



## RELATION DUN VOYAGE

Faiten 1695 -1696. \& 1697. Aux COTES D'AFRIQUE,

Detroit de
MAGELLAN, BRESIL, CAYENNE ET istes anitlees, Par mon Ekadredes Viilfeurx da Roi, commat 3tc pur
M. DE GENNES.

Fateparle Sicur Froons Ingenieur Volontaire farle Vailleau le Faicun Anglois.
Enrickie de grand nowbre do Figures defjubers for les theax.


A AMSTERDAM, Chez les Héritiens; d'Antoine Schelte.

A MONSEIGNEUR

## MONSEIGNEUR

 PHELIPPEAUX COMTE DE MAUREPAS, SECRETAIREDESTAT, Surintendant géneral de la Marine;

## EPISTRE.

le chaix judicieux du plus grand, du plus fage des Ros, 心' une capacité prématurée vous ont élevé, vous approprie fi natureltement cette Relation, que je n'ay ptit me difpenfer de vous la prefenter toute informe qu'elle eft ; je ne thavois dabord entreprife que pour mon inflructiont particuliere : mais le filence que gardent tous ceux que j'ay accompagnes, m'o. blige de la rendre purblfque. Vous n'y trouvercz Nien,MONSEIGNEUR, que l'éterduié de vas lu. mieres ne vous ait fait pré-

## EPISTRE.

mévoir ; né d'an Miniflte qui foultient depuis tant d'années of dans des temps fo difficiles le poids des offaires de la plus puiffante Monarcbic du monde; forty drune Maijon, ou la foicnue \&o les grandes qualitez fout aulfi bereditaires que la robleffe é la probité, qute porvez-vous ignorer? Auffi, MONSEIGNEUR, n'ay-je pas penfe ì wous produire quelgrte chofe de nomveat: mais fimplement à vous marguer Pcrivie que j'ay de pouvoir meriter voflre Protedion par whe application continuelle † 3

## EPISTRE.

à mes devoirs, \& itn attachement inviolable à vos volontec. Fe fuis aveculn trés. profond refpect,

## MONSEIGNEUR,

Vöcre trés.hanable \& tres
obeviflant ferviteue obelflant ferviteur,
E. FROGER.


## PREFACE.

AYant toûjours fouhaité avec paffion de voir les Païs étrangers, je ne fus pas plûtôt maitre de mes applications, que je cherchay tout ce qui pouvoit contribuer dans ce deffcin à faire l'occupation d'un honnefte homme, \&à me diftingucr deces Voyageurs, qui parcourent le Monde pour avoir feulement le plaifir de voir differens objets, fans jamais fe mettre en ćtat d’ètre utiles à leur Pattic. Aidé dư confél de mes amis je

$$
\text { I } 4 \text { m'e- }
$$

## PREFACE.

m'exerçay au deffein, j’étudiay les Mathematiques, \& enfin par la lecture des Relations je me rendis familiere l'Hifoire des differentes Na tions de la Terre.

Le bruit que fit l'Armement de Monfieur de Gennes en 1695 . me détermina à faire une premiere fortie; jecrus qu'slétoit à propos de fe fervir de l'occafion d'un fi beau Voyage; \& fans differer j'abandonnay a la fortune le peu d'experience, qu'unâge de 19 , ans me fourniffoit alors. Je mis bien-tôt en ufage les leçons que j'avois prifes (comme les premiers Officiers de la

## PREFACE.

Marine) fous un des Sçavans hommes du fiecle, \& je commençay à pratiquer ce que je ne fçavois auparavant que par theorie. L'idée génerale que je m'ctois formée du Voyage, \& les frequentes converfations que 'avois avec nos Pilotes, me donnerent liea d'obferver toutes les circonftances que je crus neceffaires à la Navigation; d’ailleurs le temps, que fournit un long fejour dans les Ports, me faifant veritablement goutter le plaifir de voir une Terre étrangere, j'examinois avec exaftitude le Commerce du Pais, les interefts particuliers de chaque Co-lo-

## PREFACE.

lonie, les forces, la fituation \& les avantages des Ports, les Mours, les Coûtumes \& la Religion des Pcuples, \& enfin les proprietez des Fruits, des Plantes, des Oyfeaux, des Poiffons \& des Animanx qui m'ont paru extraordinaires: cequej’ay exprime autant que jay pû, par un grand nombre de figures, que j'ay deffinées fur les lieux.

Je me füs far tout applique a faire des Cartes parti-- culieres de l'entrée des Ports \& des Rivieres, foit par moy-meme, lorfque le temps l'a permis, comme à Gambic,

## PREFACE.

bie, à Rio-Janeiro \& à la Baye de Tous les Saints, foit par des Cartes ou des Memoires que j'ay reformez , comme au Détroit de Ma gellan, au Debouquement des Ifles Antilles, \& au Gouvernement de Cayenne, qui n'avoit point encore parû fous le nom de France Æquinoctiale avec l'ctenduë \& les limites que je luy donne.

J'efpere qu'on recevra cette Relation d'autant plus favorablement qu'en ayant retranché les details ennuyeux, dont les autres font ordinairement remplies; je me fuis fervy de toute la fim-pli-

## PREFACE.

 cité \& de toute l'exactitude que demande un ouvrage, qui n'a pour but que la verité. On y aura du plaifir, ou à voir de nouvelles defcriptions, ouà regler fonjugement fur celles qu'on auroit vû ailleurs; \& enfin on y confiderera avec ordre tous les revers, que la fortune a opposé à une des belles entreprifes, qui fe foit faite pendant la Guerre, \& dont on verrale fitjet affez aulong dans les pages 109. 110 . \& les fuivantes.

## RELATION

## DU VOYAGE,

Fait en 1695,1696 . \& 1697. aux Côtes d'Afrique, Détroit de Magellan, Brefil, Cayenne \& Ifles Antilles.

 2, 解 Juin 1695 . fix Vaif. 20. yage de la Mer du Sud.
Le Faucon Anglois, de 46 pieces de Canon, \& de 260 hommes d'équipage, commandé par

A Mon-

2 RelationduVoyage Monfieur de Gennes , Capitainede Vaiffeau.

Le Solent d'Afrique, de 32 pieces de Canon, \&e de 220 hommes, commandé par Monfieur du Pare, Capitaine de Fre-gate-legere.

Le Seditieux, de 26 pieces, \& de 140 hommes, commandé par Monfieur de la Roque, Capitaine de Fregate-legere.

La Corvette la Felicité, de 8 pieces de Canon, \& de 40 hommes.

La Flùre la Gloutonne, de 10 pieces de Canon, \& de 40 hommes.

La Flúte la Feconde, de 4 pieces de Canort, \& de 20 hommes.

Ces deux Flutres portoient deux Mortiers, fix cens Bombes, des Vivres \& autres Munitions neceffaires pour un Voyage de long cours.

Nous
de M. de Gennes.
Nous appareillimes fur les 3. Difurn heures du matin d'un bon vent de Nord'Eft; nous pafsímes par le Pertuis d'Antioche, \& avant midy nous perdimes la terre de vite.

Le 7. fur les onze heures, nous découvrimes 3 .0u4 lieués fous le vent, deux Vaiffeaux que la Felicité alla reconnoitre ; ils venoient deS. Domingue, \&faifoient route pour la Rochelle.

Le 9. nous vimes un autre Bâtiment, que le Séditieux \& la Felicité chafferent pendant 4 . heures; celle-cy, quil l'approcha de fort prés, nous dit qu'elle le croyoitSaletain, \& qu'il pouvoit porter 30 pieces de Canon.

Le io. à midy nous nous fimes à 15 . lieuës par le travers du Cap de Finifterre.
Le Ir. a la pointe dujour; nous nous trouvatmes féparez du Séditieux, de la Feconde, \& voit fuivi depuis la Rochelle.

Le ts. furles $\psi$. heuresdu foir nous vimes un Navire affez gros, qui nous vint reconnoitre à trois portées de Canon, \& puis revita de bord; nous le chafsatmes jufqu'à ce que l'obfeurité de la nuit nous le fit perdre de vúe.

Le 21. au Soleil levant nous Nadene reconnùmes liffe de Madere, dont nous nous eftimâmes celoignez de vingt lieuës.

Le 22. fur les 11. heuresdu foir, nous perdimes la Chaloupe Pontéc, que Monfieur de Gennes avoir fait raire pour tirer des Bombes ; elle fe vira, \&c comme la Mer éroit fort groffe, elle caffa fon Cablot 'sersien fur à la dérive.

Le 26. furles 3. heures aprés minuit, nous pafşàmes le Tropique du Cancer; ; l la pointe du jour nous reconnùmies la terre de Pra-

## de M. de Gennes.

Praya, \& l'eprés midy fe paffà faire les ceremontes du Baptême, que les Mariniers pratiquenten ces fortes d'endroits.

Le premier Juillet fur les trois , teheures aprés minuir, 12 Corvei- \#̈ilian te tira un coup de Canon pour ${ }^{1051}$. nous avertir quélle étoit prés de terre; nous courions deflus fans la voir : parce qu'elle eft fort baffe, \& quela nuit étoit obfcure.

Le troifiéme nous reconnûmes leCap Verd, \& motiillâmes fur veré les 11 heures dut foir a deux lieuës del'Ifle de Gorée. Le lendemain nousen fúmes mouiller à une portée de Canon.

Le Gouverneur de cette Ifle the envoya auffi.tôt faire compli- dute. ment a Monfieur de Gennes, avec un prefent d'un Beeuf, \&e de deux douzaines de Poules. Celuy qui apporta ce prefent nous dit,que les Vaiffeaux de la Compagnie des Indes avoient pafsé

## 6 Relation du Voyage

 depuis peu, \& qu'un deírrteur Anglois leur avoit appris que la Garnifon de Gambie ćtoit presque toute malade, \&s manquoit de vivres: ce quele Gouverneur méme confirma fi bien à Monfieur de Gennes, que fi le Séditieux \& la Feconde cuffent ćré avec nous, nous aurions dés lelendemain fait voile pourallerinveftirce Fort, avant que les Anglois euffent pứ fçavoir nôtre arrivée.Enlesattendant nous nour divertimes les uns a la chaffe, les autres à la pefche ; fans fortir mefmedes Villages on trouvoit a fe divertir \& à peude frais. Les Negres venoient continuellement a bord avec leurs Pirogues chargées de Poiffon, qu'ils nous donnoient pour des Cotiteaux, quelques feuilles de Papier, de petits morceaux de Fer \& autres chofes femblables; nous perça-


8 Relationdu Voynge verneur de Gorée, à l'Alcaty du Gap, dont je viens de parler, \& à un autre Alcary d'un Bourg voifin, frere du Fayory du Roy d'Houmel, \& d'ailleurs fort eftimé pour la grandeut de fone ef prit, \& pour être un des plus robuttes, \& des micux fairs du Pais. L'Alcaty de Rufifques'y trouva auflit par hazard, avec une Negreffe Veuve d'un Portuguis, qui exerçoit une des premieres Charges du Royaume, elle avoit lestraits du vifageaffez beaux, un efprit aifé, \&\% des manieres engageantes; elle étoit d'une taille mediocre, \& vêtué à la Portugaife. Monfiearde Gennesies regala tous magnifiquement, \& leur fit quelques petits prefens; il avoit envie de leur faire voir l'exercice du Canon, \& de la Moufqueterie: mais à peine eu-rent-ils diné, qu'ils demanderent ayec empreffement quion les

## de M. de Gennes:

les renyoyât; comme nous n'en fçavions pas la raifon, nous fû̀mes fort furpris, vea qu'ils n'avoient pas lieu de s'ennuyer. Le Gouverneur de Gorée nous die qu'aparemment ils fe fentoient preffez de lears neceflitez, \& que c'étoit une fuperftition parmi eux de ne les jamais faire à la Mer.

Le 9. nótre Chafoupe étant allée faire de l'cau, il feleva un vent forcéquilajetta à la Córés elle fe fir peude mal, parce que c'éroit fur du fable; cependant cela nous penfa faire une groffe aflaireavec les Negres, qui prétendoient qu'il leur devoit revenir la moitié des Bátimens quỉ s'échoutoient à leur Côre, \& meme le Gouverneur de Gorée dit que cela leur ćtoit dù: mais comme cette Loy n'eft faite que pour les Vaiffeaux Marchands, nous minnes promptement du monde A. 5 àterre

10 Relationdu Voyage
ì terre pour la garder, \& rerinmes par precaution 7. à 8. Negres qui eroient venus traiter du Poilfon; nos Charpentiers y rra vaillerent toute la nuit, \& le lendemain aprés midy elle s'en revint chargee d'eau, \& auffi faine qu'auparavans.

Le 13. furles dix heures il parut deux Bátimens; nôtre Corvette faifoit voile pour le Bourg de Rufifque; nous tirames un coup de Canon pour la faire revenir, \& pour tapeller tout le monde ì bord; nots fimes les fignaux de reconnoiflance, aufquels ils répondirett. C'é. toient le Séditieux éliaFeconde qui nous venoient rcjoindre, aprés nous avoir attendu onze jours à Madere; ils motiillerent fur les deux heures, ©olelendemain nû́re Corvette rapparcilta pour Rufifque, ou ellefüt chercher quelques rafraichifiemens


## 12 Relationda Voyage

il y a aujourd'hui dans cette Ifle environ 100. François \&quelques familles de Laptos ou Negres libres, que la Compagnie gage pour aller à la traite de cóté \& d'autre.

La Côte eft plate, fablonnetrfe, \&en plufieurs endroits fort fterile; la terre y produit du Mil, du Riz, du Tabac, \& quelques Fruits, qui tous generalement font fort fades. Le pais eft par tout couvert de petits Pommiers Gatuages, quiy eroiffent comme le Genet dans les Garennes; il y a auffi certains petits Arbuftes, quiy font fort communs; leur fruit que les Negres appellent Mandanaza, \& quin'eft pas plus gros qu'une petite Noix, a la forme \& la couleur d'un veritable Abricot, il eft d'unaffez bon gout, mais trés-mal fain; fa feuille eft comme celle du Lierte, d'un verd un peu plus clair.

J'y ay veu des arbres comme nos Pruniers, dontle fruta ala couleur, la groffeur, \& à peu prés le goât de nos Ceriles; il fe nomme Cahotiar, j'en ay def- howit. finć la figure, parce qu'elle m'a paru affez particulicre. Les Negres nous prefentoient par regalde certains gros fruits,qui ont lapparence de petites Citrouilles, mais fous la peau ce n'eft qu'une filaffe; ils les font cuire fous la cendre, \&: les máchent pour en fuccer lejus,quieft jaune comme duSafran; ce fruit a un noyau gros comme un ceuf\& dur comme du fer.

