafte avec les mours de ce "peuple humain: je voulus leur en taire fentir l'atrocité, ils fe bornerent à me dire que tel était l'ufage \& que lotooa exterminerait le roi fi l'on ne s'y conformait pas. is
Le tems était devenu favorable, \& je voulus partir, c'était le 10 Juillet. Poulaho défrait que je demeuraffe pour affifter encore à une céré monie funeraire, il promettait de m'accompagneŕ ì Middelbourg, nommé Eooa par les habitans ; mais je craignis de laiffer échapper des momen's précieux, \& je mis à ha voile, après avoir dépofé dans lisle les quadrupèdes dont j'ai parlé, auxquels j’ajoutai un verrat \& trois jeunes truies de race anglaife ; je donnai auffi à Feenout deux lapins, l'un male \& l'autre femelle : je crois leur avoir fait un préfent utile.
La marée nous favorifa jufqu'au lieu ou les flots oppofés, reprimés d'abord dans des canots étroits, libres dans une efpece de lagune, viemneat s'y réunir ; la profondeur de cette lagune, les bas-
fonds, les rochers qui en font voifins, renden \& d'une ce paflage dangereux, \& après nous en être ti. platte for rés, je vins jeter l'ancre fous da côte de Ton, corail qu gataboo : le lendemain nous vinmes à $\mathrm{E}_{00 \mathrm{a}}^{\mathrm{a}}$ j'y defcendis pour chercher de l'eau douce, qui était la feule provifion dont nous avions befoin; j'eus méme affez de peine à en trouver, mais elle était dans l'intérieur de lisle, \& plutôt que d'entreprendre un travail long \& fatiguant, je me contentai de celle que j'avais. Jy dépofaj un bélier \& deux brebis que je confiai à Toon fa, mon ami en 1773 ; il n'y a pas de chiens dans cette isle, \& les moutons s'y reproduiront en paix. On nous $y$ vendit des ignames, mais peu de cochons.
Eooa préfente un afpect différent des isles que nous venions de parcourir ; leur furface applanie n'offre que des arbres à ceux qui les contemplent de la mer ; mais ioi la terre s'élève, elle préfente un coup d'œeil étendu où l'on diftingue des bocages à des diftances irrégulieres \& féparés par de vertes prairies: la côte. en eft bordée d'arbres \& de cabanes qu'ils ombragent; \& les cocotiers y font fuperbes.
Nous allàmes dans un aprés-midi fur la partie. la plus élevée de lisle, au travers de vallées, de collines femées de rocs de corail caverneux 3
fulaires $s$ de là eft ruifeau pluies. I mante, 1 darbres, un riche plus anir aurai rép: inutile at jci une $\in$ fougere a de la mer Lorfqu fulaires a 'un d'ent \& caffé i Ma punitio dálit avec fienne ; l: coups de Je fem des graine foins ne
\& d'une argile rougeatre. Sur la hauteur eft une platte forme ronde, foutenue par un mur de corail qu'on y a porté à force de bras. Les infulaires s'y raffemblent pour boire la kava; près de là eft une fource excellente, \& plus bas un ruiffeau qui parvient à la mer dans le tems'des pluies. De là on jouit d'une perfpective charmante, les plaines, les prairies ornées de touffes darbres, entremèlées de plantations, préfentent un riche tableau, \& j'efpérai qu'il ferait un jour plus animé par les troupeaux d'animaux que i'y aurai répandu; je me flattai de n'avoir pas été inutile au bonheur de fes habitans. On trouve jci une efpece d'Acrofticum, la Melaftoma \& la fougere arbre, qui ne fe trouve point plus près de la mer.
Lorfque je fus de retour, j'appris que des infulaires avaient donné des coups de maffue à Jun d'entr'eux, qu'ils lui avaient ouvert le crâne \& caffé une cuiffe : ce traitement barbare était la punition infligée à lhomme furpris en flagrant délit avec une femme d'une claffe fupérieure à la fienne; la femme en eft quitte pour de légers. coups de baton.
Je femai dans cette isle des pommes de pin, des graines de melons \& d'autres végétaux : ces foins ne feront pas fans fruit, fi le paffé eft un à diner, plante que j'y avais femée il y avait quatre ans.

Toofa me fit un préfent de fruits \& dignames, \& me donna le fpectacle de divers combats ${ }_{2 j}$ báton, à la lutte, au pugilat; \& voulut m'offir celui d'une danfe de nuit; mais elle fut troublée par les vols qu'on fit à un Anglais qu'on de. pouilla; je m'emparai de deux pirogues \& d'us gros cochon pour les forcer à la reftitution; \& je réuffis; mais les danfeurs furent difperfés. Je pardonnai au coupable, je donnai des préfens au chef, \& je partis.
A peine avions-nous déployé les voiles, qu'una pirogue à voile aborda dans Eooa, \& qu'on m'envoya dire qu'elle apportait un ordre de Pos. Jaho, pour qu'on me fournit des cochons; mais je croyais avoir affez de provifions, \& j'ćtais en mer; ce furent les raifons qui me détermine. yent à ne pas retourrier für mes pas. Je conthnuai donc ma route, \& les infulaires après avoir continué les échanges auff longtems qu'ils lo pureat, s'en retournerent dans leur isle.

Nous nous éloignâmes avec regret; car ces isles nous avaient été utiles, \& leur bon peuple nous avait intéreffé ; nous y avions accru nios provifions, nos beftiaux avaient repris de la vi-
eur dans femenc philofoph s utilité onfaifans.
geux de slimes, es, des
lyurs ignar - la mer ifes. L'ea qu'il $y$ :
Tongatak foz vafte, qill renfer fes, \& 3 fres proba ls isles $K$ nombre nvoyé un fine de cel une ma ait ètre 1
lous avon oit ètre $\mathbf{F}$ Hamoa, idérables.
cur dans leurs páturages, \& nous avions jeté femences de nouvellés richefles. Peut-ètre philofophe ne confidérera pas fans plaifir' \& is utilité les mours de ces hommes doux \& enfaifans. On peut y faire un commerce avangeux de denrées pour-des clous, des haches; .s limes, des étoffes rouges, des toiles blanes, des miroirs, des grains de verre bleus. ours ignames font excellentes \& fe gardent bien Wr la mer ; les autres denrées ne font pas mauifes. L'eau pure \& douce y eft rare ; mais on qu'il y a un beau ruiffeau dans Kao.
Tongataboo eft comme le chef de eet Archipel fez vafte, car les habitans nous firent entendre fill renfermait 150 isles, dont is étaient éleres, \& 35 d'une étendue affez confidérable. fres.probablement les isles Williams de Tasman, les isles Keppel \& Böfcawen de Wallis font de enombre : Poulaho me dit qu'un vaiffeau avait hivoyé un canot vers l'isle Necooatabootaboo, voifine de celle de Kootahee, \& qu'il y avait échanf une maffue pour cinq clous; ce vaiffeau poupait ètre le Dauphin, \& oes isles celles qué fous avons nommées plus haut: l'isle Bofoawefi boit étre Kooatahée,
Hamoa, Vavaoo \& Feejée font les plus conFdẹ́rables dont on nous ait parlé ; on les dit plus
is6 Troisieme Voyage grandes que Tongataboo; la feconde a de har thes que je tes montagnes, un ruiffeau d'eau douce \& on eu; la fitus havre commode. Poulaho voulait m'y condgite; rouppe, e mais je n'avais plus de tems à y perdre. Hama Omai fembl eft la plus grande de toutes; elle a des havres, fitie les n de l'eau douce, des productions variées; c'ef auple qui la de fes habitans que Tongataboo a pris fes chans ans nos qu \& fes danfes; on les y imite encore dans la cons Eprifes; fe truction des mailons. Feejée eft une terre éle rentes des vée \& fertile, riche en porcs, en chiens, en va. laille, en racines \& en fruits; elle ne dépend pps位 nous Atruifit: L de Poulaho qui les craint dans les guerres quiz ient pas ar foutient fouvent avec elle; fes habitans manient avec dextérité l'arc \& la fronde; ils mangent leus raient pas D'2 force ennemis vaincus,\& ont plus de pénétration \& dic. tivité qu'eux; ils font des maffues \& des piques fculptées avec adreffe, des étoffes à comparimens, des nattes dont les couleurs font mèleas avec goût, des pots de terre \& d'autres melbles. On nous dit qu'une pirogue met trois jours à fe rendre de Tongataboo à Feejée ; \& ces pirogues, par un vent modéré, font 7 mille dans une heure, \& ne comptent par jour qu'un ef. pace de tems de dix à douze heures: on voit par-là que la diftance entre ces deux isles eß d'environ foixante \& dix lieues.

Tongataboo a le meilleur havre de toutes les
parvenus à que nous a Les habit bien faits pufculeux; traits font des nez aq refque tou des femme: eet fur-toi bres qu'on proportionn stiftes ; ell
es que je connais; Annamoka a la meilleure u; la fituation de cette derniere, au centre du fouppe, eft la plus favorable au commerce. fnail femblait devoir nous aider à mieux conitie les moeurs, la religion, la politique du uple qui les habite; mais nous nous trompions ns nos queftions, \& il faifait lui - mème cent éprifes; fes idées étaient trop bornées, fi difrentes des nôttes, \& fes explications fi confufes, fil nous embrouilla plus fouvent qu'il ne nous Iftruifit. Les habitans eux -mèmes, ou ne faiient pas attention à nos demandes, ou ne jufaient pas à propos d'y répondre, \& ce n'elt p'a force de perfévérance que nous fommes prvenus à étendre nos idées au-delà de celles gue nous avions acquifes.
Les habitans font d'une ffature moyenne, forts bien faits; ils ont les épaules larges; ils font pufculeux; plufieurs ont une belle figure, leurs traits font variés ; on y voit des nez épattés \& les nez aquilins, peu ont les lèvres épaiffes, frefque tous ont les yeux beaux. La phyfionomie tes femmes les fait quelquefois reconnaitre, mais eeft fur-tout à la forme arrondie de leurs membres qu'on les diftingue; leur corps eft fi bien proportionné qu'il pourrait fervir de modèle aux ruiftes; elles ont les doigts petits, celles qui ne

## 158 Troisieme Voyage

 s'expofent pas au foleil, n'ont que le teint of naux font vátre. Les dartres paraiffent ètre la maladie iment l'c plus commune de ce peaple; elles y dégénéree des conce en ulcères, \& quelques-uns en perdent te nez; miz une efpec rarement les maladies les empèchent de forf tpoux, $q$ de chez eux, \& ils ne connaiffent point cells devraient de l'indolence, \& d'une maniere de vivre cosNous I traire à la nature.

Leur contenance eft gracieufe \& calme, lear religion ; démarche ferme, leur accueil ouvert; leur phr:
pourtaien fionomie annonce la douceur \& la bonté, uniesi comme u de la franchife \& de la gaîté ; ils mettent la pla grande honnèteté, la plus grande confiance dams leur commerce. Ils volaient, mais ne volaiemt que nous, \& c'eft un peu notre faute, puifque nous excitons vivement leur cupidité; c'elt la cw. riofité, c'eft fouvent un défir enfantin qui cherche loigner fe dans mon petits doi fe croien que leur dra la far à fe fatisfaire, qui fe fatisfait avec la plus grande dextérité. Mais je ne m'étendrai pas davantige fur leurs mœurs, jen ai parlé ailleurs. Ajob. tons feulement un mot, fur leurs femmes, fif leur religion \& leur gouvernement.

Leurs occupations ne font pas pénibles \& font renfermées dans l'intérieur de leurs maifons; c'ef là qu'elles fabriquent leurs étoffes, qu'elles font des peignes, de petits paniers; qu’elles entro laffent des grains de verre. Tous les autres tra-
de pierre tilée pou: du bas-po petit doig eft malac fection, chefs?
Leurs
raient cro de la Div apres leu
saux font du reffort des hommes; les deux fexes biment l'oifiveté à fe réunir ; les femmes y font des concerts de voix, les hommes en font avec une efpece de flate; elles font très-fidèles à leurs fpoux, qui ne les eltiment pas autant qu'elles devraient l'ètre.
Nous ne pouvons dire sills ont des idées de religion; la durée \& l'univerfalité de leurs deuils pourraient faire penfer qu'ils regardent la mort comme un grand mal, \& ce qu'ils font pour P'éloigner femble le prouver mieux encore: j'appris dans mon dernier voyage, qu'ils fe coupent les petits doigts lorfqu'ils ont une maladie grave, \& fe croient en danger de mourir ; ils fuppofent que leur Dieu, touché de ce facrifice, leur rendra la fanté; ils fe les coupent avec une hache de pierre; la dixieme partie des habitans eft mutilée pour ce motif: quelquefois mème des gens du bas-peuple fe coupent une des jointures du petit doigt, lorfque le chef dont ils dépendent eft malade : eft - ce par fupertition? eft-ce-affection, ou l'effet de la tyrannie qu'exercent les chefs?
Leurs cérémonies funèbres ou religieufes feraient croire qu'ils cherchent à mériter la faveur de la Divinité, \& à mériter d'être heureux mème apres leur mort. Ils m'ont paru avoir peu d'idée

160 Troisieme Voyage
des peines d'une autre vie, \& cependant ils n'oublient rien de ce qui peut mériter la faveur de leur Dieu. Ils donnent le nom de Kallafoo. tonga à l'Etre fuprème ; ils croyent qu'il eft une femme, qu'elle réfide au ciel \& dirige le tonnerre; les vents \& la pluie; que les recoltes font mauvaifes, parce qu'elle eft fachée; qu'a lors les hommes, les animaux fouffrent \& men. rent; que l'ordre naturel ne fe rétablit que lorf. que fa colere eft diffipée, \& ils font tout pour l'appaifer. Ils admettent des divinités inférieures, in Toofooa-Boolootoo qui eft Dieu des nuages \& des brouillards ; un Talleteboo qui habite dans les cieux; un Footafooa \& une Fykaoa - Kajeea, mari \& femme qui font les vifirs du grand Dieu.

Toutes les isles ne paraiffent pas avoir le mème fyltème religieux, ils ne donnent pas mème un nom femblable à leur Divinité : ainfi le Dieu fuprème pour les habitans d'Happaee eft Alu-alo; \& il y a des isles qui adorent des divinités particulières; toutes fe font des idées abfurdes fur la puiffance \& les attributs de ces Dieux.
Les Habitans de ces isles fe font cependant des idées affez juftes de la fpiritualité \& de l'immortalité de l'ame ; ils lui donnent le nom de vie ou de principe vivant; ils l'appellent Otooa, ou être invifible;
invifible: chefs vo too, où que le p : néral des Fecjee; \& qu'on autrefois mangées des cime
Ils $n^{\prime}$ :
frent à lo
\& des fru
dant ils f
Leurs M
tems des
La fut ble au ra eft le ma cependan traverfen: en paraif la vie du chefs.
Tonga
de diftric
\& y renc
Tome
invifible: ils difent qu'àla mort les ames deleurs chefs vont dans un endroit nommé Booloot00, ou elles rencontrent le dieu Gooleho; que le pays de ce dieu eft le rendez-vous général des morts, qu'il elt fitué au couchant de Fecjee; qu'alors on n'eft plus foumis a la mort, \& qu'on y trouve tous les alimens qu'on aima sutrefois : les ames des gens du peuple font mangées par l'oifeau Loata qui voltige autour des cimetieres.
Ils n'adorent aucun objet vifible, \& n'offrent à leurs dieux des cochons, des chiens, \& des fruits que d'une maniere figurée : cependant ils font à ces dieux des facrifices humains. Leurs Moraïs ou Fiatookas, font en mème tems des temples \& des cimetieres.
La fubordination qui régne entr'cux, reffemble au régime féodal de nos ancêtres. Le roi ef le maitre de la propriété de fes fujets, \&c cependant fou pouvoir eft limité; les chefs traverfent fouvent les deffeins de leur roi; ils en paraiffent indépendans; mais les biens \& la vie du menu peuple font à la merci de ces chefs.
Tongataboo eft divifée en un grand nombre de diftricts; un chef préfide fur chacun d'eux \& y rend la juftice; il en tire des fubfides, Tome IX.

## i62 Troisieme Voyage

le peuple les nomme feigneurs du foleil \& du firmament ; la famille du roi prend le titre d'un de leurs dieux qui eft fon protecteur \& fut peut-ètre un de fes ancêtres. Le roi n'a point d'autre titre que celui de Tooce-Tonga,

Javé. Un le roi lut verain e if ne pe Mais Tout, devant les chefs, prend l'air de la plus grande décence ; quand ils s'affeient, leur fuite s'affeie auff, en formant un cercle qui laiffe an efpace libre entre eux \& lui; fi un fujet veut lui parler, il s'affied à fes pieds, fait $f_{3}$ demande en peu de mots, \& difparait quand il a reçu la réponfe. Mais fi le roi parle à un de fes fujets, celui-ci répond du lieu où ilfe trouve; mais toujours affis : être debout devant lui ferait une groffiéreté, Si un chef harangue, on l'écoute en filence; sil commande, on obéit avec joie.

Le roi n'eft pas le plus puiffant par fes domaines, mais il Pemporte fur tous les chefs par fa dignité; il n'a point le corps piqueté, il n'elt pas circoncis comme le peuple ; quand il fe montre, tout s'affeye, tout doit être au niveau de fes pieds. S'il marche, il eft fouvent contraint de s'arrèter pour fe laiffer toucher les pieds, \& il eft des lieux où lon ne fe fert pas de quelque tems de la main qui a touchó le pied royal; on ne le peut qu'après s'etre
toujours
Générali
punir le
pection
venait u
Peut-ètr
coutume
que Fe
Quois
répandu élève ja
tous le:
diverles
ont fou
vaffaux.
fes bier
. bandol
Le fils
vient $p$
La;fa
occupe
tems;
le roi lui a baifé les deux épaules; fi ce fouverain entre dans la maifon d'un de fes fujets, if ne peut plus l'habiter:

Mais ces marques de refpect ne font pas toujours celles du pouvoir ; Feenou qui était Généraliffime, \& en mème tems chargé de punir les délits envers l'Etat, avair quelqu'infpection fur le roi; Poulaho difait que s'il devenait un méchant homme, Feenou le tuerait. Peut-être que s'il s'écartait des loix \& des coutumes du pays, les chefs le jugeraient \& que Feenou ferait exćcuter la fentence.

Quoique les ifles foumifes à Poulaho font répandues au loin, il ne parait pas qu'il s'y élève jan̉ais de révoltes, peut-être parce que tous les chefs réfident à Tongataboo. Il y a diverles claffes de chefs; les plus puiffans en ont fous eux qui font pour ainfi dire, leurs vaffaux. On dit qu'a la mort d'un infulaire; fes biens appartiennent au roi; mais il les ..bandonne ordinairement au fils ainé du défunt. Le fils du roi hérite de fon pere, il ne devient pas roi en naiffant comme à Otahiti.

La;famille du roi s'appelle Futtafaihes ; elle occupe le trone en ligne directe depuis fort longtems; elle régnait déjà quand Tafman aborda

## 164 TROISIEME VOYAGE

dans ess ifles; on fe fouvient encore de fon apparition avec fes deux vaiffeaux.

Il y a des femmes qui paraiffent fupérieu. res en dignité à Poulaho; on leur donne le nom de Tammaha; la femme devant la. quelle ce roi ne voulut point manger \& dont il toucha les pieds, était une de ces Tammaha; elles étaient, nous dit-on, filles de la four ainće du pere de Poulaho; l’age ou le droit d'aineffe donneraient-ils feuls à ces femmes le rang qu'elles tiennent?

La langue du peuple de ces ifles reffemble beaucoup à celle des peuples de la nouvelle Zélande, de Wateeoo, de Mangeea, \& d'Otahiti. Elle en differe par la prononciation; elle eft affez harmonieufe pour ètre agréable dans la converfation, affez riche pour rendre toutes les idées de ceux qui la parlent; fes élémens font peu nombreux; les noms ne s'y déclinent pas, les verbes n'y ont pas de conjugaifons; mais on y trouve les degrés de comparaifons dont fe fert la langue latine.

Nous quittámes Eaoo le 17 Juillet, \& nous dirigeámes vers le levant; nous effuyâmes une tempète douze jours après notre départ qui déchira nos voiles; c'était durant la nuit, \& plufieurs lumieres qui paffaient d'un lieu
à lautre ner qu’ que not perdu découvr je le fe Le 8 s'offrit nous n trouvàr on en : je voy:
tes parı
rogues
On vol
renferm nous $n$ tes agi crus $q$ cette if vais ri perdre cinghan Ses plus g milles le piec
à lautre fur la Découverte, me firent foupconner qu'elle était plus endommagée encore que nous; je fus le lendemain qu'elle avait perdu un de fes grands matts ; peu après on découvrit que fon grand mât était fendu; je le fecourus \& le mis en état de me fuivre. Le 8 Août nous découvrimes la terre qui s'offrit d'abord comme des collines détachées; nous nous en approchámes; mais nous la trouvâmes environnée de rochers de corail; on en apperçut une autre que je négligeai ; je voyais des infulaires courir en différentes parties de la côte, ils lancerent deux pirogues à la mer \& je voulus les attendre. On voulut en vain perfuader à ceux qu'elles renfermaient de monter fur le vaiffeau; ils nous montrerent la còte où leurs compatriotes agitaient quelque chofe de blanc, \& je crus qu'ils m'invitaient à m'y rendre : mais cette ifle paraiffait peu confidérable, je n'avais rien à lui demander \& je craignis de perdre un vent favorable. Je m'en éloignai en cinglant vers le nord.

Ses habitans la nomment Toobouai ; fa plus grande étendue n'excéde pas cinq ou fix milles, mais elle a des hautes collines, dont le pied forme une bordure étroite \& plate; L 3

166 Troisieme Voyage
elles font couvertes de verdure, excepté dề rochers efcarpés dont le fommet eft couvert d'arbres. Les plantations font plus nombren. fes dans les vallées, \& la bordure eft partout revetues d'arbres vigoureux \& hauts, parmi lefquels on diftingue les cocotiers \& les étoa, Cette ifle nourrit des cochons, de la volaille, produit des fruits \& des racines. Les habitans parlent la langue d'Otahiti ; ceux que nous vimes étaient forts \& robuftes; leur teint eft couleur de cuivre, \& leur chevelure noire \& liffe; quelques-uns la portent nouée en touffes au-deffus de la téte, d'autres la laiffent flotter fur leurs épaules; leurs vifages font ronds \& pleins, peu applatis; leur phyfiono. mie annonce une forte de férocité naturelle; un pagne étroit qu'enveloppait leurs reins \& paffait entre les cuiffes, était tout leur vètement ; plufieurs de ceux qui étaient fur la grève avaient un habit blanc quí leur couvrait tout le corps ; des coquilles de perle fufpendues fur leur poitrine, étaient leur feul ornement. L'un d'eux fouffla conftamment dans une conque à laquelle était fixée un rofeau long de deux pieds; d'abord il n'en tira qu'un ton, enfuite deux ou trois, \& tonjours avec la méme force. Jamais je n'ai obfervé
que cett ils n’étai maient fur l'arr tés éraie coquilles balancie Le le ife, no Otahiti. d'Oheit nous pe arrivere de la tention lui un c après e jufqu'a rouges. frere v lui dor nut $\mathrm{c} \in$ trop év fes ricl on n'a cocos ne na
que cette conque annoncat la paix ; cependant ils n'étaient point armés. Leurs pirogues formaient une faillie en avant, \& fe relevaient fur larriere qui était foulpté partout ; les côtés éraient fculptés dans le haut, incruftés de coquilles par-tout ailléurs ; chacune avait uni balancier.
Le lendemain du jour que je quittai cette ifle, nous découvrimes Maitea, \& peu après Otahiti. Je cherchai à entrer dans la baye dOheitepeha, mais le calme \& les vents ne nous permirent pas d'y pénétrer : des pirogues arriverent ; mais ceux qui les montaient étant de la claffe inférieure, Omaï y fit peu d'attention, comme eux ne parurent pas voir en lui un compatriote. Ootée, fon beau-frere, vino après cux, \& leur entrevue fut indifférente jufqu'au moment où il moutra fes plumes rouges. Alors tout changea de face ; le beaufrere voulut changer de nom avec lui; Omai lui donna de fes plumes, \& celui-ci reconnut ce don par celui d'un cochon; on vit trop évidemment que ce n'était pas Omaỉ, mais fes richeffes qu'ori faimait, \& fans fes plumes, on n'aurait pas daigné lui offrir une noix de cocos; je m'étais attendu que fon importance ne naitrait que de fes tréfors, \& par eux il

## 168 Traisieme Vovage

 aurait pu fe faire refpecter, sil eut confulté la prudence dans fa conduite. Il n'y eut d'entrevue fentimentale que celle avec fa four, \& enfuite avec fa tante.J'appris là que deux vaiffeaux avaient abordé dans cette ifle, \& y avaient débarqué des cochons, des chiens, des chèvres, un taureau ; que ces vaiffeaux venaient du port Ruma, (Lima fans doute), que ceux qui le montaient avaient conftruit une maifon \& avaient laiffé quatre perfonnes dans lifle, deux prêtres, un domeftique, \& un autre qu'ils nommaient Mateema, \& avaient emmené quatre de leurs compatriotes ; qu'ils étaient revenus dix mois après, avaient repris leurs compatriotes, \& débarqués deux
perqus
autres
bois, $q$ préparés \& près où ils a de leur III, \& I faits. P dant $E$ laient
des $E f$
dire $q$
J'appris Je re
à mon
tes pel
life ;
des réc
des tra
tems $q$
nomifer
l'excell
qui no froids béra $p$
ment I
DE JAQUES COOK.
percus pas qu'on le refpectat plus que les autres chefs. La maifon Efpagnole était de bois, qui paraiffaient avoir été apportés tous préparés ; elle était divifée en deux chambres, \& près de fa façade était une croix de bois, où ils avaient gravé le nom de Jéfus \& celui de leur roi ; j'y gravai auffi celui de George III, \& la date des voyages que nous y avions faits. Près de-là était la tombe du commandant Efpagnol mort dans lifle; ils l'appellaient Oreede. Quels qu'aient été les motifs des Efpagnols pour vifiter cette ifle, on doit dire qu'ils s'y font fait eftimer \& refpecter. J'appris qu'Oberea ávait ceffé de vivre. Je revins à bord où je voulais perfuader à mon équipage de fe priver de liqueurs fortes pendant le tems que nous ferions dans lifle; je leur parlai du but de notre voyage, des récompenfes qui attendaient nos fuccès, des travaux qui nous reftaient à faire, du tems qu'ils exigeaient, de la néceffité d'économifer dans un climat chaud ou l'on avait l'excellente liqueur du cocos, des liqueurs qui nous feraient néceffaires dans les climats froids où nous devions pénétrer: il ne délibéra pas un inftant, \& approuva unanimement mon projet: je ne lui en donnai plus

## Yo Troisieme Vovage

 que le famedi au foir pour boire à la fanté de leurs amis d'Angleterre. J'allai enfuite vifiter Wahciadooa, prince de la péninfule d'Otahiti ; on harangua, un orateur \& Omaỉ firent auffi des difcours, dont la partie la plus intéreflante pour nous, fut celle qui nous apprit que les Efpagnols avaient voulu leur perfuader de ne plus nous recevoir; mais que bien loin d'y fouforire, ils m'offraient \& fa province \& tout ce qu'elle renfermait. Waheiadooa vint enfuite m'embraffer \& changea de nom avec moi. Jc le menai diner fur le vaifeau avec fes amis : il me donna dix ou douze cochons, des fruits \& des étoffes; \& je tirai des feux d'artifice qui les amuferent \& les étonnerent.Quelques - uns de nos gens virent dans leurs promenades un édifice qu'ils appellerent une chapelle catholique : ce nom éveilla ma curiofité \& j'allai la voir; c'était un Toopapaoo, où l'on tenait folemnellement expofé le corps du prédéceffeur du prince: mort depuis vingt mois, il était très-propre, fentblable à un pavillon, couverts de nattes \& d'étoffes de couleurs différentes; on y apportait chaque jour des offrandes de fruits \& de racines, dépofées fur un autel placé en de-
hors de pas ; de cette ef les fole Lorfe un des tooas, de feui d'une $v$ de me je n'ar: dée far \& qui ment : on le accès, fonne que le ont dc ce $q u$ ' J'ar fit dit je m's fens, me do Omai \& 15
DE JAQUESCOOK. ITX
hors de quelques paliffades qu'on ne franchit pas ; deux gardes veillaient nuit \& jour fur cette efpèce de temple, \& le décoraient dans les folemnités.
Lorfque je pris congé de Waheiadooa, un des enthoufiaftes fanatiques nommés $E a$ tooas, vint fe placer devant nous, enveloppé de feuilles de bananiers; il parlait au prince d'une voix baffe \& criarde, \& lui déconfeillait de me fuivre à Mataway, où il prédifait que je n'arriverais pas ce jour là ; prédiction fondée fans doute fur le calme qui régnait alors, \& qui fut cependant démentie par l'événement : on méprifait cet homme, \& cependant on le croyait infpiré. On dit que dans leurs accès, ces prophêtes fous ne connaiffent perfonne, donnent alors tout ce qu'ils poffedent; que leur accès paffé, ils redemandent ce quils ont donné, comme ne fe fouvenant plus de ce qu'ils ont faits.
Jarrivai à Mataway, \& le roi Otoo m'y fit dire qu'il défrait heaucoup de me voir; je m'y rendis avec Omaï qui lui fit des pré fens, comme je lui en fis à mon tour; il me donna beaucoup de provifions à fon tour ; Omal ne fut recherché que par fes richeffes, \& limprudence, de fa conduite lui en fit

## 172 Troisieme Voyage

 même perdre le prix : il ne fréquenta quie des vagabonds \& des étrangers qui le du. paient, \& perdit l'amitié d'Otoo \&.des autres chefs; il eut bientôt été réduit à la mifero \& au mépris fí je n'étais intervenu à propos pour l'arreter dans fes folles prodigalités.Je defcendis à terre avec un paon \& fa femelle, un coq \& une poule d'inde, qua. tre oies dont une était mảle, un canard \& quatre cannes ; je les donnai à Otoo; elles couvaient déjà lorfque je quittai lifle. Le taureau efpagnol était fuperbe ; je lui envoyai nos trois vaches; jly fis conduire auffi le taureau, le cheval, la jument \& les mou tons que j'avais apportés ; j’eus du plaifir ì leur faire ces dons; ils m'avaient donné beaucoup de peine \& d'embarras pour les conferver, \& mon but rempli, je fus délivró d'un foin bien iicommode.

Je fis défricher auffi une pièce de terre où je plantai des légumes \& des arbres fruitiers dont je crains avec raifon que les habitans ne prennent peu de foin; les Efpagnols avaient planté un fep de vigne qu'ils ont déjà coupé, parce qu’ayant cueilli du raifin mal mur, ils en avaient conclu que c'était du poifon ; nous le trouvàmes, le cultivámes, \&
les inft peut-etre times, le de pind

Tous roir, \& de préfer les Efpa ne fe di quelques \& Didée Hecte, entendre né à Bo la curio rent en la mode ne mit que je Jaffif
pour dé
paix av
Otahitie
fecond
nion av
fans s'in
orageux
les inftuctions d'Omai leur perfuaderont peut-ètre de les conferver; quand nous partimes, les melons, les patates, des pommiers de pin donnaient déjà des efpérances.

Tous nos amis accoururent bientôt nous voir, \& nous fimes des échanges fous le nom de préfens mutuels; j'y vis un de ceux que les Efpagnols avaient conduit au Pérou; il ne fe diftinguait de fes compatriotes que par quelques mots efpagnols qu'il avait confervés; \& Didée, dont le véritable nom était HeeteHeete, accourut auff vers nous, \& nous fit entendre les mots anglais qu'il favait encore : né à Bolabola, il était à Otahiti amené par la curiofité ou par l'amour qui leur fait fouvent entreprendre des voyages: il préférait la mode \& la parure de fes compatriotes \& ne mit pas un grand prix à Whabit complet que je lui remis.

Jaffiftai à un confeil de guerre qui fe tint pour décider s'il fallait faire la guerre ou la paix avec Eimeo, cette ifle de laquelle les Otahitiens étaient les ennemis déjà dans mon fecond voyage; chacun y appuya fon opision avec décence, \& parla dans fon rang fans s'interrompre; le confeil devint enfuite orageux, il fe calma enfuite; ceux qui vou-

## 1/4 TROISIEME VoyaGe

latent la guerre l'emporterent \& me demani derent mon fecours; mais je leur fis enten-
des prê \& envo dre que ine connaiffant point leurs motifs pour porter la guerre à Eimeo, \& les habi. tans de cette ifle ne m'ayant jamais offenfé, je ne croyais atre en droit de les traiter en ennemis. Ils parurent fe rendre à mes raifons. Towha, amiral des Otahitiens, n'affifta point à ce confeil ; mais parut cependant en avoir dicté les délibérations ; il voulait la guerre, \& venait de tuer un homme pour l'offrir en facrifice au dieu Eatooa \& mériter d'en être affifté contre Eimeo. Je voulus affifter à cette cérémonie barbare, \& jaccompagnai Otoo qui devait y préfider.

Nous nous rendimes au Moraï où quatre prèrres \& leurs affiftans nous attendaient; le corps de la victime était dans une pirogue fur le rivage, \& deux prètres étaient affis auprès. Otoo fe plaça à quelque diftance des pretres, nous nous tinmes près de lui, \& le refte du peuple fe tint plus éloigné. Alors commencerent les cérémonies. Un des affiftans des prêtres mit un jeune bananier devant le roi, un autre vint toucher le pied du prince avec une touffe de plumes rouges montées fur des fibres de cocos; puis l'ul
des prêtres du Moraï fit une longue prière? \& envoya de tems en tems des tiges de bananiers qu'on dépofait fur la victime. Près de lui était un homme qui tenait le Maro royal, lautre l'arche de l'Eatooa; la prière finit, \& les prêtres fuivis de leurs acolytes vinrent fur le rivage, recommencerent leurs prières, tandis qu'on ôtait un à un les tiges de bananiers de deffus lhomme mort, \& on étendit enfuite celui-ci fur le fable, les pieds vers la mer; les prêtres fe placerent autour, répétant quelques phrafes; on le découvrit; on le mit dans une direction parallele à la cote; les prêtres ayant à la main des plumes rouges, recommencerent une prière, pendant laquelle on enleva quelques cheveux de la victime, \& on lui arracha l'œeil gauche ; onenveloppa le tout dans une feuille verte qu'on préfenta à Otoo, qui la renvoya au pretre avec d'autres plumes rouges. Dans ce moment un martin-pècheur voltigea fur les arbres voifins \& l'on fut enchanté de ce bon préfage. Le córps fut porté quelque pas plus loin, \& on le dépofa fous un arbre, la tête tournée vers le Moraï où l'on plaça les paquets d'étoffes, tandis qu'on plaçait les touffes de plumes rouges aux pieds de la victime.

## 176 Thoisteme Voyage

Les prêtres fe rangerent autour du corps, cei lui qui paraiffait ètre leur chef parla un quart d'heure, en variant fes geftes \& les inflexions de fa voix, s'adreffant à la victime, femblait lui faire des reproches, lui propofer des quef. tions, \& l lui demander fi l'on n'avait pas eu raifon de le facrifier: il le priait enfuite comme pour l'engager à obtenir du Dieu la faveur qu'on défrait, de livrer Eimeo, fon chef, fes cochons, fes femmes, tout ce qu'elle renfer-
avait pre un chie enfuite
jeth; or
les rogn
forl fan:
tres qui
hommes
force,
fois des
Dieu à
\& le tou haut de peftés c demme Le comme on fit $u$ on pria ture or bole de Oqua, pofé de
encore trailles
reux,
Morai
Tor

## de JA QUES COOK:

avait préparé un feu, on y paffa par la flamme un chien auquel on venait de tordre le cous enfuite on lui arracha les entrailles qu'on $y$ jeta; on en rôtit encore le coeur, le foie \& les rognons, on en barbouilla le corps avec foin fang, \& le tout fut placé devant les pretres qui priaient autour du tombeau; deux hommes alors frappaient du tambour avec force, \& un petit garçon fit entendre trois fois des cris perçans; c'était pour inviter le Dieu à fe régaler du mets qu'on lui offrait, \&le tout fut dépofé fur un échaffaut ou whatta, haut de fix pieds, où étaient les reftes empeftés de quatre cochons déjá offerts précé. demment à la Divinité; puis on fe retira.
Le lendemain les mêmes cérémonies recommencerent; on immola un cochon de lait; on fit ufage des bananiers, des plumes rouges; on pria, on développa le Maro, longue ceinture ornée de plumes jaunes \& rouges, fymbole de la royauté; on apporta l'arche du dieu Ooro, tabernacle fait en pain de fucre, compofé de fibres de cocos entrelaffées; on facrifia encore un cochon, on en remarqua les entrailles pour $y$ chercher quelque indice heureux, \& on les jeta dans le feu. Devant le Morai fur terre, il y avait auffi des Morais Tome IX.

## 178 TROISIEMEVOYAGE

de mer, élevés fur des pirogues, où l'on avait viennen étalés des cocos, des bananes, des fruits í neuf cr pain, du poiffon.

La victime m'avait paru un homme entre fient p ils étaic deux áges, de la clafe inférieure; je ne pus avaient favoir s'il avait commis quelque crime qui mé. gutées. ritàt la mort ; mais en général on dit \&que le choix tombe fur des criminels ou des vaga bonds, \& quils ne font avertis du choix qu'au moment où le coup fatal tombe fur eux. Lorf. qu'un des principaux chefs juge qu'un facrifice eft néceffaire, il défigne l'infortuné, \& détache quelques-uns de fes ferviteurs qui l'af. fomment avec la maffue ou des pierres; le roi doit toujours ètre préfentau facrifice. Le Mo. raï où l'on fait le facrifice eft bien fûrement un temple \& un cimetiere; c'eft celui où lion doit enfevelir le chef de l'isle entiere, fa famille \& les premiers chefs du pays. Il ne differe guères des autres que par fa grandeur.
La coutume barbare d'immoler des hommes eft probablement répandue fur les isles de la mer Pacifique; dans les Isles des Amis, on devait immoler dix victimes humaines dans la Nacche folemnelle qu'on fe propofait d'y célébrer. Les Otahitiens paraifent n'mmoler qu'un homme 2la fois; mais il femble que ees facrifices re-
tion des
entr'eux leur des me dire qu’il éte la nuit, tie imm raī, jufe Il $y$
était car nie d'arr fenter al le mang blème, mains or barbares
de leurs:
à leurs obtenir
mes; or pour fol
viennent fouvent; car je comptai quaranteneuf crânes expofés dans le Moraï, qui faifaient partie d'autant de victimes, \& comme ils étaient fort peu altérés, il parait qu'ils avaient été immolés dans des années peu éloiguées. Cette cérémonie n'attire point l'attention des infulaires; les prêtres meme caufaient entr'eux de chofes indifférentes. Lorfque je leur demandai le but de cette inftitution, ils me dirent que c'était l'ufage de leurs peres; qu'il était agréable à leur Dieu, qui pendant la nuit, fe nourriffait de l'ame ou de la partie immatérielle qui demeure autour du Moraï, jufqu'à ce que le corps foit détruit.

Il y a quelque apparence que ce peuple était cannibale, \& que de là vient la cérémonie d'arracher l'œil de la victime, \& de le préfenter au roi qui ouvre la bouche comme pour le manger; ils appellent cette efpèce d'entblême, manger l'homme: ces hommes fi humains ont cependant encore des coutumes bien barbares; telle eft celle de couper la mâchoire de leurs ennemis vaincus, \& d'offrir les corps à leurs dieux; \& ce n'eft pas feulement pour obtenir la victoire qu'ils immolent des hommes; on en facrifia deux peu de tems après pour folemnifer la reftitution des biens, faites
aux partifans du roi détróné qui fut l'épours d'Oberea.

A mon retour de cette horrible cérémonie, je vis Towha qui me prefla de joindre mes forces aux fiennes contre Eimeo ; je le refu. fai \& lui déplus. Je l'indignai même lorfque je lui parlaf avec horreur du facrifice qu'on venait de faire, \& que je lui prédis que loin de s'attirer la faveur des dieux, il attirerait fur lui leur haine \& des malheurs. Ma prédiction n'était pas fi hazardée qu'elle le femble ; j's. vais lieu de douter du fuccès d'une guerre que plufieurs condamnaient, qu'un plus grand nom. bre voyait avec indifférence : \& lorfqu'Omai lui dit qu'en Angleterre on punirait d'une mort violente celle qu'il aurait donnée au moindre de fes domeftiques, Towha ne voulut plus rien écouter; mais fes ferviteurs prêtaientà ce dif. cours une attention qui prouvait qu'ils étaient d'une opinion différente de leur maitre.

Revenus dans la maifon d'Otoo, il nous donna des Heevas, ou feectacles dans lefquels on frappe le tambour, tandis que des femmes fort entendre les chants les plus doux; les hommes y exécutent auffi des farces. Omaí nous donna un diner fomptueux où était un pudding préparé à la maniere des infulaires,
compof fruits à de noix lerent était repas, par de dans p . à refpi les po les ent Je fis d'abor les pl

## DE JAQUES COOK:

compofé de morceaux rapés, cuits \& pilés de fruits à pain, de bananes mures, du taro; de noix du palmier \& du pandanus; ils y mêlerent le jus des cocos \& le firent cuire; il était excellent. CEdidée nous donna auffi un repas, \& Otoo des préfens confidérables portés par de jeunes filles enveloppées \& groffies dans plufieurs pieces d'étoffes, \& qui ont peine à refpirer fous l'amas de ces habits; ce qu'elles portaient fur leurs têtes \& les étoffes qui les entouraient, furent dépofés fur les vaiffeaux. Je fis voir aux chefs des feux d'artifice qui d'abord les étonnerent; puis mirent en fuite les plus courageux.

Je vis un chef mort depuis quatre mois, dont le corps n'était point défiguré encore, \& je m'informai de la méthode qu'on fuivait pour les conferver; je fus qu'on leur otait les entrailles \& rempliflait le ventre \& l'eftomac d'étoffes, qu'on frottait le corps d'huile de $\operatorname{cocos} \& \mathrm{du}$ fuc d'une plante qui ne croit que dáns les montagnes; qu'on le lavait encore fouvent avec l'eau de la mer. On laiffe long-tems les corps des chefs expofés aux yeux de tous, \& j’appris que le tems de les voir eft d'autant moins fréquent, que le moment ou ils moururent s'éloigne, \& qu'enfuite on les voit fort rarement.

Un jour nous montâmes à cheval devant lo roi pour lui faire connaitre lufage de ces ani, maux ; les Otahitiens qui n'avaient jamais vu un tel fpectacle, s'en émerveillaient comme s'ils euffent vu des centaures: ils eftimerent beancoup cet animal, \& les nations chez lefquelles on s'en fert ; chaque jour quelques - uns de nos gens montaient le cheval \& la jument, \&
pirogue: \& les g diffent enfin, : pirogue combat la mer vaincre rogues guerrie tués: font de lenden Je 1 ligieuf d'y all \& la $r$ huit a de $\mathrm{m} \epsilon$ moi, mains
dans
rent faire dit. recon nuit.

## DE JAQUES COOK.

pirogues avancent \& reculent avec vivacité; \& les guerriers placés fur la plate-forme brandiffent leurs armes, font mille contorfions; enfin, après s'ètre évitées avec dextérité, les pirogues s'abordent de l'avant, les guerriers combattent, les vaincus fuient ou fe jettent à la mer: quelquefois lorfqu'ils ont réfolu de vaincre ou de mourir, ils attachent leurs pirogues, \& combattent jufqu'à ce que tous les guerriers de l'une ou l'autre pirogue foient tués: jamais ils ne font de quartier, \& s'ils font des prifonniers, c'eft pour les immoler le lendemain.

Je fus invité à une nouvelle cérémonie religieufe; mais une fciatique ne me permit pas d'y aller. Otoo fut inftruit de ma maladie, \& la mere, les trois focurs de ce bon prince, huit autres femmes, voulurent entreprendre de me guérir. Elles fe rangerent autour de moi, \& fe mirent à me preffer avec les deux mains de la tete aux pieds, mais fur-tout dans la partie où je fouffrais; elles me pétrirent jufqu'à me faire craquer les os, \& me faire affez fouffrir pour défirer qu'on fufpendit. Cependant je me trouvais mieux, elles recommencerent le foir, \& je paffai une bonne nuit. Deux fois encore elles firent ce remède cablés, \& les effets en font toujours falutaires, Javais envoyé deux de mes offioiers à la cérémonie dont je ne pouvais ètre feectateur; yelle vi calme; les hab ce fut près d'un Morai qu'elle s'exécuta; des branches d'arbres différens furent apportées, les prétres chanterent d'un ton mélancolique, on découvrit le Maro, \& on le ceignit à $\mathrm{Otoo}_{3}$ on prononça le nom d'Heiva, \& trois fois laf. femblée répondit Earee; on répéta la mème cérémonie devant le Morai du roi, puis on fe plaça avec ordre dans une vafte cabane, ou l'on fit différens difoours dans lefquels on promettait de ne plus combattre, \& de vivre en amis. Un infulaire ayant une fronde autour de fes reins, \& une groffe pierre fur fes épaules, fe promena dans le cercle que les autres formaient; il répéta quelques mots d'un ton

Avan volaille étaient nards c d'Inde pris qu hiffer quelqu ${ }^{\text {² }}$ trer. J devait laiffe a mais je permis Les chantant, \& jeta fa pierre, qui fut placée avec le bananier, mis aux pieds du roi dans le Morai. C'était probablement une confirmation du traité.