On trouve dans la campagne quantité de Palmiers, dont les Negres tirent une liqueur blanche, que nous appellons Vin de Palme; ils font une incifion au tronc, \& y attachent une Calebaffe, oun cette liqueur fe va rendre par le moyen d'untuyau, A 7 qui

exprimera mieux qu'un long difcours. L'autreeftun peumoins gros, \& d'un plumage blanc par tout le corps; il a le beclong \& jaune, la queuĕ \& le foulet de Jaile d'une couleur de feutrés-vive, \&e les jambes mentës \& fort longues.
Les Pcuples de cette Cóte de- puis la Riviere du Senegal font entierement noirs, robuftes \& bien faits; ils vont tous nuds, hommes \& femmes, à l'exception des parties honteufes, quils couvient d'une étoffe de Coton, quils appellent Pagnes ;ils font fort pareffcux, \&i ont toûjours la pipe à la bouche; ils ne vivent que de Mil \& de Poiffon, \& mangent trés-rarement de ha Viande ; ils s'etonnent denous voir manger des herbes, \&idifent que nous reffemblons en celaaux Chevaux.

Le Commercequils font eft come d'Efclay

16 Relationds Voyage d'Efclaves, d'Or, de Morphil, eu Yveire, \& de Cire, qu'on leurtraite aveedu Fer, des Haches, des Fufils, du Corail, de la Raffade, des Coûteaux, du Papier, des Etoffes rouges, dr furtout de l'Eau de-Vie, qu'ils aiment fi paffionnément, que fouvent le fils ayant la force en-main vend fon pere pouren avoir.

- Il y a dans chaque Province un Gouverncur, qui tire les dreits du Roi, \& qui a le foin d'affembler les Negres, lorfqu'ils font mandez pour aller àla Amen, Guerre. Leurs Armes ordinairesfontle Sabre, laSagaye, qui eft une demi-pique trés-legere, \& l'Are dont ils ne fe fervent pas fort adroitement ; il y en a quelques-unsqui ont des armes à feu. Leur principal but eft de faire un grand nombre de prifonniers squ'ils n'échangent jamais,

\& quifont diftribuez au fervice des Officiers, ou vendusau profie duRoi. CeRoi demeureà 3o. lieuës de la Cóte dansune Ville nomméc Cayor, où il a fon Paluis \& fes Iemmes, \& toûjours quelques Etrangers, \& furtout des Portugais. Ses Etats s'étendent fort avant dans le Pais; \& vont fur la Côte depuis Rufifque, guicft i+ lieués de Gorée , jufqu'au bord Meridional du Senegal; Le Septentrional eft habité par des Maures, qui y vienaent des Deferts du Zaara par Caravanes, \&\& qui font tout le Commerce de la Gomme dont ils chargent leurs Chameaux ; ils amenent auffi des Chevaux de Barbarie, que les Negres vont enturite trafiquer jufqu'au fond de la Guinée; Le Roi d'Houmel en a 4. out 500 . pour fa Garde, \& lorfqu'il veut faire la Guerre, il en peut mer-

18
RelationduVoyage mettre jufqu'a 6000 .fur pied, tout le monde étant obligé de marcher à lareferve des Marabouts, quifont leurs Prêtres, \&e qui reftent aveč les femmes pour faite des plieres pour le fuccez des armes du Roi.
Les Marabous font en grand nombre; ils ont chacun plufieurs femmes: ils prient Dieu cinq fois le jour: mais particulierement à minuit, au lever \& au coucher du Soleil, \& ayant leurs prieres ils fe lavent plufieurs fois tout lecorps: ilsécrivent \&o parlent l'Arabe, comme nous fatifons le Latin.
La plûpart des Negres font fans Religion, \&e vivent dans les bois du butin qu'ils font fur les paffans. Ceux quiont quelque croyance, fuivent une Sectede Mahomer fort corrompué: ils portent au col, atux bras, aux jambes, \&\& même lient à leurs che-
de M. de Genues.
cheveux de petits fachets de cuir qu'ils appettent Grifgris, où ils enferment des paflages de l'Al. coran, que les Marabous leur donnent pour les garentir des betes venimeufes, \& de de toute forte de bleffures. (fuperftition abominable qu'ils obfervent également fur les Chevaux quils menent à la guerre.) Ils circoncifent leurs enfans: mais ce neett qu'al l'age de 12 . ou 13 , ans. Leur jour de Sabbath eft le Lundy, ils ne travaillent point, \&e ne font qu'un repas ce jour-là. Ils n'ont aucune Fére confiderable que le Tabaské qui arrive au mois de Juin, \&e pour celebrer cette Fête (a laquelle ils fo preparent un mois auparavant par des jeúnes continuels, \& par l'abitinence do leurs femmes) ils s'affemblen: dans une grande plaine pour y faire leurs prieres, \& fe reconcilier avec leurs eninemis; chacun
y ap-
:2. Relation du Voyage
y apporte une Chevre, un Veau, ou ature femblable animal, que les Marabous, vêtus d'une efpece de Surplis de Pagne blanche, facrifient à Mahomet. Aprés la Féte,qui dure jufqu'au foir, chacun remportefa vietime pour en faite un banquet folennel avec fa farnille: ce qui a beaucoup de rapport à la Pầque de lancienne Loy.
seme Lors qu'il meurt quelqu'un des principaux , les Marabous l'embaument, \& l'expofentdans une Caze, ot les femmes du voifinages'affemblent pendant plufieurs jours pour le pleurer, lorfque ces pleurs, qui durent plus ou moins felon la qualité dudéfunt, font finies, les Marabous l'enfeveliffent en des Pagnes \& - l'enterrent ; \& c'eft pour lorsque les veritables amis du défunt fe font the gloire de fe poignarder pour montrer leur affection: ce qu'ils
quils font avcuglément contre les defenfes\& de leur Loy, \&r de leur Religion. Voila tout ce que j’ay vù, \& pûa apprendre de cetre Côre, qui m'ait paru vrai-femblable.
Le ig.nous appareillámes pour la Riviere de Gambie ; nous avions pour Pratiques deux Negres, \&-le deferteur Anglois dont j'ay déjaparlé; nous fuivimes ha Cöte à 4 \& 5 . licués au large, \& le lendemain 20 . fur les 6 heures du foirnous monillìmes à trois licuës \& demi de l'embouchure delaRiviere; nous envoyàmes aufli-tôt nos Chaloupes fonder; elles effuyerent toute la nuit beaucoup de mauvais temis, \&e ne , purent rerenir quele lendemain i midi.

Le 22. fur les 8 . heures du matin, nous entràmes tous dans la Riviere avec Pavillon Anglois; fur les in.heures nous faluàmes de
de trois coups de Canon un gros arbre fort élevé, qui fert de Pavillon au Roide Bar, \&\& que les Anglois falüent toutes les fois quillsentrent dans la Riviere,ou quitsen fortent Sur le midi,nous demeurâmes échouiez derant l'Iflet aux Chiens fur un Bane de Vafe, où nous reftàmes plus de deux heures, eod'où nousnepumes nous tirerqu'avee peine; enfin fur les 5 . heures du foir, nous mouillâmes à une petite lieuë du Fort, quenous inveftimesauflitôtavecla Corvette \& les Chaloupes pour empécher le tranfport des vivres \& d'aucun fecours. On commença auflia à dé. mâter la Feconde pour en faire unc Galiotte à Bombes.

Ce même foir Monfieur de Gennes envoyanos deux Pratiques Negres 2 un Bourg nommé Gilofriee, fitué fur le bord de la Riviere, porter une lertre à un
vieux Portugais (nommé Dom Cardos) que le Gouverneur de Gorée nous avoit affeuré être bien intentionné pour les Francois ; en effet, ce Portugais, la lettre receue, vint faluer Monfeur de Gennes, à qui il rendit un compte exaet de l'état du Fort, \& lui reprefenta que comme les Anglois n'éroient pas fort aimez du Roi de Bar, on pouvoit par quelque prefent l'engagerà prendre nos interèts. Monfieur le Chevalier de Fontenay , nûtre Capitaine en fecond, fut fur les deux heurcs aprés minuit avec Dom Cardos, le faluer. \& le prier de nous permettre de mettre un corps de garde à terro pour cm pécher les Anglois de faire de leau, \& des vivres: mais ce Roi lui temoigna qu'il ne vouloit pas entrer dans nos differends; que fi nous ne prenions pas le Fort, ce feroit un fujet de haine pour les An-

24 Relationdu Voygge
Anglois dont il pcurroit fe reffentio par la fuite,qu'ainfi il ne potrvoit nous permettre de mettredu monde à terre, mais qu'il nous donneroit ce qui dépendroit delui.

Le 23. Monfieur de la Roque ievout alla fommet te Fort de fe rendre; lors quiil en füt prés, il vint au devant deluiun Canot pour fyaz voirce qu'il demandoit, à quoi il répondít qu'il vouloit parlerau Gouverneur. On lui banda les yeux, \& onle mena dans la maifon du Gouverneur, at̀en fornabfence, il fut receu par le Lieutenant de Roi, auquel il expliqua le fujet qui nous amenoit, \& qu'avant de faire aucuns Actes d'hoftilité, il étoit venu le fommer de fe rendre. Monfieur de la Roque fut regalé magnifiquement, \& on faltia plufieurs fois la fanté du Roide France, \& celle du Roid'Angleterre aubruit 2nA du
duCanon. Lerepas fini, Monfieur de la Roque revint a bord avectrois Officiers Anglois, que Monfieur de Gennes traita avec une magnificencereciproque; Ils demanderent pour fe confulter quelquesjours de tréve, qưon ne voulur pas leur accorder; on leur donna feulement jufqu'au lendemain fix heures du matin : Cequi fit qu'on les amener à leur Fort affez mécontens, ils en écrivirent a M. de Gennes la Lettrefuivante.

Lettre des Officiers Anglois a Monfieur de Gennes.
Dat Fivt faime Jaçares 2 23. Jaillut 1695 .
M ONSIEUR

Vous nous avez donnífipeu de temps à confiderer touchant la fommation que vous nous faites par ordre (comme vons dites) dis

## 26 Relation du Voyage

Roy de France, que notus fommos: refolus de vous attendre, ó de noms batfre jufquiz la mort, avant que de nous rendre; ó nous ne doutons point de rencontrer un bonorable chnemi. Nous ferous, Monfienr, bec.

La nuit fuivante du 23 . au 24 . nos Chaloupes prirent un Bri gantin, \&: quelques Canotschar. gez de vivres pour le Fort. Celle du Soleil d'afrique pourfuivit un Canot, danslequel le Gouverneur paffoit au Fort: fe voyant preffé ilfe jetta à la Mer, \&\& fe fauva dans les bois. Il prit neanmoins fi bien fon remps, qu'il paffa cette même nuit fans quion lepút découvrif.

A la pointe du jour nous mon. tâmes avec deux de nos Chaloupes trois lieuës avant dans une perite Riviere, qui reçoit fon nom du Bourg de Block, oùrefi-
de un Roy, qui porte le titre d'Empereur, \& qui eft prefque continuellement en guerre avec le Roy de Bar. Nous y brûlâmes deux petirs Bätimens que les Anglois y radouboient, \& chargeâmes nos Chaloupes de deux pieces de Canon, \& de quelques Pierriers de fonte que nous y trouvàmes. En defcendant cette Riviere nous mimes à terre au Bourg de Barifer, ou il y a un petit Roy, tributaire de celuy de Block Ce Roy nous envoya dire, que c'étoit la coûtume des Etrangers de luy faire quelque prefent, \& quil nous prioit deluy envoyer un manteau d'écarlate; nous le contentàmes avec quelques bouteilles d'Eau-de-vie, qu'il reçut plus agreablement , qu'il n'auroit fait le plus beau manteau du monde.

Le 24 furles huitheures du matinla Feconde tira deux Bom-
wiste $\operatorname{man} 6$ Forr.

## 28 <br> Relation du Voyage

2. bes, qui ne furent pas jufquiau Fort: c'eft pourquoy Monfieur de Gennes fir ceffer detirer, \&voulut attendre le flot pour la mettre tout à fait à portec. Dans eet intervale le Gouverneur en. voya un Canot avec Pavillon blanc, pour demander ̀ capituler; il refta deux Officiers en oftage, \& Meffieurs de la Roque \& le Chevalier de Fontenay furent envoyez au Fort pour y arrefter les articles, qui furent fignez le mème jour de tous les Officiers Anglois, \& le lendemain de rous les Capitaines de l'Efcadre.

Articles de la Capitulation accordée aux Officiers \& Garnifon du Foyt S. Yacques en la Ri. viere de Gambie à la Coffe dAfrique.

## I.

Que les Gages qui leur font dùs
de $M$ de Gemes. dus par la Compagnieleur feront payez.
II.

Que chacun emporteroit avee luy fes Armes, Bigages, Coffres, Hardes, Munitions \&: Argent 3 luy appartenans, tambour battant, \&\& mèche allumée; \& que chaque Officier auroit un jeune Negre.
III.

Que chaque homme marié,un Habitant du Pais aura liberté d'y refler.'
IV.

Queles Commis faifant Traite joutiront da mème privilege enfe rendant icy, \& remettant aux François ce quills auront trafiqué.

Que le Sieur Charles Daval François établi en Angleterre depuis feize ans, joüira du même B 3
pri-

## $3^{\circ}$

 Relation du Koyage privilege que le Gouverneur me. me.
## V I.

Qu'on leur accordera deux jours pour mettreles comptes en ordre, c'eft à dire que Mardy à fix heures du matin ils rendront leFort.
VII. Vparis.

Que douze Negres libres ce. tans au fervice de la Compagnie, irent où bon leur femblera.

V1I.
Qu'on leur donnera un Vaif. feaù trois mats, avec Canons, Munitions de Guerre, \& Vituail les pour retouraer en Angleterre, fans retenirquique ce foits os queleur déparr fera dans trente jours au plus tard.
IX.

Qu'ils awrent un bon Paffeport pour aller en feureté, \& que le Gouverneur Anglois donnera auffi un Paffeport valable au Ca-
pitaine François qui les doitremener, afin qu'il ne foit inquieté en fa Cargutaifon:
X.

Les Artieles cy-deffus accordez, ondoit trouver appartenant i la Compagnie Royale d'Angleterre 500 quintaux de Morphil, 300 quintaux de Cire, 130 Negres mâles, \& 40 femelles fur HIle, 50 à Gilofriée, \& plus de 80000 écus. de Marchandifes prix du Pais, 72 gros Canons montez, 30 démontez, \& une grande quantité de Munitions de Guerre ; quils auroient treve jufqu'à la réponfe du Commandant.
Signé, Jean Hambury. Dela Roque. Le Chevalier deFontenay.

Le 27. à la pointe du jour revire Monfieur de la Perriere Major de l'Efcadre fut avertir le Gou-

B 4 ver-


32 Relationdry Voyage verneur qu'il fe préparaft à fortif,
long des Paliflades; il y avoit une quantité prodigieufe d'Armes, fes Magazins i Poudre étoient bien fournis, \& ileft feur que fi le Gouverneur, qui étoit un jeune homme qui fongeoit plus à fe divertir, qu'à mettre fon Fort en ćtat, eût eu foin d'y tenir des vivres \& de leau, il auroit pú foûtenir longtemps: Ce Fort étoit dans une fituaion trés avantageufe, \&ril n'y manquoit qu'unMagazin à Poudre, \& une Citerneà Pépreuve de la Bombe, pour le rendre imprenable.

Le28. Monfieur dela Roque fut demander au Royde Bar,quill nous fut permis de nous faifir des Efelaves \& des Bceufs, queles Anglois avoient fur fes terres: quoy ce Roy répondit, que le Fort érant rendu, tout cequi étoit à terre luy appartenoit de droit. Monfieur de la Roque luy firconnoitre, que nouss n'en de-

## 34 Relation du Voyage

 meurerions pas là, \& questilne vouloit pas les donner de bon gré, nous les aurions de force: en effet on tint Confeil fur cette réponfe ; \&c comme nous fçavions qu'aucommencement de la Guerre, il avoir arrefté pour plus de 40000. écus de Marchandifes aux François qui trafiquoient fur certe Riviere, il fut refolu de faire defcente à terre, d'y prendrele Roy \& autant de Negres qu'on en pourroit attraper, \& de brûler toutes leurs Cazes:ce qu'on étoit preft d'executer, loffqu'il vint un Alcaty faire compliment à Monfieur de Gennes, \& luy dire quele Roy ne vouloit point avoir de guerre avec luy; qu'il vouloit être de fes amis, \& qu'il pouvoio prendre ce que bon luy fem . bleroit.Le lendemain Monfieur de Gennes fut rendre vifite au Roy; les principaux Officiers vinrent au devant de luy, jufquà fon Ca not, \&c le menerentau lieu ou fe devoie färe l'entrevù̀,
Le Roy parutaufi-toft fans ordre at milieu d'un grand nombre de Negres, \&edequelques Tam. bouts; il étoit d'une taille affez avanrageufe, \& vétu d'un perit pourpoine rouge, couvert de gueues de Bêtes fauvages \& de Grelots; il avoit fur la tête un bonne: d' Zzier ornédeplufieurs rangs de Corail, \&* de deux Cornes de Beeuf. (Les Circoncis ont la liberté de porter pendant huit jours yinmmediatement aprés lcur Circontifion, un femblable bon$H_{k=1}^{n+1}$ anay Helid. net, qui les autorife a faire tous les crimes imaginables, fans que quique ce foit ofes'en plaindre.). Le Roy ence pompeux équipage, \& la pipeà la bouche s'avançafierement fous un gros arbre, ouildonine audienceaux d mbaffadeurs des Rois fes voifins. MonTasill B 6 fieur

## 36 Relation du Voyage

 fieur de Gennes I'y alla faluer, \& luy fit préfent de vingt barres de Fer, d'un baril d'Ean-de vie,d'une paire de Piftolets, \&x d'un Miroir ardent, dont l'epreuve le furprit beaucoup. Comme 1Inter. prete, quiétoit un Françoisétably fur la Riviere depuis plus de dix ans, avoit beaucoup de facilité à parler la langue du Pais, ils eurent une longue converfation; \& entr'autres chofes ce paurre Roy demanda plufieurs fois, fi on parloit beaucoup de luy en France. Aprés plufieurs dificours femblables ils fe quiterent; to Roy fit reconduire Monfieur de Gennes par quarante de fes Gardes, \& quelques Tambours, \&s luy fit prefent des plus beaux Beeufs, qui fe purent trouver dans le Bourg.Le $30.0 n$ tint Confeil pour decider fi en gardeteit le Fort, ou fi on le raferoit. Ce dernier fentibat ment
ment fut fuivi pour plufieurs raifons; ainfi nous nous enapprochàmes pour y prendre plus facilement les Marchandifes, que nous devions embarquer dans nos Vaiffeaux: elles confiftoient en quelques pieces de Canon, beaucoup d'Armes, du Morphil, de la Cire, des Vaiffelles d'Erain \& \& de Cuivre, des Draps, des Indiennes, des Toiles, du Corail, de la Raffade, \&e attres chofes femblables, qu'on trafiquedens le Pais.
Le 5.Aouft leSoleil d'Afrique defcendicla Riviere, pour porter à Gorée quelques Marchandifes \& Munitions de Guerre:mais fon voyage fut inutile, parce que le Gouverneur ne voulut pas s'en accommoder fans le confentement de la Compagnic.

Le 14. il vint mouiiller auprés denous un Flibuttier de S. Domingue, d'où il étoit parti il y - ${ }^{7} 7$ avoit
$3^{8}$ Relation dn Vorage
avoir un an. Il nous falua detrois coups deCanon,nousluy répondinies d'un. Htrouva i Gortée le Soleild'Afrique, quiluyapprit la prifeque nous avions faite, \& quétans en refolution de la ruiner, it pourroic profiter deplufieurs munitions qui nous feroient inutiles.
14*- . Ce mème jour nous fimes une perte confiderable. Commo la Fecondeavoit étédeftinée pour porter en France les Officiers Anglois, \& qu'elie devoit paffer par Cayenne pour y porter une partie de nos. Negresjon en avoit enfermé cent ciaquante dans fon fond de cale, de peur quils nefo fauvaflent; ces pauvres malheu. reux n'y ayant prefque pas de refpiration,fe jetterent les uns fur lesautres comme par defefpoir, \& on en trouva trente-quatre d'étouffez.

Le, 6,1 Feconde appareilla itoya
pour

## de M. de Gennes.

 pour Cayenne ; elle nous falua de toute ion Artillerie; nous luy repondimes d'un coup de Ca. non.Les17.18.19.8ezo.on travailla à faire crever les Canons, \&c d. miner le Fort, dont nous nous éloignâmesle 2 1. pour éviter les aecidens quauroient pú caufer les éclats.

Le 22 , les mines joilerent, \&o
Onfait firent affez bien leur effer, outre kiandeux qui s'éventerent, \& quion fit jouer dés le foir mème. Le Roy, de Bar envoya aufli-toft chereher parmiles debris, cequi pouvoic Paccommoder; \& les Portugais, qui font établis fur la riviere, nous ditent qu'ils n'ofoient pasy aller,qu'aprés que le Roy \& fes Officiers auroient fait emporter tout ce qui pouvors leur eftre utile.

Les Anglois avoient ćté plufieursanaées à batir ce Fort: il

## 40 RelationduVoyage

étoit fituéau miliêu d'une belle Riviere, où le trafic eft fort confiderable, \& c'eft une perte qu'ils ne peuvent reparer de longtemps; le revenu qu'ils en tiroient eft eftimé à un million.

Dofor:
peibe
Sela
Rivie.
rede
Corms)
Wies.
L'on peut naviguer furcette Riviere avec de groffes Barques jufqu'à zoo lieués dans les terres, oúcllefe joint avec celle du Senegal dans l'endroitoule Niget forme fes fameux bras. Ses rivages font plats \& coupez deplulieurs Canaux, ou la Mermonte ; elleett fertileen Mil, Riz, Tabac, Fruits \& Pâturages, où ils nourriffent grand nombre de Becufs. Les principaux Fruits que nous y vimes font la Banane, le Tabakomba, \&ela Plougue.
3.tane

La Banane eft un fruit long, couvert d'une peau jaune \& tendre; la chair en eft molle, cotonneufe, \& d'affez bon goút: il


42 Relation du Voyage ticaires fe fervēt pour la com. pofition deleurs medicamenis.
Le Gibier, \& les Bètes fruvages,y font pour le moinsen aufi grandeabondance, quà la Co fite de Gorée; nous y avons vủ des Oifeaux qui pourroient tenir leur rang dans la Ménagerie de Verfailles par la beauté de leurs plumes, ou parleur figure toure extraordinaire , comme le Pelican, que ceux du Pais nomment grand Gofier, \& lo mat: Paon de Guinće. Le Pelican eft de la groffeur \&: de la couleur dune Oye ; il a a la partie infe. rieure de fon bec, qui elt fort logg, une bourfe, ou il peut porter prés de deux piares d'cauz cet Oifeau le percheau bord de la Riviere fur quelque arbre, ou ilattend que le Porffon vienne a flear d'cau pour fe jetter deffius, \& il en avale "quioat jufqe'z un pied de long.


44 Relation du Voyage
\& qu'onavoit une epeine incroyable à les leur offer. La plúpart des Negres croyent que e'eft ttne Nation étrangere, qui s'êt venué peupler dans leur Pais, \& quills ne parient point de peur detravailler.

L'air de cetre Riviere eft fort mal-fain, à caufe des pluyes qui y tombent continuellement pendant fix mois de l'année, depuis Juinjufqu'en Novembre.Cequi fait que les Etrangers ont de la peine dy refiffer scet air produit des fievres lentes, qui minenten* tierement un homme avant de le faire mourir. Nousen fimcs une funefteexperience, nous fortimes avec plus de đeux cens cinquante malades, \& il en mourut plus des deux tiers. Ces pluyes viennent queiquefois avee des coups de vent rerribles, \&e d'at. tant plus à craindre, qu'un Bàtiment en eft furpris tout d'un coup. Les

Les Portugais y ont plufieurs habitations en differens endroits, \& fur tout au Bourg de Gilofriee, où ils ont une petite Eglife fort pauvre; ceux qui veuleats'y établif, dequelque Nation qu'ils foient, donnent tous les ansau Roy la valeurde cinquante écus, outre les prefens qu'ils font comme obligez de luy faire dans de certaines FC. tes, \& lors qua'ilearre dans leurs Cazes, où il trouve toûjours quelque chofe qui laccommode, \& queces pativres gens n'oferoient lay refufer.

Le grand Commerce qui fe fait furcetre Riviere, en a rendu les peuples bien plus polis que ceux de Gorée; ils font bien meilleurs Mahometans, \& fur tout pottent un grand refpeit a coux quiles commandent ; ils ne les abordent point qu'un genouil en terre, \& fe jettent du fable

## 46 Relationda Voyage

fable fur la tefte pour marque do cons. foumiffion. Leurs Cazes font propres \& bien bâties, elles font faites d'une terre grafle, liante, \& quis'endurcit facilement ; ellesfont couvertes de feuilies de Palmier fi bien arrangées, que la pluye \& les ardeurs du Soleil n'y petavent penetrer ; leur figureeft ronde, \& on ne peut mieux les comparer qu'a Glacieres. La plûpart des Negres s'y divertiffent a raifonner de l'Alcoran, ou à jouger d'un Inftrument qu'ils appettent Balafo, pendant que leurs femmes cultivent la terre.
Nolaso
Infirt Heter Le Balafo n'eft autre chofe qu'un arrangement de regles d'un bois fort dur, qui diminuent peu à peu en longueur, \& qui font lićes enfemble par des corroyes decuir fort minces. Ces mêmes corroyes paffent aurour de petites baguettes rondes, qu'on met entre chacune de ces regles pour


$48^{*}$ Relationida Voyage avoir fait quelques prieres, \& a - voir mis dans cerre Caze des vi. vres \&cdu Tabac pour un temips aflez confiderable, ils la couvrent de terre.
Deputs poarla Cove dalion (1).

Le 24. furle midy nous defcendimes la Riviere, \& le lendemain fur les huit heures du
matin nous appareillames. Le Flibuftier paffa auprés de nous, se nots faltua de eing coups de Canon; nous luy répondimes d'un, nous faifions route pour le Brefil, \& \& luy pour la Merrouge; nous luy donnâmes deux pieces de Canon, de la Poudre, des Bales, \& quelques Becufs, à condition qu'il mettroit en pafo fant le Prince Negre d'Aftiny fur fes terres. Monfietrde Genness'en étoit chargé, \&\& ne pouyoit pas le faire lans rompre le voyage qu'il avoit entrepris.
Le 26. \&e le 27, nous eûmes beaucoup de calme.

Le 28. le feu prita fond de cale dans un baril d'Eau-de-Vie : mais il fut bien-toft éteint par la diligencequ'on fit avec un grand nombre de couvertes, \& de hardes mouillées.
Le nombre de nos malades augmentant tous les jours, \&ela pluy part mourant faute de rafraîchiffemens, on tint Confeil le 30. pour fçavoir s'il étoit à propos de continuer la route du Brefil, ou de relächer. Ce dernier avis fut fuivi, \& il fut conclu qu'on iroit chercher les 1fes du Cap Verd, done l'air eft beaucoup plus fain, qu'à la CÓre de Guinée.

Le 3. Septembre nous eûmes des vents forcez, qui nous étans iceme contraires nous auroient mis au large des Ifles, \& peut-ètre hors d'etat de les gagner: c'eft pourquoy nous firmes route pour Go ree, afin d'y prendre quelques

50 Relationdu Voyage rafraichiffemens en attendant les veats favorables pour retotrner aux Ifles du Cap Verd.
TireWchent ACO zie,

Le ${ }_{5}$.à la pointe du jour nous reconnûmes laterre, \&o fur les fix heures du foir, nous mouillâmes devant Gorée, où nous primes quinze Bocufs,\& quelques Chaloupées d'eau ; \&ele 9 . nous remimes a la voile avecun vent fayorable.
Les 12.13 .8814 nous eûmes beaucoup de calme.

Le 15.fur les hait heures da matin nous découvrimes l'fle de May, d'où nous fimes route pour celle deS. Vincent.

Le 17, nous vimes une Ine, dont les terres nous parurent fort hautes \& embrumées; la hauteur nous fitjuger que cétoit S. Nicolas.

Le 18.\& le 19. les vents nous furent contraires. *

La nuit du 19.au 20 . les vents
fo rangerent, \& fur les deux heures aprésminnit nous découvrímes la terte it la fiveur de la Lune ; nous demeurâmes le refte de la nuit à la Cape, \&e à la pointe du joir nous reconnumes que e'éroit Sainte Lucic. Sur les deux heares aprés midy nous entrâmes dans le canal, qui fepareles Ifles de S. Vincent \&\& de S. Antoine, \& lors que nous fûmes à une portée de moufquet d'une grande Roche en pain de fucre qui eft au milien de ce canal a lientrée de la Baye de S. Vincent, où nous devions mouiller, le calme nous prit, $\&$ nous fû́mes obligez de nous faire remorguer par nos Chalcupes contre le courant, qui nous portoir deffus. Nous paffimes la nuit dans une perpetuelle inquietude; le vent duroit fipeu, \& changeoit fi fouvent, que nous n'ofames donner dans cette Baye qưà la pointe du jour. $\mathrm{C}_{2} \mathrm{Le}$

## 52 Relation du Voyage

nole EFE
wix if
mandar Cop

Le 22 . nous dreflàmes destenresà terre pour nos malades, qui dtoient en grand nombre ; plufieurs outre les fiévres de Gambie,étoient atraquez du Scorbut, \& de 260 hommes d'équipage, nous n'en avions pas 80 . en etat de travaitter.
pefari- L'Tfle deS. Vincent eft inhabipasa rives. tée, ftérile \&\& couverte de montagnes fort hautes ; il y a peu d'eau douce; le bois y eft rare, \& on n'y mouille que pour la feureté de fon Port. Nous y trouvàmes une vingtaine de Portugais de 11fle S. Nicolas, qui y etoient depuis deux ans pour faire des cuirs de Chévres, dont cette Ifle eft pleine; ils prenoient ces animaux avec des Chiens fi bien dreflez à cette chaffe, qu'ils en apportoient toutes les nuits douze ou quinze chacun.

La Tortuë eft auffiengrande abondance autour de cette Ifle,
de M. de Genues.
il y en a de diffërentes efpeçes, \& qui pefent jufqu'a trois oc quatre cens liveres Ces animatix vont à terre faire leurs oeufs, lest cachent dans le fable, \&t s'en retournent fans ies couver ; ilis n's clofent qu'at bout de dix.fept jours, \&e en font enfuite neuf fans pouyoir aller au fond de 'eaut eequifait queles oifeaux en detruifent plus des trois quarts.