- Le banánier eft d'un grand ufage dans les cérémonies; les meffagers que Towha envoyait au roi lorfqu'il faifait la guerre à Eimeo, temaient toujours un bananier à la main qu'ils
tures 8 mais $j$ feau, qu'il $f$ partir éloign:
dépofaient aux pieds d'Otoo; dans une querelle violente, un bananier offert ramene le calme; il femble ètre le rameau d'olivier pour les habitans des Isles de la Société. Avant de partir, je vifitai le bétail \& la volaille que j’avais dépofés dans lisle; tous t́taient en bon état; deux des oies \& des canards couvaient, la femelle du paon, la poule d'Inde n'avaient point encore pondu. Je repris quatre chèvres, parce que $j$ 'en voulais laiffer deux à Ulietea, \& deux autres dans quelqu'une des isles que je pourrais rencontrer. J'emmenai auffi Omaì à Huaheine out il devait s'établir; il fe ferait ruiné fi je l'avais laiffe abandonné à fon beau-frere, à fa four; mais je pris fon tréfor fous ma garde, \& ne permis point à fes parens fripons de le fuivre. Les vents me retinrent encore quelques jours à Otahiti, toujours environné de pirogues. Otoo voulut m'en donner une qu'il avait fait conftruire exprès; elle était décorée de fculptures \& eut été un don agréable pour mon roi; mais je ne favais où la placer dans mon vaiffeau, \& je fus obligé de refufer un préfent qu'il faifait avec plaifir. Nos amis nous virent partir avec douleur, \& moi-méme je ne m'en éloignais pas fans regret. Je n'efpérais pas trou-
ver ailleurs autant d'abondance ni de cordia. lité; notre correfpondance amicale ne fut pas troublée un feul inftant. Les chefs trouvaiemt leur compte à reprimer les vols, mais ils ne le peuvent pas toujours, \& quelquefois ils font volés eux-mèmes. Un avantage dont nous jouiffions \& que n'avaient pas eu les navigateurs précédens, c'elt que nous favions un peu la langue du pays, \& qu'Omaï nous fervait encore d'interprète. Cependant nous ne pûmes favoir l'époque précife de l'arrivée des Efpagnols; Ies Otahitiens ne peuvent fe rappeller au jufte tout ce qui s'eft paffe au-delà d'un an ; j'avais vu par l'infcription gravée fur la croix, que les Efpagnols y avaient abordé en 1774 ; les cochons qu'ils y laifferent avaient déjà perfec. tionné la race de ceux du pays, \& ils étaient déjà nombreux lorfque nous arrivảmes; leurs chiens ont été plutôt un préfent funefte qu'utile; mais les chêvres peuvent ajouter aux richef. fes des infulaires. Le prêtre qui y demeura quelque tems, avait cherché à gagner leur amitié; il avait étudié leur langue, \& cherché à lui donner la plus haute idée de fa nation au détriment de la nôtre; il leur dit que nous habitions une petite isle que fes compatriotes avaient foumife, \& qu'ils avaient dé-
truit mol deffein d religion ; felyte, triotes pt sen reto bientót hommes
Ce proje voyait $p$. hiti n'off fa fituatio merce; troublera fes habi
Nous
\& vifite male, qr
fa pirog
Pancre ;
longe et
deux $m$
dans tol
la fortie
feaux d font hét
Parowro
fruit mon vaiffeau: je ne fais sils avaient eu deffein de s'y établir, \& d'y faire adopter leur religion; mais ils n'y ont pas fait un feul profelyte, \& le pretre avec deux de fes compatriotes profiterent d'une occafion favorable pour sen retourner; en annonçant qu'ils viendraient bientót aveo des maifons, des animaux, des hommes, des femmes pour s'y fixer près d'eux. Ce projet faifait plaifir à Otoo qui n'en prén voyait pas les fuites; mais heureufement Otahiti n'offre pas des richeffes bien tentatives, \& fa fituation ne la met pas fur la route du commerce; \& c'eft ce qui me fait efpérer qu'on ne troublera pas un jour la douce tranquillité de fes habitans.
Nous cinglâmes vers Eimeo ; jallai chercher \& vifiter un havre dans fa partie feptentrionale, qu’Omaï qui nous avait devancé dans fa pirogue, nous avait indiqué, \& j'y jetai flancre; on appelle ce havre Taloo; il fe prolonge entre des collines dans un efpace de deux milles; il n'en eft pas de plus fûr dans dans tout l'Océan Pacifique, \&l'entrée comme la fortie en eft également facile. Différens ruiffeaux d'une eau pure s'y rendent; fes bords. font hériffés de bois, \& près de là eft le havre Parowroah, plus étendu encore, mais dont l'en-
ler fans trer ou fortir ; j'avais ignoré ces havres \& je m'en étonnai un peu, puifque j'y avais envoyé un canot.

Dès que nous y fûmes, la curiofité \& ent. fuite le défir de faire des échanges, amenerente un grand nombre dinfulaires fur nos vaiffeaux ${ }_{j}$ le chef Maheine vint auffi nous vifiter, \& b . lança de le faire, parce que nous étions amis des Otahitiens; il me fit des préfens \& je lui en fisà mon tour: c'était un homme de quarante à cinquante ans, déjà chauve, mais le cachant avec foin; on me vola une chêvre qui fut me. née chez lui, j'exigeai qu'il me la rendit, il parut ne s'y pas refufer, \& en effet , il mela renvoya avec le voleur; mais dans le mêne moment on m'en efcamotait une autre: pour échapper à ma vengeance, tous s'enfuirent, \& Maheine avec cux; il était facile de voit qu'ils s'entendaient pour garder cette chêvre qui était pleine, par la même raifon je réfolus de me la faire reftituer; \& j'envoyai la chercher dans le lieu ou Pon m'indiqua qu'on lavait cachée; mon détachement revint fans, elle, les Indiens furent l'amufer fans le fatisfaire.
Je m'étais trop avancé pour pouvoir recu- hommes, \& envoyai trois canots qui devaient fe réunir à nous vers la pointe occidentale de lisle. Tous les Indiens s'enfuirent de devant nous, jufqu'au moment ou je déclarai, que je ne voulais tuer ni bleffer perfonne; alorsils. ne laifferent plus leurs maifons défertes, ils continuerent leurs travaux ordinaires; tous me dirent que la chêvre était à Watea; nous nous y rendimes, \& on nous affura qu'on ne l'y avait pas vue; j’affurai qu'elle y était, \& quefi on ne me la rendait pas, je brâlerais leurs maifons \& leurs pirogues; ils perfifterent a dire qu'ils ne l'avaient pas. Alors je fis mettre le feu à quelques maifons \& à deux ou trois pirogues; je brûlai encore fix de ces dernieres en me rapprochant de mes canots. Les Indiens fe raffemblerent; mais au lieu de nous téfifter comme on nous l'annonçait, ils vinrent en fuppliant dépofer des bananiers à mes pieds, \& me conjurer d'épargner une pirogue que jallais trouver. Je l'épargnai \& nous revinmes dans nos vaiffeaux; mais on ne m'envoya point la chêvre.
Je fis déclarer à Maheine que s'il perfiftait à garder la chêvre, je ne laifferai aucune pirot

290 Troisieme Voyage gue dans lisle, \& porterais ma vengeance plos loin encore fi l'on ne me la ramenaic. J'en fis
rocs des détruire dix ou douze, pour lui prouver que mes menaces n'étaient pas fans effet; mais pendant cette derniere expédition on me ris mena ma chèvre. C'était avec regret qu'apres avoir refufé de me joindre aux ennemis de ce peuple, je me voyais forcé d'agir en ennemi moi-mêmes notre correfpondance fe rétablity les Eimeens nous apporterent encore des fruits, \& il me fut doux de penfer quils fentaient leur tort, \& que fi je leur avais fait effuyer des pertes, c'était à eux qu'ils devaient s'en prendre.

Je pris enfuite le chemin d'Huaheine : j'ad vais trouvéa Eimeo du bois à brûler, des cochons, des fruits: les productions y font les mênes que celles d'Otahiti; les femmes y font laides \& petites : fon afpect offre des collines fort élevées \& des vallées étendues qui fur leurs flancs defcendent en pente douce; elles font couvertes d'arbres; dans le fond, on n'y voit profpérer que la fougère; la bordure plate dont Pisle eft environnée, eft efcarpée à peu de diftarice de la mer, \& préfente un afpect tréspittoréfque. Au bas le fol eft compact \& jauñatre; dans le haut, il eft plus friable, \& les
melés d. chers $q 2$ avions j bitans d. arrivés
A pei heine, q 1aires; vengean nous av qui nou terent ; plutot $r$ il s'était courure de cette
fe cond délivré vifite a un enf
Omai I
Le con en géné
bafanne
y avoi
que to
rocs des collines font bleuâtres, caffants, \& melés de particules de mica: Deux gros rochers qui fe trouvaient prés du lieu où nous avions jeté l'ancre, étaient aux yeux des habitans des Eatooas, ou des dieux frere \& fceur, arrivés d'Ulietea d'une maniere furnaturelle.
A peine eutmes-nous atteint le havre d'Huaheine, que les vaiffeaux furent remplis d'infulaires; on leur raconta, on exagéra méme la vengeance que nous avions prife du vol qu'on nous avait fait, \&ce récit infpira des craintes qui nous furent utiles ; les fils d'Orée me vifiterent ; mais leur pere n'etait plus roi, ous plutôt régent de lisle, il n'y était plus mème, il s'etait retiré a Ulietea: les autres chefs accoururent vers nous, \& je réfolus de profiter de cette circonftance pour établir Omaí, qui fe conduifait avec prudence depuis qu'il était délivré des fripons qui lobfédaient. Je rendis vifite au nouveau chef Tairee-tereea; c'était un enfant de dix ans, je lui fis un préfent. Omaï lui en fit un auff, ainfi qu'à 1'Eatooa. Le concours du peuple était trés-nombreux; en général, il nous parut plus robufte \& moins bafanné que le peuple d'Otahiti; il paraifait y avoir plus de riches ou de chefs, \& prefque tous avaient un embonpoint extraordi-

## 192 Troisieme Voyage

naire: nous réglâmes le commerce entre les habitans \& nous, \& je parlai de l'établiffement d'Omai. Je dis tout ce qui pouvait l'honoret aux yeux de fes compatriotes, \& tout ce que javais fait d'avantageux pour les Isles de ha Société; \& pour prix de ces fervices, je de. mandai un terrain où mon ami put élever une maifon \& cultiver les productions néceffaires à fa fubfiftance \& à celle de fes domeffiques On me permit de lui donner ce que je von. drais; cette permiffion était trop vague pour fignifier quelque chofe, \& je demandai une réponfe de plus précife, \& ils me céderents un terrain contign à la maifon ou fe tenaitle confeil, dont l'étendue était de cent toifes fur le havre, \& qui de-là s'étendait jufque furla colline voifine. Tous furent contens; mes charpentiers $y$ conftruifirent une petite maifon ou il pouvait renfermer fes tréfors; nous lui fimes un jardin où nous plantames des shaddeks, des feps de vigne, des pommes de pin, des melons, \& des graines de plufieurs efpèces de végétaux ; \& ces plantations étaient en pleine végétation lorfque je quittai lisle.

Omaï fe répentait de fa prodigalité ; il trou* va dans Huaheine un frère \& une four qui ne le pillerent pas; mais peu confidérés pour le protéger',
protéger
le dépou
quitté ;
Pisle, il
ron fe
trre arrè
par des
reté, je
de fes ri
chefs, $\varepsilon$
lui faifai
vaffe ol
une ven
maltraite
Tand
d'Omai
des blatı
dre un
pris ; je
recouve
faifant r
per les
fir que 1
ves, il
de brál
reté, j
lui ren.
Tom.
protéger, \& jeus lieu de craindre qu'on ne le dépouillât de fes biens lorfque nous l'aurions quitté ; il était le feul riche propriétaire de Pisle, il allait exciter Penvie dans un lieu où pon fe livre aux premiers mouvemens fans trre arrêté par des loix, par la religion, ou par des idées morales : pour le mettre en sûreté, je lui confeillai de donner une partie de fes richeffes à deux ou trois des principaux chefs, \& de mon côté, j'annonçai que fi on lui faifait quelque injultice, \& que je le trouvaffe opprimé à mon retour, je prendrais une vengeance éclatante de ceux qui l'auraieno maltraité.

Tandis que je veillais à la sûreté future d'Omaï, je cherchais à délivrer mon vaiffeau des blattes qui l'infeftaient, \& à me. faire rendre un fextant qu'un des infulaires nous avait pris ; je me faifis du voleur, \& quand j'eus recouvert lobjet du vol, je le punis en lui faifant rafer les cheveux \& la barbe, \& couper les oreilles. Cette punition rigoureufe ne fit que l'irriter, il voulut nous voler nos chèvres, il ravagea le jardin d'Omaï, il menaçait de brûler fa maifon: pour le mettre en sûreté, je l'emprifonnai encore, réfolu de ne lui rendre la liberté que fur quelque isle Tome IX.

## 194 Thoisieme Voyage

 écartée, \& les chefs de lisle m'applaudirent;bayorin deux $p=$ il était mais il reux fa affiettes, fes plats, fes chauderons, fes bou. teilles, fes verres, fes meubles en général at tirerent à peine fes regards : Omaï méme en fentit l'inutilité; un cochon cuit au four valait mieux que bouilli; une feuille de ba. nanier valait un plat, \& une noix de cocos un verre; il troqua la plupart de ces objes contre des haches \& des outils de fer; il avait auffi des feux d'artifice dont il fit ufage pour exciter, ou le plaifir ou la crainte de fes com, patriotes. Je lui laiffai le cheval, ha jument, une chèvre pleine, une truie \& deux cochons de race anglaife : fa maifon avait vingt-quatre pieds de long, dix-huit de large, \& fix de hauteur ; il fut décidé encore qu'il en bâtirait une plus grande à la mode du pays qui sé tendrait fur celle que nous avions bàtie; il avait quatre ou cinq hommes de la clafe inférieure d'Otahiti; il garda les deux Zélandais qui auraient préféré de demeurer avec nous; fon frère s'établit avec lui avec quelques - uns de fes parens; il avait un moufquet, une
dans ur
Tou
je fort leurs : nous; tous le quand tenir $\delta$ fible à qu'on ceurs rendu tes; il
n'y do naiffan bqn u: par le bitans famille
linqui
gateur
ayec is

## DE JAQUES COOK.T

bayornette, une giberne, un fufil de chaffe, deux paires de piftolets, deux ou trois fabres; il était en état de fe défendre contre les 'voleurs, mais il me femblait qu'il eut pu être plus heureux fans ces armes, qui devenaient dangereufes dans un homme dont je conniaiffais l'imprudence. Tout étant arrangé comme je le défirais, je fortis du havre; les habitans nous firent leurs adieux : mais Omaï demeura encore avec nous; il ne nous quitta qu'après avoir embraffé tous les officiers avec affez de courage; mais quand il s'approcha de moi, il ne put fe contenir \& verfa un torrent de larmes; j jétais fénfible à fon attachement; je regrettais prefque qu'on l'eut conduit en Angleterre, où les douceurs d'une vie oivilifée pouvaient l'avoir rendu infenfible aux plaifirs de fes compatriotes; il avait acquis des connaiffances; mais elles r'y doment aucun crédit dans les lieux de fa naiffance: il n'avait pas fu jufqu'alors faire un bqn ufage de fes richeffes; il était entrainé par le défir de la vengeance contre les habitans de Bolabola qui avaient dépouillé fa famille, \& ces confidérations me doninierent de linquiétude fur fon fort. Sans doute, les navigateurs qui fuivront mes traces, s'informeront avec intérêt de ce qu'eft devenu le pauvre Omai.

## 196 Troisieme Voyage

Ses défauts fe trouvaient contrebalancés par fon extrème bonté, par la docilité de fon caractêre, par les fentimerrs de reconnaiffance qui Panimaient envers ceux qui l'avaient obligé; il avait plus de pénétration que d'application, \& fes comnaiffances étaient fuperficielles; il obfervait peu, il n'avait point cherché à rapporter quelques arts utiles à fes compatriotes : je crois qu'il cultivera les arbres frui. tiers, les végétaux que nous avons plantés, \& qu'il prendra foin des animaux que nous lui avons laifé.
Nous continuámes notre route pour Ulietea, où je voulais relàcher. Oreo nous vit approcher, \& vint en pirogue avec fon fils \& fon gendre; dès que nous fümes dans le havre, les infulaires nous environnerent pour échanger des cochons \& des fruits, \& partout nous nous trouvions dans l'abondance; nous delcendìmes, dreffàmes des tentes, un obfervatoire, vifitámes le vieux Oreo à qui je fis des préfens: mais tandis que nous étions occupés à ces paifibles obfervations, un de nos foldats déferta avec fon fufil \& fon équipage. J'engageai le chefà faire des recherches pour le retrouver; ; elles furent inutiles, \& je me mis moi-mème à fes trouffes; après une marche
rapide, femmes fant de ainfi qu vaiffeat géreme allégeai J'ape compat en met une au deux cl deux 1 d'etre

Ceft
tions at
entrepr
mers o
aborde
réparár
plus it
pilotin
les pol
pendar
dats \&
de $s^{3}$ et
nait is

$$
\text { DE JACUES COOK. I } 97
$$

rapide, je trouvai mon déferteur entre deux femmes qui me demanderent fa grace en verfant des larmes; je leur parlai avec févérité ainfiqu'au chef du canton, \& je retournai au vaiffeau avec mon déferteur que je punis légérement, parce qu'il m'allégua des raifons qui allégeaient la gravité de fa faute.

J'appris ici qu'Omaï vivait en paix avec fes compatriotes; mais que fa chèvre était morte en mettant bas fes petits; il m'en demandait une autre avec deux haches. Je lui envoyai deux chevreaux, l'un mâle, l'autre femelle, avec deux haches, \& j'efpérai qu'il continuerait d'ête tranquille \& heureux.
Ceft à Ulietea que je domai mes inftruc tions au capitaine Clerke, parce que nous allions entreprendre un long voyage au travers de mers orageufes; je convins du lieu où nous aborderions, où nous nous attendrions. Nous réparảmes auffi nos vaiffeaux; mais une affaire plus inquiétante nous occupa davantage ; un pilotin \& un matelot déferterent, M. Clerke les pourfuivit en vain, il revint fans eux. Cependant comme un grand nombre de nos foldats \& de nos matelots défiraient comme eux de s'établir dans ces isles fortunées, il devenait important de leur en oter l'efpérance

## 198 Troisieme Voyage

en recouvrant ceux-ci ; j'allai donc moi-mémes avec le chef de l'isle à leur pourfuite ; maig on me dit qu'ils s'étaient fauyés à Bolabola, Jemployai un moyen violent pour réuffir; le capitaine Clerke invita le fils, la fille \& le gendre d'Oreo, \& quand ils furent dans $f_{A}$ chambre, il les y fit enfermer; Oreo voulat s'en plaindre à moi, \& il apprit que je l'avais ordonné, il craignit pour lui - mème; je lui dis qu'il était libre \& pouvait agir pour me faire rendre mes gens; mais que s'ils ne revenaient pas , j'emmenais fa famille. Oreo \& les infulaires déplorerent la captivité de leurs compatriotes; les femmes par tendreffe pour la fille d'Oreo, fe firent à la tète des bleffiu res profondes. Le chef s'occupa des moyens de recouvrer les deux fugitifs; il écrivit à Opoony, roi de Bolabola, pour qu'il les fit ärrèter sils y étaient encore, ou pourfuivre s'ils n'y étaient plus. Cependant les Indiens méditaient un projet hardi; ils voulaient s'emparer du capitaine Clerke \& de moi; jallais tous les foirs me baigner dans une petite riviere voifine, prefque toujours feul \& fans armes ; ils fe préparaient à m'y faifir; mais depuis la détention des enfans d'Oreo je m'étais abftenu de prendre des bains; on envi-
ronnale
le pren
let. Er
ils avai
Toobar
demeur.
enfans
n'aurais
fi rigou téle le $n$. moi, d
Notr niers $j$ les hat général noir 9 adonné qu'ils peuple même niftrati heine, plus f érait tc magnit fuite. Je
ronna le capitaine Clerke \& le lieutenant Gore ; le premier diffipa les infulaires avec fon piftolet. Enfin on me ramena mes déferteurs; ils avaient été arreetés dans la petite isle de: Toobaree, où le vent les avait forcés de, demeurer; je relachai alors tout de fuite les enfans d'Oreo, \& le, calme fut rétabli. Je n'aurais pas peut-ètre employé des moyens fi rigoureux fi l'un de ces fugitifs n'avait pas étéle neyeu d'un de mes amis, officier comme moi, dans la marine du roi.

Notre commerce fut fort actif dans les derniers jours que nous demeurâmes à Ulietea; les habitans avaient oublié nos querelles : en général , ils font plus petits \& ont le teint plus noir que ceux des isles voifines; il font plus. adonnés encore au défordre des paffions ; c'elt qu'ils font foumisà a Bolabola, après avoir été le peuple le plus diftingué de ces isles; il femble mème que leur isle était le centre de l'adminiftration. Le vieil Orée, autrefois chef d'Huaheine, vivait à Ulietea \& me vifita; il était plus fain de corps que lorfqu'il était roi; il était toujours riche, car il me fit des préfens magnifiques, \& avait toujours une nombreufe fuite.

Je réfolus de me rendre à Bolabola, où
je voulais acheter l'ancre perdue par M. de Bougainville, relevée par les Otahitiens qui en avaient fait un préfent à Opoony; je vou. lais m'en férvir pour faire des outils de fer dont la provifion avait beaucoup diminué. Oreo nous fuivit dans cette isle avec plufieurs in. auraient fuivis, fi nous lavions voulu, jufqu'en Angleterre. Le vent ne permit pas aux vaif. feaux dentrer dans le havre, \& je me rendis dans $l$ isle avec des canots; je vis Opoony enviromé d'une fuite nombreufe, \& lui offris l'échange de l'ancre contre une robe de cham. bre de toile, des fichus de gaze, un miroir, fix haches, des grains de verre \& d'autres bagatelles; mais il ne voulut pas les recevoir que je n'euffe vu l'ancre quiétait gatée en partie \& moins groffe que je ne l'imaginais: la délicatefle de ce procédé fit que je ne retranchai rien de ce que je lui avais offert.
Le havre de cette isle eft un des plus étendus que j'aie jamais vu, \& l'isle n'a que huit lieues de tour ; la montagne qui s'élève au centre forme deux pics; elle eft ftérile au levant, couverte d'arbres \& d'arbriffeaux vers le couchant ; la plaine qui l'environne eft ombragée de cocotiers \& d'arbres à pain : là petiteffe de cette isle,
cepend:
dre à 1
pella à
Les Bo phêtefl pour a envoya une pi rendit, jetté b à la m: \& l'efc tude d portée d'Otah ils min Huahe furent isle y en fui avec I

# de Jacues Cook. 

isle $y$ revinrent pendant la nuit, \& mirent en fuite leurs vainqueurs. Otaha fe brouilla avec fon alliée, \& celle-ci la fubjugua ainfi liens remporterent encore la victoire. Depuis ce tems ils régnent fur ces deux isles; il y avait environ douze ans que cette guerre avait commencé, il y en avait dix environ qu'elle avait fini.

Je fus de mon pilotin fugitif que l'animal que les Otahitiens avaient envoyé à Bolabola pour témoigner leur eftime aux habitans de cette isle était un belier, \& j'y dépofai uno brebis pour qu'ils puffent avoir des petits. Ja. bandonnai auffi dans Ulieten aux foins d'Oreo, un verrat, une truie \& deux chèvres pleines. Quand ces animaux y auront produit, les has bitans de ces isles auront des moyens de fubfiftance de plus, \& les navigateurs qui me fuivront y trouveront plus de reffources que nous n'y en avons trouvé: mais il faudra qu'ils aient furtout des haches à donner en échange, \& du fel pour conferver les animaux qu'ils reeevront.

Peut-ètre ils auraient été plus heureux d'être jgnorés de nous, s'ils doivent en ètre abarrdonnés ; ils vivaient dans une médiocrité douce \& tranquille, \& nous fommes venus leur donner des idées nouvelles \& de nouveaux befoins qu'ils ne pourront plus fatisfaire. Si les

Europée nité, il de. .es 5 défaut mens le trie moi tems fuou de \& quar nous le de fabı dre de en le $\mu$ on doi Je précéd. que la était d. la lon fecond grés s
la mas C'e:
habite ne pl : fur le plaine

Suropéens confultent les devoirs de Phumanité, il me femble qu'ils ont contracté celui de. les vifiter quelquefois, pour fuppléer à leur défaut de moyens; nos haches, nos inftrus mens leur auront fait abandomer une induf, trie moins perfectionnée, mais qui leur a long $\rightarrow$ tems fuffi; une hache de pierre, un cifeau d'os ou de pierre $y$ font actuellement fort rares, \& quand ils fouffriront la difette de ceux que nous leur avons fourni, ils auront perdu lart de fabriquer les leurs. On doit donc crain dre de leur avoir préparé de longs malheurs en leur procurant des facilités momentanées ; on doit chercher à les en délivrer.
Je corrigeai, ou fortifiai mes obfervations précédentes par de nouvelles, \& je trouvai que la latitude de Matavai dans l'isle d'Otaïti était de 17 degrés 29 minutes 4 fecondes, que la longitude était 210 degrés 22 minutes 28 fecondes à l'orient de Greenwich, ou 227 degrés 50 minutes 3 I fecondes de lisle de Fer; la marée s'y élève de 12 à 14 pieds.
C'eft la fartilité du fol qui difpenfe les habitans des foins de la culture. Les Otaïtiens ne plantent point l'arbre à pain; il pouffe fur les racines des vieux, ils couvriraient la plaine fi les habitans ne s'y prẹ́paraient des tage.
Une des curiofités de lisle eft un lac au fommet de l'une de fes plus hautes montagnes ; il eft d'une extrème profondeur, \& renferme des anguilles d'une grandeur extraordinaire : les infulaires $y$ pêchent fur de petits tefle paff leur fron ni aux a fionnéme toujours vitoires plaifent dune ho pidement
Les habitans de l'isle font remarquables par la délicateffe de leurs proportions, par les agréplie de mer lide dans la dans les de doule. un certain tems dans leurs maifons, en fe couvrant d'étoffes, en ne mangeant que du fruit \& pain auquel ils attribuent la qualité de blanchir la peau; ils doivent peut-ètre la
beaucout
forte del \& qui fo fanté dont ils jouiffent à ce qu'ils tirent les neuf dixiemes de leur nourriture des végétaux, \& furtout au Mahée, ou fruit à pain fermenté qui eft la bafe de leurs repas. La maladie vénérienne y eft aujourd'hui la plus générale, \& ils font parvenus à l'affaiblir, non à la détruire. Ils ont les paffions de la légé-

Leurs co nées que qu'il leu de mala fracturés
ils infer
la partie chair le
reté des enfans; quelquefois cruels, inhumains envers leurs ennemis, ils n'ont qu'une trifteffe paffagere; le chagrin ne fillonne point leur front, pas mème au moment du combat, nii aux approches de la mort. Ils aiment paffionnément les chanfons, \& le plaifir en eft toujours l'objet: quelquefois ils célébrent leurs vittoires ou la paix dont ils jouiffent; ils fe plaifent à s'élancer à force de rames au-devant d'une houle qui les fouleve \& les, porte rapidement fur le rivage. Leur langue eft remplie de figures énergiques; ainfi pour exprimer lidée de la mort, ils difent que l'ame ya dans la nuit; ils ont l'expreffion qu'on trouve dans les livres faints; les entrailles font émues de douleur ; elle admet les inverfions, \& a beaucoup de fynonymes. Ils ont auffi une forte de langue qu'on pourrait appeller plaintive \& qui forme toujours des efpèces de ftances. Leurs connaiffances en médecine font plus bornées que celles qu'ils ont en chirurgie, parce. qu'il leur arrive plus d'accidens qu'ils n'ont de maladies ; ils environnent d'écliffes les os. fracturés, \& fi une partie de l'os eft détachée, ils inferrent un morceau de bois taillé comme. la partie de l'os qui manque, \& bientót la chair le recouvre.

## 206 Troisieme Voyage

Malgré la fertilité de l'isle, on y éproave quelquefois la famine ; eft-elle la fuite d'ung faifon dérangée, de la guerre, d'une popula tion trop nombreufe? c'eft ce qu'on n'a pu déterminer. Ce féau leur a donné l'kabitude d'écontomifer dans les tems d'abondance, pour fuppléer au tems de la difette. Quand il artive, ils fe nourriffent de la patarra, efpèee de patates qui n'eft bonne qu'avant fa matus xité, de deux autres raciries dont l'une eft vés néneufe quand on ne la laiffe pas macérer dans l'eau. Rarement les hommes de la claffe inférieure mangent du cochon, \& le chef feul peuten avoir tous les jours. Quelquefois le roi eft obligé de défendre d'en tuer; mais quand leur multiplication eft rétablie, la défenfe eft levée. Il défend auffi quelquefois de tuer de la volaille. Les Otaĭtiens font cinq xepas par jour; à deux, à huit, à onze hewres le matin, à deux \& à cinq le foir: les femmes y mangent feules \& jamais d'aucuns méts délicats; il y a un poiffon de lefpèce du thon, une forte de bananes qu'elles ne touchent jamais, \& rarement les femmes des chefs mangent du porc: elles font obligées de fe dé couvrir ou de faire un détour pour éviter lee Morais,

## Les fill

 yeux de 1 fi elles de bandonne lui ote pa mun de 1 les leut avec une \& femble fons deLes pi peu nette tent pluf: tolutes do fien eft le dant ils. péninfule dieu de
tooteere fervent d'animau repas fat dieu. Ils fréquens des chan ils font ble auq

## Les filles vivent avec leurs amans fous les

 yeux de leur pere auquel on a fait des préfens : fi elles deviennent enceintes, l'amant peut l'abandonner, il peut tuer l'enfant; mais s'il ne lui ote pas la vie, il eft cenfé marié. Il eft commun de leur voir changer de femmes, \& de les leit voir battre fans pitié; ils pratiquent avec une forte de folemnité la circoncifion, \& femblent ne s'y foumettre que par des raifons de propreté.Les prètres feuls ont une connaiffance un peu nette de leur fyfteme religieux; ils admettent plufieurs dieux : les isles voifines en ont toites de différens, \& chacune croit que le fien eft le plus refpectable : quelquefois cependant ils en changent : ainfi les habitans de la péninfule Tierraboo ont fübflitué Oraa ou Olla dieu de Bolabola, aux dieux Opoona \& Watooteeree qu'ils adoraient auparavant. Ils les fervent avec affiduité, chargent leurs autels d'animaux \& de fruits, \& ne font jamais un repas fans mettre à part un morceau pour le dien. Ils leur font des facrifices humains affez fréquens, les honorent par des prieres, \& par des chants fouvent répétés. Dans leurs malheurs ils font des préfens à l'ètre malfaifant \& invifible auquel ils les attribuent.

## 208 Troisteme Voyage

Ils croient que l'ame voltige autour des 1 l . vres du mourant, qu'elle monte enfuite vers Dieu qui la mange, qui la rend enfuite dans un lieu, où toutes réunies, elles vivent dans une nuit éternelle. L'ame d'un homme qui s'abftientdes femmes pendant quelques mois avant de mou. rir, n'a pas befoin d'étre mangée par dieu pour y arriver; elle s'y rend en droiture: là elles font invulnerables, peu fujettes aux paffions; cependant les ames ennemies s'y battent quel. quefois; l'ame de l'époux s'y réunit à celle de fon époufe, elles font des enfans femblables à elles.
Ils croient que leurs dieux ont formé des efprits, qui, quelquefois les mangent; mals ils ont la faculté de fe reproduire ; c'eft au déclin de la lune que leur dieu eft mangé, c'eft lorfqu'elle eft pleine qu'ils fe reproduif fent. (*)

Les hommes qui fe noient ont un paradis different des autres; ils trouvent dans le fein des flots un beau pays, des maifons \& tout ce qui peut les rendre heureux : tout a une
(*) Le tems de la reproduction \& de la deftraction de ces dieux explique, ce nous femble, la caufe de cette opinion \& ce qu'il faut entendre par elle.
atie à le mène, \& mes. Ils chantée F cher le buent le c dans le v fonges, lápect d leurs ent Ils dif une déef terre à u que fes \& les, isl. nent d'ur blitent à pays plus Ils conne mais par tiere exif 'Tapuppa noyau du cadavre déeffe ép donna de maux, d
athe à leurs yeux, les plantes, les pierres mène, \& leur fort eft comme celui des hoanmes. Ils croyent marcher fur une terre enchantée par leur dieu; ils ne peuvent fe toucher le pied contre une porte qu'ils n'attribuent le coup à l'Eatooa; ils tremblent la nuit dans le voifinage d'un cimetière, croyent aux fonges, \& que le rèveur eft un prophête : pafpect de la lune les dirige fouvent dans leurs entreprifes.
Ils difent qu'avant toutes chofes, exiftait une déeffe qui ayant attaché une maffe do terre à une corde, la lança autour d'elle \& que fes morceaux répandus formerent Ótaiti \& les, isles voifines; que leurs habitans viennent d'un homme \& d'une femme quí s'étal blirent à Otailti; que fans doute ils venaient de pays plus éloignés dont ils fuppofent l'exiftence. Ils connaifent auffi une création univerfelle, mais par des moyens qui fuppofent que la matiere exiftait déjà ; ils difent que Tatooma \& 'Tapuppa, rochers mále \& femelle, formant le noyau du globe, produifirent Totorro, dont le cadavre fe décompofa en terre. Une autre déeffe époufa fon fils Tierraa, à qui elle ordonna de créer de nouvelles terres, des animaux, des plantes. Un accident ayant détruib Tome IX.

## 210

Le roi nes en furent portées dans la lune par des colombes; \& ils y forment aujourd'hui des boccages, qui nous femblent être des taches.

Ils prétendent qu'il y eut autrefois dans Fisle deux Taheeai, ou Canibales, venus on ne fait d'où; ils fortaient des montagnes quils habitaient pour aller à la chaffe des hommes dont ils fe nourriflaient. Deux frères réfolu. rent d'en délivrer le pays; du haut d'un ro. cher voifin de leur cabane, ils inviterent les Taheeai à un feltin, où ayant fait chauffer des pierres, qu'ils leur firent entrer dans la bouche avec de l'eau, le bouillonnement \& la vapeur les étoufferent. Les libérateurs devinrent la tige des rois Otaitiens, \& une femme qui habitait avec les monftres \& ne vivait pas comme cux, devint une déeffe; elle avait deux dents d'une groffeur prodigieufe.

Ces contes incohérens femblent prouver qu'il y eât des antropophages dans Otaiti, \& il n'eft pas mème prouvé qu'il n'y en ait plus. Omaï nous a raconté qu'un homme de fa famille avait coupé un morceau de la cuiffe d'un habitant de Bolabola; \& les victimes humaines qu'on y offre aux dieux femblent annoncer un refte de cette barbarie.
\& feul E tous les différent fe fert , que les niftratio defes fu on bru ferme; pects $q$ Aprè nohoon tous ou fe mat: eft l'ar eft.mis ce con traire
Toutot qui ef ce qu: Le prend raifons celui fes, p

Le roi eft très-refpecté; il porte feul le maro \& feul pofféde une conque au fon de laquelle tous les fujets lui apportent des.comeftibles de différente efpèce ; on punit de mort celui qui fe fert de fon nom avec légéreté; on-confifque les terres de celui qui blâme fon adminiffration; il n'entre jamais dans les maifons defes fujets, \& fi quelque accident l'y force, on brule la maifon avec tout ce qu'elle renferme; on porte jufqu'à la fuperftition les refpects qu'on lui rend.
Après lui vientent les chefs, puis les Mad nohoone ou les vaffaux, que fuivent les Toutous ou efclaves; chacune de ces claffes ne peut fe marier que dans fon fein; le Toutou qui eft l'amant d'une femme d'un rang fupérieur eft mis à mort; s'il eft réfulté des enfans de ce commerce, ils font mis à mort. Si au contraire un vaffal s'abaiffe jufqu'à une femme Toutou, l'enfant prend le rang de fon père qui eft dégradé. Nous ne répéterons poins ce qu'on a dit ailleurs du gouvernement.

Le poffeffeur peut tuer le voleur qu'il fur: prend; il n'eft obligé quà en expofer les raifons : cette févérité n'eft exercée que fur " celui qui cherche à ravir des chofes préciell. fes, pour d'autres objets on ne le force qu'd

## 212 TROFSTEMEVOYAGE

 la reftitution; un meurtre fait naitre une guerre civile entre les familles, qui ne fe ftermine que par la perte entiere des poffeffions de la famille vaincue. La mort d'un Toutou elt rachetée par la ceffion de quelques cochons! \& de quelques plumes rouges. Le meurtre même d'un de fes enfans n'eft qu'û délit Jéger.La petite isle de Mataia ou Ofnabrug dé. pend d'Otaiti; fes habitais parlent un dialećcte différent de leur métropole ; ils portent les cheveux longs, fe parent de coquilles \& de perles polies éblouiffantes au foleil ; \& dans les combats, ils fe fervent d'une grande co: quille comme d'un bouclier, d'une fubftance garnie de dents ${ }^{\text {th }}$ de requin pour fe couvrir les bras, \& d'une peau de poifion chagrinée pour ${ }^{2}$ défendre leur corps. On nous parla de diverfes isles baffes fituées au nord-eft d'Otäiti;' on nous en nomma huit; leurs habitans fe rendent quelquefois à Otaíti; ils ont le teint plus brun que les habitans de cette isle, la phyfionomie moins douce \&\& le corps piqueté d'une maniere différente. Ils ont des coutumes affez fingulieres.
En nous eloignant de Bolabola, nous cinglions vers le nord; notre voyage qui durais
dạà de que co nos pr $8^{8}$ degr mes à ces par lissle de
Nou gré 4 deux j c'était
qui re
dure fi
cocotic
procur
point 1
nir. T
lieu de
\& nou
fon ; j
vaiffea
jeter 1
avait
nous 5
tues,
pérais
main
déjà depuis dix-fept mois, ne faifait en effet que commencer, \& je fis faire linventaire de nos provifions pour en régler lufage. Yers le $8^{\circ}$ degré de latitude méridionale, nous commençâmes à voir différentes fortes d'oifeaux : c'eft dans ces parages que Mendána découvrit, en is 68 , l'isle de Jéfus; nous ne la découvrimes pas. Nous coupâmes ${ }^{1}$ 'Equateur fous le $210^{\circ}$ degré 43 minutes 3 fecondes de longitude, \& deux jours après nous découvrimes une terre ; cétait une isle baffe, formée d'une enceinte qui renfermait un lac d'eau de mer, la bordure ftérile n'offrait que quelques touffes de cocotiers's ; je réfolus d'y jeter l'aincre pour m'y procurer des tortues; car cette terre n'était point habitée \& femblait devoir nous en fournir. Tandis que deux canots cherchaient un lieu de débarquement, deux autres pèchaient \& nous rapporterent deux cents livres de poiffon; je les y renvoyai, \& je vins avec les vaiffeaux devant une petite isle où je pus jeter l'ancre, \& aux cótes de laquelle il y avait deux canaux pour pénétrer dans lisle ; nous y entrâmes, nous y trouvâmes des tortues, mais en moindre nombre que je n'efpérais ; on en trouva davantage le lendemain \& les jours qui fuivirent.:

## 214 Troisieme Voyace

J'avais débarqué dans lisle avec M. Bayly pour y obferver une éclipfe de foleil tandis que mes matelots étaient à la chaffe des tortues, \& quoique je connuffe l'ineptie des matelots quand ils fe trouvent fur terre, je n'imaginais pas qu'il s'en put égarer fur une bordure de terre aflez étroite ou de petits arbriffeaux épars ne pouvaient cacher la vue des vaiffeaux, Cependant deux s'égarerent \& nous inquiéterent pendant près de deux jours; l'un revint \& l'autre fut retrouvé; mais ils avaient fouffert une foif extrème, car il n'y a point d'eau douce dans cette isle; l'un d'eux s'était foulagé en fuçant le fang d'une tortue.

Je plantai fur cette terre déferte des noix de cocos \& des ignames que javais fur le vaiffeau en pleine végétation: nous y femâmes auff des melons, \& y laiffàmes dans une bouteille nos noms, celui de nos vaiffeaux, \& la date de notre féjour. Le fol de cette isle eft en quelques endroits léger \& noir, compofé de débris de végétaux, de fable \& de fiente d'oifeaux : en d'autres lieux on ne voit que du corail \& des coquilles brifées dont la mer eft affez éloignée aujourd'hui, pour faire croire que cette terre s'accroit tous les jours; il y a des étangs remplis par l'eau de
la mer indique comme: végétal avait q \& le trouve plantes une m pier, blable bres v delles. inconv périeu fur le foigna cuf b. celui feaux blable choco courli un pe fauve bes $d$ de ce

## de Jaques Cook. 215

la mer qui filtre au travers du fable. Rien n'y indique des traces de l'homme ; \& l'on ne fait comment il pourrait y étancher fa foif; aucuin végétal ne pourrait $y$ fervir de pain. Il n'y avait qu'une trentaine de cocotiers peu fertiles, \& le fuc des noix y a le goût de fel: on y trouve quelques arbriffeaux \& deux ou trois plantes différentes: on $y$ vit auffi un fide, ous une mauve de linde, une efpèce de pourpier, deux de gramens, \& une plante femblable au Mefembryamthemum. Sous les arbres vivaient une multitude infinie dhirondelles ou d'oifeaux d'oufs d'une efpèce encore inconnue ; elles font noires dans la partie fupérieure du corps, blanches dans linférieure, fur le front elles ont un arc blanc; les unes foignaient leurs petits, d'autres couvaient un ceuf bleuâtre, tacheté de noir \& plus gros que celui d'un pigeon : nous y vimes d'autres oifeaux encore, tels que le noddie, un autre femblable au goèland, un troifieme couleur de chocolat qui a le ventre blanc, la frégate, le courlis, la guignette, l'oifeau du tropique, \& un petit oifeau de terre qui reffemble à la fauvette d'hiver; de petits lézards, des crabes de terre, des rats font encore les habitans de cette isle.

$$
04
$$

## 216 Troisieme Voyage

Nous y célébrámes la fête de Noël, \& luif đonnámes ce nom; elle a is à 20 lieues de cir. conférence \& a la forme d'une lune décroiffante, dont les extrèmités font l'une au nord, l'autre au fud: elle eft ceinte de rochers de corail, au dehors defquels eft vers le couchant un bano de fable qui s'étend à un mille en mer: la latitude de la petite isle où nous obfervàmes Téclipfe du foleil, eft fous la latitude méridio. nale 1 deg. 59 min , fous la longitude 219 deg . 58 min .

Nous nous en éloignâmes le 2 Janvier, toujours environnés de différens oifeaux ; parvenus entre le dixieme \& le onzieme paral. lele, nous vimes des tortues qui nous annon-
en retor leur tenc ceaux d ils m'en douce. J de large: péche: était mé leur phy reffembl: les chev tans, qL fommet d'une gr longue,
piquetur morceau qu'ils po: d'un car des pierı nous ne A me: rogues de coch tates; ne de fix 1
allaient

$$
\text { DE JAQUES COOK. } 217
$$

enl retour quelques pieces de maquereaux ; je leur tendis encore de petits clous \& des morceaux de fer qu'ils eftimaient beaucoup, \& jls m'en voyerent des poiffons \& une patate douce. Je ne voyais dans leurs pirogues que de larges citrouilles \& une efpéce de filet de péche: ils avaient la peau brune, leur taille était médiocre, ils paraiffaient très-robultes; leur phyfionomie était très - variée ; plufieurs reflemblaient aux Européens; la plupart avaient les cheveux courts, d'autres les portaient flottans, quelques-uns les portaient en touffe au fommet de la tête; ils étaient noirs, mais chargés d'une graiffe rouffe ; ils portaient leur barbe longue, n'avaient d'ornemens qu'une légère piqueture fur les mains \& fur les aines, \& des morceaux d'étoffe d'un deffein bien fingulier qu'ils portaient autour des reins : ils paraiffaient d'un caractère doux, \& n'avaient d'armes que des pierres qu'ils jetterent quand ils virent que nous ne les attaquions pas.

A mefure que nous avançầmes, d'autres" pirogues nous apporterent un grand nombre de cochons de lait rôtis, \& de très-belles patates; nous donnions pour les premiers un clou de fix fous fterlings; \& comme nos tortues allaient finir, ce fecours nous remit dans l'a-

## 218 Troisteme Voyage

bondance ; nous voyions, en fuivant la cote, diverfes bourgades dont les habitans accouraient dans les lieux élevés, afin de mieux voir les vaiffeaux, ou fe réuniffaient en foule fur le rivage; le centre de cette isle eft hérifíe de montagnes chargées de bois; les arbres étaient répandus autour des villages près defquels on voyait des plantations de bananiers, de cannes à fucre \& d'autres productions.

Nous pûmes jetter l'ancre le lendemain, \& les habitans enhardis vinrent fur le vaiffeau; à fa vue, leur étonnement, leur admiration fe peignaient fur tous leurs traits; ils ne connaiffaient aucune de nos marchandifes; ils paraiffaient avoir une idée du fer, \& lui donnaient tantot le nom de Hamaite, tantót celui de Toé; ils ne connaiffaient point l'ufage du couteau, ne firent aucun cas de nos grains de verre, ni même des miroirs, \& admirerent les affiettes de fayence, les taffes de porcelaine; ils étaient honnètes, \& nous demandaient où ils devaient s'affeoir, s'ils pouvaient cracher fur le pont; ils priaient ou chantaient avant de monter fur le vaiffeau, \& dès qu'ils y étaient, ils s'emparaient fans façon de ce qui paraiffait leur convenir. Je ne voulais point que les équipages def-
endifien
ne comm habitans point re plufieurs la délica annonça d'étoffe, daient jv des hor tonjours tion to je n'ofe fuccès;
fouvent difficile celui qu qui eft \& ne c: avec un J'ava avait aff je trou d'une $\mathbf{v}$ Indiens \& j'eu: gnorais
cendiffent fur la terre pour empêcher qu'ils ne communiquaffent la maladie vénérienne aux habitans ; par le mème motif, je ne voulus point recevoir de femmes fur nos vaiffeaux; plufieurs s'étaient préfentées, \& fans avoir de la délicateffe dans les traits, leur phyfionomie annonçait une franchife aimable; une piece d'étoffe, qui, du milieu des reins leur defcendaient jufqu'à mi-cuiffe, les diftinguait feule des hommes; mes foins n'avaient pas réuffi toujours, \& quoique je miffe à leur exécution toute la vigilance dont j'étais capable, je n'ofe me promettre de les avoir pris avec fuccès; tel que vous ne croyez pas infecté l'elt fouvent affez pour répandre la maladie; il ferait difficile au plus habile médecin de décider fi celui qu'il traite eft abfolument guéri; \& tel qui eft attaqué le cache avec foin par honte, \& ne craint pas de la communiquer à d'autres avec une infénfibilité qui étonne.
J'avais jetté l'ancre près d'un lieu où on nous avait affuré qu'il y avait un étang d'eau douce; je trouvai en effet un petit lac dans le fond d'une vallée baffe ; à mon débarquement, les Indiens fe profternerent la face contre terre, \& j'eus de la peine à les faire relever; j ' i gnorais qu'ils traitaient ainfi leurs premiers que j’avais envoyé, preflé par des hommes qui voulaient enlever fes fufils, avait été obligé de faire feu, qu'un des infulaires avait été tué \& que tous avaient été frappés de terreur, J'excitais les échanges tandis que je m’ộcu. ou figures un cafqu gierriers exaient er delles or pais à notre provifion deeau; les habitans, loin de s'y oppofer, nous aiderent. Je voulus vi. fiter le pays; je vins dans la partie orientale où, de nos vaiffeaux, j’avais obfervé dans cha. que village de certains obélifques blancs dont un m'avait paru haut de so pieds; je vis que ces obélifques étaient placés dans des morais qui offraient un terrein étendu, ceint d'un mur de pierre de quatre pieds do hauteur, pavó de cailloux mobiles, ombragé d'arbres divers, ayant à une de fes extrèmités l'obélifque formé d'une efpèce de treillage de bois, recouvert d'une étoffe mince, légère \& grife, dont on voyait une grande quantité en diyers endroits du morai. L'obélifque, à la hauteur de cinq à fix pieds, était chargé de bananiers \& de fruits offerts à leur dieu; les autres parties du morai reffemblaient à celles des cimetieres d' O tahiti, il y avait un hangard; à la face de lentrée étaient des figures de bois d'un feul mor* ceau, haute de trois pieds, affez bien deffinées
chefs; le des anim car la ref dOtahiti nie barba tels facri fus frap peuple fi frappée er inhumain remplie d des plant: pleins d' père le humide ; en planta étoffes , 1 rence, le les arbres
\&fculptées; on les appellait Eatooa noVeheina ou figures de Déeffes; l'une portait fur fa tête in cafque affez femblable a celui des anciens guerriers, l'autre un bonnet cylindrique; elles ćtaient enveloppées d'étoffes; à peu de diftance delles on avait placé des offrandes de fougères.
Là fe voyaient les tombeaux des différens chefs; là : était auffi l'autel où l'on facrifie des animaux \& même des hommes aux dieux, dat la reffemblarre de leurs mours avec celle d'Otahiti s'étend encore jufqu'à cette cérémonie barbare; il parait même qu'ils font de tels facrifices à la mort de leurs chefs. Je fuss 'frappé de dounleur en apprenant que ce peuple fi bon avait des ufages: fi cruels; \& plus frappé encore en voyant que ces facrifices inhumains $y$ étaient communs; l'islé parait remplie de ces efpeces de tombeaux. Le terrain dés plantations eft plat, entrecoupé de foffés pleins d’eau, \& de chemins élevés: là prof, père le taro, racine qui a befoin d'un fol humide; les plantations plus féches, confiftent en plantations régulfereside beaux méariersétoffes, les cocotiers $y$ ont moins belle apparence, les bananiers y promettent davantage; lesarbres qui environnatent les villages font
noires. vages.