Le 23. nous envoyàmes nótre Canot à S. Antoine pour y traiter des rafraichiffemens; nos gens qui étoient conduits par deux Portugais de S. Vincent, defcendirent à quelques maifons de campagne, out ils furent bien reçús des habitans, qui leur donnerent quelques Poules, \& mins quantité de fruits du Pais, me. comme des Figues, du Raizin, des Bananes, des Oranges, des Citrons, ic des Melons-dieatu; $\mathrm{C}_{3}$ \&

54 Relation du Voyage \& leur dirent que fi on vouloit y renvoyer en troisjours, ils iroient avertir atu Bourg, d'out on nous apporteroit Bceufs. Cochons, Poules, Canards, Fruits, \&o ce que tious poutrions fouhatiter. Ce Bourg eft firué au milieu de pluficurs hautes montagnes, qui en rendent l'accés difficile; il y a plus de yoo Habitans portans les armes, \&equantiré d'Ef felares noirs; les Pcres Cordeliers y one une Eglife. Les Portugais de cette Ifle, comme tous ceux desattres Ifles du Cap Verd; ont le teint bazané, font bonnes gens, \&o fort fociables; ils vivent d'une efpece de pain qu'ils font de Mil \&e de Banames ; its nourxiffent quantité de Boeufs, d'Afnes, de Chévres, de Cochons \& de Volailles; ils cueilient de bon Vin, \& d'exceltens Fruits; \&e cette Ifle, ou l'air eft fain \&\& toîjours temperé,
de Mi. de Gennes. 55 pout paffer pour un lieu de délices.
Le 26 . fur les deux heures aprés minair, il vint mouiller auprés de nous un Vaiffeau Marchand de Nantes, qui venoit filer de la Tortué pour la Martinique. S'il avoit fçû́ trouver fi bonne compagnie, il n'auroit pas catee ff hardiments, mais il ne nous apperçutt que lorfqu'il ne fur plustemps des'en dedire s \& s'ilcut aufli-bien été Anglois, il eut payć les violons. It nous apprit la perte de Namur, \&e notrs dirqu’il avoir paffé par PIfle S. Nirolas, oùles habitans l'avoient engage à ramener leurs compatriores, dont ils n'zvoient entendu aucunes nouvelles depuis quil's éroient à S. Vincent. II tint fa parole; les Portugais le menerent fouts le vent de PIfle dans une ance, ou la Tortuë eft en plus grande quantité qu'en


de M. de Gennes. 57 quefois jufqu'a trois ans fans y envoyer. Tous ces vivres \& une quantité prodigieufe de bon poiffon que nous primes en cette Baye; remirent un peu nos Equipages. Parmi les Poiffons que nous nation pefchâmes, nousen trouvàmes un d'une beauté extraordinaitre parles rayons qu'il a autour de l'exil, \&e par quantité de taches \& d'hexagones d'un bleu trésvif; on le nomme Bourle. Le 4, fur les huirheures nous appareillames d'uht vent de Nörd-Eit pour reprendre larouto de Rio . Janeiro ou Riviere de Janvierà la Côte du Brefil.

Lanuit dus. aut 6 . nouspaffa mes entre les ifles de S. Jigo \&i de Fuogue. Celle-là eft la premiere de toutes les Ifles du Cap Verd, \& le fiege d'un Eveque; Pautren'eft qu'une groffe montagne qui brôle contiñtelle-

$$
\text { C } 5 \text { ments }
$$

58 Relationdu Voyoge
ment; nous en vimes toute la nuit le fommeten feu, oclejour il ne nous y parut que de la fur mée. Les Portugais ont pluficurs fois effayé d'y faire des habitio tions: mais ils n'ont púy réafliry pour êrre trop incommodez des cendres, \&o même des pierres que jette le Volcan.
Le 6. \&o le $\%$, neus cuimes de gros coups de vent, de la pluie, \& du tonnerre.

5 ran
shas 8
shre:
kuins.

Le io. nous vintes deux Soufleux; ce font des eppeces de petites Bateines, qui jettent Peall fort haut \& avec grand bruit, Nous vîmes auffi quantité de Marfouins, qui nous fuivirent pendant plus de deux heures; ils font de la groffeur d'un Cochon, vont par rang \& par files comme des Compagnoiesd'Infanteric os font quelquefois ples de deux mille.

Leł 11 , 12, 13. \& 14 nous cû-
mes des pluïes continuelles, \& desvents fort incontlans: cequi furprit beaucoup nos Pilotes, qui s'etoient attendusen approchant les Côtes d'Afrique, de trouver les vants Alizées qui y font aflez ordinaires entre les Tropiques; cependant nôtre efu diminuoit, nous avions la moitié de nes Equipages malades, \&r nos Negres crévoient tousles jours.
La nuit du 30 au 3 I.nous paf. Mratian fames la Ligne à un Degré ou tyous environ da premier Meridien, \&t cette même nuit nons vìmes une Comete, qui durajufqu'au 19 .de Novembre: Nousne reffentimes point les chaleurs exceffives, \&les calmés ennuyeux; dont toutes les Relations menacent ceux quitraverfent la Zone Torride, nous cûmes tô̂jours quelque peu de vent, \& les nuits affez fraiches.

60 Relation du Voyage

No. vern
bee

Peilian volank.

Le 4 Novembre nous vìmes force Poiffons volans, 8 d des Fregates. Les Poiffons volans font a peu prés de la groffeur du Harang mais leur tête eft plus quarree, \& leurs ailes ne font autre chofe que deux nageoires fort longues qui les fôtiennent hiors de l'eau, tant qu'elles gardent un pen d'humidité. La Dorade \&e la Bonite leur fontune guerre continuelle dans l'eau, \& les oifcaux en l'air.
Lhree La Fregate eft un gros oifeau pite.
de M. de Gennes. 60
Carener; \&c en même temps pour chercher des magazins, oit nouts puffions en arrivant débarquer nos marchandifes de Gambie.
Le 17. nous vimes quantité the d'Oifaux, se le lendemain nous on reconnûmes 1'Ifle del'Afcenfion. Cette Ifle eft à plus de 150 lieues delaCôre du Itrefil; elte eft perite \&\% fort eferrpée. Le 22.ilarriva une chofeaffez mole extraordinaire au fujet d'une guifia Truie pleine, que nous avions hate prifea'S. Antoine; ctle mirbas, \&e le premier de fes petits fut un monftre: quiavoit le corps d'un Cochon, les oreilles of latrompe d'un Elephint, \&\% aut deffus de cettetrompe, quie éroit au milieu du front, un ceil à deux prunelles. Cauroit été quelque chofeđecurieux, s'il eut putvivre: mais lamerele tua d'abord aquelle le vit. F 7 Le

## 62 RelationduVoyge

Le 24 fur les quatre heures aprés midy, nous reconnutmes la terre: mais comme les vents of les courans nous éroient contraires, nous ne pámes mouiller que le 26 . Nous jettàmes l'anchire atix lffes Sainte Anne dut eôré de laTerre ferme,dont ces Ifles font éloignées de deux perites lieués; elies fervoient autrefois de retraite aux Hollandois, lorfquills entreprirent la conquefte du Brefil. Elles font trois; la plus grandeeft aumilicu, elle a environ une lieuẗ \&e deni de circuit, \&e du côréde la Terre-ferme une ance de fable fort agreable, \&8 où on fait de trés-bonne eau. On y trouve quelques fruits fauvages, arilee du Pourpier, \&ide perites Ceri-
lesh fes canelées qui ontà peu prés le goût des nôtres. On entend chanter dans les bois, dont ces Ifles font couvertes, quantité de petits Oifeaux
de M. de Genues.
fort agreables, \& d'un plumage rare ; entr'autres des Perroquets, des Cardinaux \&* des Colibris.

Le Cardinal eft une efpece de petut moineau, dont les ailes \&\& la queué font noires, oclerefledu corps d'une couleur d'écarlate tres-vive.

Le Colibri eft un petic oifeau gros comme un Hanneton, \& dun plumage verdy fl a le bee longuet, \& tire fa fubftance des fleurs comme nos Abeilles; fon nid eft de la groffeur d'un ceuf, \& eff dautant plus curicux, quil eft fait d'un coton trés-fin, \& fufpendu a des branches fort menués. Il y a ducôré de la Mer des Foux en ff grande abondance, que nos Matelots en tuoient cinq \& fix d'un coup de biton:ce font des oifcaux gros comme des Canards; \&e qui voleot ordimairement autour des Ifles \& des Roches qui font un peu avancées dans



## de M. de Gennes. 69

legumes, quelques fruits, $\& \&$ le tout fort cher.
$L e=7$. nous fimes del'ear, \&le 28 . nous appareillimes pour la Riviere de Janeiro.
Le 29. nous doublimes le Cap err Frie, \& le 30 .fur les huit heures ${ }^{206}$. dut matin nous croyant ì peut prés par lé travers de la Riviere, zio 万. nous tirames un coup de Canon, pour avertir que nous avions befoin d'un Pilore: mais ayant louvoyé d'un bord \& d'autre jufqu'à trois heures aprés midy fans avoir de nouvelles, \& fans en pouvoir reconnoitre l'embouchute, nous mouillames a trois lieuës de terre, \& envoyâmes nôtre Canot le long de la Côre pour lachercher. Les Portugais de fainte Anne nous avoient bien dit quatl y avoic al lentrée une grande Roche en pain de fuere:- mais au lien d'une nous en vîmes deux affez ćloignées 6. 1 Tune

66 Relation du Voyage
P'une de l'autre: cequi nous embaraffois.
Decrmbre 1695. Panchre à l'embouchure de la Riviere, \& fous le Canon des Forts, quil'arrêterent; à la pointe du jour l'Officier qui étoit dedans, fut trouver le Gouverneur dela Ville, \&s fur les fix heures du foir il revint nous apprendre

Le 2 . fur les fix heures da matin, nous appareillames pour nous approcher; \& fur lesncuf hetures il vint un Officier, qui nous fit mouiller à une demi portée de Canon des Forts, qui font des deux côtez de cette Riviere; enfuite il fut faire fon rapport au Gouverneur, \& nous promit qu'lil feroit fon poffible pour qu'on nous envoyât un Pilote.

Dans cet intervale il fe leva un vent force, quinous obligea d'appareiller, parce que l'anchre dérada, \&\& que nous dérivions fur un bane de reches quieft nu milieu dela Rivicre: mais les Forts qui avoient ordre de nous attê ter, \& qui fans confiderer le danger oì nous érions denous pert dre,croyoient que nous voulions nous fervir de l'occafion pourentrer malgré eux, tirerent douze on quinze coups de Canon au travers de nos mats pour nous

68 Relation dis Voyage
faire moniller. Ils faifoient los braves, parce quils fecaveient qu'ayant befoin d'eux, mous n'o. ferions leur répondre. Nous mouillàmes, \&c un quart d'heure aprés, il paflaun Officier, qui nous laiffaun Pilore, \&o un Medecin pour vifiter uns malades; il nous dit que nous pouvions lever l'anchre, \& qu'il alloit au Fort porter les ordres du Gou. verneur: mais comme nous fî. mes fous voile, avant qu'il y fut arrivé, nous en effuîâmes encore plus de dix coups de Canon, qui percerent nótre Pavillon,dó monterent un des Sabords de la fainte Barbe, \&e paffereat entre nos mats fans bleffer perfonne. Nous allames mouiller avec le Séditieux à une petite licué de la Ville; le Gouverneur ne voulur pas laiffer entrer le Soleil d'Afrique ni la Gloutonne: parce quill avoit (difois-il) ordre du

Roy

Roy de. Portugal de ne fouffrir point plus de trois Navires de guerre eetrangers dans fon Port.
La nuit fuivante du 2, au 3 . le Soleil d'Afrique, quiétoit encore à l'embouchure de la Riviere, dérada ; \&e comme le courant le portoic fur le banc de roches, dont j'ay déja parlé, fans quaucune de fes Ancres put l'arrefter, il tira plufieurs coups de Canon, \& mit des feux atous fes mats pour demander du fecours; nous luy envoyâmesnos Chaloupes, qui le tirerent de cet endroit, ouil feferoit indubitablement perdu fans elles. Il apparcilla le mème jour pour HIfle Grande, quien eft à vingt lieuës, \& la Flate fut mouiller dans une pertite Baye, qui eft à l'embotuchure de la Riviere, où elle attendit que la Corvette fut fortic pour entrer. Mon-

## 70 Relation du Voyage

 Monfieur de Gennes fut fe plaindre au Gouverneur de l'infuite qu'on nous avoit faite en entrant, \& de ce quil laiffoit ainfi les Navires du Roy en danger. It s'excufa fur ce que la populace étoit émeùé, qqu'il n'avoit pastenuà luy, que nous ne fuffions entrez dabord, \&e que par la fuite il fereit pous nous ce qui feroit en fon pouvoir.onert Le 4- nous mimes nos malabini des à terre dans un petit Bourg, terres qui fait face à la Ville de l'autre côré de la Riviere.
1ble salue. rent poise

Le s. le Gouverneur nous envoya un Pilore, qui nous mena mouillerà un quart de lieuë de la Ville, que nous ne faliames point: parce qu'on ne voulut pas nous rendre coup pour coup.
Le 15, il encraun Navirequi venoit de la Baye de tous les Saints.

72 Relation du Voyage ̀̀ meilleur marché qu'en Euro. pe: ce qui fait woir la mauwaife foy de cette Nation, dont plus des trois quarts font originairement Juifs; nous luy vendimes anfi nos Negres, dont nous retinmes les plus robuftes, pour remplacer une partie de nos Equipages, que la maladic de Gambie avoit éclaircis, \& dont le noftre feul étoit déja affoibli de plus de cinquante hommes.

Nous reftimes jufquau 27 . dans cette Riviere, qui peut parfer fans contredit pour une des plus feures \& des plus agreables de l'Amerique, avant de fedé. charger. elle forme unegrande Baye, ou les Vaiffeaux font comme dans un baflin; le fondeneft bon, \&e les vents y fontrompus par les hautes terres quil'environnent; le bane de roches qui eft à fon embouchure, où on

ne peut paffer qu'a une demy portée de Canon des Forts qui la commandent des deux côtez, contribué beaucoup à la feureté du Port.

A deux lieués de cette embou-s.ser chure eft la Ville deS.Sebattien, tition quieft le Siege d'un Evêque, \& du Gouverneur de la Province; elle eft firuée fur le bord Occidental de la Riviere, \&\% dans une belle plaine entourée de hautes montagnes ; elle eft grande, bien bâtic, \&' les ruës en font droites; les maifons magnifiques des fefuites \&\% des BenediCtins, qui la terminent des deux côtez, chacune fur une petite hauteur, en rendent la yeû̀e fort agréable. Elle n'a aucunes Fortifications du cofté de la campagne, \& elle n'eft deffenduë que par un pertit Fort, qui eft furle bord de la Mer au bas des Jefuïtes.
D

Ses Habitans font propres, Lesin ex d'unegravité erdinaire alcur detre- Nation; is font riches \&\% aiment das. le trafic ; ils ont grand nombre fieurs familles entieres d'Indiens quils entretiennent dans leurs Sucreries, \& à qui ils ne veulent pas offer la liberté, comme étans maturels du Pais. Leurs Efclaves font pour la plùpart toutes les affaires de la maifon: cequiles rend fi mols \& fi effeminez, qu'ls ne daigneroient pas re baifice pour prendre cux. mémes une épingle, dont ils atlroient befoin. Le luxe eft fiordinaire parmy eux, que nen feulement les Bourgeois, mais mé me les Religieux peuyent entretenir des femmes publiques fans craindre la cenfure \&e les médifances du peuple, qui leur porte un refpect rout particulier, llimpurctén'eft paste fenldeffur de
ces Moines impies; ils vivent dans une ignorance craffe; on entrouve trés.peu qui farchent le Latin, \& il eft ì craindre quils ne nous faftent voir lincendie d'uneautre Sodome. On trouve par rout le Brefil deslegions de Cordeliers, de Carmes, \& de Benedietins : mais ils fe foucient pea dela converfion d'un nombre infinide pauvres Indiens, qui ne demandent quà être inftruits des lumieres de l'Evangile ; \& il n'y a dans tout ce valte Pais que huis ou dix bons Peres Capucins François, \&e quelques lefuites, qui S'mployent avec un zele extraordinaire al ces faintes Mif. fions.
Jene puis m'empecher derap- Amb. porter une petite avanture qui arrivaà un jeune homme de noftre Efcadre ; il eut quelque démẻléavec un habitant, \& futo-

[^0]
## 76

Relation du Voyage
bligé de mettre l'épée à la main pourfedéfendre: mais fe voyant feul \&\& preffé par un grand nombre de Portugais, il prit le parti de la retraite; \& voyant la porte des Carmes ouverte, il y entra, croyant trouver un azileaffuré: mais it éprouva bien le contraire, car un de ces charitabics Religieux luy déchargea fur la tefte un coup de fabie, dont il portera tourefa vie les marques; ilenaccourtut plafieurs autres, qui le chargerent de coups de baftons, \& le remirent entre les mains des habitans, quieurent compaffion de luy, \&e horreur du procedé deces Moines. Ce que je dis de ces faux Religieux ne doit en rien offenfer ceux quif font leur devoir, puifque les invectives qu'on fait furles libertins, ne font qu'augmenter le refpeat qu'on doit avoir pour ceux qui cherchent l'occafion de montrer Ieur
leur zele, \& de répandre leur fang pour la gloire de JefusChrift.

Leterroir de cette Riviere eft fertile en pàturages, Tabac \& $\mathrm{c}_{\mathrm{cr}}^{\mathrm{des}}$. Cannes, dont on fait non feulement de trés-beau Sucre, mais encore une efpece d'Eau-de-vie trés-forte, que nous appellons Guildive. Ces Cannes viennent de bouture, font pleines de nocuds, qui pouffent des feuilles femblables a celles des Rofeaux, \& croiffent par fillons comme le Bled; lorfqu'elles font cueillies on les porte au moulin pourles moudre, \& Ic jus qui en fort, coule par des canaux dans des chatedieres, out on fair \& rafine le Sucre à peu prés comme le Salpêtre. Ce terroir eft auffitrésfertileen Riz, en Mayz, \&en Manioc, qui font des racines, ther qui pouffent un petit arbufte ${ }^{\text {nimen }}$ de quatre à cing pieds de haut, D 3 \&

## 78 Relation du Voyage

- \& viennent de bouture ; les champs où onles plante, \&COत̀ on les laiffejufqua a deux \&e trois ans fur pied, font affez femblables a ceux de nos Chenevieres. Ces racines, qui fervent de pain à une grande partie del'Amerique, fort groffes \& longues comme des carottes ; on les 6 gruge fur des rapes faites exprés, \& onen fait de la farine en tirant entierement le jus, qui eft le poifon du monde le plus fubtil, \&\& qu'on 2 foin de faire écouler dans des lieux fouterrains, de peur que les beftiaux n'en boivent,

La plâpart des Portugais mangent cette farine telle qu'elle eft; d'autresen font une efpecede perites galletres, $q$ quils font cuire fur des platines de fer deftinées à cet ufage.
Trata, Les legomes \& les fruits y font en abondance; les Choux, les

de M. de Gemies.
Oignons, les Laituees, le Poerpier, les Melons, les Melons\% deau, les Citrouilles, le Raizin, \& plaficurs autres fruits que nous voyons en Europe, y croiffent parfaitement bien. Ceux du Pais font, l'O range, la Banane, PAnanas, la Patate, 1Ighname, le Cocos, la Goyave, \& quanti. téd'autres, dont ils font dettésbonnes confitures.

L'Ananas croit comme un Artichaud, \& reffemble à une groffe Pomme de Pin; fes fevilles font longues, épaiffes, \&c armées de perits piquants il porte une couronne de ces mémes feuilles, \& peut paffer pour le meileur frut do toute l'Amerique.

La Patate \& I'Ighname font des racines affez lemblables au Toupinambous. La Patate a le gouft de Niaron, Ex femangeordinairemens grillée.

$$
\mathrm{D}_{4} \quad \mathrm{LI}
$$

L'Ighname eft fade, mais beaucoup plus faine, \& plus groffe que la Parate; elles font toutes deux excellentes dans le potage.

Le Cocos vient fur unarbre. quieft à peu prés comme le Palmier. Ce fruit eft fort gros, \& n'a rien qui ne puiffe fervir ; il eft couvert d'une étoupe dont on fe fert à calfeutrer les Navires préferablement au Chanvre; cette étoupe levée, on trouve une groffe Noix dure \& en ovale, dont on fait les raffes \& les autres ouvrages, quii portent le nom de Cocus. Cette noix renferme un fruit blanc d'un gouft de noizette, attache tout atttour de l'épaiffeur du petit doigt; \& enfinle milien eft rempli d'un grand verre d'une liqueur fraiche \& approchante du petit laiet: de forte que ce fruit feul peut faire fubfifter un hom- ne fe mettent point en peine de faire atucuns vives, lorfquils fgavent trouver des Coquiers dans les endroits out ils doivent aller.
La Goyave eff tant foit peu plus grofle qu'unc Nois verte, la chair en eft rouge, fort pierreufe, \& d'un gouft de Pefche; Parbre qui produit ce fruit ref. femble à nos Pruniers.
Il yaquantitéde Bocufs,de Cochons, de Moutons, de Volailles \& de Gibier: mais tout y eft extrémement cher. La Florequiy vient tous les ans de Portugal apporte des vins, des farines, de lthuile, du fromage, des draps, des toiles, \& toutes les marchandifes quiy font inccelfaires ; \&een échange charge dufucre, des cuirs \&e de l'huile de Poiffon, dont le Roi de Portugal tire des Im. pôts confiderables. On y faifoit D 5
20.

8: Relation du Voyage autrefois du Tabac en quantité: mais prefentement il eft defendu comme un des plus grands obftacles au commerce de la Baye de Tous-les-Saints; il eft auffidéfendud'y faire dubled \& do vin, pour ne pas rompre le commerce d'Europe, dont les habitans fe pourroient paffer, comme font dans la Capitainie deS. Vincent ceux deS. Paul, dont thiftoire eft affez particuliere, pour en toucher quelque chofe cn paffant.
Cette Ville, quieft à dix lieués dans les terres; tire fon origine d'un affemblage de brigands de toutes Nations, qui peu à peuy ont forméune grande Ville, \& une efpece de Republique,où ils fe font une loy de ne pointreconnoitre de Gouverneur. Ils y foot enfermez par de hautes montagres, \& on ne peut ni y entrer, mien fortir quepar ua petit défi-

Ié, qu'ils gardent de peur d'étre furpris par ies Indiens, avec qui ils font prefque toújours en guer$\mathrm{re}, \&$ de peur que ceux qu'ls ont faitefclaves ne s'enfuyent. Ces Pauliftes vont jufqu'a 40.0uso. enfemble, armez de Fleches, \&s de Boucaniers, dont ils fe ferverit plus adroitement que nation du monde; ils traverfent tout le Brefil ; vont jufqu'aux Rivieres, oudela Plase, ou des Amazones, \&es'en reviennent au bout de quatre oucinq mois, quelquefois avec plus de 300 . Efflaves, qu'ils touchent comme des troupeaux de Bceufs; \& lorf qu'ilsles ont un peu affujettis, ils les envoyent a la campagne cul.tiver la ferte, ou les employent à pefcher de l'Or, qu'ils trouvent en figrande quantité, que le Roy de Portugal, à qui ilsen envoyent foigncufement le cinquiéme, en tire tous les ans 1 D 6 plus

84 Relation du Voyage plus de huit à neufcens Marcs. Ils luy payent ce droit, non pas par crainte, car ils font plus puiffans que luy: mais par une couttume de leurs peres, quin'étans pas encore bien établis dans leur rettaite, vouloient fe tirer dela domination des Gouverneurs fous prérexte de ménager les in. terefts du Roy, dont ils fe difent aujourdhuy tributaires, non pas fujets, afin de fecolier le joug à la premiere occafion.

Le25. nous rembarquâmes le refte de nos malades, qui outre quatre ou cinq, étoient tous aflez
ceufs, des confitures, du vin, \&r generalemient tout ce quthls avoient de befoin ${ }^{3}$ il s'offrit me. me à garder chez luy les plus malades jufqu'à nôtre retour. Le $2 \%$ nous mimes ala voile, nopr \& paffames entre les Forts, les toriz Canons détapez, les mechesallumées, \& rous prefts à leur répoadre, sils cuffent voulunous inquetter furle Salut, out nous faire attendre des ordres du Gouverneur pour fortir: Nous n'avions plus befoin d'eux, \& ils leconnurent bien ; ilsétoient

- tous rangez fur leurs parapers, \& marquoient étre ravis denôtre départ : parce quills éroient fatiguez des gardes continuel les quils- firent pendant que nous y fümes, Le Gouverncur fe trouvoit fi peu en furcté, qu'il manda tous les habitans de quatre lieuës à la ronde, \& nous ne fümes pas fi-toft 11

D 7

## 86 Relation du Voyage

fortis, qu'il fit conftruire au def. fous dela Villeun Fort de quelques pieces de Canon far une petite Ifle, qui commande la Rade, \&e où les François s'étoient habituez ath commencement que cette Riviere fur découtverte.

Le 29. aprés beaucoup decalme nous mouillâmes fur les fept heures du foir dans le canal de PIfe Grande.

Le 30 .il fit une chaleur fi infupportable, quion brûloit juf. ques dans l'eau. L'aprés-midy, il vint du large une petite brife, qui modera Pardeur du foleil; nous apparcillimes, \&s fümes a trois lieuës de là mouiller auprés duSoleil d'Afrique à une portée de fuzil deterre, dans une ance de fable fort agreable, où on eft àl'abry de tous vents, \&8 où on trouve la meilleure eau du monde.


## de M. de Gennes. 87

 L'Ifle Grande a environ dix- LTe huir lieves de tour, elle ell haute ce. \& couverte de bois d'une épaffeur fi prodigieufe, quo'on n'y peut marcher deux cens pas de fuite; il $y$ a des plaines entieres d'Orangers \&e de Citronniers; on y trouve aufi plulieurs fruirs. fauvages, comme la Poire de Mapou, qui porte tun coten roux, \& dont on fait des matelas qui peuvent darer une éternité : car en les expofint de tempsentempsaufolet, le ceton fe renfle de luy-même, st le matelas eft comme neuf. Nous en trouvàmes un autre, qui eft gros commeune Noix verte, \& quifemble avoir la tetre couronnée de cloux de girofle; il y a aufii quantité de ces animaux que noas appellons Tatous, \& dont les écailles ornene les boutiques des $A$ poticaires, la chair en elt ferme, \& a le goult da Porc frais.
## 88 <br> Relationdu Voygge

Il y a fur la Côte, vis a vis de cetteance un gros Bourg Portugais, où il y a environ 4 à 500 . habitans, \& deux Convents, un de Carmes, \& Pautre de Cordeliers. Nous yachetámesquelques Berufs, de la Volaille, du cevo Poiffon fec, \& quatre Pirogues. quab qui nous coúterent depuis 4 . nogete. jufqu'a 8o. écus. Ce font de grands Canots fort longs, fairs d'un feul arbrecreufé, elles font legeres, propres pour les defcentes, \& 'peuvent porter jufqu'a 6o. hommes. Le Gouverneur de Rio-janeiro avoit envoyé faire défenfe aux habitans de nous rien vendre: mais ils n'en firent pas beaucoup d'état, \& nous donnerent ce que nous demandimes; ils ont tous des habitations dans les montagnes, \& voudroient bien s'affranchir comme les Pauliftes.
Jajicr Les de Janvier 169 6,aprés a-
voir fait nôtre eau \& nótre bois; nous fimes voile pourle Détroit de Magellan.

Les 6.7.8. \& 9 . nous cûmes beaucoup de calme, \&le 10 . 6 tansì 40 - liewës de terre, nous commençàmes à élonger la Cô. te à cettediftance pour parer les bancs de fable, qui font allentrée de la Riviere de la Plate, \&e qui vont beaucoupau large.

La nuit du 21 , au 22 .nous faifant par le travers du Cap S. Antoine, nous perdimes la Felicité. Cependant il faifoit un beau clair delune, la mer étoit belle, le vent mediocre, \& on ne pouvoit enattribuer la faute, qu'à la negligence de ceux qui faifoient le quart, qui pour fe fier trop au beau temps, fe feroient endormis. Nous tirâmes pluficurs coups de Canon, \& tînmes tous differentes routes pour

## 93 Relation du Voyage

licherchet: mais ee fut inutillment.

Le 23. nous vîmes beaucoup de Loups Marins, qui dormoient fur le dos à flear d'eau.

La nuir du 26 all 27 Hous cît. mes un tonnerre épouventable \&8 beatroup de playe.
Le 29 , nous vimes quelques Baleines, des Margots, \& une quantité prodigieufe d'uurres Oifeaux, qui nous fuivoient le long du bord comme des Canards.

Le 3 o. nous vimes des herbes, \& force Goimon ; nous crúmes être prés de terre: mais la fonde nous fit voir, que nous en étions encore à plus de 40 . lieues.

Le 3t. la Mer fut ficouwerte de petites Ecreviffes, qu'on auroit pû luy donner le nom de Mer Rouge; nousen primes plas de dix mille avec des paniers.

## de M. de Genues. <br> 91

Le i. \& 2. Février les vents fisioe furent violens, $\&$ la mer groffe. $\mathrm{Le}_{4}$ farle midy, nous recon- $\mathrm{Cn}_{\mathrm{n}} \mathrm{s}$. nûmes le Cap S. Ynez de lasBarreras ; les terres en font baffes, \& aurant que nous le púmes difeerner, fort fteriles; nous $y$ vimes une fumée affez groffe, pour nous faire juger qu'il y avoit des habitans. La plufpart de ccux quiont navigué furces Côres, \&\& quí en ont fait des Relations, difent que lorfque les Sauvages y voyent aborder quelque Vaiffean, its font de grands feux, \& des Sacrifices an Diable pour le conjurer d'exciter quelque tempette, qui le faffe perir.

Le 5. \& le 6. les vents furent fort inconftans, \& le Ciel embrumé.