Nos marchés s'étaient faits avee fuccès \& avec loyauté $;$ nous achetâmes beaucoup de cochons de lait \& de volailles, des racines, des bananes ayec des clous \& des morceaux de fer; les infulaires apporterent auffi au marché une efpèce particuliere de manteaux \& de bonnets qui étaient faits avec élégance: les prea miers defcendent jufqu'au milieu du dos \& s'attachent par devant, le fond eft un ráfeau fur lequel étaient comme tiffues des plumes jaunes \& rouges, fi bien unies qu'elles femblaient former un velours épais, moëlleux \& luftré; ils font de deffeins variés, les unsent efpaces triangulaires rouges \& jaunes, d'autres en croiffans; plufieurs étaient rouges bordés de jaunes, \& la couleur éclatante des plumes leur donnait un grand prix ; il parait qu'ils s'en fervent dans les cérémonies d'éclat. Les bonnets reffemblent à un cafque; fur le milien eft une efpèce de crête, \& fur les côtés deux trous où l'on paffe les oreilles. C'eft un chaffis de baguettes d'ofier couvert d'un réfeau, tiffu de plumes plus ferrées encore que fur les manteaux; le fond en eft rouge, mais partagé par les raies vertes, jaunes, out
rouge, mieux efpèce neau, d mais il : eft arqu fa tête.

Nous
mais il
fans daI nous y
terent
canots f
raient p
mais no
ver, \&
fraiches
isle que
mais le
que nc
nous el
rapproc
l'ancre
Les
de lait, ills reffer
noires. Ils tirent ces plumes d'un petit oifeau rouge, auquel ils coupent les jambes pour en mieux conferver les plumes; il parait être une efpèce de mérops, eft de la groffeur d'un moineau, d'un rouge écarlate fur tout le corps, mais il a les ailes \& la queue noires, fon bec eft arqué,rougeátre, de la longueur de deux fois fa tête.
Nous nous difpofàmes à quitter ces isles; mais il nous fut difficile de nous en éloigner fans danger à caufe des écueils ; pendant que nous $y$ travaillions, les habitans nous apporterent encore des cochons \& des racines; nos canots fe rendirent encore fur la cote ; ils auraient pu en apporter de nouvelles provifions, mais nous manquions de fel pour les conferver, \& nous avions fuffifamment de viandes fraiches: je dirigeai ma route vers une autre isle que les habitans nommaient Oneeheow; mais le vent nous força de revenir vers lisle que nous venions de quitter ; les courans nous en éloignerent enfuite \& nous nous rapprochâmes d'Oneeheow, où nous jetâmes lancre le 19 Janvier.
Les habitans accoururent avec des cochons de lait, des patates, des ignames \& des nattes; îls refemblaient à ceux de lisle que nous ve.

224 TROISIEMEVOYAGE nions de quitter, parlaient la mème langue; \& faifaient leurs échanges avec la mème loyauté. Ils avaient amené leurs femmes qui danferent fur le pont d'une maniere immodefte: avant de nous quitter, ces infulaires nous demanh derent la permiffion de dépofer fur le pont des touffes de leurs cheveux. Ils mangent leurs ennemis comme les habitans de l'isle que nous avions quittée, quoiqu'ils vivent dans la plus grande abondance ; ils nous ivendirent auffi du fel.

Les vagues obligerent vingt de nos hommes à paffer la nuit dans lisle, \& ce contretems malheureux occafionna fans doute des liaifons avec des femmes du pays, que j’avais défiré prévenir. Les infulairés braverent ces vagues pour nous apporter des provifions; l'un d'eux avait la figure d'un lézard piqueté fur la poin trine; d'autres $y$ avaient des figures d'hommes groffierement deffinées. Ils nous apprirent que leur isle était foumife à celle d'Atooi, nom de l'isle où nous avions abordé, \& où régnaient pluficurs chefs.
Je réfolus de defcendre danin cette isle, \& j'y portai un bouc \& deux chèvres, un verrat \& une truic; des graines de melons, de citrouilles \& d'oignons; je les donnai à l'un des

Infulaires \& tandis pliffaient je pénétr pierreux plantes n'en ava obferván $\&$ des
blaient a en avait tiere.
Nous
des mai
les homr
mes ;
repas en
dooe leu
cuifent
auparav:
dans to
auffi $T c$
chaient
de leurs
marquás
rieufes
par exe
Tom

$$
\text { DE JAQUES COOK. } 22 \xi
$$

fufulaires qui me parut refpecté des autres 3 \& tandis que quelques-uns des matelots remplifiaient leurs futailles à un ruifleau voifin, je pénétrai dans le.pays; il me parut agrefte. pierreux, mais couvert d'arbrifleaux \& de plantes qui parfumaient l'air ; nulle part je n'en avais refpiré un auffi agréable. Nous y obfervàmes des marais falans peu abondans, \& des puits d'eau : les habitans fe raffemblaient autour de nous, \& il me parut qu'il n'y en avait pas plus de cinq cens dans lisle entiere.
Nous eumes occafion d'examiner l'intérieur des maifons, il nous parut décent \& propre : les hommes n'y mangent point avec leurs femmes; celles-ci fe réuniffent pour faire leurs repas en commun. La noix huileufe du Dooedooe leur fert de flambeau durant la nuit: ils cuifent les cochons dans des fours 3 mais auparavant ils leur coupent l'épine du dos dans toute fa longueur : les femmes y font auffi Taboo, car nous en vimes qui ne touchaient point aux alimens, \& qui les recevaient de leurs compagnes dans la bouche. Nous y remarquâmes encore quelques cérénonies mylté rieufes dont nous ne pûmes deviner l'objet; par exemple une femme, après avoir noyé un Tome IX.

226 TROISIEME VOYAGE cochon \& avoir jetté un fagot fur fon corps fans vie, frappa un homme avec un bâton fur les épaules; cet homme s'était affis devant elle pour recevoir cette efpèce de difcipline: ils paraiflaient auffi avoir une forte de vénéra. tion pour les chouettes qui nous y parurent fort apprivoifées ; nous y remarquâmes encore que plufieurs s'étaient arrachés une dent, \& uous avons dit ailleurs qu'ils témoignent du refpect \& de l'amitié en domnant une touffe de leurs cheveux.

De petits accidens ne nous permirent pas de tirer de ces isles tous les avantages que nous avions lieu d'en attendre; \& preffes de nous rendre en Amérique, nous, nous en éloignámes pour cingler vers le nord. Avant de nous en éloigner, donnons-en ici une idée générale.

Elles font difpofées en grouppes; c'eft un des archipels nombreux dont l'Océan pacifique eft femé : les isles folitaires qui les féparent font clair-femées \& en petit nombre. Cet archipel peut être plus étendu que nous ne le connaiffons: nous y avons découvert cinq isles; Woaho, Atooi, Onecheow, Oreehoua \& Tahoora.
La premiere eft la plus orientale; elle eft
tiabitée que nou ter. No elle eft n'a que tout des fesmara poiffons rivages Atooi, colline d'Oneel
Tahoor.
le fol er
par des ble de 1
de tour süre, le facile d douce différen jufqu’al le cent montag doivent boifée i bes d'u
liabitée, fes terres font hautes, c'elt tout ce que nous en pouvons dire, n'ayant pu la vifiter. Nous avons parlé de celle d'Onceheow ; elle eft fituée à 7 lieues au couchant d'Atooi \& n'a que quinse lieues de tour, elle produit furs tout des ignames; fes habitans tirent du fel de fes marais, \& s'en fervent pour conferver leurs poiffons: l'isle en gěnéral eft baffe, mais fè̀ rivages font efcarpés dans la partie qui regatde Atooi, \& vers le fud-eft elle fe termine ent tolline ronde. Oreehoua eft fituée au fiord d'Oneeheow, elle eft petite \& peu élevée ! Tahoora eft petite comme cette derniere, mais le fol en eft peu élevé, elle n'eft habitée que par des oifeaux. Atooi eft la plus confidérable de toutes, elle peut avoir près de 25 lieues de tour; la rade où nous monillâmes eft affez sûre, le vent alifé y fouffle obliquement; il eft facile d'y débarquer; elle a de la bonne eau douce à peu de diftance; l'afpect de l'ifle eft différent de toutes celles que nous avions vues jufqu'alors; tout $y$ offre des pentes douces, le centre en eft élevé fans y ètre chargé de montagnes, les nuages y repofent fouvent \& doivent y fournir des fources: de la partie boifée jufqu'à la mer, elle eft revêtue d'herbes d'une excellente qualité; qui croít à la
hauteur de deux pieds \& quelquefois par toufa fes $;$ mais dans les lieux où on la trouve onne voit pas un arbriffeau.

Dans les vallées le fol parait d'un noir brun, un peu friable; mais dans les lieux élevés, il eft d'un brun rougeàtre affez compacté; dans celui-là le taro profpère, dans celui-ci on cultive les patates douces qui pefent.fouvent de dix à quatorze livres. Le temis y fut variable durant notre féjour, \& c'eft cependant la faih fon où il devait être le plus fixe. La chaleur y eft modérée ; les falaifons s'y confervent trèsbien ; les rofées n'y font pas abondantes, mais peut-etre le foint-elles davantage dans les lieux ombragés d'arbres.

Les rochers y font d'une pierre pefante, d'un noir grifatre, difpofés comme les rayons d'un gâteau de miel, \& parfemés de particules luifantes \& de quelques taches couleur de rouille; la profondeur de ces rochers eft immenfe; ils offrent des couches qui ne font point adhérentes, \& cependant n'ont point de corps intermédiaires : nous y trouvámes auffi le lapis lydius; \& une pierre à aiguifer, couleur de. crème, coupée de veines plus blanches ou noires; une ardoife fine \& une groffiere. Nous y vìmes auffi des hématites.

Ony nes, di ignames Pétooa, des doo lefquell de char citrifole minltitu groffes . aride, du cha: mais $q$ pavot font le obfervé
Nou: Ja groff duuf cre te, des fauvage dien; qu'ont nombre Ses riv yerfité maque.

## de Jaques Cook. T 229

On y recueille cinq ou fix efpèces de bananes, diu fruit à pain, des noix de cocos, des ignames, \& larum de Virginie : on y voit Pétooa, la gardenia parfumée ou jafmin du cap, des dooe-dooe qui dounent des noix huileufes, lefquelles enfilées à des baguettes, y fervent de chandelles; un fida ou mauve, la morinda citrifolia, une efpèce de convolvulus, \& une miultitude de citrouilles qui y deviennent trèsgroffes \& ont des formes variées. Sur le fable aride, croit une plante inconnue de la forme du chardon, \& comme lui armée de piquans, mais qui porte une belle fleur fentlable au pavot blanc : celle - ci \& une plus petite font les feules plantes nouvelles qu'on y aib obfervées.
2 Nous y avoris vu voltiger des oifeaux do Jagroffeur du ferin, \& dont le plumage étuic d'uni cramoif foncé, une groffe efpèce de chouette, des faucons ou milans bruns, un canard fauvage, le héron bleu, une efpèce de corlieus la multitude de plumes de couleurs variées qu'ont les infulaires, $y$ annonce un grand nombre d'oifeaux que nous n'avons point vus Sés rivage's ne nourriffent pas une grande $i$ iverfité de poiffons ; mais on y trouve le etit maquereau, le mulet commun, \& un autre

230 Troisieme Voyage
de couleur de craie blanche, un petit poiffon de rocher qui eft brunâtre \& tacheté de bleu, \& trois ou quatre autres efpèces; les coquil lages n'y offrent rien d'intéreflant.

Nous n'y avons vu d'animaux domeftiques que des cochons, des chiens, de la volaille. On y remarque encore de petits lézards \& des rats.

Les infulaires font de taille moyenne; ils ne font remarquables ni par la beauté de leur forme, ni par la délicateffe de leurs traits; mais. leur phyfionomie annonce la bonté, la franchife; plus que leurs yeux ne promettent the la vivacité \& de lintelligence ; leur vifage, \& fur-tout celui des femmes, eft rond, quel. quefois allongé; leur teint eft brun de noix: les deux fexes font moins diftingués dici par Ih taille, le teint \& les traits que par-tout ail. leurs: peu font difformes; leur peau n'eft ni douce ni luifante; ils ont les dents bonnes, les cheveux liffes, noirs \& peints: il y avait plus de femmes que d'hommes remarquables par leur embonpoint. Ils nagent avec une igueur, une légéreté extraordinaire; des fem* Ans chargées d'un nourriffon, y fendent les prcs agitées \& traverfent un efpace de mer effrahne

Leur géreté i quille entr'eux y prenr homme leur in qu'ils 1 de nos renfern Les ils ne $n$ pas ; $n$ cordon un ma lage, çon lat quelqs on de fait fé. poféd incruf de cos du trc quefo monté ordin:

## de JaQues Coor. <br> 235

 montée fur une baguette. Les hommes font ordinairement piquetés fur les mains ou les
## 232 Troisieme Voyage

 bras, ou les aines; mais il en eft un petit nombre dont tout le corps eft bariolé de lignes \& de figures diverfes.Ils paraiffent vivre en bourgades difperfées fans ordre \& fans fortifications : il y a des ell part maifons vaftes \& commodes; d'autres font de reffemb miférables chaumieres; leur forme eft celle d'üne meule de foin oblongue; elles font clo. au fom che un fes avec foin; une herbe longue pofée fur on met des perches menues difpofées avec régularité, leur fert de couverture ; l'entrée en eft fi étroite qu'il faut fe trainer à genoux pour y pénétrer; un chaffis de planche la cache ou la ferme; c'elt leur porte \& leur fenètre: Pintérieur eft fon fé voir a de diff de l'au formé muficie propre; le fol y eft jonché d'herbes féches, recouvertes de nattes qui leur fervent de fiéges comme \& de lits; fur une efpèce de banc on trouve lui fer des vafes d'eau faits avec de l'écorce de citrouille, des paniers remplis de fruits ou de racines, \& quelques plats, quelques affiettes de bois. Ils font riches en cochons, en chiens mème terre : d'un Ils
boules \& en poiffons qu'ils favent conferver avec le fel; ce fel dont ils font une grande confommation, eft rouge par fon mèlange avec la vafe fur laquelle il fe dépofe.

Leurs amufemens paraiffent affez variés ; leurs à bor pierre \& lui palets
Leu danfes reffemblent à celles des ifles où nous

## de Jaques Coor.

avions paffé, mais ils les exécutent avec moins dadreffe : leurs inftrumens de mufique font groffiers ; l'un eft un cone renverfé, creux ell partie, compofé de plantes groffieres qui reflemblent au jonc, orné fur les bords \& au fommet de belles plumes rouges ; on $y$ attache une petite, citrouille vuidée dans laquelle on met quelque chofe qui fait du bruit, \& Pon fécoue cet inftrument, on le fait mourvoir avec vivacité d'un endroit à l'autre \& de différens côtés en fe frappant la poitrine de l'autre main. Un autre de ces inftrumens eff formé d'un vafe de bois \& de deux bátons; le muficien qui s'en fert tenait le plus long bâton comme nous tenons le violon; le plus court lui fervait d'archet, \& fon pied frappait en méme tems fur le vafe creux renverfé par terre : des femmes accompagnaient l'initrument d'un air affez agréable.
Ils ont une efpèce de jeu de boule; ces boules reffemblent mieux à un petic fromage à bords arrondis qu'à un globe ; elles font do pierre ou d'une ardoife groffiere, très-polies \& luifantes : ils ont encore des efpéces de palets d'ardoife \& s'en fervent conime nous.
Leurs ouvrages méchaniques annoncent beaucoup d'adreffe ; ils font leurs étoffes de mu-

## 234 Troisieme Voyage

 riers par les mêmes procédés que les Otahi. tiens; mais ils l'emportent fur ceux-ci par les couleurs \& la variété des deffeins: on eft étonné de la régularité de leurs figures. Ils ont auffi des étoffes blanches, ou d'une feule couleur; ils favent les joindre par des coutures. Ils fabriquent un grand nombre de nattes blanches très-fortes qui offrent beaucoup de raies rouges ou de lofanges entrelaffés; il en eft de fines, de groffieres, d'unies \& de fortes. Ils peignent l'écorce des citrouilles qui leurde pierr ils avaie faient ${ }^{1}$ due fur peut s'ê n'avoir toutes 1 mes, il de fon dans de des infi tement
fréquer en dom frages de fer. Leu larges tronc les fla d'épaif manie coins
enfem forme
Quel
légère
de pierre font faits comme ceux d'Otahiti; is avaient deux morceaux de fer \& en connaiffaient l'ufage ; mais cette connaiffance répandue fur une isle où aborderent les Européens, peut s'être propagée au loin; car ils paraiffaient n'avoir jamais vu de vaiffeaux. Dans prefque toutes les ifles nouvelles que nous découvrimes, ils avaient une idée au moins obfcure de fon ufage; les voyages de leurs habitans dans des isles où on le connaiflait, ou ceux des infulaires qui avaient commercé immédiatement ou par des intermédiaires avec les illes fréquentées par les Européens, ont fuffi pour endonner la connaiflance \& le défir. Les naufrages ont pu encore y porter des morceaux de fer.

- Leurs pirogues font longues de 24 pieds, larges de 18 pouces; une piece de bois, ou un tronc d'arbre un peu creufé en forme le fond; les flancs font formés de planches d'un pouce d'épaifeur, ajuftéés \& liées au fond d'une maniere exacte; l'avant \& l'arriere taillés en coins, font un peit élevés; ils en lient deux enfemble \& leur donnent des balanciers d'une forme \& d'une difpofition très-bien imaginées. Quelques - uns ont une voile triangulaire, l'ǵgère, enverguée à un màt.
- Nous avons parlé des foins qu'ils preinene de la plantation du taro, \& de leur difpofition réguliere; tels font auffi leurs champs' de ba. nanes \& de cannes à fucré; les terreins bas font
qut une res dthor détermin tót après

La m
annonce la guerr de lisle voifines ére la o Ils ont d bois cou Pane des belée;
d'envirc à la ma vent po gnards che au mais $\mathrm{I}^{\prime}$
core ut
d'eftoc
pied,
enviror
hors;
troué,
bras. I
fronde.
qut une jatte de bois, foutenue par deux figures dhommes affez bien fculptées. On ne pur le déterminer à fe mouvoir; on le reporta bientot après dans fa pirogue \& il gagna la cote.
La multitude d'armes qu'ont ces infulaires annoncent qu'ils font ou foutiennent fouvent la guerre; peut-êrre entre les divers diftricts de Pisle, peut-être avec les habitans des isles voifines, \& ces guerres fréquentes paraiffent tire la caufe de la faibleffe de leur population. Ils ont des piques ou lances qui font d'un beau bois couleur de châtaigne, bien poli, \& dont Pune des extrêmités eft applatie, \& l'autre barbelée; ils ont une efpèce de poignard long d'environ un pied \& demi, pointu, affujetti à la main avec un cordon, \& dont ils fe fervent pour combattre corps à corps; ces poignards font quelquefois doubles \& ont le manche au milieu. Ils ont des arcs \& des traits, mais l'un \& l'autre font faibles; ils ont encore une efpèce de couteau dont ils frappent d'eftoc \& de taille; il eft de bois \& long d'un pied, applati, arrondi aux coins, par-tout envirouné de dents de requins pointant en dehors; un cordon paffe au travers du manche troué, \& s'entortille plufieurs fois autour du bras. Il nous parut qu'ils fe fervaient de la fronde.

## 238 Troisieme Vovage

Ils enterrent ceux qui meurent de mort na: $邓$ Acapul turelle, comme ceux qu'on facrifie aux dieur; mais leurs temples font fales; ils $y$ offrent auff \& de für des végétaux. Les prêtres ou Tahounas paraif, fent y être nombreux.

La langue eft la même quà Otahiti; ils en ont la prononciation douce, leurs chants ont les mémes mefures, les mèmes cadences. II La lc dans lis. Salatu Nous degré d parait donc que les peuples de ces isles ont la même origine; mais à une auffi grande diff tance, comment ont-ils pu venir de l'un de ces archipels à l'autre? c'eft ce qu'on ne peut dire: il eft cependant certain que la même langue \& par conféquent le mème peuple, remplit des isles fituées à 1660 lieues de diftance du levant au couchant, \& à 1200 lieues du nord au midi.

Je donnai à ce petit archipel le nom d'Isles de Sandwich; outre les cinq que jai nommées, il en eft une plus petite qui eft baffe \& déferte, fituée près de Tahoora, \& appellée Tammata-pappa. Leur fituation les rendrait utiles à ceux qui fe rendent de l'Amérique aux isles de l'Afie, ou de ces isles en Amérique; \& fil les Efpagnols euffent eu l'efprit de découvertes, ils auraient fait depuis long-tems leurs voyages des Philippines au Pérou, \&

## de Jarubs Cook.

dAcapulco à Manille avec bien plus de facilité \& de füreté.

La longitude de la rade où nous entrámes dans l'isle Atooi, eft de 217 deg. 41 min .3 fec. Salatitude feptentrionale de 21 deg .56 m . Is f . Nous parvinmes le 12 Février, fous le $30^{\circ}$, degré de latitude; \& quoique nous fuffions dans le milieu de l'hiver, nous n'éprouvions qu'un peu de froid le matin \& le foir ; plus au nord, la différence de température eft plus grande. Treize jours après nous traverfàmes la route du vaiffeau de Manille; nous approchions du continent de l'Amérique, \& cependant nous n'en voyions aucun indice; à peine avions-nous vu un oifeau depuis notre départ des isles Sandwich. Au-delà du $44^{\text {e }}$ degré, l'air était doux encore, \& j'en étais étonné d'autant plus que nous étions voifins d'un continent d'une étendue immenfe où le froid eft très-vif. Sans doute l'hiver de 1778 , fut trèsdoux dans ces climats. Pendant le calme que nous éprouvâmes le 2 Mars, nous vimes diverfes parties de la mer couvertes d'une glaire ou matiere vifqueufe, autour de laquelle nageaient des animalcules, dont quelques-unes étaient gelatineules, prefque globulaires \& de la claffe des $M o \gamma^{\prime} l u f c a$ : il en était une autre

240 Troisieme Voyage efpèce plus petite, plus nombreufe, blanchio \& luftrée, qui, lorfqu'ils étaient en repos dans un verre d'eau falée, reffemblaient à des par. celles de feuilles d'argent. Ils nageaient avec Ia mème facilité fur le dos, les côtés ou le ventre, \& montraient alors les couleurs les plus brillầtes des pierres précieufes; quelque. fois d'une tranfparence parfaite, quelquefois paffant par différentes nuances du faphir pâle au violet foncé; \& ces nuances étaient fouvent mèlées de teintes éclatantes du rubis \& de lopale; elles couvraient de lumiere le vafe \& J'eau: au grand jour les couleurs étaient plus vives; \& quand les animalcules defcendaient au fond, ils prenaient une teinte brunâtre. Si le vafe était éclairé avec la chandelle, als étaient d'un beau verd pâle parfemé de points Zuftrés; dans l'obfcurité, ils avaient la faible Jueur d'un charbon qui s'éteint. Nous leur donnámes le nom d'Onifcus fulgens; fans doute ils contribuent au phénomène de la mer lumineufe.

Le 7 Mars, nous découvrîmes la côte de la nouvelle Albion; nous en étions encore à Io ou 12 lieues, elle fe prolongeait du fud-eft au nord-eft; nous étions fous le $44^{\circ}$ deg. 33 m . de latitude feptentrionale; fous le 252 d .48 m .
de longi médiocre par-tout que le trouver nous y environ la terre tre elle. elle étai vant de drains, arbres frait rie encore
voyait une gr étaient on n'er grêve cun en mauva éloigne $\mathrm{C}^{\prime} \mathrm{ef}$
Blanc', mence une $T_{2}$

## de Jaques Cook.

de longitude. La terre paraiffait d'une hauteur médiocre, variée de collines \& de vallées, \& par-tout couverte de bois. Jy cherchai un port que le mauvais tems ne me permit pas d'y trouver; des raffales, de la pluie, de la grèle nous y affaillirent; un ciel épais \& noir nous environna, \& je fus obligé de m'éloigner de la terre dans la crainte de m'aller brifer contre elle. Nous nous en rapprochâmes enfuite; elle était là d'une hauteur modérée, mais s'ellevant dans lintérieur du pays, femée de mondrains, de petites collines, \& couverte de grands arbres droits, ou d'efpèce de taillis. Elle n'offrait rien d'agréable à l'oeil; l'hiver y régnait encore : entre les collines \& les mondrains on voyait des enfoncemens couverts de neige à une grande profondeur, les terreins nuds en étaient chargés; mais dans l'intérieur du pays on n'en voyait point. La côte terminée par une greve blanche \& fablonneufe n'y formait aucun enfoncement, n'y offrait aucun port; le mauvais tems nous força encore de nous en éloigner.
C'eft dans ces parages que doit être le Cap Blanc', découvert par Martin d'Aguilar, au commencement de 1603 . Les géographes y placent une large entrée, une efpèce de détroit, là Tome IX.

242 Troisieme Voyage
mème où ce navigateur ne vit qu'uni fleuve que les courans lui empêcherent de remonter.
Les ouragans fe fuccèderent \& nous mirent en danger de nous brifer fur les cotes: pour l'éviter il fallut marcher au midi, \& le tems ayant changé, reprendre la route du nord. Je vis la terre qui m'offrit l'apparence d'un ha. vre, \& j'y dirigeai ma marche ; mais en nous approchant, l'ouverture apparente fe changea en une terre baffe, \& il fallut s'éloigner encore. C'eft près de là qu'on a placé le prétendu détroit de Jean de Fuca; mais nous ne découvrîmes rien qui en eut l'apparence. Ici la terre eft d'une hauteur égale, bien boifée, , d'un af. pect agréable; elle y parait fertile.

Nous perdimes de vue cette côte, \& ne la revìmes que cinq jours après: elle nous of frit par-tout de hautes montagnes dont les fommets étaient chargés de neige; mais les vallées, le voifinage de la mer l'étaient de grands arbres, d'une vafte forèt. Entre deux pointes de terre que je nommai, l'une Pointe des Brifans, l'autre Pointe Boifée, je crus appercevoir une baie que je nommai Baie Hope ou de l'Efpérance ; pour cette fois cette efpérance ne fut point trompée; en l'approchant nous découvrimes deux coupures ou entrées, \& ne
pouvant 19autre: y laiffan trainer F que d'y Bienta habitée des fau long dif paruren Quand i \& fes guées L'orate dans le: couait. mais ils mens.
remplis
difcour
vaiffeat
flance ;
un air
approc
Ionnés
pirogu
un oil
pouvant atteindre l'une, nous cinglâmes vers lautre: nous y arrivámes, \& le calme nous y laiflant, nous fúmes obligés de nous y faire trainer par nos canots, \& de jeter l'ancre avant que d'y êre parvenus.
Bientôt nous fümes certains que la còte était habitée ; trois canots nous approcherent; l'un des fauvages qui les montaient nous fit un long difcours, \& y joignit des geftes qui nous parurent être une invitation d'y defcendre. Quand il eut fini, il jetades plumes vers nous, \& fes camarades nous jeterent auffi des poignées de pouffiere ou d'une poudre rouge. L'orateur était couvert d'une peau, \& tenait dans les mains une efpèce de grelot qu'il fecouait. Deux autres fauvages lui fuccéderent, mais ils furent moins longs \& moins véhémens. Quelques - uns avaient leurs cheveux remplis de petites plumes blanches. Après leur difcours, ils fe tinrent à quelque diftance du vaiffeau fans témoigner de furprife ni de défance ; ils parlaient à la fois, l'un d'eux chanta un air agréable. Le vent s'éleva, nous nous approchâmes de la côte \& nous fúmes environnés de fauvages qui haranguerent. Une pirogue fe diftinguait par une tête peinte, ayant unceil \& un bec d'oifeau d'une grandeur énor-

## 244 Troisteme Voyage

 me; elle portait un homme remarquable par fa figure bizarre, ayant la tête chargée de plu. mes, \& le vifage peint d'une maniere extraor. dinaire; il tenait à la main un morceau de bois fculpté repréfentant un oifeau; il le fecouait en haranguant d'un ton criard, \& en tirait un bruit femblable à celui d'un grelot. Il nous parut que c'était un chef.Leur conduite fut paifible; mais aucun ne voulut venir à bord; ils échangerent ce que nous défràmes; mais ce qu'ils préféraient était le fer dont ils paraiffaient connaitre l'ufage. Nous efpérámes trouver là des provifions, du repos, des agrémens, \& cette idée nous y fit jeter l'ancre avec la plus grande joie. Le port était excellent, les peuples qui l'habitaient étaient doux \& paifibles, \& nous réfolumes d'y chercher un lieu où nous puffions nous établir. J'y trouvai une anfe bien formée, \& nous y entrâmes le lendemain. Les échanges fe continuaient entre les naturels \& nous, \& l'honnêteté y préfidait. Ils nous offrirent des peaux d'ours, de loups, de renards, de daims, de lapins des Indes, de putois, de martres \& de loutres de mer, qui font les mêmes que celles qu'on trouve dans les isles fituées au levant du Kamtfchatka: ils nous apporterent auffi
un habi
reffembl piques, mens, d'étoffe d'ocre 1 des gra $\&$ de fé qu'ils fi feaux 8 ou de Améric péens. des ma dépoui tendre cette Ils
verre; aux cil \& d'ét tal. C
comm fois - d monte fant conni

## de Jaques Cook.

un habit d'écorce d'arbre, ou d'un gramen qui reffemble au chanvre, des arcs, des traits, des piques, des hameçons de pèche, divers inftrumens, des figures monftrueufes, une efpèce détoffe de poil \& de laine, des facs remplis d'ocre rouge, des morceaux de bois fculptés, des grains de verre, des colifichets de cuivre \& de fer ayant la forme d'un ferà cheval, \& qu'ils fufpendent à leur nez, \& jufqu'à des cifeaux \& des outils de fer, qu'ils avaient reçus, ou de quelques navigateurs, ou des tribus Américaines qui commercent avec les Européens. Ils nous offrirent encore des crânes \& des mains d'hommes qui n'étaient pas encore dépouillées de leur chair, \& nous firent entendre qu'ils avaient mangé ce qui manquait: cette peuplade mange donc auffi fes ennemis. Ils méprifaient nos étoffes, nos grains de verre ; mais donnaient du prix aux cofteaux, aux cifeaux, aux cloux, aux morceaux de fer \& d'étain, aux miroirs, aux boutons de métal. Ce furent fur ces objets que fe fit notre commerce. Nous fúmes enviromnés quelquefois de cinquante Américains dont plufieurs monterent à bord, toujours haranguant \& faifant les mèmes cérémonies. Bientôt nous reconnûmes qu'ils étaient d'habiles filoux, \&

246 Troisieme Voyage d'autant plus dangereux, qu'ayant des outils de fer, ils coupaient ou enlevaient tout ce qui leur convenait dès qu'ils pouvaient échap. per à nos regards. Les uns amufaient la fen. tinelle, tandis que d'autres faifaient l'opérition; nous découvrions facilement le voleur, les obliger à la reftitution.

Pendant ce commerce, nous réparions nos comme comme vaiffeaux, on établit les obfervatoires fur un rocher élevé, on coupa du bois, on fit provifion d'eau, on fit de la biere avec les pins que le pays offrait abondamment. Les naturels nous environnaient, nous fuivaient en foule; chaque jour il s'en préfentait de nouveaux \& avec de nouvelles cérémonies; la plus générale était celle-ci : un chef fe tenait debout fur fa pirogue armé d'une pique, \& ne ceffait de vais $q$ des r: dans provi qui i che $I$ parler d'un ton criard; un orateur faifait alors un difcours, fon vifage était couvert d'un mafque qui offrait la figure d'un animal, il tenait une efpèce de grelot à la main: il décrivait un cercle autour de nous, \& dès-lors on entrait en commerce. Nous n'eûmes qu'à nous défendre de leur adreffe pour le vol; un jour nous les vimes bien s'armer avec foin, \& je

## DEJAQUES COOK.

Après que nous eûmes réparé nos vaiffeaux, rétabli nos máts dégradés, nous penfâmes à nous éloigner ; mais alors le tems fut fi mauvais que nous fûmes forcés de relter ; pendant des raffales violentes, les fauvages venaient dans leurs pirogues, \& nous apportaient des provifions de fardines ou de petites morues qui nous étaient d'un grand fecours; leur pèche nous était plus néceflaire que leurs pelleteries; nous en achetâmes auffi beaucoup d'huile qu'ils gardent dans des veffies; c'eft avec les boutons de nos habits que nous l'acquimes; nous leur vendimes auffi des chauderons de cuivre, des vafes d'étain, des chandeliers, \& d'autres objets femblables dont ils étaient avides. Avant de quitter ce lieu, je voulus vifiter chaque partie du port. Je me rendis à la pointe

## 248 Troisieme Voyage

occidentale, \& près d'une anfe bien fermée; je trouvai une bourgade nombreufe où je fus bien reçu; j'en connaiffais une partie des ha. bitans. J'entrai dans une de leurs maifons, ils étendirent devant moi une natte \& me prie. rent de m'y affeoir. J'y vis fabriquer leurs étoffes; ils s'y prennent de la même maniere que les habitans de la Nouvelle-Zélande: des pêcheurs qui venaient d'arriver occuperent bientôt les habitans; ce poiffon fut diftribué entr'eux ; ils l'ouvrent \& le fufpendent à de petites baguettes, placées d'abord à un pied, l'une de l'autre, puis un peu plus loin; celui qui eft fumé fait place à d'autre qui ne l'eft pas. De ees fardines féchées ils font des ballots pref. fés, comprimés, qui fe gardent affez long-tems: ils fe contentent quelquefois de faire fécher le gros poiffon en plein air.

De cette bourgade, je fuivis la côte dans trient p veux d'c vingt $p$ sen fer affujetti tés folic eft une j’aie jat ble, pu par-tou Je P je trav alors vaiffear fond affuré. A deux lieues au couchant de notre entrée, on trouve deux bras à quelque difmens
entrer tance \& dans la mème direction, en face defquels eft une isle affez grande; je ne pus les examiner; près d'elles font les reftes d'un village; les toits, les flancs des cabanes n'exif-
trient plus ; mais devant elles il y avait des verveux d'ofier en bon état, dont plufieurs avaient vingt pieds de long fur douze de hauteur. Ils s'en fervent pour prendre du poiffon, en les affijettiffant de côté à de gros poteaux plantés folidement dans une eau baffe. Près de là ef une plaine où font les plus gros pins que jaie jamais rencontrés; fingularité remarquable, puifque les terreins femblables étaient nuds par-tout ailleurs.
Je paffai dans la partie orientale du port; je traverfai un bras de mer, \& m'apperçus alors que la terre au-deffous de laquelle nos vaiffeaux étaient à l'ancre, ne formait pas une partie du continent, mais une isle entourée d'autres isles plus petites: en face de cette isle, fur le continent, je vis encore un village où je débarquai; les habitans m'en parurent plus groffiers que ceux dont je viens de parler; pentêtre leur chef, de mauvaife humeur, ne leur permit-il pas de fe livrer à leurs mouvemens naturels. Il ne voulut pas qu'on me laiffat entrer dans leurs cabanes, il me fuivit partout, \& toujours me témoigna la plus grande impatience de me voir partir. Il prit mes préfens fans fe montrer plus traitable; des femmes nous confolerent par leurs chants \& leur venait du fud-eft; elle avait apporté des peaux, des vêtemens, \& ce qui nous furprit, deux cuillers d'argent qui nous parurent de fabri. que Efpagnole, \& que Pun des fauvages por. faux à 1 tait à fon cou en guife d'ornemens; ils paration; raiffaient auffi etre mieux fournis de fer que leurs voifins.

Dix ou douze pirogues étrangeres à la tribu paravar réclama où croi chez laquelle nous vivions, parurent peu apres. eux, \& Dès qu'elles furent à cent toifes de nous, elles s'arréterent, fe rangerent en ligne, \& s'avantout or mefure cerent enfuite ; les hommes y étaient debouts \& chantaient d'un mouvement lent, ils accommaient dit que feffeur pagnaient leurs chants de mouvemens trés-réguliers de leurs mains, frappaient en mefure de leurs pagaies, \& faifaient divers geftes trèsnombr alors laiffere expreffifs; ils garderent enfuite le filence pendant quelques inftans, puis recommencerent en prononçant par intervalles jufqu'à perdre la voix, le mot Hooee. Cette mufique ne nous parut pas fans agrément; bientôt ces nouveaux venus furent à portée de commencer les ćchanges, \& s'y conduifirent avec adreffe. Jallai d'abord après à la bourgade fituée près de

Ces
plus propri vus; coupa ils no nous
En
DE JAQUES COOK.
notre entrée pour $y$ faire une provifion d'herbes pour le petit nombre de chevres \& de moutons qui nous reftaient encore; nous fûmes reçus des habitans avec aimitié ; mais à peine eûmes-nous donné quelques coups de faux à l'herbe, qu'ils s'oppoferent à notre opération; ils voulurent que nous payaffions auparavant pour avoir leur agrément: chacun réclamait la poffeffion d'une partie du terrein oủ croiflait l'herbe. Je conclus un marché avec eux, \& me crus alors le maitre de couper partout où je voudrais; mais je me trompai; à mefure qu'on avançait d'autres hommes formaient des plaintes \& des demandes, on eut dit que chaque tige de gramen avait fon poffeffeur, \& il fallut en fatisfaire un fi grand nombre qu'il ne nous refta bientôt plus rien: alors leurs importunités cefferent, \& ils nous laifferent faucher par-tout où nous voulumes. Ces fauvages me parurent avoir des idées plus précifes \& plus rigoureufes du droit de propriété qu'aucun de ceux que nous avions vus; ils voulurent faire payer le bois qu'on coupair; l'eau mème qu'on puifait; \& fouvent ils nous repréfentaient qu'ils avaient bien voulu nous permettre de prendre de l'eau \& du bois. Enfin, après avoir tout préparé dans nos

## 252 Troisieme Voyage

vaiffeaux, \& fait des provifions fuffifantes; nous levâmes l'ancre \& fortimes de l'anfe; mais
tude fe de long à peine y ćtions-nous parvenus, que tout nous annonça une tempête; la nuit s'approchait, je balançais fi je devais m'expofer à l'oráge; mais l'impatience de continuer mon voyage me détermina à braver le danger; les Améri. cains nous fuivirent ou dans leurs pirogues ou dans nos vaiffeaux; l'un d'eux s'était attaché à moi \& nous quitta le dernier; je lui fis un préfent \& il me donna une peau de biche, j'ajoutai à mon préfent \& il voulut ajouter au fien; il me donna fon manteau qu'il eftimait beaucoup: je crus devoir reconnaitre fa géné. rofité par le don d'un grand fabre à poigncée de cuivre qui le rendit heureux; tous, \& lui plus fortement encore que les autres, me pref. ferent de revenir les voir, \& me promirent des pelleteries. Ce ferait un objet de commerce utile à y faire. Enfin nous nous quittâmes, \& je mis à la voile. Revenons à la defcription du pays.
J'avais donné à notre port le nom d'Entrée du Roi George : j'ai fu dans la fuite que les habitans lui donnaient celui de Nootska. Son ouverture eft dans le coin oriental de la Baie Hope, fous le $49^{\text {e }}$ degré 33 minutes de lati-
tude feptentrionale \& le $250^{\circ}$ degré 40 min . de longitude ; elle eft couverte par des islots \& des rochers entre lefquels il faut paffer pour latteindre. Elle s'élargit au-delà de fon entrée \& s'avance dans l'intérieur du pays, forme diverfes branches, \& s'étend dans une profondeur d'une lieue \& demi: l'eau devient douce dans ces branches, \& lon a lieu de croire qu'elles ne s'étendent pas bien loin. Les collines qui la bordent étaient couvertes de neige épaifé ; mais il n'y en avait plus, près du rivage. Au milieu de l'entrée il y a plufieurs isles; elle préfente une multitude de havres; lanfe où nous entrâmes, fait partie du côté oriental de la plas grande des isles qu'elle renferme; les vagues de la mer n'y font point à craindre ; mais les vents de fud-eft y foufflent avec beaucoup de violenice.
Le terrein le long de la cote eft uni, d'une élévation médiocre : au-dedans de l'entrée il offre par-tout des collines efcarpées plus ou moins hautes, fe terminant en fommets arrondis, \& montrant fur leurs flancs des fillons aigus : toutes font couvertes de bois épais; vers la mer les cotes font auffi boifées; les fondemens de ces collines \& des côtes efcarpées font des rochers énormes d'une teinte.

254 Troisieme Voyage blanchâtre ou grife dans les parties qui ont été expofées à l'air, mais d'un gris bleuâtre dans lintérieur comme la terre de Kerguelen, Le flot, les petites rivieres $y$ amennent beau. coup de bois; les rivieres paraiffent ne devoir leur origine qu'aux nuages, aux brouillards qui
crit du
tour des Giers, de nes noin cule ì fe promènent fur les collines, \& aux neiges quì les couvrent; leur eau eft très-claire, \& xien n'y annonce une riviere confidérable.

Les vents du midi \& du couchant $y$ ame. naient les brouillards \& la pluie; ceux du nord-dueft un tems ferein; le climat nous y parut beaucoup plus doux que celui de la cóte orientale de l'Amérique fous les mèmes latitudes. Il n'y gela point dans les terreins bas, tout $y$ végétait avec force, \& l'herbe y avait déjà un pied de longueur. On trouve dans les bois le pin de Canada, le cyprès blanc, le pin fauvage $\&$ deux ou trois autres efpèces de pins. Les deux premiers y font les plus communs; tous deux offrent des fommets en aiguilles; mais le fecond eft d'un verd plus pale que le lange, bleues, feuilles un gras $\&$ de for reftàne y faire
Nous deux or ques éc ces d'u frit prc des ouLes ou d'un n de l'efil rer de premier. Tous y font hauts \& annoncent une végétation forte.

Il y a d'ailleurs peu de variété dans les progrand la que blanch ductions végétales, fur-tout dans la faifon où nous y féjournàmes, \& dans l'efpace circonf-
parait pin, 1

## DE JAQUES Cook.

 grand nombre, jaunes fur le corps, noirs à la queue; quelques peaux étaient d'un gris blanchàtre ou cendré, mèlé de noir; le loup parait y être gris. On y trouve la martre du pin, la martre ordinaire, \& une martre d'uubrun clair dont les poils font groffiers; ther:
Peau, 8 vu l'ani vers la queue. Les ratons, les écureuils font de l'efpèce commune; les derniers font plus petits que les nòtres \& ont fur le dos une raie couleur de rouille foncée. Nous y vimes les peaux apprétées de deux animaux, dont les unes nous parurent ètre des peaux de l'élan ou du Moufe deer ou du buffle; \&les autres du chat fauvage ou lynx: la longueur de celle-ci, non comprife la tête qui y manquait, eft d'environ deux pieds deux pouces; elles font couvertes d'un beau poil follet, ou d'une fourrure d'un brun clair ou d'un jaune blanchâtre, entremélée de longs poils noirâtres fur le dos; d'un poil long blanc d'argent fur les côtés qui femble dominer fur la robe entiere; la queue eft longue de trois pouces \& terminée par une pointe noire : les naturels l'appellent Wanfnu. La race des cochons, des chèvres \& des chiens n'y eft pas encore bien établie.

Les baleines, les marfouins \& les veaux marins, font les animaux marins les plus communs fur les côtes: les derniers font de lefpèce commune, couleur argentée, noirâtre, unie \& táchetée; dans cette claffe peut être rangée la loutre qui vit prefque toujours dans l'eau,
vingt-cil
éclatant
à leur P
tre; la
du ven:
cune de deux d. petites dents d
rencont
les orte
Ily ac peaux, la robe loutres robe $\mathrm{n}^{3}$ leur fo cune, d En pays, fif farou bitans 1 plumes remarq geais, Tол
de Jaques Cook.

Yeau, \& qui eft très- nombreufe; nous avons vu lanimal meme ; il était fort jeune, pefait vingt-cinq livres, \& fa couleur était d'un noir éclatant; la plupart des poils étaient blancs ì leur pointe \& préfentaient une teinte grifatre; la face, le col, la poitrine \& une partie du ventre étaient d'un blanc jaunàtre; chacune de fes máchoires avait fix dents incifives, deux de la mảchoire inférieure étaient trèspetites \& placées en dehors, à la bafe des dents du milieu: il différait des loutres qu’ont rencontrées les Ruffes, en ce qu'il n'avait pas les orteils des pieds garnis d'une membrane. Il y a quelques variétés dans les couleurs des peaux, les très-jeunes avaient le poil brun \& la robe peu fournie en - deffous. Lorfque les loutres font dans toute leur grandeur, leur robe n'elt plus noire, mais couleur de fuie : leur fourrure eft plus douce, plus fine qu'aucune, de celle des autres animaux.
En général les oifeaux font rares dans ce pays, quant à l'efpèce \& à l'individu; jls font fi farouches, que felon toute apparence les habitans les pourfuivaient pour leur chair \& leur plumes dont ils fe parent. Dars les bois, je remarquai des corneilles \& des corbeaux, des geais, des pies bleues, des roitelets ordinais

## Tome IX.

## 258 Troisieme Voyace

res, les feuls que nous ayons entendus chan. font pas ter, la grive du Canada ou de paffage, des aigles bruns a tête \& queue blanches: nous y avons vu des peaux defféchées d'une petite vimes de gauds en tràmes el efpèce de faucon, d'un héron, d'un alcyon ou martin pêcheur d'Amérique, à large crête; de deux efpèces de pies, dont l'une moins grande que la grive, eft noire en deffus, couleur d'olive ou jaunâtre en deffous, le col \& la poitrine cramoifi, \&a des tâches blanches fur les ailes lumme o Il y a font le ha deux brë d'un bru bleues, \& la tète; \& l'autre plus groffe, plus élégant meres, encore, eft brune dans fa partie fupérieure avec des lignes ondoyantes par-tout fon corps, excepté autour de la tête; le ventre rougeatré avec des táches rondes \& noires, préfente une feule tâche noire fur la poitrine, une belle couleur d'écarlate fous la queue \& les aíles dont le deffus eft noirâtre; une raie cramoifi part de l'angle du bec \& fe prolonge affez avant fur le col. On y voit une efpèce de pinçon conleur de fuie, foncée en deffus, blanchátre en deffous; il a la tète \& le col noirs, \& le bec blanc, deux efpèces de reguignette, le pluvier, des colibris qui femblent une variété du Trochilus colubris.