Le 7. fur les trois heures aprés minuit la Flute tira un coup de Canon pour nous avertir qu'el-

## 93

Relation du Voyage
le voyoit la terre; nous mouillàmes, parce qu'il nous éroit important de la reconnoitre; \& à la pointe dujour nous vimes un Cap que nôtre Pilote \& deux de nos Ófficiers, qui avoient déja paffé le Détroit de Magellan, affuroient étre celuy des Vierges. Les vents varierent \& devinrent contraires : ce qui fit que nous ne pûmes apparcil. ler, pour l'aller : reconnoitre.

Le 8, les vents continuerent toujjours à nous être contraires, \& furles deux heures aprés midy, ils redoublerent avec tant d'imperuofité que nôtre cable caffa; nous ne pûmes hiffer nos vergues que nous avions amenées pour donner moins de prife au vent: ainfi n'y ayant point d'apparence de pouvoir porter de voiles, nous nous laiffames dériver au gré de la Mer jufqu'au quizu lenidemain quatre heures dumatil, que les vents s.ctant un peu moderez, nous rapprochâmes la terre, \& mouilámes fur le midy a l'entrée dela Ri- Nivive-
 rendre un vent favorable pour rejoindrenos batitimens. A peine cúmes-nous laifé tomber l'Anchre, que les vents fe rangerent, 12 mer devint belle, \& nous fimies de la voile autant que le jour pút le permettre.

Nous paffämes la nuit à la cape, \& a la pointe du jour nous rejoignímes nos Batimens, \& fimes route fur le Cap dontj'ay déja parlé, que nous croyions étre celuy des Vierges, aimant vis . mieux nous en rapporter à ceux som qui avoient déja éré fur les lieux, qu'aux Cartes, quifouvent fe trouvent fauffes dans des endroits aufli peu frequentez que ceux-lì. Cependant nous

## 94 Relationdu Voyage

nous nous engagions iafenfibicment fur wa Banc, d'oil nous aurions eu de la peine à nous tirer, fi nous n'euflions de bonne heure reconnu nôtre erreur par la fonde ; nous reviràmes prompiement de bord, \&e É longeămes la Côte à petites voiles.
Le if. hous découvrimes un autre Cap affez femblable aut premier, \& quoyque nous ne puffions prefque douter que ce ne fur celuy des Vierges, lexperiencenousapprit ì nous en af. furer entierement. Nous louvoyàmes quelque temps pour laiffer diffiper la brume, \&e fur le midy nous entràmes dans le Détroit, où nous fûmes mouil. ler fur les quatre heures du foir à l'entrée de la Baye de Poffeffion, ayec un vent \& un courant favorables.

Le 12, à la pointe du jour nous
nous apparcillàmes: mais il fic fipeu devent, que nous ne púmes gagnertrois lieuës en toute lajournée.

Le 13, à la pointe du iour nous rappareillàmes, \& fimes de la voile aurant que les marées nous le purent permettre; fir les quatre heures du foir nous doublames le Cap Entra-ce na, \& fümes mouiller a l'entréc man de la Baye Boucaut, Nous y vi- hyes: mes quelques Balcines, \&\& quan. has. tité de Marfouins tous blancs, ì lexception de la tête \&edela queué

Le 14 , nous levaimes I'Anchre, \& louroyames julqua midy, que la marée nousétant contraire, nous mouillimes i deux lieués de terre au milien de la Baye Boucaut; la Côrey eft plate, fterile, \& il n'y a ni cau, ni bois. Nous y trouvalmes des Becaffines, plufieurs U O Oi-

## 96 Relation du Voyage

Oifeaux de mer, \& quelquestans de nos gens nous dirent 1 voir vit une lieue dans les terres des Bocufs fauvages \& des Chevres. Il y a (comme par tout le Détroit) une quantité prodigieufe de Jambles \& de Moucles, qui ne cedent en rien a celles de Charonne; nous en avons trouvé dont lededans pefoit jufqu’à demy livre, \& dont les coquilles font d'une beauté charmante.
Cup
Gug 7. Gtegory, \&e mouillàmes fur fe ange midy a une perite lieué de l'Ifle \% \& S . George, que nous ne púmes Vinvinh approcher de plus prés: 'parce quele calme nous prit, \& quela marée commenģoit à nous tue contraire. Cette Ifle peut avoir une lieué de tour ; elle eft haute \& feche; nous y trouvâmes des Champignons, plufieurs Oifeaux de mer, \&\& quelques Ca-
zes de Sauvages aban lompees; nous y primes auffi quelques Pingoutins, dont cette lfle porte le nom, pour la grande quantité qu'y en trouverent les Anglois, qui l'ont ainfi nomméc. Ces animaux font un peu plus gros queles Oyes, ont les pates courtes, le plumage gris \&e fort épais; leurs aifles font fans plumes, \& ne leur fervent que de nageoires; ils vivent la plûpart du temps dans l'eau. feretirent $\lambda$ terre pour dormir, \& y font des tanieres comme les Renards. La plûpart de nos Meflieurs y pafferent la nuit, pour avoir le plaifir de voir des Loups Marins. Ces animaux montent fur des roches fort efcarpées, s'y mettent far le cul comme des Singes, \& font un bruit épouventable pour appeller leur femelle. Lorfqu'ils ont des petits, ils les trainent dans le bois, leur apportent du Poiffon, \& les careffent auffi tendrement qu'une mere fait fes enfans.

Le 18. il fe leva unvent forcé qui nous obligea de relacher à la Baye Boucaut, où nous mouillames le foir à labry du Cap Gregory ; la Flute nous fuivit, \& les autres tinrent bon.

Les 19. \& 20 , it fit grand froid, \& les vents redoublerent. Neus vimes de grands feux fur l'ifle de Fuogue; les Sauvages avoient envie de nous parler: mais la mer fut figrofie que nous ne púmes faireleur afflaire.

Nous apparcillâmes le 2 t . doublàmes le Cap Gregory, \&\& lorfque nous fümes par le cravers de PlifeS. Georges, que nous rangions d'affez prés la fonde à lamain, nous nous trouvàmes cout d'un coup dans la pointe pointe d'un banc, qui n'étoit pas marque fur la Carte; nous mouilames pour envoyer fon: der, \& remimes en route une heure apres. Nous mouillàmes fur les cing heures du foir afix lieués de litheS. Georges dans une ance oí la côte s'eleve agréablement, \&e commence à ére couverte de bois; il y a de petites Rivieres, out on peut faire de trés-bonne eau, nous y trouvàmes du Selery, des Grofeilles, des Renards, des Outardes, des Grives, des Ca nards, des Cormorans, \& quantité d'autres Oifenux de mer.

Le 22. \& le 23, les vents furent contraires.

Le 24 nous fimes voile, \&fur le midy nous rejoignimes nos Bátimens, que nous avions quittez a l'Ife S. Georges, \& qui etoient mouillez à deux E 2

100 Relation duVoyage lieuếs de la Baye Famine. Nous fimes en eet endroit de tres. bonne eat, mais avec un peu de peine : parce que la Córe eft pleine de Roches. Nous y vimes pour la premiere fois des Sau-SurriFend vages, ils éroient huir our dix qui contruifoient fur le bord de la gellar: Mer deux petits Canots d'écorcequils n'abandonnoient point, \& nous prioient par fignes de n'y pas roucher, il y avoit parmi eux une grande vieille qui paroiffoit ágee de 8o. ans, \& qui fembloit en quelque façon commander les autres; is avoient des frondes, des fléches, \& cing ou fix perits Chiens, dont ils fe fervent apparemment pout la chaffe. Leurs fleches avoient pour pointe une pierre ì fufil, raillée en langue de Serpent avec beaucoup d'indu-

- Atries ils fe fervoient aufli de gros gaillous taillez pour couper le bois,


102 Relationdu Voyage voir huit ou dix pieds de haut, \&i dont ils font tant diexigerations, juffurd leur faire avaller des fceaux de vin. Ils nous parurent fort fobres, \& leplus haut d'cux n'avoit pas fix pieds. Le 25. nous apparcillimes: mais à peine fûmes-nous par lo

Cap travers du Cap Frouvard, que nous trouvames des vents variables \&o dontraires, qui nous obligerent, n'y trouvant pas mouillage, de paffer la nuit à la cape.

Le 26. à la pointe du jour; les vents s'étans un peurangez, nous fimes voile; fur les deux heures aprés midy nous doublames le Cap Frouvard, \& fur les dix heares da foir le Cap Holland: mais avec des coups de vents épouventables, qui fortoient d'entre deux montagnês, \& nots furprenoient le plus fouvent au milieu dinn grand.


104 Relationda Voyage mámes Baye Françoife, \& donnimes à la Riviere le nom de Monfieur de Gennes.

Nous appareillimes le 3. de Marsavec un vent favorable: mais à peine cûmes-nous doublé le Cap Frouvard, que les vents varierent à leur ordinaire avec des rifées, qui venoient par boutades, \& nous mettoient le plat bord a l'eau, lorfque nous y penfions le moins. Nous paffames la nuit à la cape ; les vents forcerent, \& nous fú. mes obligez de relácher deux lieuës au deffus de la Baye Françoife, que nous ne pumes gagner.
Toye Les, nous fümes reconnvitre min la Baye Famine, ainfi nommée, parce que la faim y fit perir les habitans d'une nouvelle Colonie que Philipes II. Roy d'Efpagne yavoir vouluétublir, simaginant par là empécher le paffagc


106 Relation du Voyage
nous puffions les fouhaites: mais nous n'en púnies profiter: parce qu'll nous falut attendre le Soleil d'Afrique, qui neparut que le lendemain à la pointe du jour. Nous apparcillâ. mes : mais les vents varierent atufi-toft, \& devintent contraires avec beaucoup de playe \& de grefle; nous mouillámes une lieué au deflous du Port Galant.

Les vents nous furent contraires jufqu'au 20. \& furent fort froids; il tomba beaucoup de pluye, de grefle \&e de neige, tont les montagnes font couverces toute l'année. Nous fimes de l'cau \& du bois, \& vimesquan. tité de Baleines. 2 ol th 1 gal
र्रtion Le 20.nousfimes voile ayea chlor oint un vent fivorable: mas il retourna bien-toft à fa carriere otdinaire, \&x rious né pûmes gagner que la Rade duPort Galank, où 2 3 ? nous
 nous reflames encore quinze jours, avec des vents froids, beaucoup de pluye \&o de neige. Cette Rade eft grande \& 1 a $\mathfrak{a}$ bry des vents d'OUett; le Port oft dans une fituation agréable \&o tés.avanageufe ; il s'y dé. charge deux petites Rivieres dont Peau eft excellente ; on y trouve les plus beaux coquill:ges du monde, des Allouictrcs, des Grives , des Canards, \&e plufieurs Oifeaux de Mer. Nous y entendimes pluficurs fois dans les montagnes les cris des Sauvages: mais nous ne púmes les voir.

Le 3. Avril , comme nous ation commencions à érre courts de yivres, \&eque la faifon étant déja fort avancée, il n'y avoit plus guere d'éperance de trouver des vents favorables pour cintrer dans la Mer du Sud, on tint Confeil, \& il futrefolu, que fi.

## Io8 Relationdu Voyage

en deux jours les vents ne changeoient pas, nous retournerions \# P'Ifle Grande faire des vivres pour chercher fortune ailleurs. L'on peut juger dans de fi facheufes conjonetures, de quel chagrin \& - de çuel defefpoir font capables des gens qui elperoient toute leur fortune d'une entreprife fibelle; il n'y avoit pas un Matelot qui n'cut micux aimé mourir de faim que de relâcher; ils s'accoutumoient deja a manger les Rats, \& les payoient quinze fols prix courant. Quoy que nous n'ayons pas été aflez heureux pour voir ces Córes fortunées du Perou, d'où on tire ce que nous avons de plus précicux, je croy qu'on ne fera pas fàché de fçavoir le fujet qui nous avoit fait entreprendred'y paffer.
sian Versl'année 1686. quelques dinse Flibuftiers de IIIfe S. Domin- gue, qu'on fçait être affez ennemis de la paix, aprés avoir batit plufieurs années les Côtes de Carack,dela Nouvelle Efpagne, \& de Cube, fans y avoir púf faire aucune fortune, ferefolurent de paffer en celles de la Mer du Sud, qu'its favoient ètre beaucoup plus riches, \&e moins fortifices. Il fe préfentoit pour cet effet deux paffages, l'un par terre, lautre par le Détroit de Magellan. Le'premier comme le plus court avoit été ufité par quelques autres Flibuftiers: mais il y avoit deux grands obftacles; lun d'ètre attaquez en paffant par les Indiens, qui font tantoft en guerre, tantoft en paix avecles Ef pagnols; lautre de trouver dans cette Mer des Bâtimens propres pour faire leur courfe. Le Paffage du Détroit de Magellan lear parat plus feur, ils en- Rape trerent au nombre de quatre-

E 7 yingt

## sto Relationdn Voyage

类de vingr hommes en la Merdu Sud, File out its fe firent redouter par les be frequentes defcentes quils firent en differens endroits, \&e par le grand nombre de Vaiffeaux richement chargez qu'is prirent, \& d'où cependant ils remportoient per de butin, tant par la mausaife conduite de leur troupe mal difciplinée, que parce guids trouvoient les marchandifes trop embaraffantes pour des gens qui n'ont point de retraite'; ils fe contentoient de les rançonner, \&o lorfquils y powvoient prendre pour cinq a fix mois de vivres, ils fe retiroient an large dass quelque life, où ils paffoient le temps ì chaffe \&s ìla pefche, \&e aprés y avoir confumé leurs vivres, ifs retournoient à la Câte.
thet Aprés avoir mané cetre fu. 7. mich neffe vie l'efpace de fept ans, 2. quelques-uns émús du retourde дयाँ

## de M. de Gemnes.

111 lopatrie, refolutent de repaffer dansla Mer du Nordaitssaffem. blerent pour cet effet à Plfle Fernand, ou ils partagerent leur butin, \& fe trouverent avoir huita neuf mil livres chacun. La refolution prife de repaffer, vingt-trois d'entr'eux, à qui le hazard du jeu avoit fair perdre ee qu'ilsavoient étéfi longtemps à gagner, reflerent furcette ifle avec une Pirogue, dans laquelle ils traverferent au Perou, refolus. de perir ouderegagner au moins leurs lots. Ils y enleverent cinq riches Vaiffeaux, entre lelquels ils choifirent celuy qu'ls crurent leplus propre pour acheverleur voyages ils le chargerent de Fonte, de plufieurs marchandifes des Indes, \& de vivres, \& enfin s'en feroient revenus beaurcoup plus riches que les autres. s'ilsn'avoient pas perdu ce Battment dans le Dêtroit de Magelter lain,

## 112 <br> Relation du Veydge

lan, où ils refterent dix mois entiers à conftruire une Barque du micux qu'ils purent, \& avec toute ladreffeque peut foumir une neceffité auffi preflante, Ils - chargerent leur Barque de ce qu'ils purent fauver des debris du Vaiffeau, \&e pafferent à Cayenne.

Tous nos Flibuftiers étansre-

Dlste
matent $\mathrm{g}^{\text {aliment }}$ Mer do Nord. paffez dans la Mer du Nord, fongerent a fe retirer avec leur petite fortune; quelques-uns en paffant s'érablirent au Brefil, les autres fe retirerent à Cayenne, à S. Domingue, \&x aux autres lfles de 1 Àmerique: mais il y en cut quatre ou cing, qui ne pouvant fe borner à fi peu de chofe, refolurent de faire un fecond voyage, \& pourcet effet pafferent en France avec de bons memoires. L'un d'eux nommé Macerty s'adreffa à Monfieur de Gennes, qu'il fçavoit être fort
de M. de Genmes.
113
entreprenanr. Monfieur de Gennes ecouta fon deffein, \& fut à Paris pour en reprefenter les confequences à la Cour, en s'offrant d'executer luy-même, ce qu'on veudroit entreprendre.

Les propofitions de Monficur de Gennes furent reçûưs avec tout le fuceés qu'il pouvoit en efperer; te Roy luy fournit des Vaiffeaux à fon choix ; \& la nouveauté du voyage eut tant de credit, que piulieurs perfonnes de la premiere qualité fe firent un plaifir des'intereffer dans fon armement ; il trouva quantité de jeunes gens, qui pouffez également par la curiofité de voir de fi beaux Pais, \& par l'occafion d'y fairequelque fortune, s'offrirent avecempreffement de faire la campagne. Enfin il femble que tout, ne nous étoit favorable, que parce

## 114 Relation du Voyege

que nous ne devions pas réußir: maisil eftà efperer quela Coar ne fe rebutera pas d'une entre. prife fi importante, \& qui n'a minqué, que par le peud'experience, que aous avions pour lors de la faifon des vents. Toue le monde fosair que les Efpagnols ne font en etat de nous faire la guerre, que par les rrefors im. menfes, qu'ts tirent tous les jours dela Nouvelle Efpagne \&r du Perou; ils fe font rendus maí. tres deces paifibles contrées, en verfantle fang d'im nombre in. nombrable de pauvres Indiens. qui ne recherchoient quel'amitié \& Yalliance de cette fuperbe nation, qui pour leurimprimer de la terreus, fe difoit defeenduê des Dieux. Outre tous les fupplices quils ont ptt imaginer pour dérruire ces pauvres gens, is ont pouffe lew ertuatie juf quit. en tuer \& vendre ala boucheric
de M. de Gennes. 115
cherie pour nourrir ceux qui les fervoient; \& cent François peuvent rendre temoignage , que les rivages du Perou font encore aujourd'huy couverts des fquelettes de ees malheureufes vietimes, qui demandent à Dicu la vengeance de leur mort, \& la liberté de leur Patrie. Rien ne peut done s'oppofer à la deftruction de ces ennemis de Dieu \& de la narure, qui fous le nom de Chretiens font renaitre 1'idolatrie, \&r vivent au milieu de leurs trefors dans une moleffe, qui n'eft commune qu'aux bêtes. Je pourrois en dire davantage: mais it faut reprendre la fuite de nos infortunes. Le 5. les vents écans toûjours contraires, nous appareillames pour repaffer dans la Mer du Nord, comme il avoit étérefolu deux jours auparavant. A pei-

## 116 Relation duVoydge

ne fümes nous fous voiles, que les yents changerent pour mieux nous jotier, \& nous firent faire encore une rentative, qui non feulement fut inutile, mais qui nous cur éte funette fans unfecours vifible de Dieu. Nous n'eủmes pas fait une lieuë, que ces vents favorables feterminerent à un calme plat, \& queles Marees (dont nous n'avions pú connoitre le cours depuis le Cap Frouvard) nous aculerent a la Côte, fans que jamais quatre Chaloupes puifent nous tirer au large ; nous laiffìmes tomber une groffe Anchre, qui diminua beaucoup la force du courant, fans pourtant nous empécher de deriver: parce que le fond étant a pic, elle ne put tenir. Neus aurions pú de la Poupe fatter iे terre, \& nous croyions le peril inévitable, lorfqu'heureufement a fe leva une petite brife de Nord, qui noós tira d'aflaire; tour autre vent nous étions perdus, Lé Soleil d'A. frique \& la Gloutonne couru. rent a peu prés même rifque que nous.

Nous paffames la nuit du 5 : att 6 . A la cape, \&\& à la pointe du jour nous fimes roure fur le Cap Frouvard, où les vents nous etans contraires, nous paffimes encore lantuit fuivante it la cape.
Le 7.à la pointe dujour, les vents vinrent encore au Nord. Ef, nous fimes un dernier cf. fort, \& doublàmes le Cap Frouvard, mais inutilement. Nous remimes en roure, \& le 11 - fur les fix heures du foir ayant paffé entre la terre de Feu, \& les Bancs quifont al'embouchure du Détroit, nous rentràmes dans la Mer du Nord, \& fimes route pour Plfle Grande.



Le 16. à la pointe du jous, nous nous Ícparâmes du Soleil d'Afrique \&ै du Sediticux par tu temps de brume, qui les empécha d'entendre les fignaux, que nous fimes pour virer de bord.
Le $17, \&$ le 18 , nous eúmes du mauvais temps, \& la Mer fut fort groffe.
Le 26. Ieciel fut fort embrumé, \& les vents. fi violens, que nous fümes obligez de prendre les Kiz dans la Mizaine; la Lame ctoir grofe, \& nous embarquions de Teau de tous côtez. Sur le foir nous perdimes un Matelor, qui romba a la Mer en defcendant un Fanal de la grande Hune.

Le 27. nos Pilores fe faifoient par le travers de la Riviere de la Plate à foixante lieués de terre.

Le 29. nous eimes encore


120 Relationdu Voyage
de vent. Sur les huit heures du foir, le ciel étant fort ferain, nous apperçutmes que la lune entroit dans l'ombre de la terre, où elle refta prés de deux heures, nous n'érions point prévenus de cette Eelipfe, n'ayant pas trouvé d'Almanachs dans les boutiques de Magellan, où les habitans (quoyque grands fpeculateurs des Aftres) ne produifent point le fruir de leurs obfervations. Sur les deux heures aprés minuit nous découvrimes fous le vent un Bátiment; quelques-uns mème affuroient en voir deux ; nous parìmes nos batteries, \& tinmes le vent toure la nuit. A la pointe du jour nous reconnúmes que c'étoit une Barque Portugaife, qu'une bourafque avoit fait dórader de l'embouchure de RioJanciro ; elle nous dit que la Flote étoit arrivée, quele Gou-ver-
de M de Gemes. 121 verneur étoit changé : mais qu'elle n'avoit cu aucune nouvelle de nos Bâtimens; nous luy donnàmes par charité deux barriques d'eau, dont elle manquoit depuis deux jours, \& ne pouvoit gagner la terre pouren faire.
Le 19. nous doublàmes le Cap de Frie.
Le 20, nous mouillâmes à fept lieuës de Rio-Janeïro; il ne faifoit pas un fouffle devent, \& les courans nous étoient contraires. Nous vimes en cet endroit deax de ces colomnes d'eau qu'on nomme Pompes de Mer ; ona le foin quand elles s'approchent de tirer plufieurs coups de Canon pour les diffiper.

Le 21. nous appareillames, \&e le 22. nous mouillâmes à deux lieuës de terre devant P'embous. chure de la Riviere, où nous ne voulumes pas entrer: parceque

## 122 Relationdu Voyage

 nôtre rendez, vous étoit a lifle Grande.Lez;-nousappareillames; les Roches couperent nôtre Cable, \& nous épargnerent la peine de leverl'Anchice
La nuie du- 24: au 25 . il fit fi peu de vent, qu'a la pointe du jour nous nous trouvâmes dérivez par les courans fous le Cap de Frie: ce qui nous fir prendreleparty derelâcher aux Ifles Sainte Anne, pour y attendre un vent fait, \& pour y prendre de l'eau \& des vivres, dont nous érions fort courts, nous y mouil. 1 lames le 26 . furle midy, \& trouvâmes l'Ifle aufli pleine d'Oifeaux que la premiere fois.

Le 27, nous envoyâmes nôtre Ganor a la rerre ferme pour avoir quelques vivres, \&e pour s'informer de nos Vaifcaux. Nousen cûmes fix Bocufs, deux Cochons, \& quelques Poules, mais
mais avec beaucoup de peine: parce quon avoit porté tousles vivres a Rio-Janciro pour la Flote; nous fçûmes auff que nos Vaiffeaux y étoient entrez depuis vingt jours.
Le 29. fur les cinq heures dut foir, nous fimes voile avec un vent favorable, \&e donnâmes ordrea la Flote de porter le feu; noús la fuivímes pendant quelque temps : mais comme elle rangeoittrop la Côte, \&que la nuit étoit oblcure, nous la laiffa. mes continuer fa route, $\&$ tinmes un peu le large.

Le 3o.a la pointe du jour nous doublấmes le Cap de Frie , \& y trouvâmes des vents \& des coutrans contraires comme auparavant ; nous vimes la Flutéquatre grandes lieués au vent à nous: cependant elle futenco. re (comme nous le fçutmes depuis) huitjours avant de pout.

## 124 Relation du Voyage

 voir entrer dans la Riviere. Lereftedu jour, \&s le lendemain 3 r.notrsetmes peu de vent. \& touljours contraire; de forte quapprés plufieurs tentatives inultiles Monfieur deGennes jugea qu'il n'ćtoit pas à propos de s'o. pinittrer davantager que nous pourrions tomber dans une fìcheufe neceffité, sequ'il valoit micux relâcher à la Baye de Tous-les-Saints, quec'étoitautant de chemin avancé, \& que nous étions feurs d'y trouver des vivres en abondance.Nous mouillàmes le premier Juin fur les cinq heures du foir aux Ifles Sainte Anne pour y fairequelques falaifons, n'ayans de vivres que pour huit jours au plus; \& comme il étoit important d'avertir nos Vaifleauix de la route que nous devions tenir, nous envoyames un Officier à terre pour demander an. Comसित्र $=$ If man-
mandant du Bourg une feureté pouraller parterre à Rio-Janeiroleur en donner avis.
Cet Officier quiavoiteu ordre de revenir la même nuit, n'étant point de retour le lendemiain i midy, Monfiear de Gennes crût qu'it luy feroit arrivé quelque accident, \& envoya la Chaloupe armée de deux Pierriers pour en fçavoir des nouvelles. Ellerevint fur les cinq heures du foir nous dire qu'elle avoit vû le Canot dans la Riviere où font les habitations, \& quel'Officier qui étoit à terte, s'éteit avancé lur une pointe pour luy faire figne des'en retourner, à caufe que la mèr étoit baffe, \& qu'il y avoit à paffer fur une barre de roches, où la lame étoit épouventable; cétoit ce qui retenoit nôtre Canot, outre qu'l attendoit trois Bocufs qu'on étoit allé chercher pour nous. $\mathrm{F}_{3}$ La

## 126 Relation du Voyage

La Chaloupe retourna lelendemain fur les dix heures, ec comme elle éroir preffedentrer, 1'Officier qui l'avoit renvoyée le jour precedent, lay fit figne de mouiller, \&e d'attendre in pleine m.r. Elle demeura for fon grapin jufqu'a deux heures apres mady, que l'Officier qui la commapdoir s'ennuyant, fit route i voile \& à rames, malgré les avis de fon Patron, \&o tous les fignaux qu'on luy pât fairede terre: mais il nefut pas plùtoft engagé fur cette barre affreufe, qu'id fe repentit (mais trop rard) de fa temerité. A prés avoir efluyé plufieurs coups de mer, une lameluy emporta tois fesavirons d'un bord, so le fit venir côtéen traversy cette lame fut fuivie d'une autre, qui ouvrit fa Chaloupe par la moitić, \&- le noyaluy \& fepr Matelors Le Patron fefauva avec un Canon-
nier

then4.4 50. wepe


## 128 Relation du Voyage

racine les arbres pour enayoir le fruit.

Le 4 or dit une Meffe des Morts, \& on tira trois coups de Canon pourl'Officier quis'étoit noyé, il fenommoit Salior; il t́toit natifde Paris, secétoit un jeune homme qui meritoit d'être. regretté; on envo yaauffile Canot $亠$ terre pous ramener les Ma telots qui s'étoient fauvez dut: naufrage. 11 revint le même jour: \& nous apporta encore deux Becufs; on ne pút trouveraucuas deceuxqui sictoient noyez, is les Portugais nous dirent quel'endroit out ils s'étoient perdus étoit plein de Requins, quiindubitablement les auroient mana. gez.
Le 6. fur les trois heures du matin nous appareillames poun: la Baye de Tous-les-Saints, fans, liavoir pû communiquer à nos Vaiffenux : eependant comme

Monfieur de Gennes en avoit deja parié a la Gloutonne, nous avions en quelque manicre fujet d'efperer, qu'ils nous rejoindroientau moins à Cayen-
 Le 7. \& le 8, nous courùmes au large pour parer les Abrolhes, quifont des Ifles \& des Bancs de roches, qui portent 45 . lienës em mer, \&coui ils'eft perdu quantité de Navires ; les Portugais quiles connoiffent, paffent au milieu, \& s'épargnent le long dérour qu'on eft obligé de faire pour les éviter
Le g. nous vîmes une Balcine fort groffe; elle fit pluficurs fois letour de nôtre Navire, \& paffa deux fois deffous.
Le io. le:1t. Sole i2, nous cúmes une chaleur exceflive, \& trés-peu de vent , nous primes parquantité de Requins qui prolon. gerent de beaicoup nos vivres;

## 130 Relation du Voyage

la chair de ce poiffon eft affez ferme, mais fifade que plutieurs de nos gens fe trouverent itt6. commodez d'en avoir mange; il eft gros, \& a jufqu'a 5 . \&6. pieds de long; il eit friand de chate fiumaine, a une guette large, \& cing rangs de dents fort aiguès; il fe tourne fur le dos pour prendre fa proye, \&e a touljours auprés de tuy deux ou trois perits Pilotes qui ne labandonnent jamais, \&e qui fervent a le garantir des furprifes dela Balcine.
Il y a un Poifon qu'on nomme Sucet, qu'on trouve ordinairement attaché deffus le Requin: eequif fair croire a plufieurs que ceft fon Pilote ; mais ils fetrompent, \&ce petit Poiffonne s'y attache que lorfqu'il fo voic pourfaivi; pourlors en faifant demi rour à droit, ildonne un coup da deflus de la tête con-


$$
\text { de M. de Gennes. } \quad 13 \mathrm{I}
$$ trele Requin, \& le ferre fi fort, qu'il eft impoffible qu'il luy taffelàcher prife: de fortequ'a. vec cette agréable défenfo Mon- Suset. fieur le Sucet fe fuit promener quand bon lay femble. La figure en fait voir le dos \& le ventre,parcequeceux quinele connoiffent pas, pourroient prendre l'on pour l'autre, comme étant plus yrai-femblable que la gueule \& cette plaqueavec laquelle il s'uache, fuffent fous le ventre: ce quieft au contraire.

Les 13.14 \& $\& 15$ nous eúmes des vents contraircs. Le17 mous paffimes àquinze lieuës au large des Abrolhes, \& le 18 : fur les Baffes Saint Antoine.