Les oifeaux de mer qui fréquentent les côtes, ceux de terre qui fréquentent les eaux, n'y
peces: c
trouve 1 efpèces
de tuya une gra de mou fouvent unies, des vis lépas, parait Nou: longs zards d celle de Quoiq

## de JaQues Cook:

font pas non plus en grand nombre. Nous y fimes des brifeurs d'os, des goëlands, des nigauds en travers de la côte; nous y rencorttrames encore des canards fauvages, le gros lumme ou plongeon \& quelques cignes.
Il y a plus de poiffons que d'oifeaux: tels font le hareng ordinaire, lanchoie, la fardine, deux brèmes, l'une couleur d'argent, lautre dun brun doré avec des rayures longitudinales bleues, une petite morue, des loups ou chimeres, \& un affez grand nombre d'autres efpices: on $y$ voit quelquefois le requin; on $y$ trouve la médufe, le poiffon étoilé, quatre efpèces de crabes, dont l'un eft une efpèce de de tuyaux à membranes. Nous $y$ achetâmes une groffe féche. Les rochers $y$ font tapiffés de moules \& d'oreilles de mer; nous y vimes fouvent des coquilles de chama grandes \& unies, diverfes efpèces de Trochi, un murex, des vis frriés, de petites pétoncles unies, des lépas, des volutes ou panamac bleuâtres. Il parait qu'il y croit du corail rouge.
Nous vimes dans les bois des ferpens bruns; longs de deux pieds, rayés de blanc, des lézards d'eau, brunâtres dont la queue eft comme celle des anguilles, \& qui fréquentent les murs. Quoique nous n'y foyons pas arrivés dang le ques efpèces de papillons', beaucoup de grof. fes abeilles, des teignes de grofeiller, trois fortes de mouches, des efcarbots, des mof. quites peu incommodes alors, mais qui probablement doivent l'être en été dans un pays rempli de bois.
Il ne parait pas qu'il y ait des métaux ; peut. etre locre ou la terre rouge dont ils fe peignent cils étroi coup de \& liffes, con cour contient du fer; outre la pierre du roc nous y vimes des morceaux d'un granit groffier, une pierre à aiguifer, du mica, du verre de Ruffie, du cryital de roche tranfparent \& och tangulaire.
Les naturels du pays font de la taille ordicorps; 1 forme,
corps in ner la c engageà blancher enfans naire ; ils ont le corps arrondi, fans être mufculeux; les vieillards feuls font maigres. Leur vifage eft rond \& plein, quelquefois large; ils ont des joues proéminentes, fouvent applaties fubitement vers les tempes; leur nez ap-
teinte v
rend lei
néral le
expreffi
Les plati à fa bale, préfente de larges narines \& une pointe arrondie; leur front eft bas, leurs yeux petits, noirs, moins vifs que languiffans; leurs
le mêm mes, 8 L'hal
fifte er d'une b de fram gauche droite
en fe l'arrachant, ménagent fans doute cette partie; les vieillards ont une barbe épaiffe fur le menton \& meme des mouftaches; leurs fourcils érroits font peu fournis; mais ils ont beaucoup de cheveux qui font durs \& forts; noirs \& liffes, flottans fur leurs épaules. Ils ont le con court, \& rien d'agréable dans la forme du corps; leurs grands, pieds font d'une vilaine forme, \& les chevilles très-faillantes, Leur corps incrufté de peinture ne peut laiffer deviner la couleur de leur teint: ceux que, nous engageàmes à fe nettayen óavaient prefque la blancheur de la peau des Européens; leurs enfans étaient blanes; quelques-uns ont une teinte vermeille qui annonce, la jeuneffe, \& rend leur phyfionomie affez agréable; en gé, néral leur phyfionomie eft uniforme of fans expreffion:
Les femmes ont à-peuprès la même taille, le même teint, les memes, traits que les hommes, \& il n'eft pas, facile de les diftinguer.

L'habillement commun aux deux fexes cont fifte en un manteau de lin garni dans le haut d'une bande étroite de fourrure, \& dans le bas de franges ou de glands; il, paffe fous le bras gauche, eft attaché fur le devant de l'épaule droite avec un cordon, \& aflijetti par un au-

262 Troisieme Voyage tre cordonfurle derriere; les deux bras font en liberté \& il laiffele côté droit ouvert; mais il eft quelquefois ceint d'une bande de natte pu de poils; par deffus ce mantean qui def. cend jufqu'aux genoux, eft un autre petit man. teau de la même étoffe, garni de franges, qui reffemble à un plat rond, ouvert au milieu, \& au travers duquel on pourrait paffer la tête; il repofe fur les épaules \& recouvre le bras jufqu'au coude, \& le corps jufqu'à la chate des reins, Leur tète eft couverte d'un chapeau fait encone tronqué, d'une belle natte; une houpe arrondie ou une touffe de glands de cuir le décore fouvent au fommet; fouvent auffi les hommies ont une peau d'ours, de loup ou de loutre de mer dont les poils font en dehors, attachée comme un manteau, quelquefois fur le devant du corps, quelquefois fur le derrieré. Durant la pluiel, ils fe couvrent d'une natte groffiere; ils ont des vètemens de poil \& s'en fervent peu; leur vêtement eft commode \& ne manque pas d'élégance quand il eft propre; mais il l'eft rarement; leur corps eft toujours barbouillé d'une graifee rance, \& leur tête comme leurs vêtemens, font garnis de vermine.

Quelquefois ils fe peignent le vifage de noir,
de rouge à leurs
morceau: lages, d de cuivr cee, \& il: oreilles : lets ou quillage glands, noire \& cheville de banc Tel les jour: qu'ils v \& de 1 de lan quent ment le pren grande ou d'é de cor \& forr cheve riere

## de Jacues Cook?

de rouge \& de blanc, \& alors ils font affreux : i leurs oreilles percées font fufpendas des morceaux d'os, des plumes, de petits coquillages, des faifceaux de poils on des morceaux de cuivre. Plufieurs ont la cloifon du nez percé, \& ils y fufpendent les mêmes objets qu'aux oreilles; leurs poignets font garnis de bracelets ou de grains blancs qu'ils tirent d'un coquillage, de petites lanieres de cuir ornées de glands, ou d'un large bracelet d'une matiere noire \& luifante de la nature de la corne. La cheville de leur pied eft fouvent couverte de bandes de cuir \& de nerfs d'animaux.
Tel eft leur vêtement \& leur parure de tous les jours. Dans les vifites de cérémonie, ou lorfquils vontà la guerre, ils ont des peaux d'ours \& de loup garnies de bandes de fourrure ou de lambeaux de l'étoffe de poil quils fabriquent eux-mêmes; \& ils les portent féparément ou par-deflus leurs autres habits; dans le premier cas leur tete eft chargée de plumes grandes ou petites, couverte d'un cône d'ofier ou d'écorce battue; leur vifage eft barbouillé de couleurs mèlées à de la graiffe ou du fuif, \& forment différentes figures. Quelquefois leur chevelure eft divifée en paquets, liés par derriere \& ornés de rameaux de cyprès. lls ont

$$
\text { R } 4
$$

264 Troisieme Yoyage un équipage plus bizarre encore; ils fe cons vrent le vifage d'une multitude de mafques de bois fculptés, repréfentant des tètes d'hommes, d'aigles ou de brifeurs d'os, de loups, de marfouins ou d'autres animaux, parfemées de mica, \& les font dominer par des morceaux de fculpture taillés comme la proue d'une pirogue peinte. Ces déguifemens ridicules font employés dans leurs fetes, peut-ètre pour in. timider l'ennemi dans les combats, \& quelque. fois pour aller a la chaffe.
Le feul habit qu'ils ne portent qu'à la guerre, eft un manteau de cuir double \& très-épais, qui sous parnt la pean tanée d'un élan ou d'un buffle, qui couvre la poitrine \& le cou, \& s'étend jufqu'aux talons, orné de compartimens affez agréables, \& affez fort pour réfif ter aux traits \& aux piques: c'eft une cotte de maille complette. Quand ils vont fe battre, ils portent encore un manteau de cuir revêtu de fabots de daim, fufpendus à des lanieres de cuir couvertes de plumes; dès quils fe remuent, ce manteau fait un bruit prefqu'égal à celui d'une multitude de clochettes.

Dans leur ajuftement ordinaire, ces fauyages n'ont point la phyffonomic féroce, \& paraifent des hommes indolens \& paifibles; ils
manque jeurs di fes cou: énergie feul gef tandis q pender Ces paraiffe une for metten tement la ven coup d leur eff lents, elle ef ble. I marqu grelot mens. Ils \& for les ot fage; taux fans

$$
\text { DE. JAQUES COOK. } 265
$$

manquent également de vivacité \& de réferve; leurs difcours ne font compofés que de phrafes courtes ou de mots détachés, répétés avec énergie, toujours fur le mème ton, joints à un feul gefte qui confifte à jeter le corps en avant, tandis que les genoux fe plient \& que les bras pendent fur les cótés.
Ces hommes cruels contre leurs ennemis, paraiffent avoir de la docilité, de la bonté, une forte de politeffe naturelle: les injures les mettent en fureur; mais le calme fuit promptement leur colere; ils ont la réfolution de la vengeance, beaucoup d'incuriofité, beaucoup de pareffe. Ils aiment la mufique, \& la leur eft grave, mais touchante \& leurs airs font lents, mais les variations en font nombreufes, elle eft expreffive, cadencée \& d'un effet agréable. Ils forment des concerts, \& un homme marque la mefure en frappant fur fa caiffe. Un grelot, un petit fifflet, font leurs feuls inftrumens.
Ils mettent de la loyauté dans le commerce \& font cependant fripons, ils ne dérobent que les objets dont ils connaiffent la valeur \& l'ufage ; \& comme ils n'eftimaient que les métaux, nous pouvions laiffer notre linge à terre fans gardes.

Les deux bourgades que nous vifitámes nous parurent renfermer chacune mille ames; les maifons y font difperfées fur trois lignes, qui s'élèvent par degrés l'une au-deffus de l'autre; les plus grandes font fur le devant; de grandes rues féparent les lignes, de petits fentiers menent de la ligne de devant à celle de derriere; mais la divifion de la bourgade comme celle de l'intérieur des maifons eft fort irré. guliere : ces maifons font formées de planches dont les bords portent fur le bord de la planche voifine, \& font attachées avec des bandes d'écorce de pin; elles font appuyées par de petits poteaux ou des perches, \& au dedans par des poteaux plus gros pofés en travers: elles ont fept à huit pieds de hauteur, \& les planches qui forment le toit peuvent s'écarter quand il fait beau tems \& fe réunir quand il fait la pluie ; il n'y a point de porte; un efpace ouvert, haut de deux pieds, y fer d'entrée ; les fenètres y font auffi des trous refermés par des nattes: près des côtés eft un petit banc de planches, haut de cinq à fix pouces, large de cinq à fix pieds, couvert de nattes qui fert à la famille de fiéges \& de lits. On y voit encore des caiffes, des boites de toutes dimenfions, entaffées les unes fur les
autres fourrur des co cuir, \& fort baquet coupes de boi d'ofier ou dar filets pre \& Ces portal poiffo des re leven Statue tés g: $\& \mathrm{de}$ généı mani ont pend de fe ces I

## dr Jaques Cook.

autres où font renfermés leurs habits, leurs fourrures, leurs mafques; quelques caiffes ont des couvercles attachés avec des lanieres de cuir, \& un trou quarré par lequel ils entrent \& fortent ce qu'ils défirent: à côté font des baquets ou feaux pour conferver l'eau; des coupes \& des jattes de bois rondes, des augets de bois dans lefquels ils mangent, des paniers d'ofier, des facs de natte, \&c. Sur la terre ou dans le haut de la cabane, on voit leurs filets jetés comme au hazard; rien n'y eft propre \& rangé que le banc où ils couchent. Ces cabanes exhalent une puanteur infupportable; ils y féchent, ils y vuident leurs poiffons, \& leurs entrailles melées aux reftes des repas offrent des tas d'ordures qui ne s'erllevent jamais; elles font cependant ornées de ftatues, faites de blocs de troncs d'arbres fculptés groffiérement, offrant une figure d'homme \& des bras peints; ils les appellaient du nom général de Klumma; ils en parlaient d'une maniere myftérieufe, \& nous crâmes qu'elles ont quelque rapport avec leur religion; cependant ils en font peu de cas, \& avec un peu de fer \& de cuivre on pourrait acheter toutes ces efpèces de dieux d'un village.
Les hommes y pèchent \& chaffent; les fem- le poifon qu'elles vont chercher fur le rivage où les hommes le dépofent. Elles vont cher $r_{7}$ cher des moules \& des coquillages dans de petites pirogues qu'elles mancuvrent avec dextérité; less hommes ne leur témoignent ni égards, ni tendreffe: les jeunes gens nous parurent les plus oiffif \& les plus indolens; ils fe vautrent au foleil. \& fe roulent dans le fable abfolument nuds. Les filles cependant, s'y conduifent avec la plus grande décence. Nous ne pouvons donner de leurs mœurs qu'une idée imparfaite ; nous les vímes trop peu chez eux ; notrearrivée fufpendit prefque tous les travanx, \& changea leur maniere ordinaire de vivre. It parait qu'ils paffent une partie de deur tems dans leurs pirogues pendant l'été; ils y mangent, ils y couchent, ill s'y dépouillerit de leurs habits \& s'y vautrent au foleils leurs grandes pirogues font affez grandes pour cela \& fort féches; ils $y$ font à lombre de leurspeaux beaucoup mieur que dans leurs maifons.
¿IIs fe nourriffent de végétaux \& d'animaux; mais beaucoup plus de ceux-ci. La mer leu: fournit des poiffons, des moules, des coquil,
les fard fraichet les hat qu'ils $p$ fapoud nada, rochers cette niers; eft pas laite d agréab brème pas. I coquil broch fons, les $y$ fe no décou mette dans res cl bouil confi anim ares lages, des quadrupèdes marins; ils mangent
les fardines \& des harengs dans leur état de fraicheur, \& en fument \& féchent une partie: les harengs leur donnent des ceufs ou laites quils préparent d'une maniere curieufe: ils les fapoudrent de petites branches du pin de Ca nada, \& d'une petite herbe qui croit fur les rochers fubmergés, \& ils mangent le tout; cette efpèce de kaviar fe garde dans des paniers; c'eft leur pain dhiver, \& le goût n'en eft pas défagréable: ils en font auffi avec la laite de plus gros poiffons; mais il eft moins agréable : ils découpent encore \& féchent des brèmes \& des chimara; mais ne les fument pas. Ils grillent les groffes moules dans leurs coquilles, \& les enfilent enfuite à de petites brochettes de bois fufpendues dans leurs maifons, ou ils vont les prendre quand le befoin les y oblige. Le marfouin eft l'animal dont ils fe nourriffent le plus communément; ils les découpent \&\& en féchent les lambeaux: ils en mettent auffi la viande fraiche avec de l'eau dans un baquet de bois, où ils jettent des pierres chaudes jufqu'à ce que la viande ait affez bouilli: ils confomment encore une quantité confidérable d'huile que leur fournifient les animaux marins. Les veaux marins, les louares de mer \& les baleines fervent auffì leur

## 270 Troisieme Voyage

nourriture; ils chaffent peu ou taent peu de
reftes d
lent avo avec lè teaux gent le qui les croire

Ils leurs feuls végétaux d'hiver; le printems leur en prépare un plus grand nombre, telles que deux efpèees de racines liliacées, douceâtres, mucilagineufes, qu'on mange crues \& qu'ils nomment Makkate \& Kooquoppa; leur racine Aheita a prefque la faveur de notre régliffe, celle de fougère \& une petite racine douceàtre, infipide, fervent encore à leurs alimens. Les diverfes faifons en produifent fans doute d'autres que nous n'avons pu connaitre ; ils ont les fruits du bourdaine, du grofeiller; ils mangent mème les feuilles du dernier \& celles du lis; ils ont des poireaux \& des ails qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils les trouvent trop âcres : en général ils rôtiffent \& grillent leurs alimens.
La malpropreté de feurs repas répond à celle de leurs cabanes \& de leurs perfonnes; ils ne lavent jamais leurs utenciles, \& les
des pic os, \& d'une d'une de hui dont 1 . garnie arme d qui a leurs corps.

Its
nufact de l'é comr les é
l'ouv
fil tre
de l':

## de Jaqubs Cook.

reftes dégoûtans du diner d'aujourd'hui fe mêlent avec le diner du lendemain; ils dépécent avec leurs dents \& ne font ufage de leurs couteaux que pour les grofles pièces; ils man gent les racines fans les dégarnir du terreau qui les couvre ; enfin ils ne paraiffent pas croire qu'il y ait rien de fale.

Ils ont des arcs, des traits, des frondes, des piques, des bâtons courts faits avec des os, \& une petite hache; la pique eft armée d'une petite pointe d'os dentelée, quelquefois d'une pointe de fer; leur hache eft une pierre de huit pouces de long terminée en pointe, dont le manche reffemble à la tète de l'homme garnie méme de cheveux ; ils ont une autre arme de pierre, longue de neuf à douze pouces qui a une pointe quarrée. Par la ftructure de leurs armes, ils paraifient fe battre corps à corps.
Its fe diftinguent davantage par leurs manufactures; ils tirent leurs étoffes des fibres de l'écorce du pin qu'ils rouiffent \& battent comme le chanvre; ils ne les filent pas, mais les étendent fur un baton, au bas duquel l'ouvrier eft affis fur fes jarrets, les nouent d'un fil treffé à un intervalle d'un demi-pouce l'un de l'autre; des faifceaux qui demeurent entre

## 272 Troisieme Voyage

les divers nocuds, remplifent les intervalles \& rendent les étoffes impénétrables à l'air ; leurs habits paraiffent auffi tiffus; les figures qu'on y remarque ne permettent pas de croire qu'on les ait faites au métier. Leurs étoffes ont dif. férens degrés de fineffe, il en eft qui font plus douces \& plus chaudes que nos plus belles couvertures de laine; ils y font entrer un petit poil ou duvet qu'ils paraiffent tirer du renard \& du lynx brun, qu'ils mêlent avec les grands poils de la robe des animaux ; les figures en font difpofées avec goût \& différemment colorées.'

Ils favent auffi peindre, \& l'on voit fur leurs chapeaux toutes les opérations de leur pè. che deffinées; nous avons vu deux figures peintes fur leurs meubles \& leurs effets. La conftruction de leurs pirogues eft fort fimple; un feul arbre creufé leur en donne une quia 40 pieds de long, fept de large, trois de profondeur, \& porte vingt hommes. Elles fe retréciffent infenfiblement depuis le milieu, \& fe terminent en une ligne perpendiculaire dont celle d'avant eft la plus étendue, la proue eft plus élevée que les flancs; quelques-unes font ornées de fculpture \& de dents de veaux marins : on n'y voit d'autres fiéges que des
batons a legères 8 avoit be petites $\varepsilon$ en point dextérite fage des Leur
de ham long de pouces, גguès le plon des har les de dune p lefquels coquille inftrum à foll Ils
filet \& des. lar eft de ci fans ils fe doit as

## de jacues Cookr

batons arrondis, mis en travers; elles foni légères \& voguent d'une maniere affurée fans avoir befoin de balancier; leurs pagaies font petites \& larges de cinq pieds, mais finiffent en pointe; ils les manient avec la plus grande dextérité : ils ne connaiffent point encore 1'u= fage des voiles.
Leur attirail de pêche eft compofé de filets; de hameçons, de lignes \& d'un inftrument long de vingt pieds, large de quatre ou cinq pouces; dont, les bords font garnis de dents aiguës d'environ deux ponces de faillie; ils le plongent dans la ligne épaiffe de l'armée des harengs qui fe prennent dans les intervalles de ces dents. Leur harpon eft compofé d'une piece d'os qui préfente deux barbes, dans léfquels eft fixé le tranchant ovale d'une large coquille de moule qui forme la pointe; cet inftrument eft fixé à un bâton qui à une corde à fon extrémité:
Ils femblent prendre des quadrupèdes au filet \& au piége : toutes leurs cordes font des lanieres de peau, ou des nerfs dont il en eft de très-longs ; la baleine leur fournit ceuxci fans doute, ainfi qu'une partie des os donit ils fe fervent; c'eft à leurs outils de fer qu'ori doit attribuer la dextérité avec laquelle ils Tome $I X$

## 274 Troisieme Voxage

travaillent le bois, ils les emploient comme cis feau, \& comme couteau. Une pierre eft leuir maillet, une peau de poiffon leur poliffoir. $I_{s}$ ont de grands couteaux convexes dont le tran. chant eft en dehors; cette forme femble an, noncer qu’ils les fabriquent eux-mémes. Une ardoife leur fert de meule pour les aiguifer: ils nomment le fer Scekemaile, c'eft le nom qu'ils donnent à tous les métaux blancs. Les échanges, le commerce ne leur font pas étran. gers; c'eft un ufage établi depuis longtems par, mi eux \& qui leur plait : ils ne paraifent point tenir les métaux qu'ils poffédent des Européens même; ils ne connaiffaient pas des vaiffeaux comme les nôtres, ni n'avaient vu des Européens; l'explofion d'un fufil ne leur faifait aucune impreffion, mais quand ils virent qu'une ballé avait percé une de leurs cuiraffes formées de fix peaux les unes fur les autres, ils furent fort émus, \& la maniere dont nous abations un oifeau dans l'air les frappait d'étonnement; l'effet de la poudre leur était abfolument inconnu; des Efpagnols vifiterent ces cótes; mais n'aborderent point à Nootka.

Comme les habitans de ce pays font um ufage habituel du fer, quils s'en fervent avec une dextérité qui ne s'acquiert que par le tems;
on peu tante, favoir Canada tous ce geint $q$ Ces més Ac \& je tage, ceptio dans fimple n'avol ces ft de fat mais fe ter tes, tions eft at

II
pacifi traits tout La le 6 fec
on peut croire qu'ils le tirent d'une fource conf-, tante, mais je ne puis lindiquer ; je ne pus favoir fi c'était de la baye de Hudfon, du Canada ou du Mexique; peut-être vient-il de tous ces lieux, ainfi que l'étain, l'airain \& l'argent que nous y avons trouvés.
Ces peuplades ont des efpèces de ehefs nommés Aoweek; leur autorité ne s'étend pas loin, \& je conjecturai qu'elle leur vient par héritage, parce qu'il en était de jeunes. A l'exception des efpèces de ftatues qu'on trouve dans leurs maifons, rien chez ces hommes fimples n'annonce un culte, une religion. Nous n'avons pas vu qu'on rendit des hommages à ces ftatues qui repréfentent peut-ètre des chefs de famille. L'idiome dont on fe fert eft dur, mais non guttural; il eft lent; le méme mot fe termine de quatre à cinq manieres différentes, il a peu de prépofitions \& de conjonctions; fa conformité avec celui des Mexicains eft affez frappante.

Il y a entre ces ifles \& celles de l'Océan pacifique, des différences effentielles quant aux traits, aux ufages, à la langue des habitans, \& tout ainonce qu'ils n'ont pas le mème brigine. La latitude de Nontska eft de 49 deg. 36 min . 6 fec. fa longitude de 250 deg. 45 min .17 fec.

## 276 Troisieme Voyage

 la mer $y$ monte de 8 pieds 9 pouces dans les pleines \& les nouvelles lunes, pendant le jour, \& de 10 pieds 9 pouces durant la nuit.C'était le foir du 26 Avril que nous parti. mes de ce port; la tempête dont les indices m'avaient fait balancer quelque tems, ne tarda pas à fe déclarer. A peine fumes-nous dans la mer libre, que des raffales, la pluie, le brouillard tomberent fur nous, \& le lendemain fut un véritable ouragan ; une voie d'eau vint nous tourmenter encore : cependant le tems fé calma un peu, le ciel s'éclaircit, \& nous avançâmes vers le nord en nous rapprochant de la terre; nous la vimes, mais nous étions au-delà de l'endroit où l'on place le prétendu détroit de l'Amiral de Fonte. J'en fus fáché, car fans croire à ce détroit, j’aurais voulu vifiter ces côtes; le tems était encore trop orageux pour qu'on n'eut pas à craindre d'en approcher de trop près, \& je continuai mon chemini.

La terre s'offrit encore à nos yeux vers le 55 deg. 20 min. de latitude; elle nous parat avoir des ports \& des bayes, mais les bouffees de grèle, de pluie, de neige ne nous permirent pas de les bien diftinguer; nous vimes enfuite
de petite la mer entre
gie arrc cumbe ; devée ; de la n neige \& mes un des ifle elle fe fous le trionale de la. découv uरe m
Beau-1
gue ch
la neig
an bor
femble
fe déc
à la c
le mc lui en
on vc des $t$
de petites ifles au-delà defquelles on appercevait la mer former un enfoncement vers le nord; eutre cette baye \& la mer était une montaghe arrondie \& haute que je nommai Edgecumbe ; partout la terre était montueufe \& fort devéé ; les collines les plus baffes, les bords de la mer fe montraient feuls dépouillés de neige \& couverts de bois. Plus loin nous vīmes une grande baye qui eft protégéo par des ifles; nous l'appellàmes Baye des Isles; elfe fe divife en plunieurs bras, \& fe trouve fous le 57 deg. 20 min . de latitude feptentrionale. Nous donnâmes le nom de Canal de la Croix, à une large entrée que nous découvrimes le lendemain; \& plus au midi upe montagno que nous nommàmes Cap de Beau-Tems ; elle eft la plus haute d'une longue chaine qui s'étend parallelement à la côte, la neige la couvrait de fon fommet à là mer, an bord de laquelle on voyait des arbres qui femblaient fortir du fein des flots. Plus loin fe découvrait une montagne qu'on diftingue à la diftance de 40 lieues \& que je crus être le mont St. Elie du navigateur Behting; je lui en laiffai le nom. Par-tout autour de nous on voyait des marfouins, des veaux marins, des baleines, une multitude de goeilands, \&

## 278 Troisieme Voyage

des volées d'oifeaux qui avaient un cordon noir autour de la tête, une bande noire fur la queue \& fur les ailes, dont le deffus du corps était bleuâtre, \& le deffous blanc. Nous apperçumes auffi un canard de couleur brune, ayant la tête \& le cou noir, ou d'un brun foncé. Je parvins à huit lieues de l'entrée d'une baie en travers de laquelle il $y$ avait une isle chargée de bois: il me fembla que c'était celle où mouilla Behring, fous le 59 deg. 18 min . de latitude, \& je lui en donnai le nom. Près de là, cette longue chainne de mon, tagnes dont j'ai parlé, fe trouve interrompue par une plaine de quelques lieues. Au-delà on n'apperçoit rien, \& l'on eft en doute, s'il s'y trouve de l'eau, ou un terrein uni : la chaine fe relève enfuite, \& montre des montagnes trìsélevées; elles fe dirigent vers le couchant juf. ques vers le 234 deg. 30 min . de longitude, ou elles s'abaiffent \& s'entrecoupent.

Le io Mai, je découvris une isle près d'un cap auquel je donnai le nom de Suckling; de loin il parait détaché de la terre; à fon cóté feptentrional eft une baie étendue qui me parut à l’abri de tous les vents, \& je réfolus d'y jeter l'ancre; mais le vent était contraire \& je ne pus remplir mon but. Je defcendis

## de Jacues Cook.

dans lisle pour découvrir le pays; les collines efcarpées \& hériffées de bois me firent encore abandonner mon entreprife. Jy laiffai mon nom \& celui des vaiffeaux dans une bouteille, \& donnai à l'isle le nom de mon ami le docteur Kaye. Elle a il à 12 lieues de long, fur une, ou une \& demie de large. Sa pointe fud-eft eft fous le 59 deg. 49 min . de latitude, fous le 234 deg. 26 min . de longitude ; cette pointe eft un rocher nud \& fort haut; les côtes de lisle vers la mer, préfentent des rocs en pente d'une pierre bleuatre, \& dans un état de décompofition : ils font interrompus par de petites vallées d'où fortent des ruiffeaux qui fe précipitent avec impétuofité dans la mer, nourris fans doute par la fonte des neiges; des pins ombragent ces vallées, \& par-tout au-deffus des rochers lisle offe mie ceinture de bois, dont les arbres ont quatre à cinq pieds de tour fur environ cinquante de hauteur. Les pins du continent voifin ne paraiffent pas plus gros, ni d'une autre efpèce: il me parut qu'il $y$ avait quelques aulnes : les terreins en pente étaient couverts d'un gazon qui reffemblait à la mouffe ordinaire ; $j$ 'y apperçus auffi des grofeillers, des aubepines, une violette a fleurs jaunes \&
quelques autres plantes; une corneille, deur ou trois aigles voltigeaient au-deflus des bois; une multitude d'oifeaux étaient pofés, fur les flots, tels que les brifeurs d'os, des plongeons, des canards, des goëlands, des nigauds \& au, tres éfè̀ces ; parmi les plongeons nous crî, mes reconnaitre le guillemot ordinaire, \& parmi les canards, le canard de pierre décrit par Stel, ler. Les nigauds étaient très-grands, \& peutêtre c'était le cormoran d'eau. Là était auffi un oifeau folitaire, d'un blanc de neige, taché de noir fur les ailles; un renard fortit du bois à l'endroit où nous débarquâmes; il était d'un jaune rougeâtre \& ne paraiffait point nous craindre; nous y vimes auff des veaux matins, mais nulle trace d'hommes.

Je donnai à la baie qu'elle couvre, le nom de Baie du Contrôleur; ; dépaffant lisle de Kaie, j'en découvris une nouvelle moins étendue : le continent nous parut s'étendre du levant au couchant, \& cette direction bien différente de celle que nous avions lien d'attendre, me fit efpérer un paflage; j’y dirigeai les vaiffeaux, pour y trouver au moins un port pù je puffe boucher ma voie d'eau, avant qu'un nouvel orage nous la rendit plus dangereufe. Je jetai l'ancre au-deffous d'un cap que j'avais
yommé Hinchingbroke ; je fis fonder \& pècher autour de nous: au milieu des rochers s'ćlèvent des rocs entourés de la mer; j'y envoyai faire la chaffe aux oifeaux; mais dès que nos gens s'en approcherent, ils virent une vingtaine d'hommes montés fur deux groffes pirogues, \& ils revinrent au vaiffeau; les Américains les fuivirent, fe tinrent à quelque diftance, poufferent des cris, étendirent \& rapprocherent leurs bras, \& entonnerent une chanfon femblable à celle de Nootka. L'un d'eux agitait en l'air un habit blanc, un autre fe tenait dans fa pirogue abfolument nud, debout \& immobile, les bras étendus en croix. Leurs pirogues étaient de lattes recouvertes de peaux; nous employâmes les invitations les plus preffantes pour les déterminer à monter fur le vaiffeau ; ils req̧urent nos préfens \& fe retirerent en nous faifant entendre qu'ils reviendraient le lendemain.
La nuit fut impétueufe, \& je mis à la voile dans le jour qui fuivit, je cinglai vers le nord où j'entrevoyais une pointe de terre qui fe trouva une isle fituée à deux milles du continent; mais fur ce continent nous découvrímes un havre vers lequel nous nous dirigeâmes, \& où nous pimes jeter l'aincre avant la nuir

282 Tboigieme Voyage qui fut très-orageufe. Les Indiens du jour pré cédent avaient voulu nous fuivre, \& s'étaient vus obligés de s'en retourner; nous en trouvâmes d’autres ici, qui fe mirent dans des pirogues femblables à celles des Eskimaux chacun d'eux tenait un baton long de trois pieds où étaient attachées de grofles plumes; ils les tournaient fouvent vers nous, peutetre rerent $\&$ d’aut loigner ils vire: ils en pour nous annoncer leur intention pacifique.

Nous leur fimes.accueil; ils accoururent en plus grand nombre, \& fe hazarderent à monter à bord. Parmi eux, j'en diftinguai un dont la figure était intéreffante; c'était le chef. Il était habillé de peau de loutre; un chapeau conique, orné de grains de verre bleu, ombrat geait fa tete; tous eftimaient ces grains de quelque couleur qu'ils fuffent, \& fe hâtaient d'offrir ce qu'ils poffédaient pour en obtenir.' La fourrure qu'ils paraiffaient prifer au-deflus des autres, était celle de chat fauvage ou celle de martre.

Ils défraient auffi du fer ; mais ils ne mettaient du prix qu'aux grands morceaux \& nous en avions peu: les pointes de leurs piques étaient ou de ce métal, ou de cuivre, ou d'os: il fallut les furveiller tous avec attention pour qu'ils n'emportaffent rien ; car ils fe montrerent
les arn
sils n avaien taient feau
monte vaient coute: conve me, $\varepsilon$ ricair lité $\varepsilon$ granc mis appa des

> DE Jaques Coor.
d’adroits voleurs. Ils effayerent d'emmener notre canot, mème de force ; les uns préfentaient leurs piques aux fentinelles, d'autres s'emparerent de la corde qui l'attachait au vaiffeau, \& d'autres encore faifaient leurs efforts pour l'éloigner de nous ; mais ils le relâcherent quand ils virent que nous étions réfolus à le défendre ; ils en fortirent, \& firent figne de mettre bas les armes, fe montrant auffi tranquilles que sils n'avaient rien fait qui fut blàmable. Ils avaient environné auffi la Découyerte, \& s'étaient imaginés qu'ils pourraient piller ce vaiffeau en $y$ entrant par les écoutilles; ils $y$ monterent, firent figne à ceux qui fe trouvaient là de fe tenir à l'écart, \& armés de couteaux, ils chercherent les objets qui leur convenaient d'emporter. L'équipage prit l'alarme, \& s'arma de coutelas ; à cet afpect, les Américains fe retirerent avec beaucoup de tranquillité \& de fang froid. Ils vinrent enfuite do grand matin, comptant nous trouver endormis \& nous voler à leur aife. Il y a toute apparence qu'ils ne connaiffaient pas l'effet des armes à feu; car ils auraient eu moins d'audace; je fus affez heureux \& affez obéi pour les laiffer dans cette ignorance.

Au milieu de l'orage qui ne difcontinuait

## 284 Troisieme Voyage

pas, je fis travailler à boucher la voie d'eau; nos charpentiers s'en occuperent tandis que nous rempliffions nos futailles vuides; enfin le tems s'éclaircit, \& nous vimes la terre tout autour de nous, dans un lieu oú l'on n'a point à craindre les vagues ni les vents: je vifitai ce havre; le fol eft bas près de la côte, femé de bois çà \& là, \& chargé de neige : les collines voifines étaient auffi boifées ; mais audelà on voyait de hauts rochers pelés prefque enfevelis fous la neige; le flot arrivait dans. le port par la mème entrée qui nous $y$ avait conduit, \& rien ne nous affurait qu'il y eut un paffage pour traverfer l'Amérique ; mais il n'était pas prouvé qu'il n'y en eut point. Jo orus donc devoir en faire la recherche d'une maniere exacte: je fuivis la cóte aufl longtems que les vents m'aiderent ; je trouvai de mauvais fonds, des rocs fubmergés, 12 côte enfin nous parut fermée. J'envoyai des eanots pour vifiter par-tout où il aurait été dangereux de pénétrer avec les vaiffeaux; ils ne découvrirent que des canaux qui formaient des isles, ou dont on croyait appercevoir le fond. Ce rapport me donna peu d'efpoir, \& le vent étant devenu favorable pour regagner la haute mer, nous remimes à la voile; je
oraignis
viliter
all nor
où un
confidé
refponc
\& que
coucha
terres
avec
isle lor
nous d
cette
la plup
verdur
tes. $\mathbf{N}$
ou tra
Monta
haute
mériq
chant.
Cet
Guilla
en éte qu'ell
Les $h$
nes,
sraignis de manquer la faifon houvelle pour vifiter les parties du continent fituées plus aul nord, en m'obftinant à connaitre des lieux où un paflage étàit peu probable'; car on doit confidérer que s'il $y$ a un paffage, il doit correfpondre aux baies de Baffin ou de Hudfon, \& que nous en étions de 520 lieues plus au couchant. Nous fortimes donc de l'enceinte de terres qui nous environnaient par un canal,qui, avec celui qui nous y avait amené, forme une isle longne de dix-hait lieues, \& à laquelle nous donnâmes le nom de Montagu. Près de cette isle il y en avait un grand nombre dont la plupart font baffes, couvertes de bois \& de verdure, ce qui nous les fit appeller Isles yertes. Nous traverfàmes le canal, large de deux ou trois lieues, qu'elles forment avec lisle Montagu, \& nous nous trouvâmes dans là haute mer, d'où nons voyions la cote de l'A. mérique s'étendre à perte de vue au cour chant.

Cette entrée fut nommée celle du Prince Guillaume; elle occupe au moins 36 lieues en étendue, fans y comprendre les branches qu'elle forme \& que nous ne connaiffons pas. Les habitans du continent ou des isles voifi, nes, font d'une taille ordinaire, \& quelques-ums

## 286 Trotsieme Voyage

font petits: leurs épanles font quarrées, leut poitrine large, leur col épais \& court, leur face applatie \& large, leut tète fort groffe; leur nez offre une pointe pleine, arrondie, crochue, ou fe retrouffant en haut a fon ex. trèmité; ils avaient les dents larges, blauches, égales, bien rangées; les cheveux noirs', épais, liffes \& forts, peu de barbe, mais roide \& hériffêe ; les vieillards en avaient une large, épaiffe \& liffe.

Leurs traits font variés; mais en général leur phyfionomie annonce la bonhommie, la vivacité, la franchife: les traits de leurs femmes ont plus de délicateffe; quelques-unes avaient le teint blanc fans aucun melange de rouge; la peau des hommes était bafannée; tous, femmes, hommes, enfans, $s$ 'habillent de la méme maniere. Ils ont une efpèce de robe qui lefcend jufqu’à la cheville du pied, qui quelquefois n'atteint qu'au genou. La tête la traverfe, \& les manches defcendent jufqu'au poignet. Elles font con̉pofées de fourrares de loutres de mer, de renards gris, de ratons, de thartres ou de veaux marins: le poil eft en dehors; quelques-unes font faites de peaux d'oifeaux dont il ne refte que le duvet. La couttire des peaux eft ornée de franges de ban-
des de unie, efp ques at muném vrent 1 de bale difpofé: ì une robe fe chées
lor $\left\{\mathrm{q}^{\text {}}\right.$ fes pat lequel gues \& que pluie faut qu'ils En nives efpèc qu’au des n vraie de $p$ qué, les !
des de cuir étroites. Quelques-unes portent unie, efpèce de chaperon ou de collet, quelques autres ont un capuchon, \& plus communément un chapeau. Quand il pleut, ils couvrent leur robe d'une autre, faite de boyaux de baleine ou de quelque autre gros animal, difpofés avec tarit d'adreffe qu'ils reffemblent ì une feuille de batteur d'or. Cette feconde robe ferre le col, tes manches en fortifattachées avec une corde autour du poignet, \& lorfqu'ils fonv affis dans leurs canots de peaux, fes pans font relevés au - deffus du trou dans lequel ils font affis; enforte que leurs pirogues ne peuvent recevoir l'eau de la mer, \& que leur corps eft au fec au miliea de lá pluie qui ne peut pénétrer leurs habits, qu'il faut cependant toujours tenir humides pour qu'ils ne fe fendent pas.
En général, ils ne fe couvrent ni les pieds nioles jambes; mais quelques-uns portent des efpèces de bas de peau qui remontent jufqu'au milieu de la couifle; prefque tous ont des mitaines de peaux d'ours; ceux qui coutvraient leur tète, la chargeaient d'unt chàpeaŭ de paille ou de bois en forme de cone tronqué, qui reffemblait à une tete de veau marin: les hommes portent leurs cheveux longs; les
femmes les portent dans toute leur longueur? les deux fexes ont les oreilles percées de plu. fieurs trous dans le haut \& en-bas, \& ils y fufperdent de petits paquets de coquillages tubuleux: ils ont auffi la cloifon du nez tra* verfée de tuyaux de plumes ou de parties de co. quillages enfilés à un cordon. Quelques-uns ont la lèvre inférieure coupée daris la direction de la bouche au-deffous de fa partie renflée; on fait cette incifion aux enfans quand ils tettent encore, \& elle devient affez̀ confidérable pour que la langue la traverfe : celui de nos matelots qui le premier vit un des hommes ornés de cette maniere, affurait qu'il avait deux bouches, \& en effet on l'aurait cru: ils y ins férent un coquillage plat dont le bord extérieur eft découpé \& offre l'apparence d'une rangée de dents. Quelques autres oint cette levre inférieure percée de plufieurs trous, où ils inférent des coquillages en forme de clous dont les pointes fe préfentent en dehors.

Tels font les ornemens de la fabrique du pays: on y voit auffi beaucoup de grains de verre fondus en Europe, \& la plupart d'un bleu pâle qu'ils fufpendent à leurs oreilles, à leur chapeau, ou aux pointes de bijoux inférés dans leur lèvre inférieure, Ils portent des
des bra colifich tant à lèvre.er trer des un aut
Les 1 eclatant ou col bouille: fe tern peignen couleu ges fec Ils
grand
laffees
reffem
tre eft
c'eft,
à laqu
\& où
ture :
ple d
de $m$
jointe
fi fer
$T C$
des bracelets de grains, de coquillages, de polifichets faits avec de l'ambre. Ils aiment tant à fe parer, qu'un de ceux qui ont la lèvre-entr'ouverte par deffous, y avait fait entuer des clous que nous lui avions donnés, \& un autre un gros bouton de cuivre.

Les hommes s'enduifent le vifage d'un rouge fclatant \& d'une couleur noire, ou bleue, ou couleur de plomb; les femmes fe barbouillent le menton d'une fubftance noire, qui fe termine en pointe fur les joues; ils ne fe peignent point le corps, peut-être parce que les couleurs font rares. Je n'ai jamais vu de fauvages fe donner autant de peines pour fe défigurer.

Ils ont deux efpeces de canots, l'un eft grand, fait de pieces flexibles de bois entrelaffées, \& recouvertes de peaux ; l'arriere reflemble un peu à la tête d'une baleine: l'autre eft petit \& femblable à celui des Eskimaux; c'eft, en quelque maniere, une outre de peau à laquelle ils donnent cette forme commode, \& où ils font comme, enfermés jufqu'à la ceinture: ils ont auffi les mêmes armes que le peuple dont nous venons de parler; leur cotte de maille eft faite de lattes légères fi bien jointes par des nerfs d'animaux, fi flexibles \& fi ferrées, que les dards ne la pénètrent point TomeIX.

T
\& qu'elle ne nuife point au mouvement, mais elle ne couvre que la poitrine, l'eftomac \& le ventre.

Nous ne vimes aucune de leurs habitations dans les environs des lieux où nous nous refugiâmes: mais ils nous apporterent dans leurs pirogues des pieces de leur ménage, comme des plats de bois de forme ronde \& ovale; d’autres étaient cylindriques \& profonds; des lanieres"de cuir en attachaient les flancs au fond qui les fupportaient ; quelques - uns reffemblaient à nos beurrieres; ils étaient d'un feul morceau de bois, ou d'une fubftance de la nature de la corne, \& proprement fculptés. Ils font de petits facs quarrés avec les mèmes boyaux dont ils fe font des robes pour la pluie, \& y inférent des plumes rouges : ils y renferment de très-beaux nerfs \& des paquets de petites cordes treffées avec adreffe: ils font des paniers marquetés \& d'un tiffu fi ferré qu'on y peut mettre de l'eau, des modèles en bois de leurs canots, \& de petites images de bois rembourées ou couvertes de fourrure, ornées de petites plumes, ayant la tête chevelue \& longue de quatre à cinq pouces; peut-etre elles fervent de jouets à leurs enfans, ou repréfentent leurs amis morts. Ils

## de Jaques Cook:

ont beaucoup d'inftrumens compofés de deux on trois cerceaux, auxquels fe terminent des barres en croix où font fufpendus des coquillages : en les fecouant ils font un bruit dont ils compofent leur mufique.

Je ne leur ai vu d'outils qu'une hache de pierre de la forme de celles des isles de la mer duSud: ils ont des couteaux de fer, les uns droits, les autres courbes; il en eft qui font en forme de dague, prefque triangulaire, qu'ils portent fufpendus au cou dans des gaines de peau: tout ce qu'ils fabriquent eft fait comme s'ils avaient les outils les plus ingé, nieux, \& un artifte Européen ne pourrait rien faire de plus parfait. Quand on réféchic à la maniere de vivre de ces fauvages, à leur climat rigoureux, \& à la grofféreté de leurs outils, on eft tenté de les mettre au-deffus de toute nation pour l'efprit d'invention \& d'adrefle.

Ils mangent du poiffon fec, de la chair bouillie ou rotie, des racines de fougere de la grande efpèce, cuites au four, \& la partie intérieure de l'écorce du pin; ils confervent de la neige dans des vafes pour la boire. Hls mangent avec décence \& propreté, fe tien, nent de même, ne s'enduifent ni de.graiffe ni
de faletés, \& nettaient avec foin leurs vafes \& leurs canots : leur langue offre des diffis cultés par la diverfité de fignification qu'ils donnent au même mot.

Nous ne connaifions les animaux du pays que par leur fourrure; nous y remarquâmes celles du veau marin, du renard, du chat blanchâtre ou lynx, de la petite hermine, de l'ours, de la martre, du raton, de la loutre de mer ; ils ont plus de ces trois derniers que des autres ; celles quails tirent du veau marin les furpaffaient toutes en fineffe : les loutres $y$ font moins belles qu'a Nootka ; celle des veaux marins eft blanche, quelquefois tachetée de noir ; celle d'ours eft couleur de fuie.

Nous vimes ici celles de l'ours blanc \& d'une efpèce de loup qui avait des couleurs trèsbrillantes; la plus belle fourrure eft celle d'un animal long de dix pouces, qui a le deffus du dos brun ou couleur de ronille, les flancs d'un cendré bleuâtre \& la queue bordée de poils blanchâtres; il parait érre de l'efpèce de Pécureuil ou du hamfter, ou de la marmotte. de Cafan ; ces fourrures y font très - communes; ils n'ont point de celles du renne ni du daim.

L'aigle à tête blanche, l'alcyon orné de
coule la gé les feau: efpè cour une gran étaie qui tête \& mat de oife gro
DE JAQUES COOK.
couleurs trés-brillantes, le colibri, le pluvier, la gélinotte à longue queue, la bécaffine, font Jes oifeaux que nous $y$ obfervámes ; les oifeaux aquatiques étaient des oies, une petite efpèce de canard d'un noir foncé, à queue courte, à pieds rouges, ayant fur le front une tache blanchatre, \& une autre efpèce plus grande; des pies de mer à bec rouge; tous étaient trés-fäuvages. On y voit un plongeon qui a le bec court, noir \& comprimé, la téte \& la partie fupérieure d'un brun noir, \& le refte d'un brun foncé, ondoyé d'un noir mât, excepté le deffus qui eft noirátre \& femé de points blancs. On y remarqua un petit oifeau de terre de l'efpèce du pinçon, de la groffeur du bruant, ayant une couleur brun obfcur, une queue rougeâtre, avec une large tache jaune au fommet de la tete.

Il y a quelques poifons, quelques coquillages, mais peu variés.

Les habitan's n'ont de métaux que le cuivre \& le fer; ils en forment les pointes de la plupart de leurs traits \& de leurs lances. Ils ont un ochre rouge friable \& onctueux, un minerai de fer dont la couleur approche du cinabre, du fard bleu \& brillant, \& du plomb noir ; mais ils ne les ont qu'en petite

## 294 Thoisieme Voyage

quantité, Sans doute, ils ont reçu leurs grains de verre \& le fer des tribus qui communiquent avec la baie de Hudfon ou les lacs du Canada, ou peut-être des Kuffes: ils ont beaucoup de cuivre \& ils femblent le trouver chez eux.

Je cinglai vers le fud-oueft \& paffàmes devant un promontoire auquel je donnai le nom d'Elizabeth : au-dela nous ne voyions point de terre \& nous croyions avoir atteint l'extrèmité occidentale du nouveau monde; mais cette erreur fut bientót diflipée, \& nous découvrimes de nouvelles côtes au couchant, qui femblaient fe prolonger au midi; on $y$ voyait une chaine de montagnes couvertes de neige. Une des pointes qu'elles formaient nous parut être le cap St. Hermogènes de Behring; mais fon voyage eft fi abrégé, fa carte fi peu exacte, qu'on ne peut reconnaitre les lieux où il a touché que par conjecture. Le cap St. Hermogènes fait partie d'une isle féparée de la cote par un canal large d'une lieue; il en eft de même du cap St. Elizabeth, qui tient à des groupes d'isles que je nommai Isles ftiriles: un courant m'empècha de traverfer entr'elles \& la côte : plus loin je vis un promontoire très-élevé dont le fommet formait
deux des $r$ ce cap tes q par chan poir vime mont les

## de Jaques Cook:

deux montagnes qui fe montraient au-deffus des nuages; je l'appellai cap Douglafs: de ce cap au nord, nous vimes de nouvelles cótes qui nous parurent féparées du continent par un canal qui fe dirigeait plus au couchant. Ce canal ou golphe nourrit notre efpoir d'y trouver un paflage ; mais nous vimes bientôt que ces isles ftériles étaient des montagnes réunies par un terrain bas; la neige les couvrait jufqu'au rivage; cependant à quelque diftance nous appercames encore une entrée d'où la marée amenait des algues marines \& des bois flottans; nous y pénétrámes avec le flux, \& ne découvrimes encore aucun obftacle, aucune terre devant nous; les terres au couchant \& au levant nous montraient des chaînes de montagnes les unes derriere les autres, \& quelques colonnes de fumée qui ondoyaient dans l'air; nous continuâmes notre route aidé du flux ; mais jetant l'ancre quand il nous abandonnait.

Deux pirogues vinrent vers nous portant chacune un homme; ils s'approcherent de nous en héfitant; ils nous haranguerent en tendant la main \& nous montrant la cote comme pour nous inviter à y defcendre; ils accepterent nos préfens, \& paraiffaient être nous mimes à la voile.

Le reflux avait ici une rapidité effrayante; les eaux avaient toujours les mêmes degrés de falure ; mais en nous avançant plus loin, elles devinrent plus douces, \& tout nous annonça que nous remontions une riviere ; je réfo. lus de la remonter plus haut encore: une grande pirogue chargée d'hommes, de femmes, d'endouce ftait v ordure abaifté. nous confirr rent $t$ tout 1 fe re fans, \& plufieurs petites vinrent nous rendre vifite ; ils nous donnerent une fourrure en échange des bagatelles qu'ils reçurent de nous; nous en achetàmes des habits, quelques dards, \& un peu de faumon \& des plies, qui furent payées avec de nos vieux vètemens, des grains lieue une is était 1 de fat fait er eft: gnes réuni de $t$ prix, mais demandaient avec plus d'inftance exan levar avec bas
Nous eùmes un tems couvert qui dans des intervalles nous laiffa voir d'un cóté des terune 'était res baffes, des bancs de fable que je voulus examiner, \& j'y envoyai deux canots: nous
ttions dans une grande riviere; l'eau en était douce jufqu'à la profondeur d'un pied ; elle était vafeufe, elle chariait des arbres, des ordures de toute efpèce; les cotes s'étaient abaifées, \& nous ne pouvions douter que nous n'étions plus fur la mer. Mes canots confirmerent cette opinion; ils la remonterent trois lieues plus loin, la trouverent partout navigable pour les gros vaiffeaux, mais fe retréciflant jufqu'à n'avoir plus qu'une lieue de largeur. Nos gens defcendirent dans une isle couverte d'arbriffeaux, parmi lefquels était le grofeiller: le fol était une argile mèlée de fable : à trois lieues de là, la riviere paraiffait en recevoir une autre qui venait du nordeft: les cotes étaient baffes, \& les montagnes femblaient fe rapprocher fans jamais fo réunir. Ce rapport m'enleva toute efpérauce de trouver là un paffage; mais je voulus examiner un bras qui s'enfonçait vers le levant, \& j'y envoyai mon lieutenant King avec deux canots : il ne vit que des terrains bas que nous avions pris pour des isles, \& une grande baie. Il nous parut que le fleuve ¿était navigable fort loin, \& que les rivieres quil reçoit peuvent faciliter les communications avec une grande partie du continent. On a
298. Troisieme Vovage depuis appellé ce fleuve la riviere de Cook. Si ce grand fleuve devient utile, je regretterai moins le tems que je perdis à m'en affu. rer; mais cette perte de tems était grande pour lè but que nous avions, parce que lété s'avançait \& que nous étions bien loin encore des parages où nous devions parvenir. L'A. - mérique nous parut alors s'étendre au couchant bien plus loin que nous ne le penfions, \& cette conjecture qui devenait plus que pro. bable, nous otait prefque l'efpoir de trouver une communication avec la baie de Baffin ou celle de Hudfon.

J'envoyai encore mon lieutenant pour examiner les terrains bas qui fe trouvent aú fudeft de la riviere \& en prendre poffeffion an nom de l'Angleterre ; tandis qu'il exécutait cette commiffion, je defcendis la riviere, \& jettai lancre quand le flux nous devint contraire. King nous y rejoignit: il avait trouvé des Américains défarmés qui demanderent énergiquez ment qu'il quittât fon fufil ; il le fit, defcendit \& trouva des hommes gais \& fociables : un chien tué d'un coup de fufil les étonna beaucoup. Le terrain lui parut maigre, léger \& noir; il était couvert d'arbres, tels que des pins, - des aulnes, des bouleaux, des faules ; \& d'ar-
mais pas Nous
briffeaux vages vi dirent 1 des peal geárres 8 ce qu'il de leur celle dt laume ; doubles auffi pl Un 1 dans u: riviere caux \&
Dès qL
cre à 1 me rel
fans av
notre taux d Le
couvr qui fe
fanc
brifeaux, tels que des rofiers \& des grofeillers; mais pas une feule plante en fleur.
Nous continuâmes à defcendre, \& des faurages vinrent vers les vaiffeaux, \& nous vendirent leurs habits, du faumon, de la plie, des peaux de lapins blancs, de renards rougeairres \& quelques-unes de loutre. Le fer était ce qu'ils recherchaient le plus; la cloifon de leur nez eft plus chargée d'ornemens que celle du peuple de l'entrée du Prince Guilhume; mais ils avaient moins de bouches doubles ; leurs vêtemens, leurs carquois avaient auffi plus de broderies blanches \& rouges.
Un peu plus loin, mon vaiffeau s'engrava dans un banc de fable prefqu'au milieu de la riviere, où l'agitation caufée par le choc de fes caux \& de celles du flux, parait la plus forte. Dès que nous eûmes échoué, je fis jeter lancre à la Découverte, \& j’attendis le flux pour me relever. Il revint \& le vaiffeau fut dégagé fans avoir reçu de dommage: nous continuámes notre route, après avoir acheté quelques quintaux de poiffons des Américains.
Le foir les nuages s'éleverent, \& nous découvrimes un volcan parmi les montagnes qui fe voyaient au couchant: il était fur le flanc voifin de la riviere \& près du fommet;

## 300 Troisieme Voyage

 il ne vomiffait alors qu'une fumée blanche. Nous revimes encore des fauvages : leurs piques reffemblaient à nos hallebardes, \& les pointes en font fouvent de cuivre. On pour. rait établir avec eux un commerce avantageux de fourrures; mais les Ruffes font les peuples les plus voifins \& peuvent feuls profiter de cet avantage : les loutres de mer font les plus précieufes ; toutes étaient taillées en habits \& fort mal propres.Nous nous trouvámes enfin en pleine mer; nous revîmes le cap St. Hermogènes: l'isle dont il fait partie eft dénuée de bois, on y voyait peu de neige; elle femblait couverte d'une mouffe qui lui donnait une couleur jaunâtre. Nous tràversâmes l'embouchure de la baie que je nommai de la Pentecôto: au levant, les terres qui la forment me parurent une partie du continent ; au couchant elle a de petites isles; près de la mer la terre était nue; mais les montagnes étaient toutes blanches, Le ciel fe couvrit, \& pendant trois jours nous ne pûmes découvrir la cote dont nous fuivions la direction. Quand le tems s'éclaircit, je vis une pointe que je nommai St. Barnabas. La côte offre plufieurs petites baies, de hautes collines, des vallées profondes; elles paz
nuiflaient ftériles \& brunátres. Une pointe que je nommai à deux tettes de fa forme, fe diftinguait du refte, elle reffemblait à une isle; Veft peut-être une péninfule : plus loin nous decouvrimes une isle à laquelle je donnai le nom de Trinite' ; elle a fix lieues du levant au couchant ; fes extrêmités font élevées, fon centre eft bas ; peut-être elle elt partagée en deux par un détroit: nous marchâmes vers etle pour paffer dans le canal, large d'environ trois lieues, qu'elle forme avec le continent; miis la nuit \& la crainte d'une brume épaiffe fufpendirent \& détournerent notre courfe; je pris le large, le vent augmenta, le brouillard nous cacha la terre, \& nous reltàmes expofís aux vagues \& aux vents, près d'une cote inconnue. Lorfque nous pûmes voir la terre, nous nous en troulyâmés environnés. Nous nous approchâmes de celle qui femblait nous fermer le paflage au midi; c'était une isle de neuf lieues de tour; c'eft probablement celle que Behring nomma la Nebuleufe, \& je lui en domnai auffi le nom.
La cote fur le continent eft rompue, \& plus efcarpée qu'aucune des autres côtes de PAmérique que nous ayons rencontrées; peutetre eft-elle bordée de petites isles; par-tout,

## 302 Troisteme Voyage

 elle annonçait la ftérilité. Nous tuâmes là un bel oifeau de l'efpèce du pingoin, moins gros que le canard, de couleur noire, exceptéfur le devant de la tête qui eft blanc : il a une jolie crête d'un blanc jaunâtre qui fe replie en arriere comme la corne d'un bélier; fon beo \& fes pieds font rouges, il femble que ce foit l'alca monochroa de Steller : nous en avions vu d'autres d'efpèces variées, \& chaque jour nous appercevions quelques baleines, ou des veaux marins, ou quelque autre cétacée.Je découvris de nouvelles isles \& cinghii vers le détroit qu'ellés formaient avec le continent: la plus feptentrionale nous parut ête lisle de Kodiak de Sthælin, \& je crois que les autres font les isles Shumagin du navigateur Ruffe Behring: d'autres isles forment aveo elles un archipel affez nombreux : ces isles font en général hériffées de rochers \& de monticules; on y trouve des baies \& des anfes bien fermées, des ruiffeaux d'eaux douces; mais elles font fans arbres \& fans arbriffeaux; la plupart étaient encore couvertes de neige, ainfi que le continent. Nous étions alors dans le milieu de Juin, fous le $150^{\circ}$, deg. 18 min . de latitude, \& $217^{e}$ deg. 43 min de longitude.

Peu \& craig malheur qui revi émient a les mont peau, fer nonçaie une bo cette b une lan thre en mes er de 177 dre fu être q
raient nus pc fermai
qu'on tinuai fait in No que $n$ des 11 nuage fait d

## De JaRues Cook:

Peu après, la Découverte fit des fignaux; \& craignant quill ne lui fut arrivé quelque malheur, j'y envoyai promptement un canot qui revint m'apprendre que des pirogues s'en étaient approchées, quill y avait parmi ceux qui les montaient un homme qui avait oté fon chapeau, fait la revérence, \& des fignes qui annonçaient un Européen, \& qu'après avoir remis: une boëte, il avait difparu avec les pirogues; cette boëte renfermait un billet écrit dans? une langue que nous n'entendions pas \& peuttrte en langue ruffe ; mais nous $y$ remarquames en tête la date de 1778 , \& ailleurs celle de 1776 . Tout ce que nous y pûmes apprendre fut que nous trouverions bientot peutêtre quelques négocians Ruffes qui nous auraient précédés dans ces lieux encore inconnus pour nous. Je fuppofai que le billet renfermait des avis pour des négocians Ruffes \&t qu'on nous avait cru de cette nation; je continuai ma route fans m'arrèter à éclaircir ce fait indifférent à l'objet de notre voyage.
${ }^{2}$ Nous évitames des brifans, vimes une isle que nous nommâmes Halibut ou de la plie, des montagnes qui s'élançaient au - deflus des. nuages, \& parmi elles un volcan qui vomif fait de vaftes colonnes d'une fumée noire; $f$ ai

## 304 Troisieme Voyage

figure eft un cône parfait dont le volcan eft la cime ; elle était ceinte de nuages qui joints aux colonnes déployées par le vent, préfen. taient un coup d'œil extraordinaire; le vent jetait la fümée d'un cóté dans la partie baffe; mais plus haut il la pouffait du côté contraire. Nous primes là quelques plies dont quelques. unes pefaient un quintal ; rafraichiffement qui nous venait fort à propos : peu après nous vímes approcher une pirogue, \& dans elle un homme qui portait des culottes de drap verd, \& fous fa fouquenille de boyaux, une jaquette de laine noire : il nous falua à l'Européenne, \& nous vendit une peau de renard gris avec des harpons dont la pointe était d'os \& proprement travaillée: fa pirogue, fa figure, reffemblaient à celles que nous avions vues précédemment; fon corps n’était point peint; $\mathfrak{\downarrow}$ lèvre était trouée dans une direction oblique, mais fans ornemens ; il ne comprit point ce que nous eflayions de lui faire entendre, \& nous ne le comprimes pas mieux.
Nous revimes la côte après que les brouillards fe furent éclaircis; nous diftinguámes encore le volcan; de nouvelles isles fe préfenterent devant nous; elles étaient fort hautes, \& en nous en approchant davantage, nous en dé couvrimes
couvirir
couvert nous fi un gra fonnés nous F trouvai quel $j$ entre un ten: Je fis \& il e: n'y tri un ca: tés: de mo formai fous des $h$ balein autres nous, les nc polite No chai Hous

## DE JAQUES COOK:

couvimes un plus grand nombre; un ciel couvert, \& le bruit des brifans peu éloignés nous firent ici jeter l'ancre, \& par -là j'évitai un grand danger ; deax gros rochers envifonnés d'écueils étaient près de nous, \& quand nous pames voir à quelque diftance, je me trouvai près d'une isle dans un bon port, auquel j'étais parvenu au travers des brifans, entre lefquels je n'aurais point ofé paffer par un tems ferein.
Je fis vifiter l'isle; elle était couverte d'herbe, \& il en était de femblables au pourpier ; on n'y trouva pas mème un arbriffeau ; j'enfilai un canal où nous avions la terre de tous cotés: celle qui était au midi offrait une chaine de montagnes; nous reconnûmes qu'elle ne formait qu'une isle déjà connue des Ruffes fous le nom d'Oonolashka. Nous y vímes des habitans qui trainaient après eux deux baleines qu'ils venaient de tuer; quelques autres, vinrent échanger des bagatelles 'avec nous, \& parurent àvoir vu des vaiffeaux comme les nôtres ; ils avaient mème une teinte de politeffe que n'ont pas les fauvages.
Nous marchions entre des isles, \& je cherchai un canal pour regagner la haute mer, nous entrámes dans un dérroit qui parut nous Tome IX.

## 306 Troisiemz Vovage

y conduire; mais la marée nous força d'y jetter lancre. Des naturels vinrent à nous, \& acheterent du tabac; l'un d'eux renverfa fa pirogue, \& nous le tirâmes de la mer; il ne montra point de crainte fur le vaiffeau: il portait une robe de larges boyaux d'un animal marin, \& par deflous un vétement de peaux d'oifeau avec leurs plumes qui pofaient fur la chair; fon chapeau était orné de grains de verre; il quitta fes habits mouillés \& fe revètit avec aifance; fon maintien annonçait qu'il connaiffait les Européens \& une partie de leurs ufages : fes compatriotes paraiffaient admirer nos vaiffeaux. Je reçus encore là une lettre dans une langue qu'aucun de nous ne pouvait entendre; je la rendis au porteur avec des préfens, \& il me fit plufieurs revérences profondes.

Le vent contraire \& d'épais brouillards nous retinrent ici quelques jours, \& me permirent de faire quelques obfervations fur le pays \& fes habitans ; le havre où je me trouvais eft appellé par les naturels Samganoodha, il eft fur la rive feptentrionale d'Oonalashka, fous le $53^{\circ}$ deg. 55 min . de latitude \& le $211^{\circ}$ deg. de longitude; des isles le mettent à l'abri de tous les vents: d'abord large, il
fe retr faire d Devan fept lieft cel \& où r vertes
Not
mer;
\& l'or
bient ${ }^{\circ}$ eft ; le nor ou l'a peat- $\bar{E}$ y éta
gazon
plend
jours
nous
dimin
cote
nous
d'une
vìme:
rains
L
fe retrécit enfuite vers fon fond: on y peut faire de l'eau; mais il n'y a point de bois. Devant ce port, était l'isle Oonella qui a fept lieues de tour; au nord-eft de celle-ci eft celle d'Acootan, bien plus grande qu'elle, \& où nous voyions de hautes montagnes counvertes de neige.
Nous nous revimes bientott dans la pleine mer; la cote d'Amérique tournait entre le nord \& lorient, \& je fuivis cette direction; mais bientôt nous découvrimes une terre au fudeft ; je continuai cependant de cingler vers le nord: la côte était bordée de terrains bas où l'on diftinguait des coupures qui forment peut-ètre l'entrée de quelques vallées: la terre y était dépouillée de bois, mais revêtue de gazon ; derriere, les montagnes étaient refplendiffantes de neige: nous fuivions toujours la même direction ; cependant nous nous apperçumes que la profondeur de l'eau diminuait fans ceffe; nous efpérions que la cote tournerait bientôt plus à l'orient \& que nous avions trouvé un paffage; mais au-delà d'une pointe qui nous avait caché la terre, nous .vimes une riviere, \& au-delà par-tout des terrains bas ; \& notre efpérance s'évanouit encore' L'entrée du fleuve a un mille de lages V 2 les bas-fonds ; il parait qu'elle ferpente dans des terrains unis \& bas, \& qu'elle nourrit beaucoup de faumons; nous lui donnâmes le nom de riviere de Brifol.

Je tournai mes voiles vers le couchant ; des bas-fonds nous obligerent de revenir plus au nord. Le if Juillet nous entendimes le tonnerre ; c'était la premiere fois qu'il fe faifait appercevoir fur ces côtes. Plus loin nous vimes une isle à 7 milles du continent; la forme lui fit donner le nom d'isle Ronde. Les mémes objets s'offraient à nous; des basfonds, une cote nue, des havres, des montagnes blanches dans le lointain, puis des brouillards qui nous dérobaient la vue de tout ce qui nous environnait ; nous prìmes des morues \& des poiffons plats. J'envoyai le lieutenant Williamfon examiner le pays qui de nos vaiffeau nous paraiffait ftérile; il gravit fur une colline \& vit que la cote fe dirigeait vers le nord; il prit poffeffion du pays, \& n'y appercut ni arbres ni arbriffeaux; des collines pelées, des terrains bas \& revètus de verdure s'offrirent par-tout à fes regards; il n'y vit d'animaux qu'une daine, fon fan, \& le cadavre d'un cheval marin ou d'une vache ma* zine étendu fur le fable.

## de Jaqubs Cook:

Nous étions environnés de bas - fonds, \& nous tentâmes vainement d'en fortir vers le nord; je fis fonder autour de nous, \& ce fus inutilement encore ; j’aurais pu réuffir peutetre en cherchant encore plus longttems ; mais la faifon nous preffait \& je préférai de retourner fur nos pas; je revins donc au midi, ayant devant nos vaiffeaux des canots pour fonder. Tandis que nous avions jeté l'aucre pour ne pas échouer, des Américains vinrent nous voir, \& ils nous vendirent des fourrures , des traits, des dards, des vafes de bois; ils étaient moins propres, moins bien habillés que les derniers que nous avions vus; ils ne comaiffaient pas l'ufage du tghac \& n'avaient entr'eux tous qu'un morceaú de fer adapté à un manche de bois ; ils nous en demanderent de pareils: leurs cheyeux éaient rafés; mais ils en confervaient deux touffes qui pendaient par derriere ou furg le côté ; fur leur tète était un capuchon de fourrure \& un bonlnet qui nous parut de bois; leur ceinture af, fez propre était chargée d'une garniture flottaifte qui paffait entre les cuiffes: leurs pirogues font de peaux comme celles que nous avons décrites ; mais celles-ci étaient plus larges, \& le trou dans lequel ils s'affeyent plus
grand. Le retour de nos canots les fit fuir.
Dégagés des bancs de fable, nous nous dirigeàmes plus au couchant; \& peu de jours aprés nous vimes des isles autour de nous; elles faifaient fans doure partie de l'archipel du nord; nous cinglàmes alors au nord.

C'eft dans cette route que je perdis notre chirurgien Anderfon, jeune homme plein de fentiment, d'efprit \& de connaiffances; il m'avait été utile, \& me laurait été encore fi la confomption ne nous Yeut enlevé. Je donnai fon nom à une isle que nous découvrimes peu de tems aprè's qu'il eut expiré.

Nous vîmes une terre devant nous, \& nous portàmes far elle ; elle paraiffait baffe près de la mer, avait ùne teinte verdâtre, paraiffait đénuée de bois, \& fe perdait à nos yeux en des hautes collinés. Nous là crûmes une partie du continent, \& nous vinmes jeter l'ancre entre elle \& une isle qui en était voifine : celle-ci a quatre lieues de tour \& offre des rocs détachés couverts de mouffes \& de végétaux; nous y trouvâmes du pourpier, des pois, de Jangelique \& d'autres plantes, \& nous en fimes de la foupe. Nous $y$ vimes un renard, des pluviers, divers petits oifeaux, des cabanes en ruines conftruites fous terre
en par traine: du $T$ du Ka pouce le hav ćtaien des 1 isle mais ${ }_{21} \mathrm{Nc}$ isle, il s'é haut étion me c tinu. cour mais trav trou
nou
éler mai qua cide deg
en partie, un fentier qui la traverfait, \& un traineau fur le rivage ; je lui donnai le nom disle du Traineau. Celui-ci était femblable à ceux du Kamtchatka, avait dix pieds de long, vingt pouces de large;, était garni de ridelles dans le haut, d'os par le bas; fes diverfes parties étaient jointes avec art avec des chevilles \& des lanieres de baleine. Il parait que cette isle eft vifitée par les peuples du continent; mais nous en ignorons le motif. ${ }_{27}$ Nous nous éloignámes lentement de cette isle, avec un vent faible \& un tems chargé; il s'éclaircit enfuite \& nious montra une terrehaute qui paraiffait détachée de celle où nous ćtions; après l’avoir füivie quelque tems, je me convainquis qu'elle formait uné cóte continde avec celle que nous venions de parcourir, \& je me :dirigeai plus au couchant; mais après avoir marché quelque tems au: travers des brouillards \& de la pluie; je me: trouvai encore environné de terre ; des isles nous fermaient la vue de la mer: une terre élevée fe prolongeait au nord-ouelt: je la nommai cap du Prince'de Galies; elle eft remarquable parce qu'elle eft l'extremité la plus occidentale de l'Amérique connue, fous le $65^{\circ}$ deg. 46 min. de latitude \& le $209^{\circ}$ deg. 17

## 312 TROISIEMEVOYAGE

min. de longitude. La terre nous parut habi.
ifs me tée ; il nous femblait y voir des huttes, \& des efpèces d'échaffauds. En nous approchant de plus près d'une isle voifite, nous la trouvâmes coupée par un canal affez large; mais ces petites isles ne nous pouvant donner un abri, nous cinglàmes vers une terre que nous avions apperçue au couchant; nous y trouvâmes une baie où nous jetámes l'ancre. C'était fur une partie de la cóte d'Afie.

Bientôt nous apperçúmes un village \& des hommes fur la côte, à qui la vue de nos vaiffeaux femblait infpirer de llinquiétude : plufeurs s'éloignaient du rivage chargés de fardeaux ; j'y defcendis avec trois canots armés. Nous découvrimes trente à quarante hommes rangés fur un monticule \& armés de hallebardes, d'arcs \& de traits: quand nous nous avançames, trois d'entr'eux s'approcherent de nous, ôterent leurs chapeaux \& s'inclinerent: nous répondimes à leurs falutations ; mais dès que nous eûmes atteint le rivage, ils s'é. loignerent; je les fuivis feul \& défarmé, \& à force de fignes, je les déterminai à s'arréter ; je leur fis de petits préfens, \& ils me donnerent en retour deux peaux de renards \& deux dents de cheval de mer: peut-ètre
dre ; il \& l'un javais raient, pagnor leurs : milieu pagnor \& lew ges co coutea ques de leL voului quatre \& les leur s Let ceux mériq des 0 port c quois ćlégar un d

## de Jaques Cook.

 raient, préparaient leurs piques, \& leurs compagnons femblaient youloir les foutenir avec leurs arcs ; mais j’arrivai infenfiblement au milieu d'eux avec deux ou trois de mes compagnons, je leur diftribuai des grains de verre \& leur infpirai de la confiance ; les échanges commencerent. Nous leur donnâmes dés couteaux, du verre, du tabac, \& eux, quelques -uns de leurs vetemens, quelques - uns de leurs traits. Mais ils ne quitterent, ni ne voulurent jamais nous vendre leurs armes; quatre oil cinq les quitterent pour danfer, \& les reprirent bientôt. Ils défraient pour leur sûreté que nous fuffions affis.Leurs traits, leurs arcs font femblables iे ceux que nous avions vas fur la cote de 1 Amérique ; mais leurs piqués \& leurs hallebardes ornées de fculptures \& de pieces de rapport d'airain ou d'un métal blanc, leurs carquois de cuir rouge, embellis d'une broderie ćlégante, leurs vêtemens encore, annonçaient un degré d'induftrie bien fupérieur à celui

314 Troisieme Voyage
qu'on devait attendre d'une peuplade placée $\$ 4$ pie à une fi haute latitude. Ils avaient Je vifage alongé , étaient robuftes \& bien faits, \& pan raiffaient d'une race différente des peuplades voifines fur la cote d'Amérique : tous avaient les oreilles percées \& quelques-uns y portaient des grains de verre; c'était leur unique pa; rure.

- Leur vètement eft compofé d'un chapeau, d'une jaquette, d'une paire de culottes, de bottes \& de gands; tout était de cuir de peaax de daims, ou de chien, ou de veaux matins bien apprêtées, Nous y achetàmés des capu, chons de peaux de chiens affez grands pous couvrir la tête \& les épaules : ils n’avaient point de barbe; leurs cheveux noirs étaient rafés: les couteaux \& le tabac font les objets de commerce qu'ils eftimaient le plus. : 3

Ils ont des habitations d'hiver \& d'été; les premieres reffemblent à une voûte dont le plancher eft un peu au-deffous du fol; elles font ovales, longues de vingt pieds, hautes de douze; la charpente en elt faite de bois \& de còtes de baleines difpofées \& liées d'une maniere judicieufe; fur cette charpente eft une couverture d'herbe groffiere, recouverte de terre; tout eft fouteniu par un mur de 3
fommet vée y c vert $p=$ chambs commu \& reço fus eft truite
Les dues, res, de tins el feffeur de dai bitatio
fent $f$
ils for
quera
de la pèce $\bar{c}$
rente:
bles à
attácl

- Le
oppo


## ade Jaques Cook.

i 4 pieds de hauteur: l'entrée eft près du fommet du toit, une efpèce de chauffée élevée $y$ corrduit: un cellier eft au bas, recouvert par un plancher. A l'extrèmité eft une chambre voutée qui parait être le magafin: il communique à la cabane par un paffage obfcur. \& reçoit l'air par un trou dans le toit: le deffus eft furmonté d'une efpèce de guérite conftriite avec les offemens d'un gros poiffon. Les cabanes d'été font circulaires, affez étendues, pointues au fommet: des perches légèfes, des os couverts de peaux d'animaux mains en compofent toute la fructure : les poffeffeurs couchent autour fur des lits de peaux: de daims féches \& propres. Autour de ces habitations font des échaffaudages où ils paraiffent faire fécher leur poiffon ou des peaux ; ils font tous compofés d'os; les chiens attaqueraient ces peaux fi on ne les mettait hors, de la portée ; ces animaux femblent ètre de l'efpèce du renard, plus gros \& de couleurs différentes; leurs poils font longs \& foyeux, femblables à une laine fine. Il nous parut qu'ils les: attächaient à leurs traineaux durant Phiver: peut-être auffi qu'ils les mangent.

- Leurs canots reffemblent à ceux de la côte oppofée ; ils s'en fervent pour la pêche, \&:


## 316. Troisieme Voyage

la multitude d'os de gros poiffons ou d'auk tres animaux marins qu'on trouve autour de leur bourgade, font penfer qu'ils tirent de la mer leur principale nourriture; \& en effet le pays eft ftérile ; on n'y voit pas mème un arbriffeau. Je croirais qu'il fait partie de lisle Alafchka; mais la forme des côtes, la pofi, tion du rivage oppofé, la longitude nous oblin geait de penfer que c'était ici le pays des Tshutski, ou l'extrémité orientale de P'Afie.

Nous retournámes au vaiffeau le lendemain; fa pofition était fous le $66^{\circ}$ deg. s min. de latitude, \& le 208 deg. 47 min. de longitude, à 7 lieues des côtes de l'Afie \&\& de l'Amérique : nous nous approchámes de celle-ci \& trouvàmes bientót des bas-fonds. Un bon vent \& notre direction au couchant nous en fortirent. Nous revinmes fur la cote qui formait un cap auquel je donnai le nom de Mulgrave: le terrain y était bas \& l'on n'y voyait ni neige, ni bois. Nous rencontrámes dans notre route des chevaux marins \& des volées d'oifeaux, dont les uns reffemblaient à des alouettes de fable, les autres à des fauvettes dhiver.

Le 17 Juillet, nous apperçûmes dans lhorifons, un peu avant midi, une clarté pareille
$\$$ celle n'y pe pair \& change d́ions après I elle ét une fc ner au fe prél pieds renferı tre la
nous
bas-fo impén deven
nous
ravint tour
ne po fage. de c quior à la . peu dégo

$$
\text { DE JAQUES COOK. } 317
$$

## rent.

1. celle de la reverbération de la glace; nous n'y penfàmes point ; cependant l'âpreté de pair \& l'obfcurité du ciel nous annonçaient un changement brufque depuis deux jours ; nous trions fous le $70 \mathrm{deg} .4^{1} \mathrm{~min}$. Une heure après nous vimes une large plaine de glace; elle était impénétrable : nous y trouvâmes une foule de chevaux marins. Forcés de tourner au couchant, nous y trouvâmes la glace fe préfentant comme un mur de dix à douze pieds de hauteur; fa furface était raboteufe \& renfermait des marais d'eau. Nous étions entre la côte \& la glace qui s'avançait far nous; nous avions à craindre ou d'etre pris fur des bas-fonds, ou d’etre renfermés par ce mur impénétrable qui s'approchait; notre pofition devenait à chaque inftant plus critique, \& nous nous hatàmes de tourner vers le fud; nous rgvinmes enfuite fur des glaces flottantes autour de nous; mais au travers defquelles nous ne pouvions efpérer de nous ouvrir un paffage. Elles portaient un nombre prodigieux de chevaux marins ; \& comme nous manquions de provifions fraiches, nous allâmes à la chaffe de ces animaux. C'eft un aliment peu recherché; mais les viandes falées nous đégoûtaient, \& leur chair nous parut préférable

## 318 Troisieme Voyage

à elles. Nous en prímes neuf; leur graiffe appro? che de la faveur de la moëlle; mais elle dé. vient bientot rance fi on ne la fale pas: leur chair eft groffiere \& noire, elle a un goutt fort ; mais le cceur eft prefque auffi bon que celui du bocuf. Leur graiffe donne encore de lhuile pour les lampes ; leurs peaux nous fervirent pour garnir nos cordages \& nos pous lies; leurs dents n'avaient pas fix pouces de longueur. Lorfqu'ils fe font raffemblés fur la glace au nombre de plufieurs centaines, ils s'y roulent pèle-mêle comme les porcs dans un bourbier; leur voix eft éclatante \& averit de l'approche des glaces : quelques-uns qui faifaient fentinelle, réveillaient à notre approche leurs compagnons endormis ; bientot la troupe était réveillée \& fuyait dans la mer en défordre. lls ne nous parurent pas redoutables : ils font plus effrayans par leur afpect que par leur fureur: dès qu'on les couchait enjoue, ils plongeaient; les fémelles défendent leurs petits dans l'eau ou fur la glace avec un courage intrépide; \& quand la mère eft tuée, on eft fûr de prendre les petits qui ne l'abandonnent pas.

On ne fait ce qui a fait donner le nom de cheval marin à cet animal: Pennant lui donne
elui d Morfe : Lauren aucun : n'en a reffeml plus gr grands queue pieds I il pefa la pea 41 liv. fais de Ava on av: volaie: brune
blanc
annon
fe ren
naient
No
glace
rins:
fud, de ce

## de Jaques Cook. 319

Ppro? le dé. : leur gout que re de $s$ fer-poues de ur la , ils dans vertit qui pproOt la mer doufpect chait ident avec e eft i ne
n de onne

थelui de Walrus arctique, les Ruffes celui de Morfe, on le connait dans le golphe de St. Laurent fous le nom de Vache marine; il n'a aucun trait de reffemblance avec le cheval, il n'en a que par le mufeau avec la vache; il reffemble au veau marin, mais eft beaucoup plus gros. L'un d'eux qui n'était pas des plus grands avait 9 pieds 4 pouces de la tête à la queue, cinq pieds de l'épaule à la terre, 7 pieds io pouces de circonférence vers l'épaule; il pefait 854 livres, fans $y$ comprendre la tète, la peau, ni les entrailles; fa tête feule pefait 41 livres \& demie, \& fa peau 205 . Je ne fais de quoi fe nourriffent ces animaux.
Avant que nous euffions vu de la glace, on avait remarqué des troupes de canards qui volaient au midi; une efpèce était grande \& brune, dans une autre le mále était noir \& blanc, \& la femelle brune. Il femble qu'ils annonçaffent une terre au nord où ces oifeaux fe rendent pour la couvée \& d'où ils revenaient pour chercher un climat plus chaud.

Nous nous trouvàmes environnés par la glace après avoir embarqué nos chevaux marins: il ne nous reftait qu'une ouverture au fud, \& nous en profitàmes pour nous dégager de ce voifinage dangereux; mais ayaut vouly.

## 320 Troisieme Voyage

enfuite nous diriger an couchant, nous retrou. vâmes notre vafte plaine de glace dont nous fuivimes quelque tems les bords, puis nous rebrouflàmes jufque fous le 69 deg. de latitude près de la côte d'Amérique, où nous avions trouvé une mer libre peu de jours auparavant : mais alors la grande plaine de glace n'en était qu'à quelque diftance.

La partie de la côte que nous voyions était élevée; par-tout ailleurs nous l'avons trouvée baffe ; ici je donnai le nom de Cap Liburne à la pointe qui s'offrit à moi 3 elle était haute, tachetée de neige \& dénuée de bois. Les va. gues avaient brifé une partie de la plaine de glace \& les débris en flottaient autour de nous; il fallait nous en dégager encore pour en éviter le choc dangereux. Nous effayâmes de nous rapprocher du nord; l'air était âpre \& dur, tantôt chargé, tantot donnant des éclaircies; quelquefois nous avions des bouffées de neige, quelquefois de la pluie neigeufe. Mais bientôt nous retrouvâmes une glace épaifle \& compacte que nous ne pouvions franchir que près de la cote, \& j'y dirigeai mon vaiffeau: j'y fus encore entouré d'une glace flottante; la mer n'offrait d'efpace libre qu'au levant, \& nous y marchámes, J'examinai cette glace qui préfen-
tait un elle éta cepté d raiflait mée d: fortit c le réfu épaiffer dans I' fondre déploy
les ve
vents,
parce
quelq profor
jeus
pouva
hivers Un
exam
vaux de ce: mont chant les b . mes ,
$T$
tait une barriere impénétrable aux vaiffeaux; elle était par-tout pure \& tranfparente, excepté dans le haut où elle était poreufe \& paraiffait formée de neige gelée; elle s'était formée dans la mer; rien n'y annonçait qu'elle fortit d'une riviere; il eft probable qu'elle eft le réfultat de plufieurs années d'hiver; fon épaiffeur était confidérable; la partie qui était dans l'eau avait 30 pieds, l'été n'en pouvait fondre la dixieme partie, car le foleil avait déployé fur elle toute l'ardeur de fes rayons; les vents doux, ou les vagues excitées par ces vents, contribuent plus que le foleil à la fondre, parce qu'il eft fouvent environné de brouillards; quelquefois les vagues y forment des vallées profondes ou un vaiffeau pourrait pafler; \& jeus lieu de croire qu'une faifon orageufe en pouvait détruire plus que n'en forment plufieurs hivers.

Un brouillard épais mobligea de ceffer mon examen des glaces, \& notre chaffe des chevaux marins. Nous louvoyâmes au travers de ces glaces flottantes ; la grande plaine fe montrait au nord, une terre étendue au couchant; nous nous approchámes de celle-ci; les bas-fonds nous arreterent ; mais nous vîmes clairement cette partie de la cote de l'ATome IX.
fie : elle reffemblait ici à celle d'Amérique $\mathrm{j}^{\mathrm{j}}$ le terrein en était bas près de la mer, il s'c. levait enfuite \& formait des montagnes : une pointe remplie. de rochers fe préfentait \& je la nommai Cap Nord; elle eft fous le 68 deg. 56 min . de latitude, le 198 deg. 21 min . de longitude. Je voulais paffer au-delà, \& le tentai en vain, il fallut reprendre le large; le tems des gelées approchait, nous étions à la fin du mois d'Août \& je crus devoir renoncer pour cette année à de nouvelles tentatives pour trouver un paffage dans la mer Atlantique. Je penfai à l'emploi de mon hiver, \& d'abord à faire des provifions d'eau \& de bois dont nous commencions à manquer.

Je fuivis dans mon retour la eôte d'Afie, prefque toujours enveloppéde brouillards épais qui m'obligeaient de marcher avec la plus grande précaution : les fondes feules nous conduifaient. A midi nous découvrimes la côte, elle était baffe, \& s'élevait enfuite: la neige la couvrait des collines jufqu’à la mer: la partie orientale nous parut une isle : c'en eft une en effet qui a quatre à cinq milles de tour, eft d'une hauteur moyenne \& à trois lieues du continent; fon rivage eft efcarpé \& rempli de rochers; je lui donnai le nom d'Isle Burney

L'intéri collines réunies çait ur vris le démon le $T \int c$ nomm dont 1 face de nous à de ninful au co ble fo de la du P Les y on point foum avec Be
tent
crair
acce un

## de JaQues Cook.

L'intérieur du continent eft hériffé de hautes collines, la côte forme des pointes de rochers réunies par un rivage bas, où rien n'annonçait un port: je continuai ma route \& découvris le cap oriental d'Afie. Il me fut alors bien démontré que c'était là le pays de Tcchutsky, le T/chukowkoi-No/s, le mème cap que Behring nomma Serdze Kamen, hériffé de différens rocs dont l'un eft fort efcarpé \& fe préfente en face de la mer. Nous en revimes les habitans, nous diftinguàmes leurs habitations femblables à de petits mondrains: le cap forme une péninfule d'une longueur confidérable, jointe au continent par un ifthme fort bas \& ce femble fort étroit; il eft fous le 66 deg. 6 min. de latitude, éloigné de treize lieues du cap du Prince de Galles fur la côte de l'Amérique. Les collines y font arides \& pelées, les vallées $y$ ont une teinte verdatre; mais on n'y voit point d'arbres. Ses habitans ne font point foumis encore à la Ruffie, mais commercent avec elle.

Behring donna le nom de Baye de St. Lau-: rent à celle que forme ce cap: elle a peu à craindre des vents, mais j'ignore fi elle eft acceffible aux vaiffeaux. Nous crûmes voir un rocher dans fon voifinage ; c'était unc

## 324 Thoisieme Voyage

baleine que les habitans venaient de tuier \& qu'ils amenaient au rivage en fe cachant der, riere elle : ils nous craignaient à tort; nous continuâmes notre chemin, toujours à la vue d'un pays inégal \& nud, femé d'habitations \& d'échaffaudages que leur blancheur rendait vifibles au loin. Behring parait avoir fort bien deffiné cette côte; il en a déterminé les latitudes \& les longitudes avec plus d'exactitude qu'on ne devait l'efpérer de fa méthode.

Je ne pouvais concilier mes obfervations avea la carte de Staelin, qu'en fuppofant que la terre que j’avais prife pour le continent d'Amérique était une partie de l'ifle Alafchka, \& que j'avais manqué le canal qui les fépare. Je voulus m’affurer de ce point avant l'hiver, afin d'avoir un objet unique dans mes recherches dans l'été Fuivant; d'ailleurs Staelin dit qu'on y trouve beaucoup de bois \& j'en avais befoin. Je cinglai donc vers la cóte d'Amérique ; nous la découvrímes près de lifle du Traíneau; \& fi je m'étais trompé, l'ifle Alafchka devait être la terre que je voyais. Je cherchai donc le canal qui la fépare du continent; deux pirogues s'approcherent de nous dans cette route ; mais nous invitâmes en vain ceux qui les montaient à nous aborder, \& nous continuàmes d'avarr-
cer. Le tes que revêtue agréabl haute $\varepsilon$ voir è détroit des cat manqu
nous 1
fuivan
1eau .
un roc
d'un $b$
une
hauts
lica: 1
une
de pe
on $y$
daims
bois $f$
duire
diona
nous
nent
N

## de Jaques Coor:

eer. Le lendemain nous apperçumes deux terres que nous crûmes être des ifles; la côte revêtue de bois, nous offrait une perfpective agréable ; au - delà on voyait une terre plus haute \& fort éloignée, que nous eftimâmes devoir êtrè le continent; je cherchai donc le détroit qu'il forme avec les iffes : j'envoyai des canots, je fis fonder; bientôt le fond nous manqua \& nous revinmes fur nos pas; puis nous nous rapprochâmes de la terre le jour fuivant. J'y débarquai pour y chercher de leau \& du bois; le fol parait y repofer fur un roc compofé de couches perpendiculaires, d'un bleu foncé, mèlé de quartz \& de mica; une bordure de terre y était couverte de hauts gramens; nous y trouvámes de l'Angelica: le terrein s'élève enfaite; au fommet eft une bruyere, plus loin le pays eft parfemé de petits fpruces, de bouleaux \& de faules ; on $y$ diftingue les pas des renards \& des daims; on $y$ trouve de l'eau douce \& du bois flotté. Je revins au vaiffeau pour l'y conduire \& je jetai l'ancre à l'extrèmité méridionale de l'une des ifles; mais le lendemain nous reconnûmes qu'elle était liée au continent par une terre baffe.
Nous y vimes des habitans; l'un d'eux

## 326 Troisieme Voyage

vint à nous dans un petit canot; il recutavec plaifir un couteau \& des grains de verre. Je lui demandai des alimens, \& il nous quitta, rama près de la cote, trouva un de fes compagnons qui avait deux faumons fecs \& revint avec ces poiffons, mais ne voulut les donner qu'à moi qui lui avait parlé. D'autres vinrent enfuite échanger leur poiffon fec contre des bagatelles; ils préféraient les couteaux, mais ne rejetaient point le tabac. Je tentais vainement d'aller plus avant dans la baie, le peu de profondeur de l'eau ne nous le permit pas, \& je me bornai à envoyer chercher du bois flotté avec nos bateaux. Ils en trouverent; mais il y avait peu d'eau douce ; je les envoyai fur la côte oppofée \& en attendant je louvoyai \& jetai l'ancre.

Cette rade eft très-ouverte, par conféquent peu füre ; je ne crus pas devoir y refter longtems; nous nous bornàmes à enlever le bois que les flots avaient jeté fur le rivage; cée tait du fapin: je defcendis encore à terre, je n'y vis que peu de plantes qui portaient des baies mûres ; telle était la camarigne ou l'empetrum; il y avait beaucoup de bouleaux, de faules, des aulnes, mais je n'y trouvai de vrais arbres que le fpruce. Une des familles
du pay femme perclus prefqu d'une pria cher fon 9 mons. vres un te dents des $g$ \& av quatr de ve la m vieill tres. vus d'eat

## de Jaques Cook.

du pays s'offrit à nous ; c'était le mari, la femme, un enfant, le grand - pere qui était perclus de tous fes membres : le mari était prefque aveugle; il avait les yeux couverts d'une taye épaifle \& blanche, \& la femme pria le lieutenant King de fouffler \& de cracher fur fes yeux. On achêta tout le poifo fon qu'ils avaient; c'étaient de beaux faumons, de la truite \& des mulets. Leurs lèvres inférieures étaient percées, ils avaient un teint cuivreux, les chevenx noirs, les dents noires auff, \& limées jufqu'au niveau des gencives. Ils eftimaient beaucoup le fer, \& avec quatre couteaux de fer, nous eûmes quatre quintaux de poiffons. J'offris des grains de verre à l'enfant qui était une fille, fur quoi la mere fondit en larmes, le père pleura, le vieillard pleura auffi \& la fille imita les autres. Nous les quittâmes après nous être pourvus de bois \& avoir embarqué douze futailles d'eau.
Nous redefcendimes le lendemain pour couper des balais \& des branches de fpruces dont je voulais faire de la bière; \& continuant notre route, nous cherchâmes à découvrir fi la cote était partie d'une ifle ou du continent; le peu de fond m'obligea d'envoyer

$$
\text { X } 4
$$ King les commandait : pendant qu'ils s'occupaient de cet objet, je vins jeter l'ancre dans une baie fituée à côté d'un cap auquel javais donné le nom de Dambigh : les habitans partot fe rendirent près de nous fur des pirogues, \& échangerent leur poiffon fec contre des quincailleries. D'autres arriverent le lendemain ; mais ceux-ci paraiffaient n'être que des curieux ; ils s'approcherent des vaiffeaux \& fe taux tardes cher drix cote pénir mirent à chanter, tandis que l'un d'eux frappait fur une efpèce de tambour, \& qu'un autre faifait mille mouvemens divers de fes mains \& de fon corps. Il ne nous fembla point qu'il y eut rien de fauvage dans cette tems vagu mufique \& ces geftes. La taille, les traits de ces hommes étaient les mèmes que ceux des Américains que nous avions vus ; comme eux, leur vètement était compofé de peaux de daims, \& il avait la mème forme; comme eux, ils fe percent la lèvre inférieure \& y mettent des ornemens. Leurs habitations n'offraient qu'un toit en pente fait avec des morceaux de bois, recouverts de terre \& de gramens; le plancher eft auffi de morceaux de bois; près de la porte eft un trou qui donne paffage à la fumée qui s'élève du foyer qui eft derriere.