Le ig. nous découvimes la terre, dont nos Pilotes fe faifoient à plus de 30 . lieuês, ce qui nous fir juger que les courans portoient vers le Nord, F 6 com-

132 Relationda Voyoge comme nous l'avoient affuré les.

Porragais,quiont pourmaxime, qutt is Cóte du Brefil tes courins fuivent le cours du Soleil que lorfquit eft dans la partie du Nord, ils portent vers le Nord; \& que quand il eft dans la par. Tic du Sud, ils portent au Sud. aid acer pouraploup

La nuit du i9, au 2a nous faifant à fix lieuës du Cap S Antoine, nous mimes córé en travers, \& à la pointe du jour, nous vimes deux lienês au vent un Navire, qui faifoit même route que nous; nous diminuâmes de Voiles pour l'attendre, \&ic cro. yant que ce pouvoitétre nôtre Flute, nous luy fimes les fignaux de reconnoiflance: mais il: n'y répondit point.orc'étoitun. Portugais qni, wouloit comme nous cotrer à la Baye de. Tous-lcs-Saints. Sur le midy Cups. nous reconnúmes le Cap S. Ans N .
de M. de Gemines. 133 toine, \& vimes le long de la Côte quantité de Barquies oc de Piperies de Negres. (Ces Piperies font trois ou quatre pieces do bois liés enfemble, fur lefquelles deux homimes vont à la peffehe jufqu'a-4 lienes nut large.) Nous en abordames quelques uns, mais ils ne voulurent jamais nous mettre en route; difant que cela leur éroit défendu ; je croy que c'étoit qu'ils ne vouloient pas quitter leur pefehe.
Heureufement nous vimes venir denx efpeces de petites Tartanes, qui rouloient atufil entrer; . nous les attendimes, \& leurs demandàmes un Pilote en payant, lua des Patrens de ces Tartanes s'offrit à hous mener jufqu'at mouillage, ce quil firavectoute Thonnêreré polfible. Nous rangeames le Cap S. Antoine à la portée du Canon, \&c monillàmes $\mathrm{F}_{7}$ fur

## 134 Relationdu Voyage

fur les cinq heures dufoir àure petite lietédela Ville, pour ne nous pis embarraffer avee the Elore Portugaife de 40 l a 50, Navires, qui y chargeoit poue partir inceflamment. - Aufi-toft que nous fûmes motrillez, il vint un Officier Lieutenant de l'Admiral, demander le Salut. Monfieur de Gennes luy répondit, qu'il avoit des ardres du Roy pour ne point faluer qu'on rieluy ren. dit coup pour coup, \& qqu'il envoiroit fon Capitaine en fecond pour en conclurre avec le - Gouvernetr. Ce Lieutenand envoya chercher fa Chaloupe pour nous affourcher, \&xaprés mille offies de fervices, il fut avec Monfieur le Chevalier de

- Fonteriay faluer le Gotiverneur, avee qui on n'eur pas grande
- difpures parce quil convint d'as bord qu'on ne falueroit point. Tun Tous


## de M. Ae Genues. 135

Tous les Portugais en murmu-1 roient. \&o difoient hatuement qu'on ne devoit pas fouffrie qu'un François paffat impunément fous leurs Forts fans les: faluer: mais tout le monde fçait qu'lis ne font les braves que fir leur partler, \&t que dats P'occation ils ont plutroft reboursid leur Chapelet, qu'd cette bravoute.
we lendémain jour de la Fê-te- Dieu Monfiear de Gennes accompagné de plufieurs Officiers fut fatien le Gouverneur \& PInténdant, dont il reçut mille honnêtereż; le Gouverneurs'ap- . pelloit Dom Jutan de Lancaftre; it étoit un des premiers du Royaume, se Viceroy du Brefil. De la its furent voirla Proeeffion da S. Sacrement, qui proat. n'eft pas moins confilerable en sut. eetre Ville par une quancitéctern prodigicufe de Croix, de Cháf. fot fes,

136 Relation du Voyage
fes, de riches ornemens, de Troupes fous les armes, de Corps de Métiers, de Confrairies \&e de Religieux, que ridicule par des troupes de Mafques, d'Inftrumens \&r de Danfeurs, qui- par leurs poftures lubriques troublent Pordonnan. ce de cette fainte ceremonie. Aprés la Proceffion nos Mef. fieurs furent entendre la Meffo chez les Reverends Peres Jefuites, où ils furent reçûs par quelques Peres François, qui leur confirmerent la perte de Namur \& une efperance de paix avec la Savoye. Des Jefuires ils furent diner chez le Conful Frangois, où ils apprisent plufieurs autres nouvelies particulieres.
Nondicon decon

Un Religieux nouvellement artivé de Goa, nous dit qu'aVant de partir de ce Port, il avoit vúun Navire François qui
de M. de Gennes. 137 y avoit relâché aprés s'être battuk contre trois Batimens Ante bes, dont il avoit ćté fort maltraité. Worfque ces malheureux Pirites abordent un Navire, ils fo. fervent pour aveugler leurs ennertis, d'une chaux compofée, qui venant à s'écrafer fur le Pont, fait un effet épouventable/

Nous apprimes auffi la perte Nos: du fameux Montauban, dont do les Flibuftiers ont tant fait de uitias, bruit à Bordeaux. Iltrouva à la Côre de Guinće un gros Vaiffeau Anglois, il laborda, \& le fit rendre à coups d’armes. Le Capitaine enrage de fe voir pris par un Flibuftice, mit le feu à fes poudres, \& fic fauter fon Navire \& celuy de Montauban, qui fe jetta ibla mer avec donze ou quinze des, fiens a ils y furent-cing jours \& cinq nuits fur un Mats, \& enfin aborde-
138. Relationdu Voyage rent demi morts fur les terres d'un Roy Negre, quil les re. çutr aflez bien, I la confideration d'un vieux Portugais qui trafiquoit für la Cote; \& qui cut compaffion de ces pativres gens. Cing ou fix mois aprés il paffa un Navire Hollandois qui s'en alloit à la Jamaique ; il prit Montauban \&o fept ou fluit autres Flibuftiers qui lay promirent de payer leur paffage ; fix autres qui n'avoient pù ob. tenir la méme grace de Hol landois, pafferent dans une Flute Portugaife, qui portoit des Negres al la Baye de ToustesSaints, d'où nous leur donnámes palfage pour-la Martini. que.
Le 4 Juillet I'Ad́miral \&eplufieurs Marchands furent mouiller en tade, Sc le 8 . toutela Flote appareilla pour Lisbonne; clle ćtoit compofée de $45 . \mathrm{Na}$ vires vires chargez de Sucre, de Tabac, de Coton, d'Huile de Poiffon, \&z de Cuirs. Ils ev toient prefque tous depuis 12 . jufqu'a 36. pieces de Canon; l'ddmiral \& Vice-Admiral Vaiffeaux de guerre, chargez pour le compte du Roy, étoient l'un de foixante, \& lautre de foixante-douze pieces.

Le g. nous approchámes dela Ville, nous n'avions encore fait aucuns vivres: parceque la Flo. telesavoit rendas extremement chers. Nous primes quelques farines d'Europe, quanrite de Manioc \& de Riz; I'Intendant nous prefta un Magazin du Roy pour faire nos falaiforis; nous commençames aurff ì conftruire une Chaloupo, pour remplacer celle que nous avions perdué à fainte Anne. $+2+3$ than

## 140 Relation du Vorge

 Detrore La Baye de Tous-les-Saints kne de Theslele taint grandes, des plus belles \&' des plus commodes du monde ; elle peut contenir plus de deux mille Navires: le fond en eft bon, \& les vents y font peu à craindre; on y pefche grand nombre de Bateines, \& on y con ftruit de trés-beaux Vaiffeaux; il y en avoir fur les chantiers un de foixante pieces de Canon.

La Ville deS. Salvador, qui cive eft fituée fur cette Baye, eft Suln2dor. grande, bien batie, \& fort peuplée. mais fon affiette n'eff pas avantageufe; elle eft hate \& baffe, \& à peine y a-til une suë qui foit droite ; elle eft la Capiate du Brefil, le fiege d'un Archevèque, \& d'un Viceroy. Elle eft honorée d'un Confeil Souverain, \& d'une Cour des Monnoyes, où afin de faciliter



## de M. de Gemmes. $\quad 14 \mathrm{t}$

 le commerce, on fabrique des efpeces qui n'ont cours quiau Brefil; elles portent d'un cóté les Armes de Portugal , \& de Lautre une Croix chargée d'une Sphere, avec cetteinfcription, Sube sign. stazo.Du cóté de la Mer elle eft défenduč par quelques Forts \& plufieurs Batteries de Canon, elle eft flanquée vers la campagne de Baftions de terre affez mal conftruits; nous y vìmes jetter les fondemens d'une Fortereffe, que le Gouverneur faifoit elever dans les dehors à demi portée de Canon dela Ville. Les Hollandois ont tâché pluficurs fois de s'en rendre maitres: maisils n'ont pû y réuflir; quoy qu'ils y ayent enlevé jufqu'a vingtdenx Navires fout d'un coup.

Les Habitans (fion cnexcep. te le menu peuple qui eft infolent au dernier point) font pro-

142 Relationdn Voyage pres, civils, \& honneftes; ils font riehes, aiment le eommerce, \&- la plutpart font de race Juive: cequi fait quelorfqu'un habitant veut faire un de fes cnfans Eeclefiaftique, it eft obligé de faire pretuve du Chriftianifme de fes Ancêtres, com. mie les Chevaliers de Malte de leur Noblefle. Itsaiment lefexe à la folie, \& ñ'epargnent rien pour les femmes, qui au refte font à plaindre ; car elles ne voyent jamais perfonne, \& ne fortent que le Dimanche à la pointe du jour pour aller à l'E. glife, ils font extrémement j oloux, \&c c'eft un point d'honneur à un homme de poignarder fa femme, lorfqu'il la peut convaincre d dinfidelité: cequi n'em. pêcha pourtant pas que plufieurs ne trouvaffent moyen de faire part de leurs faveurs à nos François, dont elles aiment les
de M. de Gennes. $\quad 143$ manieres engageantes \& libres
Comme la Ville eft haute \&c balfe, \&i que par confequent les voitures y font impraticables, les Efclaves y font ia fonction de Chevaux, \& tranfportent d'un litu à un autre les marchandifes les plus lourdes; c'eft auffi pour cette mémeraifon quel'ufage du Palanquia y eft fort ordinaire. O'eft un Amac couvert d'un petit Daisen broderic, \&\& porte par deux Negres, par le moyen d'un long baiton, auquel il eft fufpendu par les deux bouts; les gens de qualité s'y font porter al'Eglife, dans leurs vifites, \& memeà la campagne.

Les Maifons y font hautes, \& prefque toutes de Pierre de taille \&e de Brique, les Eglifes font enrichies de dorures, d'argenteric, de fculprures, \&e d'un nombre infini de beaux ornemens; il y a
dans

144 Relation du Voygge dans la Cathedrale des Croix, des Lampes, \&c des Chandoliers d'argent fi hattis \&c fi maffifs, que deux hommes ont peine à les porter.

Il y a des Cordeliers, des Carmes, des Benediatins, des lefuites, \& plufieurs autres Religieux, qui tous (outre un petit Convent de Capucins Francois \& It Italiens) font fort riches. Les Jefuites fur tout y font puiffans ; ils font 190. Religieux leur Maifon eft d'une vafte étenduë, \& - leur Eglife grande \&i bien omée; la Sacritie en eft des plus magnifiques du monde ; elle a plus de 25 . toifes de long, fur une largeur proportionnee. Il y a trois Autels , deux aux deux extrémitez, \& un au milieu de la face qui joint l'Eglife, \& fur lequel oa voit tous les matins plus de vingt Calices tous d'or, de verth meil
meil \& d'argent. Aux deux côtez de ce dernier Autel, font deux grandes rables, qui furla longueur ne laifent quel'épace des deux portes, qui fervent à entrer dans P'Eglife. Ces deux tables font d'un trés.beau boisy toures les faces en font garnies d'Yvoire, de Caret, \& de quantité de belles Mignatures, qu'ils ont fait venir de Rome. Lequatriéme côté de cette Sacriftic, qui donne fur la mer, eft percé par pluficurs grandes croifées de haut en bas, \& le Platfond eft couvert de trés-belles Peintures.

Le terroir de cette Baye eft plat, \& arrofé de belles Rivieres, out les Portugzis ont des habitations à plus de cinquante lieués dans les terres. Les Indiens fe retirent dans les Bois, poury fuir leur domination; ils leur enleyent tous les jours des

G
Be.

## 146 RelationduVoyage

Beftiaux, \& les mangent cuxmêmes, lorfqu'ils les peuvent attraper. Nos bons Peres Capucins, qui ont (comme nous avons dit) un Convent dans la Ville, font chez ces pauvres Peuples des voyages dequatrea cing 2ns, \&s s'expofent avec un zele Apoftolique à toutes fortes de fatigues pour les retirer de l'aveuglement.

La Terreproduit des Cannes de Sucte, du Tabac, du Coton, des racines de Magnioc, du Riz, du Mayz, \& des Pá. turages, où on nourrit on fi grand nombre de Beftiaux, que In viande n'y revient pas à un fol la livre. Le Pais eft ficouFoor: vert de Fourmis, qu'on elt rail. contraint, pour conferver les champs de Mayz \& de Mz. gnioc, de leur porter à manger fur les chemins; \&\& ceux qui ont la exuriofité d'entretenir des Jar-
de M. de Gennes. $\quad 147$ Jardins, font obligez de faire de chaque quarreay une Ine par le moyen de plufieurs petits canaux, où les Fourmis fe noyent en paffine.

Les legumes $\& 8$ les fruits $y$ tegu: font en abondance, comme la meatia Banane, l'Ananas, la Parate, PIghname, le Cocos,\& la Goyave, dont nous avons deja fait la defeription.

On y trouve de la Canelle, du Poivre,du Gingembre, de l'Huilede Capahu, du Baume,\&e pluficurs Racines, dont les effets font merveilleux, entr'autres la Para-ayma-braba, \& P'Hypopecoulanc.

Le Canelier eft de la hauteur cose d'un perit Cerifier; la feuille en ${ }^{\text {liteh. }}$ eft longue, pointué, \& d'un verd clair: Les jefuires en ont les premiers fait apporter de Ceylang ils les gardoient précieufement: mais aprés quelques années ils de-

148 Relation du Voyage
devinrent fort communs par le moyen des Oifeaux, quienayane mangé le fruit, femerent par tout la graine qu'ils ne purent digerer.

La Plante qui porte le Poivre monte autour des arbres comme le Lierre; la feuille en eft affez grande, pointué,\& d'un verd cnfoncé; le fruit en vient par petites grapes, comme celuy de la vigoe fauvage.
Bis: me.

L'Huile de Capahu, \&: le Baume viennent de la Capitainie de Spiritu-Sancto; on les tire de certains arbres, où les Bêtes fauvages fe guériffent de leurs bleflures a force de fe frotter contre l'ćcorce: car pour peu qu'elles en enlevent, ces liqueurs en fortent, \& font un effet d'autant plus admirable, qu'elles ne font point falfifićes, comme celles que nous avons en Europe.
de M. de Gemnes.

La Para-ayra-braba eft une pint groffe Racine dure, dont on fe luts. fert comme d'un remede infail. lible