## de Jaques Cook.

Nous allámes enfuite chercher de petits fruits qu'on trouve fur cette terre, tels que les grofeilles, des vaciets \& autres femblables; partout la terre m'y parut couverte de végétaux ; on y voyait beaucoup d'oies \& d'outardes; mais elles ne fe laiffaient pas approcher; les bécaffines \& deux efpèces de perdrix voltigeaient en différentes parties de la côte ; des mofquites infeftaient les bois: certe péninfule parait avoir été une ifle dans, les tems anciens; un banc de fable y repouffe les vagues \& parait y avoir été accumulé par elles. King revint avec de nouvelles raifons, pour nous perfuader que cette côte n'était point une ife ; il avait débarqué, \& gravi fur deux hauteurs d'où il avait vu partout les cotes réunies, \& apperc̣u un grand nombre de vallées étendues an fond defquelles roulaient des rivieres; ces vallées étaient couvertes de bois, \& formées par des collines d'une hauteur moyenne \& defcendant en pentes douces: l'une d'elles. paraiffait avoir une rivière confidérable qui a fon embouchure au fond de la baye ou nous nous trouvions. Plus on s'avança dans le pays \& plus on trouva de gros arbres. Nous donnâmes à la vafte baye où nous nons trouvions le nom de Nortor, parent de M. King, \&

## 330 Troisieme Voyage

 orateur de la chambre des communes; elle ne renferme pas un bon havre; mais nous $y$ eûmes toujours le plus beau tems ; celui où nous étions était fous la latitude de 64 deg. 31 min . \& la longitude de 214 deg .41 min .Nous étions bien affurés alors que la carte de Staelin était défectueufe \& que fon ifle Alafchka n'exiftait pas ; nous pûmes donc penfer à gagner un lieu où l'hiver ne fut point à redouter, où nous puiffions faire des provifions, où nos équipages puffent fe repofer \& reprendre des forces nouvelles pour fupporter les travaux de la campagne prochaine : le havre de St. Pierre \& St. Paul dans le Kamtchatka ne me parut pas propre à remplir mon but; d'ailleurs je ne pouvais me réfoudre à refter une i entre fonde fer e: cette féren néral tinen bres leurs Pluf rent I fix ou fept mois dans l'inaction, \& je n'aurais pu faire de découvertes utiles fi javais pafé l'hiver dans ces climats feptentrionaux. Les ifles Sandwich étaient les terres qui nous promettaient le plus d'ayantages \& le plus d'agrémens, \& je réfolus de m'y rendre, en fuivant la côte de l'Amérique pour la reconnaitre toujours davantage ; $j$ 'y voulais $y$ chercher un havre, ou gagner celui de Sanganoodha, lieu fixé pour notre rendez-vous en cas de féparation.
que
les 1
don
éloi
la
del
ble chs
hat
bat
be

## de Jaques Cook.

Nous partímes dans ce deffein le 17 Sepune ifle le lendemain, \& j'effayai de paffer entre elle \& le continent; mais le peu de profondeur que la mer y avait, m'obligea de paffer en dehors. Je donnai le nom de Stuart à cette ifle qui a fix ou fept lieues de circonférence; elle a quelques collines; mais en général, elle eft baffe ainfi que la cote du continent qui lui eft oppofée ; on ne voyait d'arbres ni fur celui-ci, ni fur l'ifle; cependant leurs rivages étaient remplis de bois flottée. Plufieurs habitans s'y montrerent \& ferablerent nous inviter à y defcendre.

Dès que nous fümes au dehors de l'ifle, je me dirigeai fur la pointe la plus méridionalo que nous euffions en vue dans le continent; les bas-fonds que nous y trouvàmes lui firent donner le nom de cap des Bas-Fonds. Je m'en éloignai pour chercher des eaux plus profondes: la côte depuis le cap jufqu'à plus de 70 lieues delà ne m'eft point connue, \& il elt vraifembla, ble qu'elle n'eft acceffible nulle part qu'à des chaloupes, ou à de très-petits vaiffeaux. Du haut des mâts la terre nous parut bordée de bancs de fable; l'eau en était décolorée \& beaucoup moins falée que dans aucun des
colline je lui Elle 1 vimes s'y m qui F tours
Fat
oul l'c
parut immé voie confit bre, bord tre, nous leque eûme plus la ba me comt à 10 que la $n$ d'en qui a io lieues d'étendue; elle eft étroite, furtout dans les parties baffes qui réuniffent les
collines; les Ruffes ne la connaiffent pas, \& je lui donnai le nom de mon lieutenant Gore. Elle m'a paru ftérile \& inhabitée ; nous y vímes peu d'oifeaux ; quelques loutres de mer s'y montrèrent ; plus loin eft une ifle encore qui préfente plufieurs rochers en forme de tours, \& je lui donnai le nom d'ifle des Tours.
Fatigué de chercher un havre dans un lieu où l'on place un archipel nombreux qui me parut imaginaire, je réfolus de me rendre immédiatement à celui de Sansganoodha; une voie d'eau qui fe fit alors à mon vaiffeau me confirma dans ma réfolution. Enfin, le 2 Octobre, nous découvrimes l'ifle Oonalashka: d'abord nous eumes de la peine à la reconnair tre, parce que le tems était obfcur, \& que nous ne l'avions point vue dans l'afpect fous lequel elle fe préfentait; mais quand nous eûmes obfervé la latitude, il, ne nous refta plus de doute. Il m'importait peu de gagner la baie où nous avions déja été ; tous les ports me convenaient, pourvu quils fuffent fûrs \& commodes : j'entrai donc dans un havre qui eft à 10 milles au couchant de Samganoodha \& que les habitans appellent Egoochashac ; mais la mer y était fi profonde que je me hátai d'en fortir. Ses habitans font nombreux ; ils

## 334 Troisieme Voyage

nows apporterent du poiffon fec que nous payâmes avec du tabac; mais nous avions peu de cette monnoie. Nos matelots, très - peu prévoyans, l’avaient prodiguée, \& prodiguerent encore le petit refte qu'ils en poffe. daient.

Nous fûmes donc obligés de venir jeter l'ancre dans le havre de Samganoodha, \& là nous reparàmes notre vaiffeau: pour y diffiper les germes de fcorbut qui s'étaient manifeftés dans nos équipages, nous joignimes les baies que produit ce pays à la bière de Spruce : chaque matin un tiers de l'é quipage partait pour cueillir ces baies; un autre tiers fortait quand celui - ci était rentré, \& ces foins eurent le fuccès que nous en attendions. Les häbitans nous apporterent beaucoup de poiffon. L'une des efpèces de co poiffon fut appellée nez crochu, à caufe de la forme de fa tête; fa chair n'était pas bien bonne. Nous péchâmes nous-mêmes \& prîmes à la feine une quantité confidérable de truites faumonées \& une plie de deux cent cinquante livres. Nous employâmes encore lhameçon \& la ligne, qui chaque matin me rapportaient une dixaine de plies qui fuffifaient pour nourrir tout l'équipage; les plies étaient
excell.
féraiel fourni \& ce Un me fit nous gle, c pain cet ho fent 1 gnit langu enten étaier fens; miffic de $p$ que de nc miffic des 1 Angl N trois réfid maif
excellentes, \& le plus grand nombre les prés féraient à la truite faumonée. La pèche nous fournit auffi quelques provifions de réferve; \& ce fut une épargne fur nos vivres.
Un des habitans d'Oonolahska ou Unalashka, me fit un préfent fingulier pour le lieu où nous nous trouvions; ce fut un pain de feigle, ou plutôt un pâté qui avait la forme d'un pain \& dont l'intérieur était garni de faumon: cet homme nommé Derramoushk, fit un préfent femblable au capitaine Clerke, \& y joignit une lettre pour chacun, écrite dans une langue que perfonne parmi nous ne pouvait entendre. Nous fuppofàmes que les Ruffes étaient nos voifins \& nous faifaient ces prófens; nous leur envoyâmes par le méme commiffionnaire des bouteilles de rum, de vin \& de porter. C'était le préfent le plus agréable que nous puiffions leur offrir, \& un caporal de nos troupes de marine accompagna le commiffionnaire, pour voir s'il y avait en effet des Ruffes, \& leur dire que nous étions des Anglais, des alliés de leur nation.

Notre caporal revint deux jours après avec trois Ruffes, commerçans en fourrures, qui réfidaient à Egoochashac, où ils avaient une maifon, des magafins; \& un navire de trente

336 Troisieme Voyage
tonneaux. Ils étaient fort intelligens; mais nous ne pámes nous entendre qu'avec peine, parce que nous n'avions point d'interprètes; ils connaiflaient les tentatives faites pour arriver dans la mer Glaciale, \& les terres dé. couvertes par Behring, TCcherikoff, \& Spangenberg ne leur étaient pas étrangeres; mais ils paraiffaient ne connaitre que le nom de Synd ou Syndo, le dernier de leurs voyageurs; ils ignoraient les terres décrites dans la carte de Staelin , \& firent comprendre méme qu'ils les avaient inutilement cherchées : toute la côte que nous avions parcourue leur parut inconnue ; l'un d'eux avait été un des compagnons de Behring, pour lequel tous montraient la plus grande vénération. Les Rufes doivent leur riche commerce de fourrures au fecond voyage de ce navigateur, dont les malheurs font devenus utiles à fa nation : fes compagnons rapporterent de lifle où il eft mort, des échantillons de riches fourrures, fans lefquels ils auraient abandonné le fruit de leurs découvertes en Amérique. Le gouvernement fixa fes regards fur cet objet, \& il encouragea les négocians qui voulurent y faire des entreprifes. Les Ruffes me quitterent fort fatisfaits, \& promirent de revenir \& de m'ap-
porter
lashka
Troi
chef d fim $G$ : trente $\mathrm{fe} \mathrm{fit}-$ truifit
pagaye tente, des ba notre avoir
ne por
fignes
Il
mais
Il con
compa
cartes
voyag
plus a
qu'il ,
fume
l'acco
faient
au no porter
nais itie, tes ; ardé panmais de oyadans ème oute arut пра-1011Iffes
porter une carte des ifles fituées entre Oonalashka \& le Kamtchatka.

Trois jours après, nous vimes arriver le chef de cet établiffement ruffe, appellé Erafim Gregorioff Sin Ifmyloff. Il était fuivi de trente perfonnes, chacune dans fa pirogue. Il $\mathrm{fe}_{\mathrm{f}} \mathrm{fit}$ élever une tente, \& fa fuite s'en conftruifit pour elle-mème avec fes pirogues, fes pagayes \& de l'herbe; il nous invita dans fa tente, \& nous y fit fervir du faumon fec \& des baies : nous linvitâmes à notre tour \& notre repas fut plus abondant. Il me parut avoir de l'efprit; mais malheureufement nous ne pouvions nous faire entendre que par des fignes \& des figures.
Il ne m'apportait pas la carte promife ; mais il me la promit encore \& tint fa parole. Il connaiffait très - bien les découvertes de fes compatriotes, m'indiqua les erreurs de nos cartes modernes, me dit qu'il avait été du voyage de Synd, qu'il ne s'était point élevé plus au nord que le pays des Tfchutski, \& qu'il était defcendu dans une ifle que je préfume être celle de Clerke. Lui \& ceux qui l'accompagnaient, affirmerent qu'ils ne connaiffaient point la cóte de l'Amérique fituée plus au nord, \& lui donnerent le nom d'Alafchka.
Tome IX. Y

## 338 Troisteme Voyage

Il nous fit entendre que les Ruffes avaient tenté plufieurs fois de s'établir dans la partie du continent voifin d'Oonalashka; mais qu'ils avaient toujours été repouffés par une nation féroce, qui avait tué leurs chefs \& blefié plufieurs de ceux qui nous parlaient. Il nous donna d'autres détails encore : il nous dit que les Ruffes étaient allés en 1768 avec des tral. neaux à trois grandes ifles, fituées dans l'O. céan glacial, à l'embouchure de la Kovyma: qu'il avait été lui-méme le 12 Mai 1771 , de Bolfcheretzk à une, des iffes Kuriles nommée Mareckan, dans laquelle eft un havre où les Ruffes fe font établis ; que delà il s'était rendu au Japon; que les habitans de cet empire, ayant reconnu qu'ils étaient chrétiens, J'avertirent de mettre à la voile, mais qu'il n'en fut point maltraité. Delà, il fe rendit à Canton, d'où il paffa en France, \& regagna Pétersbourg par terre. Je ne pus découvrir ce qu'était devenu le bátiment fur lequel il s'était d'abord embarqué, ni quel avait été le but du voyage.

Il m'offrit le lendemain une peau de loutre qu'il eftimait beaucoup \& que par cette raifon je refufai; je me contentai de fon poiffon fec, \& de plufieurs paniers d'une racine du Kamt-
chatka revint mit de Servati parure La hinck la pén tale r ka , $\varepsilon$ fond fur f: d'Ock denta fleuve dont Kuril La indiq les cc de ch marq voya l'Am chatka nommée farannà. (*) Il nous quitta, revint, nous apporta des cartes \& nous permit de les copier : elles m'ont fourni les obfervations que je vais expofer. Ces cartes me parurent authentiques.
La premiere comprenait la mer de Penfhinck, la côte de Tartarie, les ifles Kuriles, la péninfule de Kamtchatka dont la côte orientale n'offre que deux havres, celui d'Awatfka , \& l'embouchure de l'Olutora fituée au fond du golfe de ce nom : il n'y en a point fur fa côte occidentale; il n'y a que ceux d'Ochotsk \& d'Yamsk dans la partie occidentale de la mer de Penshinck jufqu'au fleuve Amur, \& l'on ne trouve que celui dont Ifnyloff nous avait parlé dans les ifles Kuriles.
La feconde carte plus intéreflante pour nous, indiquait toutes les découvertes des Ruffes fur les côtes d'Amérique ; elles fe réduifent à peiu de chofe, mais différaient de celles qui font marquées dans la carte de Muller. On y voyait diverfes ifles entre le Kamtchatka \& l'Amérique ; mais on 'nous avertit qu'elles
(*) Elle eft nommée Lilium Kamtokatienfe flore atre subente, par Gmellin \& Steller.

$$
Y 2
$$

## 340 Troisieme Voyage

éraient mal déterminées; \& qu'un tiers de cel. les de la carte de Muller n'exiftaient pas, ainfi que les ifles St. Macaire, St. Etienne, St. Théodore, St. Abraham, lifle de la Sédua. tion \&, quelques autres : il eft difficile de croire que cet auteur les ait adoptées fans garant: je le retranchai cependant de ma carte, \& j'y fis les corrections qu'on me dit ètre né. ceffaires. Il y avait une erreur de 8 degrés de longitude fur la carte d'Ifmyloff entre Awatska \& le havre de Samganoodha, erreur qui doit influer fur la carte entière.

J'indiquerai les ifles qui fe trouvent entre le Kamtchatka \& lieu où nous étions. Celle de Behring eft la plus voifine de cette péninfule, puis on voit l'ife de Maidno - Oftroff ou lifle de Cuivre, après laquelle on trouve Atakou qui me parait la même que Behring nomma mont St. Jean, \& n'a près d'elle que des iflots. Plus loin eff un petit archipel compofé de fix illes dont les plus confidérables font Atghka \& Amluk; chacune d'elles offre un bon port. Le refte eft incertain, \& ce que nous venons d'en dire n'eft peut-être pas exempt d'erreur. It y avait plus d'exactitude dans le grouppe d'ifles dont $\mathrm{l}^{\prime} \mathrm{Oo}$ -
nalash qui ait archip étroit comm ifle de cette II décou appri fe no les. que que la gê If je $h$ Karn l'am: cet plac infte il tr
U
ence que St.
De Jaques Cook: 34
nalashka eft une des principales, \& Ja feule qui ait un bon port. On peut étendre ce petit archipel jufqu'aux ifles de la Plye : un canal étroit, acceffible feulement aux, canots, \& qui communique avec la baye de Briftol, fait une ifle de ce que nous avions cru un continent; cette ifle eft nommée Ooneemak.

Il parait que les Ruffes n'ont pas fait des découvertes au-delà de ce point: Ifmyloff nous apprit que la principale des ifles Schumagin fe nommait Kodiak; il nous indiqua de mème les noms que donnent les naturels aux ifles que nous avions découvertes. Voilà tout ce que nous avons pu apprendre des Ruffes fur la géographie de ces contrées.

- Ifmyloff nous quitta peu de jours après ; je lui donnai une lettre pour remettre au Kamtchatka \& la faire parvenir aux lords de l'amirauté, avec une carte de nos découvertes; cet homme avait des talens au-deflus de fa place, \& je lui donnai un octant d'Halley, inftrument qu'il n'avait jamais vu ; mais dont il trouva facilement les ufages.
: Un de fes compatriotes nous rendit vifite encore, \& nous indiqua les efpèces de vivres que nous pourrions trouver dans le havre de St. Pierre \& Paul; je vis qu'ils y feraient devaient nous revenir à 25 francs \& les daims à la mème fomme. Ces inftructions nous devenaient utiles pour la fuite de notre voyage.

Nous vifitámes l'établiffement des Ruffes: il comfifte en une maifon \& deux magafins; des Kamtchadales, des naturels du pays leur fervaient de domeftiques; d'autres infulaires indépendans vivaient dans le même lien; ceux qui appartenaient aux Ruffes étaient tous des hommes; on les enlève ou les achete quand ils font jeunes. Tous occupent la même habitation ; les Ruffes font logés à l'extrêmité
dont Ruffie Les lico ; mife qui i Il cipal chat rure font fupérieure, les Kamtchadales au milieu, les naturels du pays à l'extrèmité inférieure : ils fe nourriffent de poiffons, de racines, de baies; mais les mêts des Ruffes font mieux apprètés; ils favent rendre très-bonne la chair de baleine, \& font un pudding avec le Kaviar dit faumon broyé \& frit qui leur tient lieu de pain. Le pain ordinaire $y$ eft une friandife: leau \& le jus de quelques baies leur fervent de boiffon. L'ifle les leur fournit, ainfi que leurs vètemens de peaux. Leur habit de deffus defcend jufqu'aux genoux ; ils les mettent fur une ou deux veftes; ils ont des culottes, un bonnet fourré, une paire- de bottes
rine aims de. age. les :
dont la femelle \& le pied font de cuirs de Ruflie, \& les jambes d'un boyau très-fort. Les deux ohefs portaient un habit de Ca~ lico ; ils avaient comme les autres une chemife de foie, feules parties de leur vêtement qui n'euffent pas été faits dans le pays.

11 y a encore des Rufles fur les ifles principales fituées entre Oonalashka \& le Kamtchatka, tous occupés du commerce des fourrures ; celles du caftor \& de la loutre de mer font les plus recherchées. Je ne m'informai paśs de l'époque de leur établiffement en ce lieu ; mais la date en parait récente. Chaque marchand y demeure environ cinq ans, puis eft relevé par un autre.

Venons aux habitans du pays : ce font les hommes les plus paifibles, les moins malfaifans que nous cuffions connus ; leur honneteté pourrait fervir de modèle; mais elle eft due peut-être à l'efclavage où les Ruffes les ont réduits; ceux-ci ont employé la rigueur pour y établir le bon ordre, ou liordre convenable à leurs intérèts; mais cette févérité a au moins établi la paix entre ces peuplades. Dans chaque ifle les habitans ont des chefs qui jouiffent fans trouble de ce qu'ils

$$
Y_{4}
$$

## 344 Troisieme Voyage

poffédent; il eft vraifemblable qu'ils payent. des tributs.

Ces hommes font de petite taille, ont de l'emboripoint \& de belles proportions, le cou un peu court, le vifage joufflu \& bafané, la barbe peu fournie, les yeux noirs, les che-
garnie gea de des he meftiq avalait veux noirs \& liffes qui flottent par derriere: fes $g$ les femmes les relevent en touffes: la forme des habits eft la mème pour les deux fexes; Cor ces in mais ceux des femmes font de veaux de mer, ceux des hommes de robes d'oileaux, fur lefquels eft une jaquette de boyaux impénétrable à la pluie; ils portent un chapeau dé bois, de forme ovale, relevé en pointe fur le devant, \& peint en vert ou en d'autres couleurs; la coëffe en eft garnie de longues foies d'un animal de mer, auxquelles pendent des grains de verre. Les femmes fe font des piquetures légeres fur le vifage, fe percent la lèvre inférieure ; tous les hommes ont des pendans d'oreille.
Ils fe nourriffent des productions de la mer, d'oifeaux, de racines, de baies, mème de goêfmon : ils confervent une partie de ces fur 1 alimens pour lhiver; ils font quelquefois bouillir ou griller leurs vivres, ou dans un chauderon de coivre ou fur une pierre plate
natte
riche
Ils

## 346 Troisieme Voyage

des pots à boire, des paniers, quelquefois un chauderon. Ces meubles font bien faits, ce pendant ils femblent n'avoir que des couteaux \& des haches aflez informes. Ils ont peu de fer, \& paraiffent n'en pas défrer davantage ; ils ne nous demanderent que des aiguilles; celles dont ils fe fervent font d'os, \& avec des nerfs, ils en font des broderies curieufes. Prefque tous fument, \& ce luxe femble les dépouiller \& les réduire à la pauvreté.

Les femmes font les tailleurs, les cordonniers, les conftructeurs \& les couvreurs do canot: les hommes en fabriquent la charpente, \& font des paniers d'herbes jolis \& folides. Une pierre creufée dans laquelle ils placent de l'huile \& de l'herbe féche, leur tient lieu de lampe, de poële \& d'atre. Pour faire du feu, ils frottent uine pierre de foufre, \& la frappent avec une autre; ou ils roulent fortement un bàton épointé dans le creux d'une planche, \& au bout de quelques minutes ils ont du feu.

Ils femblent n'avoir aucune arme offenfive ou défenfive, fans doute parce que les Ruffes les ont défarmés ; peut-ètre ils leur ont interdit encore de grandes pirogues; car ioi on n'en trouve point; \& nous n'avons vu nulle
part fe fer mème L'infu couve bour cotés à en pagay il fr: lier, fert en lis Le jour: banc à ce ou pou. tion dref ou mes ces gne 0
ma

## de Jaques Cook. 347

is un , ce eaux u de cage; illes; avec ufes. les don$s$ do nte, ides. icent lieu du \& la orte'une 3 ils
part des canots auff petits que ceux dont ils fe fervent : la conffruction en eft à peu-prés la même que celle des canots, dont nous avons parlé. L'infulaire affis dans le trou de fa pirogue couverte de peaux, peut la ferrer comme une bourfe autour de fon corps; il ferme de tous cotés l'accès à l'eau ; \& une éponge lui fert à enlever celle qui peut s'y introduire : une pagaye double qu'il tient par le milieu \& dont il frappe l'eau d'un mouvement vif \& régulier, d'abord d'un cóté, enfuite de l'autre, lui fert à la guider avec viteffe où il lui plait \& en ligne droite.
Leur attirail de pèche \& de chaffe eft toujours dans leur pirogue, affujetti par des bandes de cuir; leurs inftrumens femblables à ceux des Groenlandais, font tous de bois ou d'os; la pointe de leurs dards n'a qu'un pouce de long: ces dards font d'une conftruction finguliere \& qui annonce beaucoup d'adreffe. Ils harponnent le poiffon fur la mer ou dans les rivieres; ils fe fervent auffi dhameçons \& de lignes, de filets \& de verveux: ces hameçons font faiss avec des os, \& ces lignes avec des nerfs.

On trouve ici la baleine, le dauphin, le marfoin, l'épée de mer, la plie, la morue,

## 348 Troisieme Voyage

le faumon, la truite, la fole, des poiffons plata
\& plufieurs efpèces de petits poifions: la plie \& le faumon $y$ font des plus communs; ce font eux qui nourriffent prefque feuls les habitans, \& avec les mornes, ce font les feuls qu'ils confervent pour lhiver. Au nord du $60^{\circ}$ deg. les baleines font nombreufes \& les petits poiffons rares; c'eft le contraire au midi.

Les veaux de mer \& tous les animaux de la famille des phoques font moins communs ici que dans les autres mers, parce que toutes les isles \& le continent qu'elles bordent font habitées, \& que les peuplades qui s'y font établies, les chaffent pour s'en nourrir ou s'en faire des vètemens: autour des glaces fixes ou mouvantes, on trouve une grande quantité de chevaux marins, \& c'eft auffi dans ces pa-

Tel ef déjà dé \& blar Krashe peut ${ }_{a l} \mathrm{Grc}$ tres oi de pir parce
Nor
d'oife: trée c qu'on néral varié pics, des $n$ nomb rages qu'on trouve la loutre de mer. Nous y apperçûmes encore un cétacée qui fouflait comme la baleine \& avait la tête du dauphin; il était blanc, tacheté de brun, \& plus grand que le veau marin; c'était fans doute le manati, ou la vache marine.

Les oifeaux de mer n'y font ni auff nombreux, ni auffi variés que dans les parties feptentrionales de l'océan Atlantique; mais il en eft, ce me femble, qu'on ne voit pas ailleurs,

Tel eft l'Alca monochra de Steller que j'ai déjà décrit; tel eft une efpèce de canard noir \& blanc qui me parut n'etre pas le même que Krashennikoff appelle canard de pierre : on peut voir dans cet auteur \& dans le voyage au Groènland de Martin, la defoription des autres oifeaux de ces mers. On n'y voit point de pingouins, \& peu d'albatroffes, peut-être parce que le climat ne leur convient pas.
Nous n'y trouvàmes qu'un petit nombre d'oifeaux de terre: on en tua un près de l'entrée de Norton, qu'on m'a dit être le jafeur qu'on voit quelquefois en Angleterre. En général l'efpèce des oifeaux qu'on y voit eft peu variée, peu multipliée ; ce font la plupart des pics, des bouvreuils, des pinfons jaunes \& des méfanges. Il en peut exifter un plus grand nombre; mais nous ne pénétràmes pas affez avant dans le pays pour avoir pu le connaitre, \& pour en décrire les productions avec quelque détail.

Il y a peu d'infectes, \& les moufquites feuls y font nombreux; le lézard eft le feul reptile que nous $y$ vimes. On n'y voit point de daims ; les infulaires n'ont rendu aucun animal domeftique ; ils n'ont pas mème des chiens. Le renard, la belette furent les feuls quadru,

## 350 Troisieme Voyage

 pèdes qui s'offrirent à nos regards: mais on nous dit qu'il y avait des lièvres \& des marmottes. La mer \& les rivieres fournifent tous les alimens des habitans; elles leur fournifent auffi les bois de conftruction; car on ne voit pas un arbre fur les isles, ni mème fur les còtes de cette partie de l'Amérique. Je n'en pus découvrir la raifon. Si les graines des plantes font tranfportées par les vents d'un bout du monde à l'autre, comme on nous l'affure; s'ils les répandent fur les isles perdues dans le fein de l'Océan, pour-mes $q$ en diff tout à au Kar de la 1 de la grand blent : a la far gréabl mais Les nes, plante de di Ils of nait d'elle rait t ferve auffi dans du p de $c$ gent à la tival

## DE JAQUES COOK:

mes qu'en Europe, pluffeurs fe retrouvent en différentes parties de l'Amérique, \& furtout à Terre-Neuve; quelques-unes s'envoyent au Kamtchatka. Telle eft la faranne, racine de la famille du lys, qui eft de la groffeur de la racine de l'ail, ronde, compofée d'un grand nombre de cayeux ; fes graines reffemblent au gruau. Lorfqu'elle eft bouillie, elle a la faveur du falep; fon gotit n'eft point défagréable, \&inous sûmes en faire un bon mêts; mais elle parait y être aflez rare.

Les habitans mangent encore d'autres racines, \& des végétaux : tel eft la tige d'une plante qui reffemble à l'Angelica, des mures de diverfes efpèces, les baies du vaciet, \&cc. Ils ont deux efpèces de mures qu'on ne connait pas en Europe; il nous parut que l'une d'elles était très-aftringente \& qu'on en pourrait tirer de l'eau de vie. On voulut en conferver, mais elles fermenterent \& devinrent auffi fortes que fi on les avait laiflées tremper dans des liqueurs. Ils pourraient faire ufage du pourpier fauvage, d'une efpèce de pois, de cochlaria, du creffon, \&c.; mais ils négligent ces plantes. Nous les trouvâmes bonnes à la foupe, \& en falade. Le terrain y eft cultivable, on pourrait $y$ nourrir des beftiaux;

## 352 Troisieme Voyage

\& les Ruffes comme les habitans, fe content tent des dons volontaires de la nature.
Les habitans ont du fouffe natif; mais je n'ai pu apprendre d'où ils le tirent; nous y vimes de l'ochre, une pierre qui donne une couleur pourpre, une autre qui donne un beau verd: cette derniere eft peut-ètre encore incon. nue : dans fon état naturel elle eft d'un gris verdâtre, groffiere \& pefante; Phuile la dif. fout aifément; elle pèrd toutes fes propriétés dans l'eau. Cette pierre elt rare à Oonalashka; mais on affure qu'elle eft plus abondante à Onimak.
Les habitans enfeveliffent leurs morts au fommet des collines, \& ils élèvent un petit mondrain fur le tombeau. Je fis un jour une promenade dans lintérieur de l'isle \& vis plufieurs de ces cimetieres. L'un d'eux était fur le chemin qui mène du havre au village; il offrait un tas de pierres auquel les paffans ne manquaient pas d'en ajouter une. Je ne fais quelles idées ils fe font de la divinité, de l'état des ames après la mort, de la religion en un mot; j'ignore auffi leurs amufemens.
Hs font entr'eux d'une gaité \& d'une affection remarquables; ils fe conduifirent envers nous avec beaucoup de civilité, Les Ruffes
gous: comme qu'elle furent eurent vénéri de plu qui lu difficil n'y e dont pen d leurs jours.

Au
landa leurs il fau gie e pour des fi fait nicat rique peut \& p N

## DE JAQUES COOK: 353

 fait penfer qu'il exifte au nord une communication entre la partie occidentale de l'Amétique \& la partie orientale; communication qui peut être fermée aux vailfeaux par les glaces \& par d'autres obitacles.Nous fortimes du havre de Samganoodha Tome IX:

Le 26 Octobre, \& je cinglai vers le couchant: mon projet était de paffer quelques mois de 1 hiver dans les isles Sandwich fi nous $y$ trouvions les rafraichiffemens néceffaires, \& de me rendre enfuite au Kamtohatka vers le milieu de Mai: c'elt ces deux endroits que je dé. fignai au capitaine Clerke en cas de féparation.

Peu après notre départ, nous fûmes balotés par une tempête qui amena des torrens de pluie, de grèle, \& de neige ; elle ceffa, elle revint, elle durait encore lorfque je "dé. couvris une terre. Je conjecturai que cette isle était celle d'Amoghta; mais n'ofant ni m'en approcher, ni en fuivre les cótes par un vent auffi impétueux, je cherchai à m'en écarter. Nous voyions toujours les cotes d'Oonatashika, lorfque nous fúmes frappés de l'afpect aun rocher qui s'élevait de la mer \& près duquel nous avions paffé durant la nuit. On eroyait voir une tour affife fur la mer qui fe brifait autour de lui. Nous tendions vers le dérroit quii fépare Oonalashka d'Oonella, où Hous paflàmes la nuit.
Le lendemain une tempête plus violente s'ćleva encore; nous luttions contre elle avec
vigueur yerte ti pu devi dre: n \& elle vers le pris qu voile, bleffé t fes agt pour n pour I canon.
Le
un nię
rareme
en dét
point
beau,
qui f:
répare
peu a
que :
tuofit
l'une dices avec

## de JAQUBS Cook:

vigueur, lorfque nous entendimes la Découverte tirer plufieurs coups de canon; je n'ent pu deviner la raifon \& j'y répondis fans l'attendre: nous la perdimes de vue bientot après, \& elle ne nous rejoignit que le lendemain vers le milieu du jour. Ce fut alors que j'appris que la tempète avait fait tomber fa grande voile, dont la chûte ne avait tué un homme \& bleffé trois ou quatre autres; fes autres voiles, fes agrêts avaient été endommagés, \& c'était pour me demander des fecours, ou du moins pour fufpendre ma courfe, qu'il avait tiré le canon.

Le 7 Novembre, au matin, nous découvrímes un nigaud ou un cormoran, oifeau qui trèsrarement s'éloigne de la terre, \& j’efpérai en découvrir bientôt une : je n'en apperçus point; pendant deux jours que le tems fut beau, que le vent fut modéré, tous ceux qui favaient manier l'éguille furent occupés à réparer les voiles \& les canots. Nous vimes peu après un dauphin \& un oifeau du tropi= que : bientot le vent fe renforça, fon impé tuofité nous força de baiffer nos voiles dont l'une fut mife en pieces; c'étaient là les indices du vent alifé qui fouffla deux jours après avec conftance.

$$
Z_{2}
$$

## 356 Troisieme Voyage

Le 26 Novembre, nous découvrimes au point du jour une colline qui s'étendait vers le midi. Nous l'approchâmes; elle préfentait à nos yeux une colline élevée, en forme de felle, dont le fommet fe montrait au-deffus des nuages. Le terrain s'abaiffait doucement depuis cette colline, \& fe terminait à un roc efcarpé où la mer fe brifait avec fureur. Je fuivis les côtes du couchant, ou nous ne tardàmes pas de voir accourir des hommes en différentes parties du rivage ; bientôt nous découvrimes des planta. tions \& des maifons répandues fur un fol boifé bien arrofé, car nous diftinguions des ruiffeaux qui venaient fe rendre à la mer.

Il nous importait d'y trouver des vivres; mais en laiffant faire le commerce à tout le monde, je n'en aurais pas obtenu, ou j'en aurais obtenu bien peu. Je le défendis donc à tous, excepté à ceux qui feraient nommés par le capitaine Clerke ou par moi, \& j'enjoignis à ceux-ci de n'acheter que des provifions de garde, ou des rafraíchiffemens néceffaires. Je pris auffi des précautions pour qu'on n'y répandit pas la maladie vénérienne; mais je ne tardai pas à m'appercevoir que ces infulaires la connaiffigient \& en étaient déjà attaqués.

Des pirogues s'approcherent de nous, \&
tous Cr res qu'e fans cra ceux de bla qu' abordé is la
cation
avions maladi
Ils des fr des co ferein la cót
prions était voir c ne fur vimes
habit: des $p=$ ques tre d heure taient paffer
nous crumes devoir les attendre ; les infulaires qu'elles portaient monterent fur le vaiffeau fans crainte: ils étaient de la mème race que ceux des autres isles Sandwich, \& il nous fembla qu'ils n'ignoraient pas que nous avions abordé dans ces isles; peut-être ne devaientils la maladie vénérienne qu'à la communication qu'ils avaient eue avec les isles où nous avions touché, \& qui les avaient infectés de la maladie que nous y avions laiffée.

Ils nous apporterent beaucoup de féches; des fruits, des racines; ils nous promirent des cochons \& de la volaille. Le ciel devenu ferein au couchant, nous fit appercevoir que la côte la plus occidentale que nous découvrions, formait une ifle féparée de celle qui était vis-à-vis de nous. Nous efpérions recevoir de nombreufes vifites an matin; mais ce ne fut que dans le milieu du jour que nous vimes accourir une multitude de pirogues: les habitans nous apportaient du fruit à pain, des patates, du taro, quelques bananes, quelques cochons de lait, qu'ils échangerent contre des clous \& des outils de fer. A quatre heures du foir, voyant qu'ils ne nous apportaient plus rien, je mis à la voile \& voulus paffer au-delà de la pointe orientale de l'ifle;

358 Troisieme Voyage
là, de nouvelles pirogues vinrent vers nous: l'une d'elles portait un chef nommé Terretoboo, \& il me fit préfent de quelques cochons de lait; nous achetàmes des fruits des autres infulaires. Nous apprímes que cette ifle s'appellait Mowée; peu de momens après nous en découvrimes une autre qu'on, nommait Owhihée. Je m'en approchai, \& les habitans de la premiere nous quitterent.

Au matin, nous étions voifins de celle d'Owhihée, \& notre étonnement fut extrème de voir les fommets de fes monts couverts de neige. Ces montagnes ne paraiffaient pas d'une hauteur extraordinaire, \& cependant la neige nous en parut profonde \& ancienne. Ses habitans parurent; ils montrerent de la circonfpection, de la timidité ; mais nous leur infpiràmes de la confiance, \& ils monterent fur nos vaiffeaux ; ils retournerent dans leur ifle, \& leurs difcours encouragerent leurs compatriotes à venir faire le commerce avec nous, \& nous fimes par nos échanges avec eux une provifion affez abondante de cochons de lait, de fruits \& de racines : fur le foir, nous déployàmes nos voiles pour nous trouver le lendemain de l'autre coté de l'isle. Pendant cette nuit, c'était celle du 4 Décembre, nous
obfery plus . trouv No pour mais nous en a dant déco proct agré quip fervi com gés de crai cou qu' avo ne pot tra: ave de pe
obfervâmes une éclipfe de lune qui déterminà plus exactement la longitude où nous nous trouvions.

Nous nous trouvámes affez près du rivage pour faire des échanges avec les infulaires ${ }^{3}$ mais ils ajouterent peu aux provifions que nous avions déjà faites; le. lendemain nous en achetames affez pour nous nourrir pendant cinq jours. Là, nous fimes une forte décoction des cannes à fucre que je m'ćtais procurées, ce qui nous donna une biere agréable \& faine: j'en voulus faire pour l'équipage ; mais nos matelots refuferent de s'en fervir; leurs préjugés la leur préfentaient comme une liqueur mal faine, \& les préjugés font prefque invincibles parmi les gens de mer. Comme le forbut n'était pas bien à craindre dans un tems où nous avions beaucoup dalimens frais, \& que je ne cherchais qu'à épargner nos liqueurs fortes pour ent avoir fuffifamment dans les climats froids, ie ne me fervis ni de l'autorité, ni de la raifort pour vaincre leur répugnance; mais je retranchai les liqueurs fortes, \& je me bornai avec mes officiers à faire ufage de la biere de cannes à fucre à laquelle je mêlais un peu d'houblon. Les mèmes préjugés s'oppos

## 60 TroisiemeVoyage

fent toujours à l'introduction des boiffons; des alimens nouveaux, quelque falutaire qu'en foit l'ufage ; toujours les matelots les trouvent mal fains ; c'eft ainfi que je trouvai de l'oppofition à introduire la biere de fpruce, à la foupe tirée des tablettes de bouillon portatives, au fauerkraut ; c'étaient, difaientils, des alimens qu'il ne convenait pas d'offrir à des hommes; je parvins cependant à en introduire l'ufage \& à les conferver malgré eux ; car c'eft à ces alimens qu'ils dédaignaient que je dûs d'avoir pu préferver mes équipages des maladies cruelles qui, jufqu'alors, avaient rendu fi meurtriers les voyages de long cours. - Nous fûmes pendant quelques jours balottés par les vents autour de cette ifle dont je voulais connaitre l'étendue; le calme fuccéda \& nous laiffa le jouet d'une houle très-forte qui nous entrainait vers la terre, où nous voyions briller plufieurs lumieres au travers de la pluie \& des tonnerres quil fit pendant toute la nuit. Vers les trois heures du matin, un vent léger s'eleva, \& fervit à nous éloigner d'une cóte que nous ne connaiffions pas, \& bordée de rocs où la mer brifait avec un fracas terrible. Le jour nous montra combien nous avions été voifins du naufrage ; alors
même il non nir à nous tues alarm forts mage

## de Jaques Cook. 361

même nous n'étions pas encore en fûreté, \& il nous fallut travailler long-tems pour parvenir à une diftance du rivage fuffifante pour nous raffurer: une partie de nos voiles abattues ou déchirées rendaient notre fituation plus alarmante; mais avec de l'activité \& des efforts nous parvinmes à reparer tous les donlmages, \& nous mettre en füreté.

Dès que le jour eut diffipé une partie de nos craintes, nous vimes flotter un pavillon blanc fur le rivage ; c'était fans doute un fignal de paix \& d'amitié que nous donnaient les infulaires. Nous n'en púmes profiter ce jour là, ni le fuivant; mais nous nous rapprochàmes enfuite, \& les infulaires nous apportererent des cochons de lait \& des bananes : ces dernieres nous firent grand plaifir; car nous avions manqué de végétaux depuis plufieurs jours ; le lendemain ils nous en apporterent davantage encore, \& nous trouvant affez bien pourvus de vivres, je fis voile vers le nord.

Jamais je n'avais rencontré encore de peuple auff libre dans fon maintien, auffi rempli de conflance que celui-ci. Ils envoyaient dans les vaiffeaux ce qu'ils voulaient vendre, montaient enfuite à bord, \& faifaient leur marché fur le gaillard; cette.confiance annon-

## 362 TROISIEMEVOYAGE

 cait des hommes exacts \& fideles dans le commerce ; car s'ils n'euffent pas eu de la bonne foi entr'eux, ils n'auraient pas été difpofés à croire à la bonne foi des étrangers. Je n'avais encore eu en effet aucun exemple de friponnerie de ce peuple, ni aucun de mauvaife foi.ne $s^{\prime}$ vue. l'isle vert à ci déco rape les

Qu cefl not nu: reis fait

## de Jaques Coor.

 fans doute cherchaient à fe proftituer à nos matelots; je voulus les empécher de monter fur les vaiffeaux \&o ne pus y réuffir. J'avais acheté des habitans du très-bon fel, \& je m'en fervis pour conferver une partie des porcs que l'isle nous fournit. Mais cette partie de lisle eft affez pauvre ; elle parait peu propre à la culture ; \& je crus y appercevoir des traces des dévaftations caufées par un volcan:
## 364 Troisieme Voyage

 aucune montagne brulante ne frappa nos regards dans cette isle, \& cependant il était difficile d'en méconnaitre les effets.Je fis chercher de l'eau douce dans cette partie de lisle, \& un lieu propre à débarquer;
fuivi dura nuit où r vilic jour laire mes en rap dan qu' voi ftér taie fio daı lie po qu qu fic

## de Jaques Cook.

fuivre les cotes; nous narchions lentement durant le jour, nous louvoyions pendant la nuit, \& cherchions toujours de l'weil un lien où nous puffions débarquer \& faire notre provifion d'eau. En parcourant ces parages, toujours occupés à des échanges avec les infulaires, je veillais avec foin pour que les femtmes ne reftaffent point fur les vaiffeaux; il en vint deux une nuit, \& je préférai de me rapprocher de la cote pour les renvoyer, an danger de les y laiffer paffer avec nous jufqu'au lendemain. Nous púmes nous appercevoir qu'il y avait des parties de l'isle qui étaierít ftériles \& pauvres ; les canots qui en partaient n'étaient fournis que de maigres provifions. Le jour nous avancions, \& fouvent pendant la nuit, les courans nous ramenaient aux lieux d'ou nous étions partis:on ne nous apportait plus de yégétaux; c’était cependant cé que nous défrions le plus; nous fûmes quelquefois obligés de faire ufage de nos provifions de mer : fans doute les habitans nous avaient déjà vendus tout ce qui ne leur était pas abfolument néceffaire. Quelquefois nous étions dans la difette, quelquefois dans l'abondance. Un jour nous vimes plus de mille pirogues autour de nous, prefque toutes étaient

## 366 Troisieme Voyage

fournies de cochons \& d'autres productions de lisle. Les habitans nous montraient toujours
vres route la plus grande confiance, \& parmi tant d'hommes nous n'en vimes pas un feul qui eut des armes: ils nous prouvaient ainfi que la curiofité \& le défrit de faire des échanges, étaient le feul motif qui les conduifaient.

Parmi cette foule, il y en eut quelques-uns qui montrerent des difpofitions pour nous enlever ce qui leur convenait. L'un d'eux nous emporta le gouvernail d'un des canots : nous nous en apperçûmes qu'il était à quelque diftance, s'efforçant de gagner le rivage; je voulus les intimider \& leur faire voir qu'ils ne pourraient échapper à nos armes; je fis tirer deux ou trois fufils \& quelques pierriers, mais de maniere qu'ils ne tuaffent perfonne. Mais comme ils n'entendirent que du bruit fans voir perfonne qui fut bleffé, la foule témoigna plus de furprife que de crainte.

J'avais découvert une baie, \& j'envoyai des hommes pour la vifiter. Ils revinrent m'apprendre qu'il y avait un endroit commode pour jeter l'ancre, \& auprès de l'eau douce où il était facile de remplir nos futailles. Je réfolus d'y conduire les vaiffeaux, de les y réparer, \& d'y raffembler par des échanges autant de vi-
vres qu'il nous ferait poffible. Je pris ma route vers la baie; mais la nuit vint avant que nous puffions l'atteindre : plufieurs infulaires refterent avec nous, \& parmi eux ily eut des frippons; pour les empècher d'exercer leurs talens avec autant de facilité, je réfolus de n'en plus garder fur le vaiffeau qu'en fort petit nombre.

Ce ne fut que dans le milieu du jour fuíyant que nous pûmes jeter l'ancre dans la baie que les habitans appellaient Karakakood. - Les vaiffeaux étaient remplis d'infülaires \& environnés de pirogues. Je n’avais jamais vu encore dans le cours de mes voyages, une foule fi nombreufe raffemblée en troupe autour de nous, \& on eut pris les groupes qu'ils formaient pour des radeaux de poiffons. La fingularité du fpectacle nous frappa, \& ne nous permit pas de regretter d'avoir échoné dans nos tentatives, \& de n'avoir pas encoré trouvé un paffage dans le nord; car fil elles avaient réuffi, nous n'aurions pu découvrir cette isle; nouvelle découverte qui me parut devoir être une des plus importantes quaaient fait encore les Européens, dans la vafte étendue de l'Océan Pacifique.

## 368 Troisieme Votage

C'eft ici que finit le journal du capitaine Cook; ce qui fuit eft tiré des journaux du
fable
un m
douce
Dès
fious
lions y
grand
par d
fortes
homn
des
accou
trouv
le jou
Pa
était
l'autc
avait
qui
Mow
Quel
rent
triot
furch
gues
C.
defp
I
fable à l'une des extrèmités de laquelle eft un morai, près de l'autre un petit puits d'eau douce.
Dès que les habitans fe furent apperçus que nous étions dans la baie, \& que nous voulions y defcendre, ils fe raffemblerent en plus grand nombre encore, témoignerent leur joie par des chants \& des cris, \& firent toutes fortes de geftes bifarres \& extravagans ; les hommes couvrirent nos vaiffeaux, des femmes. des enfans qui n'avaient point de pirogues, accoururent à la nage s \& plufieurs ne pouvant trouver place fur les navires, demeurerent tout le jour au milieu des vagues.
Parmi les chefs qui nous vifiterent alors; était un jeune homme nommé Pareea, dont l'autorité était fort refpectée : il nous dit qu'il avait des relations intimes avec le roi de lisle, qui était alors occupé à la guerre dans lisle Mowée, \& devait revenir en peu de jours. Quelques préfens l'attacherent à nous, le fio rent veiller fur les entreprifes de fes compatriotes, écarter le trop grand nombre qui furchargeait nos vaiffeaux, \& tenir les pirogues à quelque diftance.
Ces chefs paraiflaient exercer une autorité defpotique fur le peuple; on les voyait donTome IX.

## 370 Troisieme Voyage

ner des ordres, \& on les exécutait avec promptitude : s'ils voulaient éloigner ceux qui rempliffaient nos vaiffeaux, les infulaires à leur premier mot, fe lancaient dans la mer; un feul parut vouloir réfifter; mais un chef nommé Tancena, le prit par le bras \& le précipita dans les flots.

Ce dernier chef était un des plus beaux hommes que nous euffions vus; il avait environ fix pieds de haut; fes traits étaient réguliers \& pleins d'expreffion, fes yeux noirs \& vifs, \& fon maintien aifé, ferme, gracieux: les autres paraiffaient l'égaler en force \& avaient le corps bien proportionné.

Jufqu'à ce moment nous n'avions point eu à nous plaindre des habitans; ils avaient agi avec autant de loyauté que de confiance, \& ce n'était cependant qu'avec des domeftiques \& des pécheurs que nous avions eu quelque commerce. Ici nous efluyâmes des vols fréquens; leurs chefs les y encourageaient, leur grand nombre femblait les affurer de l'impunité, \& ils nous volaient avec d'autant plus de hardieffe que c'était pour leurs maitres qu'ils le faifaient ; car nous avons vu dans les maifons des chefs tout ce qu'on nous avait dés robé.

Un troifieme chef fut amené par les deux yeux étaient rouges \& chaffieux, tout fon corps était couvert d'une gale blanche, lépreufe, qui nous parut l'effet de l'ufage immodéré de l'ava. Il s'approcha de Cook avec refpect, lui fit des préfens, le revètit d'une piece d'étoffe rouge femblable à celle qui ornait leurs idoles, comme nous le vîmes dans la fuite. Il dina avec lui \& mangea de tout ce qu'on lui préfenta avec avidité; mais il refufa le vin après l'avoir goûté. Nous le vifitâmes à notre. tour: nous fûmes reçus à terre par quatre hommes qui portaient des baguettes garnies de poils de chien vers le bout: ils marcherent devant nous en déclamant à haute voix une phrafe très-courte: le peuple fe retirait à notre approche, quelques-uns demeuraient, mais avaient la face profternée fur la terre. Nous paffàmes près du morai: c'était un bâtiment folide báti en pierre, \& de forme quarrée, long d'environ cent vingt pieds, large de foixante, haut de quarante-deux : le fommet applati \& pavé était entouré d'une baluftrade de bois, fus

## 372 Troisieme Voyace

laquelle on voyait des crânes de captifs fai crifiés à la mort des chefs. Le centre offrait un bâtiment de bois tombant en ruities ; fur cinq poteaux hauts de vingt pieds repofait un échaffaut de forme irréguliere : en face de la mer étaient deux maifons qui communiquaient l'une à l'autre par un chemin qu'un pavillon défendait des injures de lair.

Koah nous menaau fommet de cette efpecce d'édifice par un chemin d'une pente douce: nous apperçûmes à l'entrée deux groffes figures de bois, dont les traits offraient des contorfions bizarres, ayant fur leurs têtes un long cone renverfé; leur corps était enveloppé d'étoffes rouges. Un jeune \& grand homme à longue barbe, les préfenta au capitaine : Koah \& lui chanterent en chocur, \& ils nous conduifirent à l'extrèmité du morai où étaient les cinq poteaux, au pied defquels étaient rangés en demi - cercle une douzaine de figures : devant l'une d'elles était un whattas ou efpèce d’autel, fur lequel était un cochon déjà pourri étendu fur des cannes à fucre, des noix de cocos, du fruit à pain, des bananes \& des patates. Koah prit le cochon avec les mains, prononça rapidement un difcours, \& laiffa tomber l'animal par terre. Dix hommes
s'avancerent en filence portant un cochon en vie \& une piece d’étoffe rouge ; Koah revètit le capitaine de celle-ci, lui offrit l'autre, \& le laiffa tomber après avoir prononcé une efpèce d'hymne fort longue. Il le ramena près des douze figures, dit un mot à chacure d'un air malin, \& fit claquer fes doigts en paffant devant elles. Il fe profterna devant celle du centre, la baifa \& engagea le capitaine à en faire autant; enfuite il le conduifit dans un efpace creux où il le fit affeoir entre deux idoles. Une proceffion d'infulaires apporta en cérémonie un cochon cuit au four, une efpèce de puding, du fruit à pain, des noix de cocos \& des légumes : le grand jeune homme fe mit à fa tête, offrit le cochon a notre commandant avec des chants auxquels fes compagnons répondaient; puis tous s'affirent, découperent le cochon, pelerent les végétaux, cafferent des noix \& firent de l'ava. On nous doma enfuite les morceaux dans la bouche; le capitaine fervi par Koah, fe reffouvenait du cochon pourri \& ne pouvait avaler, Koah qui s'en apperçut lui fervit les morceaux tout máchés; ce qui ne fit qu'ascroitre le dégoût de celui qui les recevait.

## 374 Troisieme Votage

Nous fimes des préfens à tous les infulat. res, \& ils en furent charmés. On nous ramena fur le rivage avec les mèmes cérémonies qui avaient rendu notre marche folemnelle, \& qui ne nous parurent avoir d'autre but que de nous témoigner du refpect. Je defcendis enfuite à terre avec huit foldats pour protéger les gens qui rempliffaient des futailles \& pour établir un obfervatoire. Je choifis un champ de patates, voifin du morai, qu'on voulut bien nous céder, \& les prêtres pour en écarter les infulaires, le confacrerent en entourant de baguettes l'efpèce de mur qui le fermait: cet efpace enfermé de baguettes eft alors Taboo, mot dont ils fe fervent comme dans d'autres isles que nous avions parcourues; cette efpèce d’interdiction nous procura une grande tranquillité ; mais aufì une folitude plus entiere que nous ne laurions défirée : aucun infulaire n'ofa pénétrer dans notre enceinte, aucune pirogue n'ofa aborder près de nous. Nous étions dans un lieu inviolable \& facré.

Tandis que nous étions occupés de ces foins fur la terre, on reparait les vaiffeaux, on falait des cochons; opération qu'on ne croyait pas poffible dans les climats chauds, mais qui,

II fau tre à तe $f$ tandi enfu: vir tes :
en dans rina qui le $r$ vin: ferr che On ce tro ry un les di tie -pour réuffir,ne demande qu'un peu plus de foins,

## de Jacues Cook:

Il faut couper la chair en morceaux de quatre à huit livres, les effuyer, ne point laiffer de fang évagulé dans les veines, les faler tandis qu'ils font chauds encore, les entaffer enfuite fur un échaffaut en plein air, \& les couvir de plantes furchargées de pierres pefantes: le lendemain au foir on les vifite, on en ote les parties fufpectes, on dépofe le refte dans une cuve qu'on remplit de fel \& de marinade ; on les vifite encore, on enlève tout ce qui parait n'avoir pas pris le fel, \& on reporte le refte dans une nouvelle cuve affaifomée de vinaigre \& de fel. Six jours après on les enferme dans des barriques, en mettant une couche de fel entre chacune de celle de la viande. On a ramené en Angleterre un an après de ce porc, falé fous la zône torride, \& on la trouvé très-bon encore.

Comme nous avions découvert prés de nous une fociété de prêtres, le capitaine réflut de les vifiter. Leurs cabanes étaient placées près d'un étang, \& environnćes de bocages de cocotiers qui les féparaient du rivage. On le contduifit d'abord dans un édifice facré appellé la maifon de l'Orona; on le fit affeoir à l'entrée près d'une idole de bois, on foutint un de fes bras, on l'emmaillotta d'étoffes rouges, on

## 376 Troisieme Voyage

lui préfenta un cochon qu'on jeta enfuite dans les cendres chaudes d'un feu qu'on avait allumés on vint l'offrir encore au capitaine, en le lui tenant quelque tems fous le nez, en le dé, pofantà fes pieds, ainfi qu'une noix de cocos; puis tout le monde s'affit, on fit de l'ava, on apporta un cochon cuit, \& on nous en fer. vit les morceaux dans la bouche.

Depuis cette cérémonie, le capitaine ne defo cendit plus à terre fans être accompagné d'un prètre qui marchait devant lui, avertiffait que l'Orona avait débarqué, \& ordonnait au peuple de fe profterner. Il l'accompagnait auffi fur Peau, \& avec une baguette il avertiffait les infulaires de fa venue ; à llinftant ils abandonnaient leurs pagayes \& fe couchaient ventre à terre jufqu'a ce qu'il eut paffé : les chefs paraiffaient le voir avec un refpect religieux. Ces prètres ne fe bornaient pas à de vaines cérémonies ; ils nous rendaient des fervices réels : ils nous faifaient fouvent des préfens de cochons \& des végétaux de l'isle, \& ne demandaient jamais rien gn retour. Is femblaient faire ces dons comme une offrande religieufe, \& nous fû̀mes que le chef des prêtres en faifait tous les frais. Nous avions tont lieu d'etre contens de ces prétres; mais nous ne l'étions
pas également des chefs qui employaient des moyens vils \& deshonorans pour nous tromper \& nous voler.

Le 24 Janvier, Terreeoboo, roi de l'isle, revint de fon expédition; mais fon arrivée jetta linterdiction redoutable fur la baie, \& dès-lors aucun habitant n'ofa s'embarquer. Le roi vint fur le foir nous vifiter fans appareil, dans une pirogue avec fa femme \& fes enfans. Il revint deux jours après; mais alors fon cortège avait de la grandeur \& une forte de magnificence : fes chefs l'environnaient, revètus de cafques \& de manteaux de plumes, armés de longues piques \& de dagues; les prêtres \& des idoles gigantefques d'ofier revètues d'étoffes rouges, le fuivaient. Ces idoles étaient ornées de petites plumes de diverfes couleurs; de gros morceaux de nacres de perle, ayant une noix noire au centre, repréfentaient leurs youx, \& leurs bouches étaient garnies d'un double rang de dents de chien ; des cochons \& des végétaux étaient à la fuite de ces idoles. Nous le reçumes à terre dans la tente, le roi jeta fon manteau fur l'épaule du capitaine, Lui mit un cafque de plumes fur la tete, \& un éyentail curieux dans les mains: à fes pieds il étendet cinq ou fix manteaux très-jo-

## 378 Troisieme Voyaeg

lis \& d'une grande valeur parmi eux : il lui fit préfent de cochons \& de divers végétaux; il changea de nom avec lui, témoignage d'une amitié inviolable. Un vieillard d'une phyfionomie vénérable, était auffi à la tête des prêtres; ilnous fit encore des dons, \& c'était lui qui jufqu'alors avait fourni généreufement à nos befoins.

Nous fûmes furpris de retrouver dans le roi Terreeoboo, un vieillard infirme \& maigre qui était venu fur la Réfolution, lorfque ce vaiffeau était près des cotes de liffe Mowée ; nous reconnûmes fes fils, fon neveu, fes courtifans. On les conduifit de nouveau fur le vaiffeau, on les y reçut avec tous les égards poffibles, \& le capitaine revêtit le roi d'une chemife \& l'arma de fa propre épée. Les infulaires fe tinrent durant tout ce tems dans leurs cabanes, ou la face profternée contre terre. Le roi leva enfuite l'interdiction jetée fur la baie ; le commerce reprit fon activité; les femmes feules ne fe montrerent plus.

Mais avant de pourfuivre notre récit, donnons une idée générale des ifles Sandwich où nous nous trouvions alors. Ce petit archipel eft compofé de douze ifles dont trois font inhabitées, ce font celles de Morotinnée, de

## de JaQUes Cook.

Tahoora, \& de Tammapapa ou Komodoopapa; les deux dernieres plates \& fablonneutfes, ne font vifitées que pour y prendre des tortues \& des oifeaux : toutes font fituées entre le 18 deg. 54 min . \& le 22 deg. 15 min . de latitude feptentrionale, entre le 217 deg. 30 min . \& le 225 deg .34 min . de longitude. Les neuf isles qui font habitées, font celles d'Owhihée, de Mowie, de Ranai ou Oran nai, Kahowrowee ou Tahoorewa, Morotoi ou Morokoi, Woahoo ou Oahoo, Atooi ou Atowi, Necheehow ou Onecheow, \& Oreehoua ou Rechoula.

Owhihée eft la plus grande, la plus orientale; fa forme eft prefque celle d'un triangle équilatéral; du nord au fud elle a 28 lieues \& demie ; de l'orient à loccident, elle en a 24 ; fa circonférence eft de près de cent lieues: elle elt partagée en fix diftricts, fur l'un defquels on diftingue trois pics chargés de neige; fommets d'une méme montagne qu'on peut découvrir à 40 lieues de diftance : on en voit tomber dans la mer qui la baigne, u ne multitude de belles cafcades : ailleurs font de vaftes plaines \& des pentes tres-étendues couvertes de plantations, d'arbres de fruits à pain \& de cocotiers : à l'extremité orientale de l'islo, on
voit une montagne de neige nommée Mouná Roa, ou montagne étendue, qu'on découvre auffi de fort loin ; fon fommet applati eft fans ceffe enfeveli dans les neiges. Selon la ligne tropicale de neige, telle que M. de la Condamine l'a déterminée, cette montagne doit avoir 16020 pieds d'élévation; la montague aux trois pics eft plus élevée encore, \& le fommet des pics peut ètre haut de 18400 pieds anglais. Le diftrict de Kavo préfente un afpect fauvage \& prefque effrayant: le fol y eft entrecoupé de bandes femblables à une lave; on y voit des fcories, des rochers brifés, crevaffés, empilés les uns fur les autres; ce canton eft cependant un des plus peuplés; c'eft que les habitans le trouvent plus commode pour la péche \& pour la culture des bananes \& des ignames, parce qu'entre ces reftes de dévaftations, il y a des efpaces couverts d'un fol riche \& abondant; la baie où nous étions eft dans ce diftrict, \& la côte $y$ eft bordée de fcories en groffes maffes \& de rochers noircis par le feu: au-deffous de ces rocs que les habitans enlevent, eft un fol abondant qui les récompenfe de la peine qu'ils ont eue à le découvrir.

Mowée eft lifle la plus confidérable après
celle dont nous venons de parler \& qui en eft féparée par un canal large de huit lieues: elle a 54 lieues de tour, \& femble former deux ifles réunies par un ifthme bas : elle a des montagnes très-élevées. Au midi d'un basfond fitué au couchant, il y a une vafte baie, đont les bords font ombragés de cocotiers, \& dont la campagne au loin eff très-pittorefque; ils font hériffés de rocs pelés, mais fes flancs font revêtus d'arbres, parmi lefquels on diftingue le fruit à pain.

Nous ne dirons qu'un mot des autres isles: Tahoorowa a un fol fablonneux, aride, \& ne nourrit point d'arbres. Morotoi paraitt dénuée d'arbres, mais eft riche en ignames; la cote vers le couchant $y$ eft baffe; l'intérieur en eft très-ćlevé. Ranai eft bien peuplée; elle produit peu de bananes \& d'arbres à pain; mais abonde en ignames, en patates douces \& en taurow. Wohahoo eft la plus belle de ces isles : nulle part on ne voit de collines plus vertes, des prairies \& des bois plus variés, des vallées plus fertiles \& mieux cultivées. Atooi a un fol inégal; la pente des collines y eft douce vers la mer; elles font couvertes de bois; les habitans paraiffent foigner davantage leurs plantations, qui font renfer-
mées par de belles haies, coupées par des fof fés \& de jolis chemins. Oneeheow a une de fes parties très-白evée, une autre fort baffe \& unie ; elle produit beaucoup d'ignames \& d'une racine nommée tée. Orechoua eft une petité isle qui femble ne former qu'un mammelon.

Le climat de ces isles parait plus tempéré que celui des isles d'Amérique fituées fous la mème latitude ; la pluie y eft affez fréquente, mais peu durable : on n'y trouve de quadrupèdes que les cochons, les chiens \& les rats: les chiens y ont les jambes courtes \& tortues, le dos long, les oreilles droites; ils font très pareffeux ; quelques -uns font couverts de poils longs \& groffiers; quelques autres ont une robe très-douce : on les nourrit avec les cochons; \& ils ont le même ufage : ils n'en peuvent avoir d'autres, puifqu'il n'y a dans ces isles ni bète de proie, ni gibier. Les porcs y font dans une abondance incroyable.

Les oifeaux y égalent en beauté tous ceux que nous avions vus ailleurs; ils y font fen grand nombre, mais les efpèces n'en font pas yariées: il y en a quatre dont l'efpèce parait appartenir à celle du colibri. L'un plus gros que le bouvreuil, eft d'un beau noir luftré; il a le croupion \& les cuiffes d'un jaune foncé $;$
le fe mai: il a être de 1 eft jaur fe, roll
de
d'u
d'E
\&
fur
tou
pet
tète
etr
d'e
flat
le
qu
les
Br
br
le fecond eft d'un rouge écarlate très-brillant; mais il a les ailes noires \& bordées de blane; il a auffi la queue noire : le troifieme femble être une variété du précédent; il eft tacheté de rouge, de brun \& de jaune : le quatrième eft partout d'un verd affaibli par une teinte jaune. Nous y vìmes une grive à poitrine grife, \& un petit oifeau du genre des moucherolles; un rail à ailes très-courtes \& manquant de quene; des corbeaux en petit nombre, d'un brun foncé, dont le cri diffère de ceux d'Europe ; deux petits oifeaux très-communs \& du mème genre; l'un eft rouge \& voltige fur les cocotiers en fleur ; l'autre eft verd; tous deux ont la langue longue \& garnie d'une petite frange à la pointe. Enfin un oifeau à tète jaune, à bec de perroquet, qui femble être du genre du bec croifé jaune de Linnæus.

On y voit auffi des chouettes, la poule d'eau commune, une efpèce de pluvier fifflant, un oifeau à longue queue noire, ayant le croupion \& le deffous des âles jaunes.

Les productions végétales y font les mêmes que dans les autres isles de la mer du Sud; les arbres à pain n'y font pas en grand nombre, mais ils y donnent plus de fruits; les brauches des arbres $y$ fortent $d u$ tronc beau-

## 384 Trotsibme VoyAGe

cour plus bas \& avec plus d'abondance; la groffeur des cannes a fucre $y$ eft extraordinaire ; il en eft qui ont environ un pied de circonférence \& quatorze pieds de tige, bonne à manger: on $y$ voit des racines de la forme de l'igname, pefant fix à dix livres, qui ont un fuc doux fort abondant, une faveur agréable, \& qui fait en quelque maniere, la bafe des repas des habitans : on croit qu'elle eft produite par une efpèce de fougere.
Les infulaires paraiffaient étre de la même face que ceux de la nouvelle Zélande, des isles des Amis, de celles de la Société; race qui occupe un vafte efpace dans l'océan Pacifique, \& qui femble tirer fon origine de quelque tribu de linde: leur idiome \& leurs ufages peuvent le prouver. Leur taille eft en général au-deffous de la moyenne ; mais ils font bien faits, agiles \& forts : leurs traits font moins beaux que ceux des Otahitiens, leur teint eft plus foncé; les femmes ont de fort beaux yeux, de belles dents, \& beaucoup de douceur \& de fenfibilité; leur chevelure eft d'un noir brun, ni bien liffe, ni bien bouclée; leurs narines font pleines fans ètre ni applaties ni allongées, peut-etre à caufe qu'ils faluent avec cette partie. Les chefs font plus beaux \& mieux faits

## de Jaques Cook.

que les gens du peuple; parce qu'ils ont des alimens plus abondans, fans ètre forcés à des travaux pénibles. On y voit quelques boffus, beaucoup de louches, des gens attaqués d'ulcères, peut-être parce qu'ils mangent trop de fel: l'ava y rend commun une galle blanche, les maux d'yeux, la maigreur, le tremblement. L'ufage de cette liqueur fatale n'y eft pas ancien; il fuffit de s'en abftenir pour guérir les maux qu'elle caufe.

Il eft difficile d'évaluer la population de ces isles, on n'en connait pas affez l'intérieur. Un apperçu nous fit croire qu'Owhyhée renfermait 150,000 ames, Mowée 65400 , Woahoo 60200, Atooi 54000 , Morotoi 36000 , Oneehow 10000 , Ranai 20400 , Oreehoua 4000. Tout l'archipel en aurait donc 400,005.

Le caractère de ces infulaires parait doux, porté à la bienveillance; ils vivent unis, \& montrent beaucoup de tendrefle pour leurs femmes \& leurs enfans. On n'y maltraite pas les femmes, mais elles ne mangent pas avec les hommes; le porc leur eft interdit ainfi que diverfes fortes de poiffons, \& diverfes efpèces de bananes; elles font prefque toujours condamnées à la folitude.

L'hofpitalité y eft connue \& pratiquée; leur Tome IX.

## 386 Troisieme Voyage

intelligence fe prouve par leur agriculture \& la perfection de leurs manufactures; ils fuivaient avec plaifir le travail de notre forge , \& étaient curieux de nos ufages, \& de nos mœurs: nous $y$ vimes deux infenfés, \& il nous parut qu'on avait pour eux beaucoup d'attentions \& d'égards, qu'on les regardait comme infpirés par la divinité même. On n'y mange plus fes ennemis; mais il parait que cette coutume barbare y fut pratiquée \& qu'il y a peu de tems qu'elle ne fubfifte plus.

En général,ces infulaires portent leur barbe; ils fe rafent les cheveux des deux cotés de la tête, \& n'en laiffent qu'une ligne large comme la moitié de la main, qui quelquefois reffemble affez à la crête des anciens cafques: il en eft qui s'ornent de grandes touffes de cheveux faux qui tombent en longues boucles fur leurs épaules, ou ils les attachent au fommet de la tète : hommes \& femmes portent des coliers de cordelettes ornés de coquillages bruns tachetés ; quelquefois ils fufpendent à leur cou une efpèce de pied de coupe de bois, de pierre ou d'ivoire, \& très-bien poli: d'autres, à la place de cet ornement, ont fur la poitrine une petite figure humaine en os: les deux fexes fe fervent également d'une efpèce

## de Jacues Coot:

d'éventail de fibres de cocos flottantes, attachées à un manche uni \& poli; les plus précieux font de plumes de coq ou d'oifeaux du paradis, attachées à un manche d'os humain. Ils fe tatouent en lignes qui fe coupent à angles droits; cette opération femble fe faire à la mort de leurs ohefs pour s'en rappeller le fouvenir. Une feule piece d'une étoffe épaiffe \& large d'environ un pied, qui paffe entre les cuiffes \& fé rattache derriere les reins, eft leur feul vêtement: ils jetent fur leurs épaules une natte épaife qui leur fert fouvent de bouclier; les chefs, dans les jours de fate, portent le manteau de plumes \& un cafque fi magnifique qu'il n'en eft pas de plus brillant chez aucun peuple du monde; ils font fort rares; ils reffemblent l'un \& l'autre à l'habillement que portaient autrefois les Efpagnols ; peut-ètre un vaiffeau de cette nation, ou de quelque Flibuftier aura fait naufrage fur ces isles, \& y a apporté cette mode.

Leurs villages font formés de maiforns bâties les unes près des autres fans aucune régularité, \& qui communiquent entr'elles par un chemin tortueux : ils font flanqués duc côté de la mer de murs en pierres féohes : ils falent leur poiffon \& le confervent dans des gourBb 2

## 38 TROISIEMEVOYAGE

des; ils aiment beaucoup la viande falée. Leur vie eft fimple ; ils fe levent avec le foleil, puis fe repofent quelques heures dans le milieu du jour ; ils aiment la danfe, la lutte \& le pugilat : leur mufiqne eft groffiere ; ils n'ont d'autre inftrument que le tambour ; mais leurs chants font d'un effet agréable. Ils ont un jeu qui reffemble à notre jeu de dames, mais plus compliqué, fi on en juge par le nombre des cafes; elles font au nombre de 238 , difpofées fur 17 lignes: des cailloux blancs ou noirs leur fervent de dames. Ils parient fouvent pour ou contre les joueurs. Ils nagent avec force, avec agilité; on les voit braver les flots irrités, fe tenir fur le fommet de la vague, \& venir avec la rapidité d'une fleche paffer entre les intervalles que laiffe le rocher qui entoure le rivage, \& où la vague les dépofe. Nous $y$ avons vu un enfant lancer fucceffivement en l'air cinq boules \& les reflaifir toutes les unes après les autres: ils jouent encore à d'autres jeux d'adreffe.

Leeurs gourdes font d'une grandeur prodigieufe; ils en dirigent la forme felon l'ufage qu'ils en veulent faire, en les preflant avec un linge lorfqu'elles végétent encore; les unes leur fervent de facs pour renfermer leur équi-

## de Jaques Cook:

page de pêche, d'autres font des bouteilles à long cou, d'autres encore fervent de plats; cel-les-ci renferment leur fel, leur provifion falée, leurs puddings, leurs végétaux : elles fe ferment exactement avec un couvercle : ils en deffinent la furface avec un fer ou une pierre chaude.

Leur maniere de faire le fel eft bien entendue : leurs falines font des quarrés de 6 à 8 pieds de largeur, creufés en terre à la profondeur de 8 pouces \& revêtues d'argile. Or les établit fur une couche de pierres; la mer haute y fait parvenir l'eau de la mer par des canaux, le foleil la fait promptement évaporer, \& elle laifle une croute d'un fel blanc \& d'une excellente qualité.

Ils ont de petites \& de longues piques faites d'un bois qui reffemble à celui d'acajou; leurs dagues font d'un bois noir \& pefant, femblable à l'ébène; leurs frondes font abfolument comme les nótres; mais au lieu de placer la pierre fur un morceau de cuir. ils la placent fur un morceau de natte.

Les habitans de ces isles font divifés en trois claffes, les Erées ou chefs de diftrict, les propriétaires fans pouvoir, \& les Towtows qui n'ont ni rang, ni propriété. Terrecoboo Bb 3
était le chef des Erées : au moment où it arrive, dans tous les lieux où il paffe, les habitans fe profternent à l'entrée de leurs cabanes; il lève des tributs fur les chefs inférieurs. Leurs emplois font héréditaires : mais il faut que les enfans foient nés d'une mère d'un rang égal à celui de leurs pères. Le pouvoir des Erées parait abfolu fur.les claffes inférieures; le peuple a la plus baffe foumiffion pour eux, \& cet efclavage dégrade leur efprit \& leur corps : les chefs principaux traitent leurs inférieurs avec beaucoup d'arrogance. Les limites des poffeffions ne font défignées dans les champs incultes que par de petits pavillons blancs, dans les champs cultivés que par des murs de pierres féches.

La religion parait y étre la mème que dans les isles des Amis \& dans celles de la Société; mais les cérémonies y paraiffent plus longues \& plus multipliées, \& de plus, on y trouve une fociété de prêtres qu'on ne vit point dans les autres: il parait que de certaines familles ont feules le droit d'entrer dans ce corps, que le chef en eft vénéré, \& que les dignités y font héréditaires. Ils ont beaucoup d'idoles dans des efpèces d'édifices publics, il on eft un grand nombre dans les maifons qui

## DE JAQUES COOK.

Quelques chefs prennent plufieurs femmes; ils en font jaloux, \& en exigent une certaine réferve qu'elles ne peuvent franchir fans s'expofer à des coups. Leurs funerailles font compofées de cérémonies, d'abord affez décentes, mais qui deviennent enfuite bruyantes \& melées de fingeries. Jamais on n'a pu leur voir emporter les morts de leur cabane pour les porter au cimetiere. Revenons à notre récit.

La tranquillité, l'hofpitalité des habitans avaient infpiré la plus grande confiance , \& nous nous mêlâmes avec eux fans inquiétude : on parcourut le pays, on $y$ paffait la nuit;

$$
\text { B b } 4
$$

par-tout on trouvait des prévenances \& de
la cordialité. On s'empreflait de nous préfenter des fecours, de nous rendre des fervices, Quand nous traverfions des villages, les jeunes garçons \& les jeunes filles couraient devant nous, \& formaient des danfes; on nous invitait à nous repofer dans les cabanes, à y boire du lait de cocos; les plaifirs qu'ils nous offraient n'étaient troublés que par leur difpofition au vol.

Un parti d'officiers fit une courfe dans lintérieur du pays pour en examiner les productions; \& partout prévenus par la bienfaifance \& la générofité de Kaoo, chef des prè. tres, ils trouverent des vivres, \& des hommes empreffés à les fervir \& à les obliger. Ils nous donnerent un foir le fpectacle d'un combat à coups de poings; mais ils nous parurent y mettre moins d'agilité \& d'adreffe que les habitans des isles des Amis,

L'un de nos gens mourut fur nos vaiffeaux, \& le roi defira qu'on l'enfevelit dans le morai : la cérémonie fe fit avec tout lappareil que nous pouvions $y$ mettre. Kaoo \& les autres prêtres $y$ affifterent, garderent un filence profond, \& montrerent une grande attention lorfqu'on lut l'office des morts. Lorfque nous
remplimes la foffe, ils en approcherent refpectueufement, $y$ jeterent un cochon mort, des noix de cocos \& des bananes : durant les trois nuits qui fuivirent les funerailles, ils $y$ vinrent facrifier des cochons \& $y$ chanter des hymnes \& des prieres qui duraient jufqu'aц jour.

Cependant, il parait que notre féjour donnait de linquiétude aux chefs. Ils nous demanderent fouvent quand nous partirions. Ils ne paraiffaient pas nous craindre ; ils croyaient que nous venions d'un pays où les provifions avaient manqué, \& que nous étions venus les vifiter pour remplir, difaient-ils, nos ventres.

La maigreur de quelques-uns de nos gens, l'appétit avec lequel nous mangions leurs provifions fraiches, nos foins pour en acheter, pour en embarquer une quantité confidérable, pouvaient en effet leur infpirer cette idée. Ils remarquerent auffi que nous n'avions point de femmes à bord, que nous étions paifibles, peu bruyans, \& ils ne nous croyaient pas des guerriers. Ils tátaient les ventres de nos matelots, \& nous faifaient entendre qu'il était tems de partir; mais que nous pourrions revenir dans la faifon prochaine. Peut-être qu'ils craignaient de manquer eux-mémes des provifions que nous em.

## 394 Troisieme Voyage

portions; peut-ètre Tereeoboo ne voulait-il fa: voir notre départ que pour préparer les préfens qu'il voulait nous faire: au moins dès qu'il le fut, il fit raffembler des cochons \& des végétaux qu'il voulait nous offrir.
Deux jours avant notre départ, fur le foir, ils nous amuferent par des combats de lutte \& de pugilat, \& afin de les amufer à notre tour, nous tirảmes le peu de pieces d'artifice qui nous reftaient encore : ces feux d'artifice étaient peu de chofe, \& cependant ils exciterent lear admiration \& leur étonnement. La veille du jour où nous devions partir, le roi nous pria de l'accompagner à la réfidence de Kaoo. En y arrivant, nous trouvámes le terrain couvert de paquets d'éroffes, de plumes jaunes \& rouges attachées à des fibres de gouffes de noix de cocos, de haches \& d'autres inftrumens de fer que les infulaires avaient obtenu de nous par des échanges. Il y avait à peu de diftance des monceaux énormes de végétaux de toute efpèce,\& un troupeau de cochons. C'était un tribut que les habitans d'un diftrict avaient payé au roi : il prit pour lui le tiers du fer, des plumes \& des étoffes, \& nous offrit enfuite le refte des étoffes, tous les cochons, tous les végétaux. Nous fûmes étonnés de la magnificence de'ce préfent \& ne le refu? fàmes pas. miner; on trouva qu'elle s'étendait fort loin dans le pays autour d'une montagne élevée, que les côtes en étaient baffes \& remplies de rocs; qu'un lit de corail était répandu autour du rivage, \& qu'au dehors de ce roc le fond avait cent pieds de profondeur.

## 396 Troistrme Voyage

Déçu de ñotre efpérance, nous penfâmes à continuer notre recherche. Nous venions d'e. prouver une tempète pendant laquelle nous avions fauvé deux familles des infulaires, l'une dont les flots avaient renverfé la pirogue, l'autre que les vents avaient jeté loin de la terre \& qui était expirante d'inanition. Le vent continua de fouffler avec violence; il fit éclater notre mât de mifaine, \& le capitaine Cook délibéra s'il irait chercher encore un havre dans les autres isles, ou s'il retournerait à Karakakooa; on fe détermina pour le dernier parti; il paraiffait le plus für; il devint le plus funefte.

Nous rejetámes l'ancre dans cette baie le 10 Février, \& l'on s'occupa à reparer le mát; comme il était probable qu'on n’aurait terminé l'ouvrage que dans quelques jours, nous redefcendimes l'obfervatoire à terre, \& les prètres nous protégerent comme ils l'avaient déjà fait. Les voiliers fe rendirent fur la côte pour reparer les dommages de la voilure. Nous nous appercevions que les infulaires n'étaient plus les mêmes à notre égard; nous n'entendions plus de cris de joie, il n'y avait ni bruit, ni foule autour de nous, la baie était déferte \& tranquille; on voyait gà \& là quelques piro-

## de JaQues Cook.

mes à is d'é. nous l'une l'au. terre contier nok dé. dans rakaparti; fu-
gues qui femblaient nous fuir: on nous dit que Terreeoboo était abfent, \& qu'il avait jeté linterdiction fur la baie: cette raifon nous laiffa fans défance, quoique nous duffions en avoir: peut-être notre retour leur caufa quelque alarme ; cependant le roi parut le lendemain, \& fe rendit au vaiffeau: bientôt les échanges recommencerent \& tout parut paifible jufqu'au foir du 13 Février.

Ce foir on nous vint dire que plufieurs chefs s'étaient raffemblés près du puits voifin du rivage, \& qu'ils chaffaient les infulaires qui aidaient nos matelots à remplir nos futailles: on ajouta que leur conduite paraiffait fufpecte, \& annonçait qu'on ne nous laifferait point tranquilles ; peu après on apprit que les infulaires s'étaient armés de pierres: je m’avançai vers eux, dit le lieutenant King, \& ils parurent fe calmer; ils quitterent leurs pierres, \& ceux qui aidaient les matelots fe remirent à l'ouvrage. Le capitaine Cook m'ordonna de faire charger nos fufils à balle fi l'on recommençait à s'armer. Peu de tems après, j'entendis des tentes de l'obfervatoire un bruit de moufqueterie, \& Pon vit une pirogue qui ramait précipitamment vers la cóte, pourfuivie par un de nos petits canots: on penfa

## 398 Troisteme Voyage

qu'un vol avait caufé ces coups de fufil. Le capitaine m'ordonna de le fuivre avec un cañot armé, afin d'arreter la pirogue qui effayait de gagner le rivage ; mais nous arrivàmes trop tard; les infulaires avaient gagné le rivage \& s'étaient enfuis. Nous les pourfuivimes, guidés par les indieations des autres infulaires;
mais après avoir fait inutilement une lieuo de chemin, nous foupçonnámes qu'on nous trompait pour nous fatiguer envain, \& nous réfolúmes de revenir à nos tentes.

Il s'était élevé pendant notre abfence une querelle plus férieufe : l'officier du canot qui pourfuivait la pirogue s'en était emparé. Pareea, le premier chef que nous avions vu à notre abord dans l'isle, vint la réclamer; on refufa de la lui rendre, il perfifta, il y eut des coups donnés, \& Pareea fut renverfé d'un violent coup de rame à la tête. A ce fpectacle, les infulaires, d'abord fpectateurs paifibles, firent pleuvoir une grèle de pierres fur nos gerts, qui fe virent forcés de fe retirer \& de gagner à la nage un rocher à quelque diftance de la cote : les infulaires s'emparerent de la pinnace, la pillerent \& l'auraient détruite fi Pareea ne les en eut empéchés : il fit:figne à nos gens qu'ils pouvaient la venir repren-
dre, \& qu'il s'efforcerait de retrouver les chofes qu'on y avait volés. Nos gens revinrent, \& ramenerent la pinnace au vaiffenu; Pareea les y fuivit, parut affligé de ce qui s'était paffé, demanda fi le capitaine était irtité contre lui, \& on l'affura qu'il ferait toujours bien reçu fur les vaiffeaux.
\#Je crains bien, dit Cook, à louie de ces détails, "que les infulaires ne me for" cent à des mefures violentes; car il ne faut \# pas leur laiffer croire qu'ils ont eu de l'a"vantage fur nous. "Il fit fortir du vaiffeau les infulaires qui s'y trouvaient; je mis une double garde au morai, \& j'eus raifon, car les infulaires vinrent durant la nuit pour nous furprendre, ou nous voler. Le lendemain on m'apprit qu'on avait volé la chaloupe de la Découverte : le capitaine Cook l'avait appris auff, \& fe préparait à fe la faire rendre : il voulait perfuader au roi de venir fur le vaiffeau \& le garder en otage jufqu'a ce qu'on lui eut rendu la chaloupe : il donna des ordres pour qu'on fe faifit de toutes les pirogues qui paraitraient, \& qu'on les gardàt jufqu'a la reftitution de ce qu'on nous avait volé.

Nous quittâmes le vaiffeau, le capitaine \& dans la pinnace, fuivi de 9 foldats de marine \& de M. Philips; moi, fur le petit canot; avant de nous quitter, il me commanda de raffurer les infulaires, de leur perfuader qu'on ne leur voulait point de mal, de ne pas divifer ma petite troupe \& de me tenir fur mes gardes. J'ordonnai en effet à mes foldats de ne pas fortir de la tente, de charger leur fufil à balles, \& de ne pas les quitter. J'allai vifiter le vieillard Kaoo \& fes prêtres, alarmés de nos préparatifs; ils avaient ouï parler du vol qu'on nous avait fait; \& je leur dis que nous étions réfolus à nous faire rendre juftice; mais je le priai d'expliquer nos raifons au peuple \& de le raffurer: il le fit fans doute, charmé de l'affurance que je lui donnai que nous ne ferions point de mal à Terreeoboo.

Cependant le capitaine avait débarqué, il s'était rendu avec fon lieutenant \& fes neuf foldats au village de Kowrowa, où il fut reçu avec refpect: les habitans fe profternerent \& lui offrirent de petits cochons. Les deux fils du roi s'y trouvaient \& le conduifirent dans la maifon où leur père était couché; ils le trouverent encore à moitié endormi;

## de Jaques Cook. 401

dormi; le capitaine linvita à venir paffer la journée fur le vaiffeau \& il accepta fans ban lancer la propofition.

Tout annonçait un fuccès heureux; déjz les deux fils du roi étaient dans la pinnace, déjà le roi était fur le rivage, lorfqu'une vieille femme, appella à haute voix la mere de ces jeunes princes, époufe fayorite de Terreeoboo, pour qu'elle accourut, s'approcha de ce chef, \& le conjura en verfant des larmes, de ne pas aller au vaiffeau. Deux autres chefs arriverent, le retinrent \& le firent affeoir. Les infulaires fe raffemblaient en foule, effrayés des coups de canon qu'ils avaient entendu \& des préparatifs qu'ils voyaient faire : le lieutenant des foldats de marine les voyant preffés \& qu'ils ne pourraient fe fervir de leurs armes sil fallait y avoir recours, propofa de les mettre en ligne vers les rochers au bord de la mer, \& le capitaine y confentit.
ué, il
neuf
il fut
terne-
. Les ondui-
coll-
lé entormi

Durant cet intervalle, le roi effrayé, affis par terre, paraifflait difpofé à fe rendre aux inftances du capitaine ; mais les chefs employerent même la violence pour le retenir. Alors M. Cook s'apperçut bien que l'alarme étaí trop générale pour efpérer de réuffir ; il dit au lieutenant que s'il s'obftinait à vouloir conduire le roi à bord, il Tome IX,
402. Troisieme Voyage
s'expofait à la néceffité de tuer beaucoup de monde, \& qu'il fallait l'éviter.

Il n'était point en danger lui-même encore; mais un accident qu'il ne pouvait prévoir l'y précipita. Nos canots placés en travers de la baie, ayânt tiré fur des pirogues qui cherchaient à s'échapper, tuerent malheureufement un chef du premier rang : cette nouvelle arriva au village où fe trouvait le capitaine au moment où il venait de quitter le roi, \& où il marchait tranquillement vers le rivage. La rumeur, la fermentation qu'elle excita, furent violentes; les hommes renvoyerent les femmes \& les enfans, fe revètirent de leurs nattes de combat \& s'armerent de piques \& de pierres. L'un d'eux qui tenait une pierre \& un long poignard de fer nommé pahooa, s'approcha de M. Cook, le défia en brandiffant fon arme, \& le menaça de lui jeter fa pierre. Le capitaine lui confeilla de ceffer fes menaces; fon ennemi en devint plus infolent encore, \& alors il lui tira fon coup de petit plomb : Pinfulaire ne fut point bleffé ; fa natte fit tomber le plomb mort à fes pieds, \& il en devint plus infolent \& plus audacieux. Cependant on jetait des pierres aux foldats de marine, \& l'un des Erées effaya de poignarder celui qui les commandait ; il n'y réufit pas, \& reçut

## de Jaques Cook. <br> 403

un coup de croffe de fufil. Le capitaine fé vit dans la néceffité de fe défendre ; il fit feu fur l'infulaire qui s'approchait \& l'étendit mort fur le carreau. Alors les infulaires formerent une attaque générale, \& les foldats de marine, le matelots leur répondirent par une décharge de moufqueterie: les infulaires n'en furent point ébranlés, ils foutinrent le feu \& fe précipiterent fur le détachement en pouffant des cris \& des hurlemens épouvantables, \& avant que les foldats euffent le tems de recharger: quatre foldats de marine environnés de toutes parts, périrent fous les coups de leurs adverfaires; trois furent dangereufement bleffés; le lieutenant déjà bleffó entre les deux épaules, allait être immolé par un fecond coup de poignard lorfqu'il fe retourna \& tua fon adverfaire. Le capitaine fe trouvait alors au bord de la mer ; il criait aux canots de ceffer leur feu \& de s'approcher du rivage, afin d'embarquer notre petite troupe : auff longtems qu'il regarda les infulaires en face, aucun d'eux ne fe permit de violence contre lui; mais au moment qu'il fe tourna pour donner fes ordres aux canots, il reçut un coup de pique qui le fit chanceler \& tomber; mais comme il ferelevait, il reçut un coup de poignard fur le cous, \&il temba dans un creux de rocher rempli d'eaus

## 404 Troisieme Vóvage

il fe débattit encore avec vigueur, éleva la tête; \& femblait des yeux appeller du fecours: les Indiens le replongerent dans l'eau; il éleva cependant encore la tête, il fe rapprochait du rocher quand un fecond coup de pique lui donna la mort. Ils trainerent fon corps fur le rivage, \& s'enlevant les poignards les uns aux autres, chacun d'eux avec une brutalité féroce, voulut lui porter des coups lors même qu'il ne refpirait plus. Telle fut la mort de cet homme célebre, \& qui mérite mieux le titre de grand homme que la plupart de ceux qu'on en a décoré. Les foldats de marine qui étaient vivans encore, fe jetterent dans l'eau avec leur lieutenant, \& protégés par le feu des canots, ils échapperent à la mort. Ce lieutenant montra un courage intrépide: au moment où il atteignit une pirogue, il vit un de fes foldats qui ne fachant pas bien nager, fe débattait dans les flots \& courait le rifque d'ètre pris par les ennemis ; quoique blefé dangereufement luimème, il fe précipita tout de fuite dans la mer pour voler à fon fecours, \& reçut à la tête un coup de pierre qui faillit de le faire périr au fond de l'eau; il parvint cependant à faifir le foldat par les cheveux, \& à le ramener dans le canot.

Pour faciliter l'évafion de leurs compagnons

## de Jaques Cook. <br> 405

malheureux au cas qu'il y en eut qui vécuffent encore, les canots ne cefferent de faire feu fur les infulaires, \& quelques coups de canon du vaiffeau fe joignant à leur feu continuel, on parvint à diffiper les infulaires; un canot vint fur le rivage, on $y$ vit nos foldats de marine étendus fans vie; mais comme il n'avait pas affez de monde pour les ramener fans danger, \& que fes munitions étaient prefque épuifées, ceux qui le montaient crurent devoir revenir au vaifeau : ils laifferent nos morts entre les mains des infulaires avec dix armures complettes.

La confternation \& la douleur régnaient dans nos équipages, \& ne permirent pas d'abord de penfer au détachement pofté au morai, où avec fix foldats on gardait l'obfervatoire, les mâts \& les voiles. Il m'eft impoffible de décrire, dit encore le lieutenant King, tout ce que j'éprouvai durant l'affreux carnage qui eut lieu de l'autre côté de la baie. Nous l'ignorions; mais il nous était facile de le prévoir; nous voyions une foule immenfe raffemblée là où le capitaine Cook devait être; nous entendions la moufqueterie; le feu, la fumée, les cris confus, les mouvemens des infulaires, leur fuite, les canots qui paffaient \& repafCc 3

## 406 Troisieme Voyage

faient entre les vaiffeaux, nous donnerent des preffentimens finiftres: je me peignais cet homme dont la vie m'était fi chere, expofé au milieu de la mèlée, je le blâmais d'une trop grande confiance, $j$ 'étais frappé des dangers auxquels il étair expofé, auxquels nous étions expofés nous-mêmes.
Les infulaires s'étaient raffemblés autour du fur quí formait notre enceinte: je crus devoir les affurer que nous ne leur ferions point de mal, \& que je voulais vivre en paix avec eux : ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ne leur donnaient pas moins d'inquiétude qu'à moi. Telle était notre fituation quand le capitaine Clerke, nous voyant, à l'aide de fa lunette, environnés par les infulaires, craignant qu'ils ne nous attaquaffent, fit faire feu fur eux : l'un des boulets brifa par le milieu un cocotier fous lequel plufieurs d'entr'eux étaient affis, Pautre fit jaillir les fragmens du rocher contre lequel il alla fe brifer: ils furent effrayés, \& je le fus comme eux, parce que je leur avais promis que nous vivrions en paix. J'envoyai tout de fuite un canot au vaiffeau pour faire fufpendre le feu \& je convins d'un fignal au cas que je fuffe attaqué.

Nous paffàmes encore un quart d'heure

## de Jaques Coor.

dans une inquiétude affreufe. Le canot revint \& confirma toutes nos craintes; on nous apportait lordre d'abattre nos tentes le plus promptement qu'il nous ferait poffible, \& d'envoyer à bord la voilure. Le jeune prêtre, qui dans les premiers jours de notre arrivée, nous avait conduit vers le morai, arrivala douleur \& la confternation peintes fur le vifage; on venait de lui apprendre la mort du capitaine, \& il nous demandait avec un mêlange d'inquiétude \& de crainte, fi ce rapport était vrai. Hélas, je ne pouvais que le confirmer!

Notre fituation était critique : nous pouvions être attaqués \& maffacrés comme notre infortuné ohef; \& fi nous perdions nos mâts \& nos voiles, nous perdions auffi un de nos vaiffeaux \& le fruit de notre expédition. Je craignis que le reffentiment, ou le fuccès de la premiere attaque des infulaires ne les rendit plus audacieux encore; ils avaient une occafion favorable de vengeance ou celle de prévenir la notre. Pour léviter, je perfuadai au jeune prètre de cacher la mort de M. Cook, de la dómentir auprès de fes compatriotes, \& d'amener les autres prétres \& leur vieux chef, dans une grande maifon qui était voifine de notre - pofte. Ces pretres pouvaient fufpendre la fu- ple, avait le pouvoir de nous fauver, \& de maintenir la paix.

Je plaçai mes foldats au fommet du morai, je leur donnai un chef, je lui recommandai de fe tenir fur la défenfive, \& me hâtai d'alIer vers le capitaine Clerke pour lui expofer l'état des chofes: mais à peine j'eus quitté mon pofte que les infulaires l'attaquerent à coups de pierres; nos foldats n'y répondirent que lorfque j'arrivai aux vaiffeaux; je me hatai de revenir à terre: je vis tout autour de nous les infulaires s'armer, fe revétir de la natte du combat; leur nombre s'accroiffit rapidement; de grandes compagnies venaient à nours fur les bords du rocher: bientót ils lancerent des pierres ; je n'ordonnai point d'y répondre, \& ils en devinrent plus infolens. Les plus courageux de leurs guerriers, fe gliffant le long de la grève, cachés par les rochers qui Ia dominent, fe montrerent tout à coup au pied du morai, dans le deffein de nous affaillir dans cette partie ou notre pofte était le plus acceffible. Nous fimes feu fur eux, \& ils ne fe retirerent que lorfque l'un d'eux eut été étendu Fans vie: P'un des reftans revint fur fes pas

## de Jaques Cook.

pour emporter fon ami mort; une bleffure le força de l'abandonner; il revint encore, \& une nouvelle, bleflure l'éloigna; enfin raffemblant fes forces, il fe remontra couvert de fang, \& je défendis de tirer fur lui: il chargea fon ami fur fes épaules, \& tomba lui-même linftant après fans vie.

Un renfort que nous reçumes des deux vaiffeaux, força les infulaires à fe retirer derriere leurs murailles. J'engageai alors les prètres à négocier avec eux un accommodement; ils firent confentir ce peuple à une trève, les hoftilités cefferent, nous emportàmes tranquillement notre mât, nos voiles, notre obfervatoire, \& ils re s'emparerent du morai que lorfque nous l'eâmes quitté.

Nous réfolumes tous de concert, de redemander la chaloupe qu'on nous avait volée, \& le corps de notre capitaine. Cette réfolution était dictée par l'attachement que nous avions pour le chef infortuné que nous verions de perdre ; elle l'était auffi par la prudence. Il fallait en impofer à ces infulaires, qui fiers de leur fuccès, pouvaient méditer des entreprifes plus hardies \&e plus dangereufes; nos armes ne les avaient point intimidés, nos vaiffeaux étaient en mauvais état de défenfe, \& s'ils

4 To Troisieme Voyage
nous attaquaient durant la nuit, nous avions lieu de douter du fuccès. Montrer de la faibleffe, c'était les encourager encore.

Cependant, des faifons affez fortes firent pencher la balance pour le parti contraire ; on dit tout ce qu'on pouvait alléguer en faveur des infulaires, que leurs attaques n'avaient point été préméditées, que leur roi n'avait voulu, ni le vol qui les avait amenées, ni elles-mèmes; qu'ils avaient montré auparavant beaucoup d'honnêteté \& de bienfaifance, qu'ils ne femblaient s'être armés que pour leur propre défenfe; qu'il ne fallait pas, pour tirer une vengeance ftérile, s'expofer à rendre inutiles tous fes travaux, \& fe mettre dans l'impuiffance de remplir le but de notre voyage. Je cédai ; mais on vit bientót que j'avais eu raifon. Notre douceur parut faibleffe, \& les infulaires vinrent nous défier auprès des vaifeaux.

Jallai vers le rivage pour redemander les reftes de nos morts, \& fur-tout, le corps de notre commandant; à mon approche on fit retirer les femmes \& les enfans; les guerriers fe mirent en mouvement \& s'armaient de piques \& de dagues. Je remarquai qu'ils avaient contruit des parapets de pierre le long du rivage où le capitaine Cook avait débarqué;

## de Jacues Cook. 411

déjè ils nous lançaient des pierres avec la fronde, \& je m'appercqus que je ne pouvais aborder fans combat, à moins que je ne priffe un moyen qui leur fit comprendre mes intentions: j’ordonnai donc aux canot de s'arrèter, \& m'avançai feul fur le plus petit avec un pavillon blanc; les infulaires s'arrèterent, les femmes revinrent, les hommes dépoferent leurs nattes de combat, s'affirent au bord de la mer \& m'inviterent à defcendre. Je doutais encore de leurs intentions pacifiques, quand je vis Koah fe jeter dans les flots \& nager vers moi avec un pavillon blanc; il montrait cette tranquille confiance qui en infpire, \& quoiqu'il fut armé, je le requs dans mon canot. Cependant cet infulaire était à craindre, les prètres me l'avaient peint comme un méchant homme, ils m'avaient averti qu'il ne nous aimait pas, \& quelques actes de diffimulation \& de perfidie juftifiaient ce qu'on m'en avait ditIl vint à moi en verfant des larmes \&s m'embraffa; mais en me livrantà ces marques d'affection, j'écartai la pointe de fon pahooah: je lui dis ce que nous demandions; il mandia pour ainfi dire, un morceau de fer, \& quand il l'eat reçu, il regagna le rivage.
J'attendis fon retour avec beaucoup d'in-

412 Troisteme Voyage quiétude; Koah fut lent à m'apporter une réges, \& déjà je fongeais à revenir au vaiffeau, quand un chef, qui s'était montré lami du capitaine Clerke, s'avança vers nous, \& m'apprit que le corps de notre commandant avait été porté dans l'intérieur de l'isle, \& qu'on le rapporterait le lendemain matin. Je n'en crus point fa promeffe, \& envoyai demander les ordres du capitaine Clerke, qui m'envoya l'ordre de revenir à bord, après avoir fait entendre aux infulaires que nous détruirions la bourgade fi l'on ne nous tenait pas parole.

Lorfqu'ils virent que nous retournions aux vaiffeaux, ils nous provoquerent par les geftes les plus infultans \& les plus dédaigneux; quelques-uns fe promenerent en triomphe avec les habits de nos malheureux compatriotes, \& un chef brandiffait l'épée de M. Cook; notre modération leur parut poltronnerie ; car ils n'avaient aucune notion des principes d'humanité qui nous dirigeaient.
Quand j'eus annoncé les difpofitions des infulaires, on fe mit en état de défenfe contre
une attaque de nuit, on s'environna de bateaux de garde pour qu'on ne put couper nos cables. Les infulaires nous laifferent tranquilles, mais ils s'agiterent beaucoup durant l'obfcurité: nous vimes un nombre prodigieux de lumieres fur les collines; c'eft fans doute qu'ils y offraient des facrifices à l'occoafion de la guerre à laquelle ils fe croyaient engagés, \& qu'ils brûlaient nos morts; des facrifices, des fetes, des réjouiffances, font un moyen dont fe fervent les chefs pour enflammer le courage de leur peuple. On entendait auff beaucoup de cris \& de lamentations.
Koah vint m'offrir des étoffes \& un petit cochon comme au fils de M. Cook; mais n'ayant répondu que d'une maniere ambigue fur la reftitution de fon corps, je le refufai avec indignation; il revint plufieurs fois encore pour voir fi nous étions en état de défenfe. Il nous preffa, le capitaine Clerke \& moi, de defcendre pour avoir une entrevue avec leur roi; mais cette demande cachait un deffein perfide, puifque le vieux Terreeoboo s'était enfui dans une caverne, au fein d'une montagne qui pendait fur la mer, \& où l'on ne peut arriver qu'avec des cordes: Koah retourna vers fes compatriotes qui l'environnerent, fans

4I4 Troisteme Voyage doute pour entendre fon rapport, \& tout le matin nous entendimes des conques appeller les guerriers au combat.

Nous nous occupâmes avant tout à élever notre mát; nos travaux remplirent le jour, la suit vint, \& l'on entendit une pirogue qui ramait vers nous: les deux fentinelles placées fur le pont tirerent fur elle, \& deux hommes quila montaient m'appellerent, dirent qui ils étaient \& qu'ils nous venaient faire une reftitution: on les fit monter: effrayés, éperdus, ils fe jeterent à nos pieds; c'étaient des prêtres, \& l'un d'eux était' celui qui accompagnait par - tout M. Cook: il verfa des larmes fur fa mort \& nous préfenta un paquet d'étoffes que nous dépliâmes: nous fûmes faifis d'horreur en y trouvant enveloppés un morceau du corps de notre infortuné capitaine, qui pefait environ huit à dix livres: il nous dit que le refte avait été dépécé \& bralé, que le chef avait la tête \& les os; que Kaoo avait reçu la portion qui était devant nous pour l'employer à des cérémonies religieufes, \& qu'il nous l'envoyait pour nous prouver fon attachement \& fon innocence.

Nous effayàmes de nous affurer fi ces peuples mangent de la chair humaine : mais ces

$$
\text { DE JAQUES COOK. } 415
$$

queftions leur infpirerent de lhorreur; ils nous demanderent fi nous le faifions. Ils ajoutaient: " Quand l'Orono reviendra-t-il? Que nous „fera-t-il à fon retour". Ils parlaient du capitaine Cook dont ils s'étaient fait une idée fupérieure à la nature humaine. Je voulus les engager à paffer la nuit avec nous; mais ils craignaient la colere des chefs auxquels ils avaient caché la vifite qu'ils venaient de nous faire, \& la nuit qui avait fervi à cacher leur venue, devait auffi cacher leur retour. Ils nous avertirent de craindre l'ardeur de la vengeance de leurs compatriotes, \& fur-tout de nous défier de Koah qui était notre ennemi implacable. Ils nous apprirent que 17 hommes avaient été tués dans le combat où M. Cook avait péri \& que huit autres l'avaient été à l'obfervatoire; que Kaneena \& fon frere qui étaient de nos meilleurs amis, avaient été du nombre des premiers. Nous accompagnâmes les prêtres pour qu'on ne fit point encore feu fur eux.

Jufqu'au lever de l'aurore, la nuit fut troublée par des cris y des hurlemens, des lamentations; Koah revint vers nous, \& malgré moi on requt cet homme diffimulé \& perfide comme fi l'on eut été fes dupes; nous n'étions point reconciliés avec les infulaires; notre modéra-

## 416 Troisieme Voyage

tion n'avait produit aucun effet, \& nous man: quions d'eau. Cependant, la plupart des infulaires après nous avoir défiés encore, s'en retournerent dans leurs maifons éloignées du rivage; leurs bravades irriterent les équipages qui demanderent inftamment de venger la mort du capitaine; $M$. Clerke permit de répondre aux infultes fi l'on nous en faifait encore, \& fit tirer quelques coups de canon qui tuerent ou blefferent quelques Indiens.
Le lendemain, on defcendit fur le rivage pour remplir les futailles; les infulaires cachés dertiere les parapers, ou dans les trous de la montagne qui domine laiguade, harafferent nos matelots à coups de pierre, \& les obligerent à s'occuper de leur défenfe; le canon d'un des vaiffeaux faifait rentrer les affaillans dans leurs cavernes; mais ils en fortaient un inftant après. \& les matelots fe livrerent à leur fureur; ils brulerent les maifons derriere lefquelles les infulaires fe retiraient; bientôt ils mirent le feu an village tout entier, \& l'incendie s'étendit jufque fur la maifon des prèrres qui avaient toujours été nos amis fideles: leur confiance en nous leur rendit cet incendie plus funefte qu'à nos ennemis, parce qu'elle leur avait perfuadé de laiffer dans leur afyle tout ce qu'ils

$$
\text { DE JAQUES COOK } \quad 41 \%
$$

## 418 Troisteme V'oyage

dats de marine avaient été brulés; que le refte avait été partagé entre les chefs fubalternes; que le corps de M. Cook avait été partagé entre les chefs fupérieurs, \& qu'on nous apporterait tout ce qui pourrait en être raffemblé: nous reçûmes des préfens, les infulaires revinrent fans défiance aux vaiffeaux, \& le lendemain, ils formerent une longue proceffion qui vint s'affeoir fur le rivage, où ils dépoferent des cannes à fucre, des fruits à pain, du taro \& des bananes qu'ils avaient apportés, puis ils fe retirerent; bientot Eappo revêtu de fon manteau de plumes, fe vint placer fur un rocher d'ou il fit figne qu'on le vint chetcher. Le capitaine Clerke s'y rendit, \& il nous donna un grand paquet d'une trèsbelle étoffe neuve, dans laquelle les reftes de notre capitaine étaient renfermés. Il déplora la mort des chefs que nous avions tués, nous affura que la chaloupe avait été mife en pieces par les gens de Pareea qui l'avait faite enlever pour fe venger d'un affront qu'il prétendait avoir reçu de nous. Nous renvoyàmes Eappo, \& ayant mis les offemens de notre malheureux chef dans une biere, nous les jetàmes dans la mer avec les cérémonies accou-
tumées; mais qui furent accomplies avec une douleur qui ne l'était pas, \& qu'il eft difficile d'exprimer. Bientôt après nous quittâmes cette isle funefte, après avoir reçu des marques d'une réconciliation fincère de la pare des habitans.

Telle fut la mort, telles furent les fuites de la mort du capitaine Cook. On ne peut lui refufer un efprit fécond \& plein de reflources, une ame forte \& courageufe, une fagacité rare \& une conftance inébranlable dans les fituations les plus difficiles \& les plus dangereufes. A beaucoup de génie; il joignait cette forte application fans laquelle on n'atteint jamais à un grand but, à des effets du= rables. Une attention conftante à tout ce qui / avait rapport à la marine, le diftingua dès fa premiere jeuneffe; mais il portait cette même attention à tout ce qui pouvait être utile à fa patrie \& aux hommes.

Ses commaiflances écaient étendues \& ne fe bornaient pas à la navigation: fon génie, fon goutt pour les fciences lui avaient fait vaincre les défavantages de fon éducation bornée. Ses progrès dans les différentes branches des mathématiques \& dans l'aftronomie, furent ra-

D d 2 ils font ornés, \& les actions courageufes \& pleines d'humanité qu'on y trouve.

Sa perfévérance active eft fur-tout remarquable ; c'eft elle qui forme le trait le plus décidé do fon caractere, \& perfonne ne le furpaffa en ce point; il fe roidiflait contre tous les obftacles, \& fa fermeté les lui faifait furmonter. La force de fon ame le mettait au-deffus des difficultés \& des dangers; fon courage n'était pas impétueux; il favait fe maitrifer; ferme dans le péril, il paraiffait d'autant plus calme que fa fituation était plus effrayante. Dans les momens du plus grand danger, quand il avait donné fes inftructions \& fes ordres, il fe rethrait dans fa chambre \& il dormait fouvent du formmeil le plus tranquille, jufqu'au moment où il s'était prefcrit de nouveaux travaux.
A ces grandes qualités, Cook joignait des vertus aimables. Jamais perfonne ne connut \& ne refpecta mieux les droits de lhumanité.

$$
\text { de Jaques Cook. } 42 I
$$

On fait avec quelle attention il veillait fur la fanté, fur la fureté de fon équipage: il s'occupa avec la même attention de tout ce qui pouvait améliorer la condition du peuple des isles qu'il découvrit ou qu'il vifita; il excufait leurs vols, il tolérait leurs petites fautes, \& s'occupait plus des moyens de leur empè. cher de faire le mal, que de ceux de le punir. C'était avec peine qu'il recourait aux chátimens, \& on ne pouvait lui faire plus de plaifir, qu'en lui offrant des motifs de s'en difpenfer.

Dans fa vie privée, il fut un bon époux, un pere tendre, un ami conftant \& fincere; réfervé, difcret, modefte, fes vertus n'offenfaient point ceux même qui les voyaient avec chagrin. Il était trop prompt quelquefois; mais il n'était point injufte. Il avait la franchife \&o la fimplicité de mocurs, qui prefque toujours accompagnent le vrai génie \& les grandes vertus. Il n'était ni affecté, ni préfomptueux dans fes difcours. Il parlait peu; mais il répondait toujours avec une obligeante fimplicité, à ceux qui le queftionnaient pour s'inftruire. Il était au-deffus de la vanité; ce défaut eft celui des petites ames, \& ne pouvait latteindre.
" C'eft, dit M. Samwel, avec une ame forte,
Dd 3

## 422 TROISIEMEVOXAGE

* un jugement fain, une réfolution conftante,

3) un génie particulierement entreprenant,qu'il
\# pourfuivit toujours fes projets. II était vigi-
„ lant \& actif au degré le plus éminent, froid
\# \& intrépide dans les dangers, patient \& opi-
„ niâtre dans les obftacles, fécond en expé3) diens, fublime dans fes deffeins, ardent à
\% les exécuter. Dans aucune circonftance il
$\geqslant$ ne pouvait avoir de rival; tous les yeux fé
》) tournaient vers lui ; il était enfin P’aftre quí
\# nous conduifait, \& qui en difparaiffant, nous
" laiffa plongés dans les ténébres \& le dé, fefpoir.
\#Son tempérament était très - fort, \& fa
\# maniere de vivre fort fobre. Modefte, mème
, timide, fa converfation était agréable, fpi-
\# rituelle, inftructive. Il femblait quelquefois
\% un peu vif; mais fa bienveillance \& fon
4) affabilité réparaient ce défaut. Sa taille était
\% haute; il avait fix pieds de haut, \& quoi-
5) que fort bien fait, il avait la tête un peu
©) petite: fes cheveux étaient bruns, fes yeux
20 petits, mais vifs \& pleins d'expreffion, fes

* fourcils épais ". L'équipage le chériffait \& avait en lui la conflance la plus entiere, fes talens la lui affuraient, comme fes foins pour


## de JaQues Cook:

le préferver des maladies ou des dangers lui. méritaient fon attachement. "Modéré, jufte, \# dit l'amiral Forbès, mais exact dans la dif„ cipline, il était le pere de fon équipage; 3) fes connaiffances, fon expérience, fa faga\# cité, le rendirent fi capable du cómmande„ ment, que les plus grands obftacles étaient "furmontés, que la navigation devenait ai\# fée \& prefque fans danger pour les vaiffeaux 3) qu'll conduifait; fa bienfaifance, fon infa" tigable attention, ont introduit un régime \#dans les voyages de long cours, dont les \# effets ont été admirables ".
\#La mort de ce grand homme fut une perte
" pour le monde entier; mais il doit étre fur"tout regretté des nations qui connaiffent le "prix des grands talens, qui honorent les \# connaiffances utiles, \& chériffent les fen" timens de bienfaifance \& de générofité, \& 3) particulierement encore de fa patrie. Elle a "perdu en lui un navigateur dont les talens \#n'avaient jamais été égalés ; elle l'a perdu „par une fin déplorable, par la main d'un "peuple dont il aurait voulu augmenter les „ jouiffances. "O voyageur, contemple, admire \& imite D d 4

## 424 Troisieme Voyage

" cet homme fupérieur, dont les travaux \&
„ Phabileté ont reculé les bornes de la phi-
„ lofophie, ajouté à la fcience de la naviga-
\# tion, \& découvert l'ordre admirable \& long-
3) tems cherché, par lequel Dieu a voulu que
" la terre fe repofât dans un jufte équilibre,
" fans avoir befoin d'un continent Auftral pour , le produire.
"Si par fes longues \& périlleufes recher\%, ches, Cook n'a pas découvert un nouveau ") monde, il a da moins découvert des mers \# inconnues; il nous a fait connaitre des is„ les, des peuples, des productions naturelles is dont on n'avait point d'idée. Il fera révéré „) auffi long-tems qu'il fubfiftera une page de " la modefte rélation de fes voyages, auffi „ long - tems que les Marins fe guideront 3) par fa belle carte de l'hémifphère du fud, \%) \& qu'ils feront affez inftruits pour admirer ) les diverfes routes qu'il y a parcourues, \& „) les nombreufes découvertes qu'il y a faites. "Si les fervices publics ont droit d'ètre i) confacrés publiquement; fi l'homme qui a $>$ étendu la gloire de fon pays, doit en rece„, voir des honneurs, Cook mérite qu'un mo\$ nument foit élevé à fa mémoire par une

## de Jaques Cook.

 théories imaginaires qui faifaient entreprendre des voyages fans fuccès. Les philofophes fpéculateurs qui faifaient naitre ou nourriffaient des efpérances, ne feront plus de rèves ingénieux \& feront obligés de fe foumettre aux régles de la vérité \& de l'expérience. Ses voyages ne font donc pas feulement utiles, en diminuant les dangers \& les fatigues des voyages de long cours \& dans des mers inconnues ; ils le font encore en ouvrant de nouveaux pays au commerce, \& en détournant les nations Européennes de faire de vaines recherches. Il a aidé encore à perfectionner l'aftronomie nautique, il a déchiré le voile qui couvrait prefque la moitié du globe, \& a rendu les plus grands fervices à la géographie; il a offert de nouveaux faits pour la découverte des caufes des marées \& des courans, il en a fixé de nouveaux fur les propriétés de la bouffole, qui facilitent \& étendent la théorie de fes variations; les loixde la nature en ont été mieux connues, \& iI a prouvé encore que le phénomène des aurores boréales n'eft point particulier aux latitudes feptentrionales; mais appartient également aux climats froids du nord \& du fud. La Botanique s'eft enrichie par fes voyages d'environ douze cents plantes, \& l'Hiftoire Naturelle d'un grand nombre de connaiffances dans fes différentes parties. C'eft ce que prouvera fur-tout, le grand ouvrage que prépare Sir Jofeph Banks. Il eft inatile d'ajouter à cette énumération; le lecteur en eft inftruit par le précis de fes voyages.

On fait que $M$. Turgot avait ordonné qu'au milieu de la guerre, on laiffa paffer les vaiffeaux de Cook en paix ; on fait encore que le Docteur Franklin voulut que les vaiffeaux Américains refpectaffent auff les fiens, \& c'eft un trait qui annonce l'eftime qu'il avait infpirée, même aux plus grands ennemis de fa nation. L'exemple de fes travaux a excité léemulation des autres Nations; les Efpagnols ont cherché auffi à faire des découvertes; \& Mrs. de la Peroufe \& de l'Angle, ne font point encore de retour du voyage qu'ils ont entrepris, pour marcher fur fes traces. L'étsbliffement

## De Jaques Cook.

formé par les Anglais dans la Baie de Botanique lui eft dú encore, il eft un moyen de fe déliverer des malfaiteurs fans leur donner la mort.

Diverfes académies ont propofé des prix pour cenx qui célébreraient le plus dignement ce célébre navigateur. Trois Anglaifes P'ont célébré dans des Poëmes : peut - ètre le lectour ne fera pas fáché d'en trouver ici quelques traits ; ils jetteront quelque variété fur l'uniformité du ftyle hiftorique.
« Pourquoi, dit Hannah More, dans fon Poëme fur PEfclavage; " pourquoi ces mortels intrépides, qui, au travers des vagues impétueufes de l'Océan, font allés chercher de lointains rivages, guidés par linfatiable foif de Yor \& du pouvoir, qui n'ont jamais été que des conquérans qui ravagent, ou des voyageurs avides qui femaient la ruine: pourquoi n'ontils pas eu ton, ame fenfible, $\delta$ Cook, ainfi que ton amour des arts \& ton amour pour le genre humain? Ah! sils euffent conçu des projets auffi nobles, auffibienfaifans que les tiens, Phomme n'eut point maudit l'inftant oú il parut aux yeux étornés d'un autre homme! Alors, © fage philantropie, tes mains généreufes auraient réni en une fociété de freres les mondes

428 Troisieme Voyage divifés, \& les humains, fans regarder fila couleur ou le climat les fépare, vivraient \& mourraient dans le doux commerce d'une amitić mutuelle ".

Mifs Stuard fit une élégie fur la mort de Cook, dont voici quelques traits. "Quel pouvoir infpira à ce célébre navigateur, le mépris des dangers \& d'un repos fans gloire, lui fit braver le brâlant équateur \& les rigueurs du pôle antarctique? C'eft l'humanité: c'eft elle qui lui fitchercher fur des cotes inconnues, lhomme pauvre, nud, friffomnant, qui habite fous les plus froides zones, \& l'Indien bafané qui erre dans les immenfes déferts où l'ardent Capricorne rougit la terre de fes feux. Sur leurs rivages infertiles il feme les végétaux nourriffans apportés par la généreufe humanité : il unit de fes doux liens les cours fauvages \& les mains ennemies; il couvre la terre de fes tréfors. ... Le fage navigateur fait defcendre fon bétail fur le rivage de la Nouvelle Zélande, \& plante des végétaux d'Europe dans ce fol fans culture. Là, la toifon joyeufe, le fruit excellent, l'épi doré font dûs à fes foins, \& par lui, bientôt les troupeaux \& les moiffons couvrent les fécondẹ plaines. Déjà fes che-

## de Jaques Coor.

429
vreaux joyeux bondiffent fur le gazon des prairies; l'oifeau, meffager du jour, fait entendre fon chant matinal ; l'oie au blanc duvet s'avance fur la plage, étend fes ailes \& fe joue majeftueufement fur les ondes; le taureau rumine le long du rivage effrayé, \& fes mugiffemens font trembler des peuplades nombreufes . . . . . . Mais hélas ! fur le haut des rochers qui bordent les rivages d'Albion \& dominent la profonde mer, quelle femme trifte, inquiette, promene fes regards fur les flots folitaires \& prie le ciel d'écarter la tempête? Epoufe infortunće ! C'en eft fait; en vain tes yeux avides contemplent les ondes; tu ne vois que les vagues agitées \& blanchirfantes d'écume qui s'élevent dans le lointain, ce ne font point fes voiles. Ton époux ne reviendra plus. Ses, triftes reftes font difperfés fur une rive fauvage. Eloigne-toi. Nentendstui point. J'oifeau meffager des orages \& de l'infortune, qui crie en fillonnant les mers du bout de fes âles? Ne vois-tu pas l'air s'obfcurcir \& confirmer fes funeftes préfages ! Les efprits de nuit grondent déjà dans la tempête, \& en étendant un voile ténébreux fur 1a furface des eaux, ils font dreffer tes che-

## 430. Tboisteme Votage

veux \& palpiter ton fein. Fuis, époufe dé: folée, fuis, va, rentre dans ta demeure s pleure, mais fonge à te confoler. Quoique tu aies perdu celui qui faifait les délices de ta vie, quoique l'aftre qui embelliffait tes jours foit plongé dans une nuit affreufe, élève' tes penfées vers la voûte célefte, reconnais que ta douleur eft vaine, qu'elle eft injufte peut- ètre, puifque l'Angleterre va ériger un bufte immortel à ton époux pour rendre hommage à fes vertus; puifque fa renommée volant fur l'aile des vents, va retentir à jamais dans l'étendue immenfe des cieux ".
Mifs Helène Maria Williams, dans fon Poëme fur le Morai, s'adreffe auffi à la femme de Cook. \#Mais quelle eft cette femme qui aime à s'égarer parmi les ombres funebres \& qui fe plait dans la trifteffe des tombeaux? où peut- elle chercher cet orgueilleux morai qu'un fouvenir trop cher lui rappelle, \& où eft tombé l'ami de Phumanité? Isles lointaines, c'eft dans votre fein, vous qu'enviroune un immenfe Océan, \& qui pendant de fi longs âges fûtes inconnues, jufqu’à ce que le généreux Cook, guidé par la philantropie, traverfa des mers infréquentées, brava tant d'écueils \& parut fur vos

# de JaQues Cook. $\quad 43 \mathrm{f}$ 

bords pour, y répandre des bienfaits. Il ne reffemblait point à ces conquérans meurtriers qui ont fouillé de tant de fang les vaftes contrées Américaines: il ne reffemblait point à quelques enfans de la Grande Bretagne, qui infultant à la liberté fi chere à leur noble patrie, vont chercher les rivages d'Afrique pour y brifer les liens les plus doux \& les plus facrés, pour charger de chaines pefantes une race de frères . . . O Cook, cetté noble, cette ardente ambition qui répand la douleur \& la deftruction parmi les hommes, te conduifait par des routes bien différentes, \& t'envitonnait du fourire de l'amour, de l'efpérance \& de la joie .. Certes, où la cendre d'un héros repofe, les nations qui femblent fortir à nos yeux du fein de la nuit, accourrent pour lui donner des témoignages de reconnaiffance \& d'amour. Son tombeau parait couronné de fleurs, \& ce culte qu'on rend aux morts, ce culte inventé par une ame fenfible, honore les mànes de Cook... Qué dis-je, hélas! non, non, les fleurs ne jonçent point fa tombe. Lés voux, les préfens funeraires ne lui font point offerts. Son fang abreuva une rive §uvage. Une prière hâtive,

## 432 TROISIEME VOYAGE

une furtive larme de l'amitié, eft le feul devoir rendu à fes membres déchiquetés \& difperfés fur les vagues irritées. Les gouffres du profond Océan recèlent les reftes du navigateur qui a péri loin de fon toit domeftique ; loin de celle, hélas, dont les vœux \& les foupirs fuivaient fidélement fa courfe périlleufe, de celle dont la tendre penfée aimait à errer avec lui fur des mers inconnues \& dans des contrées nouvelles, de celle qui fema longtems, des fleurs que lui préfenta l'efpérance, la ténébreufe route de la tempête.
Cependant, brave Cook, des lauriers immortels te couronnent, tandis que la reconnaiflante Albion t'éleve un tombeau de marbre \& un bufte honorable, qui attefteront à jamais tes talens \& tes vertus; tandis que jaloufe d'entendre tes louanges, elle commande à la mufe de l'hiftoire de les confacrer dans fes faftes, les fauvages habitans des contrées lointaines que tu découvris répéteront fouvent ton nom facré, \&c.

Un de nos meilleurs Poëtes Français, l'abbé de Plle dit auffi dans fon Poëme des Jardins: Donnez des fleurs, donnez; j'en couvrirai les fages, Qui dans un noble exil, fur de lointains rivages,

Cherchaient ou répandaient les arts confolateurs; Toi fur-tout, brave Cook, fi cher à tous les cocurs, Unis par les regrets la France \& l'Angleterre, Toi qui dans ces climats où le bruit du tonnerre Nous annonçait jadis, Triptoleme nouveau, Apportais le courfier, la brebis, le raureau, Le foc cultivateur, les arts de ta patrie, Et des brigands d'Europe expiais la furie, Ta voile en arrivant leur annonçait la paix, Et ta voile en partant leur laiffait des bienfaits. Reçois donc ce tribut d'un enfant de la France. Et que fait fon pays à ma reconnaiffance, Ses vertus en ont fait notre concitoyen, Imitons notre roi, digne d'etre le fien. Hélas ! de quoi lui fert que deux fois fon audace Ait vu des cieux brulans, fendu des mers de glace; Que des peuples, des vents, des ondes révéré, Seul, fur les vaftes mers, fon vaiffeau fut facré Que pour lui feul la guerre oubliat fes ravages? L'ami du monde, hélas! meurt en proie aux fauvages.

Les Anglais ne fe font pas bornés à de ftériles éloges. La fociété royale de Londres fit frapper des médailles d'or \& d'argent, autour defquelles on lifait: Jac. Cook Oceani inveftigator acerrimus, \& fur l'exergue Reg. Soc. Lond. Socio fuo. Sur le revers l'Angleterre tient un globe: il y a autour Nil intentatum noftri liquere; \& fur lexergue : Auff Tome IX,

Ee

## 434 Troisteme Voyage

piciis Georgi III. On en envoya une au roí de France qui avait protégé fes vaiffeaux, \& à l'impératrice de Ruffie qui leur avait ouvert les ports de fes Etats ; on èn donna une à la veuve de l'homme illuftre qu'on célébrait. Sir Hugh Pallifer fit conduire dans fa maifon de campagne de Buckinghamshire un monument fur lequel eft une colonne où on lit les faits \& le caractère de Cook tracés de la main de l'amiral Forbés. Le roi a fait une penfion de 200 livres fterlings à fa veuve, \& une de 25 livres à chacun de fes fils, avec le don d'une cotte d'armes. Il en avait trois alors ; l'un d'eux eft mort depuis dans le vaiffeau le Tonnant, fubmergé à la Jamaïque par l'ouragan de 1780 . L'ainé de ceux qui vivent encore, fert dans la marine \& s'y montre digne d'éloges. On a donné auffi à Madame Cook la moitié du produit des cartes \& des deffeins relatifs à fon dernier voyage dans l'Océan Pacifique. On penfe encore à élever un monument dans l'églife de Weftminfter à ce voya* geur célébre.

Nous ne devons pas terminer ce voyage fans dire ce que devinrent les vaiffeaux Anglais après la mort de leur chef: ils fortirent

## de Jaques Cook.

de ta baie fatale de Karakakooa, le 22 Février 1779; battus par des vents contraires, ne trouvant point de lieux commodes pour faire leur provifion d'eau, ils réfolurent de fe rendre à Atooi, \& jetterent l'ancre dans le lieu où ils s'étaient d'abord arretés lorfqu'ils découvrirent ces isles. Les Anglais y defcendirent, commercerent avec les habitans, firent leur provifion d'eau; mais ce ne fut que par une prudence extrème quils parvinrent à s'en tirer héureufement \& fans combat. Le lendemain, ils trouverent que les chefs avaient difperfé toute la cohue inquiétante du peuple: l'isle était divifée entre deux chefs qui fe difputerent d'abord les chèvres qu'ils $y$ avaient laiffées, \& enfuite le pouvoir fouverain.

Les Anglais quitterent cette isle le 15 Mars; ils chercherent celle de Modooppapa dont les naturels leur avaient indiqué la pofition, \& ne purent la trouver; ils cinglerent vers la baie d'Awatska; \& s'occuperent dans cette traverfée à reparer leurs canots \& leurs cordages, \& à chercher inutilement des isles que des oifeaux leur annonçaient; ils ne découvrirent pas même celle de Rica de Plata, ni les terEe 2

436 Troisteme Voyagè res de Gama, quoiqu'ils traverfaffent les "de grés qui en indiquent les fituations refpectives. Ils furent fur le point d'ètre fubmergés par les voies d'eau qui les fatiguerent par Pexercice continuel de la pompe ; des coups de vent les mirent en danger. Après avoib éprouvé une chaleur exceffive, ils furent expofés à un froid extrêmement rigoureux, \& la fanté de plufieurs en fut altérée. Enfin le 23 Avril, ils découvrirent la terre : c'étaient les terres qui environnent la baie d'Awatska: elles étaient couvertes de neige \& bornées par des chaines de montagnes dont les fommets fe perdent dans la nue. Ils entrerent dans la baie après avoir été tourmentés par des vents orageux \& d'épais brouillards. Leurs yeux cherchaient envain la ville qu'on leur y avait annoncée ; enfin ils découvrirent fur uno langue de terre une trentaine de miférables maifons de bois, \& des huttes de forme conique élevées fur des perches : c'était là la ville de Pétropaulowska.

Si la ville n'était qu'un pauvre hameau, du moins les hommes qui lhabitaient ne furent point des hommes féroces; les Anglais y trouverent de 1'humanité, des fentimens était pauyre \& le climat extrèmement froid. Ils n'y trouverent pas de provifions, \& pour s'en pourvoir, ils furent obligés d'envoyer quel. ques-uns des leurs à Bolcheresk. Ceux-ci s'y rendirent dans des traineaux d'un bois dur ; ils ont la forme d'un croiffant, font ornés de peintures, de lanieres de cuir \& de clochettes dont le fon encourage cinq chiens qui y font attelés, qu'on dirige avec la voix, qu'on dreffe avec foin \& qu'on nourrit avec du poiffon pourri. Ils traverferent un grand efpace de pays qui leur parut affez pittorefque, \& furent reçus du gouverneur Behm avec autant d'honnèteté que de générofité. Ils lui montrerent avec confiance leurs cartes \& lui développerent leurs deffeins. La ville de Bolcheresk, eft fituée dans une plaine baffe \& marécageufe, d'environ 14 lieues de long \& qui fe termine dans fa largeur à la mer d'Okotsk; elle eft arrofée par la Bolchoireka : les maifons en font uniformes, toutes báties en bois, toutes couvertes de gramen. On y compte cinq à fix cents ames. On voulut les amufer par des danfes qui étaient très-infignifiantes; mais la bonté, l'attentive prévoyance avec la-

Ee 3

## 438 Troisibme Voyage

quelle on pourvat à leurs befoins, les auraient pu faire paraitre mème intéreffantes: ils fe rendirent enfuite à leurs vaiffeaux, après avoir fait leurs adieux au chef \& aux habitans qui les accompagnerent par des chants doux \& mélancoliques. Le gouverneur les fuivit; \& leur reconnaiffance dirigea l'accueil qu'ils lui firent: les matelots mème fe priverent d'eau-de-vie dont ils ne pouvaient fupporter la privation daus des climats chauds, \& qui leur était néceflaire dans un pays fi froid, afin d'en pouvoir offrir aux Ruffes pour les récompenfer du tabac dont ils leur avaient fait préfent.

Si la ville de St. Pierre \& St. Paul était mal pourvue en alimens, elle était riche en poiffons: les plus communs font les poiffons plats, la morue, la truite \& le hareng : la baie en offre d'excellens, ils en falerent \& mirent dans des barils une bonne provifion. Les végétaux commençaient à s'y montrer, \& l'on s'en nourrit. On s'y fit auffi une grande fête de manger du bocuf frais : il $y$ avait près de deux ans \& demi qu'ils en étaient privés. Ils perdirent là cependant un de leurs matelots. Ils y guérirent les Ruffes attaqués du foorbut, furtout avec le moût de biere.

## DE JAQUES COOK.

Ils reçurent 180 quintaux de farine de feigle \& vingt betes à corne des Ruffes, \& leverent l'ancre pour continuer leurs recherches; un vent impétueux les balotta quelque tems: dans cet intervalle un bruit fourd femblable à un tonnerre éloigné fe fit entendre, \& l'air fut chargé d'une pouffiere qui couvrit les vaiffeaux au lever de l'aurore. Elle fortait d'un volcan fitué fur le côté feptentrional de la baie : les explofions fe fuccéderent; du fraifil, de petites pierres en fortaient en bouffées: fur le foir les éclairs, les tonnerres fe joignirent à fes mouvemens; les vapeurs du foufre, la profonde obfcurité où laiflaient les feux du ciel lorfqu'ils étaient éteints, rendirent cette nuit effrayante. Le volcan était à huit lieues des vaiffeaux. Le pays n'offrait plus que des taches de neige dans la plaine, les montagnes feules en étaient couvertes. On détermina la pofition du Kamtchatka \& l'on s'avanca vers le nord, en fuivant les côtes, environnés d'oiCeaux marins, de baleines, de veaux de mer \& de chevaux marins. On fixa la pofition des deux extrèmités du valte golphe d'Anadyr où fe jete le fleuve de ce nom. Près de l'un de ces caps eft l'isle St. Laurent, fous le 63 deg.

$$
\text { Ee } 4
$$

## 440 Troisieme Voyage

47 m . de latitude. Elle a trois lieues de tour; elle eft toujours couverte de neige, \& tout y annonce une terre ftérile \& défolée , mème dans le continent qui l'avoifine.

Les Anglais parvinrent aux isles Saint-Diodeme, près du cap le plus oriental de ce continent: ils avaient déjà rencontré d'énormes monceaux de glace; bientôt ils en virent une vafte plaine, \& dès-lors ils défefpérerent de pouvoir pénétrer plus loin : ils chercherent le continent d'Amérique entre le 68 \& le 69 d. de latitude; ils le virent; mais les glaces ne leur permirent pas de l'atteindre : il était encore à dix lieues des vaifeaux. Ils s'avancerent encore au travers des glaces \& des bois flottans, \& fuivirent les bords de la valte plaine de glace: les morceaux qui s'en étaient détachés, heurtaient fi fortement les flancs des navires, qu'ils en étaient ébranlés \& endommagés. Cependant ils étaient parvenus fous le 69 d . 12 m . \& avaient fuivi le champ de glace pendant un efpace de 40 lieues, fans $y$ trouver d'ouvertures par l'une defquelles ils puffent s'en dégager. Ils réfolurent alors d'attendre une faifon plus avancée, \& ils revinrent vers le fud; mais là mème ils fe virent environnés de gla-
ces, \& furent forcés de s'échapper vers le nord ou ils découvrirent un détroit : en quelque lieu qu'ils dirigeaffent leurs vaiffeaux, le mème obftacle infurmontable fe préfentait à eux. Après avoir ofcillé, pour ainfi dire, entre les côtes des deux continens, défefpérant de voir jamais ces plaines de glace s'ouvrir pour leur laiffer un paffage, ils réfolurent de revenir fur leurs pas \& de tenter de trouver un paffage en fuivant les còtes de l'Afie. Mais partout les glaces s'oppoferent à leur paflage; ils parvinrent fous le 69 d. 30 m . \& bientót menacés du naufrage, ils furent forcés de rebrouffer, \& de chercher un port pour reparer leurs vaiffeaux ébranlés. Il parut que de nouvelles tentatives étaient inutiles, \& qu'il fallait regagner la baie d'Awatska.

C'eft dans cette route qu'on perdit le capitaine Clerke ; il languiffait depuis long - tems de confomption ; fon courage, fa réfignation, une forte de gaité qu'il conferva jufqu'a la mort, confolerent, en quelque maniere, fes compatriotes, qui s'en voyaient privés avec de vifs regrets. Il avait fervi dans la marine dès fa plus grande jeuneffe, s'était trouvé dans plufieurs combats, furtout à *elui de la Bellone \& du Courageux, où il tomba

442 Troisieme Voyage dans la mer avec le mát d'artimon, \& en fut retiré par des canots. Il fit le tour du monde avec le Dauphin, avec la Refolution. Il brava les frimats du nord, quoiqu'il fentit bien qu'une douce chaleur pouvait feule le fauver, \& il facrifia fa vie à fon devoir.
Le capitaine Gore lui fuccéda fur la Réfolution, \& le lieutenant King devint capitaine de la Découverte. Celui-ci continua le journal du voyage. Deux jours après la mort de Clerke, les vaiffeaux jeterent l'ancré dans le havre de St. Pierre \& St. Paul. On y eafevelit M. Clerke au pied d'un arbre, on y repara les agrèts \& les vaiffeaux, on y rétablit la fanté des matelots exténués de fatigue, on y requt de nouvelles provifions, \& l'on en partit le 8 Octobre pour revenir en Europe, en paffant au levant du Japon.
Après avoir fuivi les côtes du Kamtchatka, les Anglais découvrirent l'une des isles Kouriles, nommée par les Ruffes Paramoufin; c'eft une terre élevée,alors couverte de neige, \& fituée fur le 49 d .49 m . de latitude: elle a environ vingt lieues de long: ce fut la feule qu'ils purent découvrir, des vents impétueux ne leur permirent point de vifiter ni ces isles, ni celles de Zellang \& de Kunashir, malgréle defir qu'ils avaient d'en

## de Jaques Cook.

donner une idée plus nette que les voyageurs précédens n'ont pu ou fu le faire. Le 26 , ils découvrirent les côtes du Japon; elles parurent élevées, inégales; celle au nord était plus baffe. Ils crurent voir le cap Nambu ou Nabo, auquel une ville qu'ils ne purent voir donne fon nom: le pays parut couvert de bois \& femé de hameaux \& de maifons éparfes: ils perdirent de vue cette terre, puis la recouvrerent; des vaiffeaux Japonois effrayés pafferent devant eux, mais ils ne leur parlerent point, pour ne pas les effrayer davantage. Des vents impétueux fe leverent encore, tourmenterentleurs vaiffeaux, déchirerent leurs voiles \& les forcerent de s'éloigner des terres de cet empire fans y faire de nouvelles obfervations. Ils tournerent leurs vues fur la Chine, \& le 14 Novembre ils découvrirent deux isles: en s'approchant de l'une d'elles, ils en apperçurent une troifieme : celle dont ils s'approcherent avait $\varsigma$ lieues de long, \& préfente l'apparence d'un volcan ; la terre y eft différemment ccolorée, \& répand une forte odeur de foufre : ils la nommerent isle de foufre; çà \& là on y découvre quelque verdure : les deux autres isles paraiffent n'ètre formées que de deux hautes montagnes. Ces isles font entre le 24 deg. 22 min.

444 Troisieme Voyage de latitude feptentrionale \& le 25 d .44 m . de longitude.

Les Anglais tendirent enfuite vers les isles Bashées; mais ils les manquerent, parce qu'ils en crurent le comodore Byron \& M. Wallis, qui les placent quatre degrés plus au couchant qu'elles ne font. Ils rencontrerent les écueils de Prata dont ils eurent affez de peine à fe dégager, s'avancerent vers Macao, virent les Lemas, isles dénuées de bois, prirent des pilotes Chinois, \& jeterent enfin l'ancre dans le port où ils tendaient. Ce ne fut qu'avec peine qu'ils parvinrent à $y$ obtenir les chofes néceffaires pour reparer leurs navires \& pour les provifions néceffaires; tout fe faiten Chine avec réflexion, ou du moins avec une lenteur qui en a l'apparence; les vaiffeaux Anglais leur fournirent de ces derniers en fe retranchant leur fuperflu, \& ils purent penfer à leur retour.

On leur montra dans un jardin d'un particulier de Macao, le rocher fur lequel on affure que Le Camoens compofa fa Lufiade; il forme une voâte qui eft l'entrée d'une grotte creufée dans la colline fituée derriere le roc: il eft ombragé par de grands arbres \& domine fur une valte \& magnifique étendue de mer, ainfi que fur les isles qui y font répandues.

## de Jaques Cook.

C'éft ici qu'ils apprirent que les vaiffeaux Français avaient ordre de les laiffer paffer fans les inquiéter. On leur dit auffi que le Congrès Américain avait donné les mémes ordres; mais que l'Efpagne n'avait pas fuivi cet exemple : ils mirent donc leurs vaiffeaux en état de défenfe, \& réfolurent de n'attaquer ni vaiffeau Français, ni vaiffeau Américain.

Ils quitterent Macao le 12 Janvier 1780; le vent les favorifa \& leur permit d'examiner la fituation du banc de Macclesfield \& de le fonder: leur examen confirma la pofition que lui a donnée M. Dalrimple dans fa carte. Tourmentés par les vents \& les vagues, ils atteignirent Pulo-Sapata, isle petite, élevée, Atérile, qui doit fon nom à fa forme qui eft celle d'un foulier, mais les vents la leur firent dépaffer: ils tendirent vers Pulo-Candore \& y jeterent l'ancre : ils y appellerent, ils y chercherent quelque tems des habitans fans $y$ en trouver, ia peur les avait fait fuir : tandis que les uns cueillaient des choux palmiftes, d'autres chercherent à fe procurer des buffles, animaux redoutables pour lhomme, mais qui fe laiffent conduire paifiblement par de faibles enfans: il; en embarquerent huit, \& quitterent bientôt

446 Troisieme Voyage
cette terre qui eft élevée, montueufe, envirornée d'isles plus petites; fa forme eft celle d'un croifant: elle a 8 milles de long fur deux de large. On y trouve auffi des cochons trèsgras, beaucoup de fruits, de ris, des bananes, des oranges, des grenades, des lézards, des guanos. Les bourgades y font formées de cabanes de rofeaux très-bien entrelaffés.
! Ils s'éloignerent de ces isles, virent 'PuloTimoan, Pulo-PuiJang, Pulo-Aor, PuloTayá; puis ils franchirent le détroit de Banca, découvrirent l'isle de Java, entrerent dans le détroit de la Sonde, \& vinrent jeter l'ancre prés de l'isle de Cracatoa, la plus méridionale de celles qui font à l'entrée du détroit, \& où l'on trouve un bon abri contre les vents, de l'eau pure \& un air fain : on y cultive le ris, elle eft couverte d'arbres; fon chef eft foumis au roi de Bantam.

Ils trouverent à lisle du Prince où ils fe rendirent, de la groffe volaille, des tortues, une eau affez bonne. Ils fe haterent de s'eloigner de Java dont le climat funefte fe faifait déjà fentir par les fiévres putrides \& malignes, les rhûmes, les maux de tête, la langueur extrème qui fe répandirent dans les équi-

## de Jaques Coor:

pages : tous guérirent; \& l'on tendit vers Ste. Heléne; mais la néceffité de fe fournir d'un gouvernail les obligea de fe rendre au Cap out ils entrerent le 13 Avril.
Là ils apprirent que les Efpagnols avaient reçu ordre de ne point les attaquer: ils y virent le colonel Gordon, lhomme qui connait le mieux la- partie méridionale de l'Afrique ; lhilteire de fes voyages fera intéreflante.

Ils quitterent le Cap le 9 Mai, \& jetterent lancre en Angleterre le 22 Aout; tous étaiens en bonne fanté; \& c'était le fruit des habitudes que Cook avait données à fon équipage, \& aux réglemens qu'il avait fait exécuter avec foin.

$$
F I N .
$$


[^0]:    (*) On trouve de femblables combats parmi les bergers des Alpes Suiffes:

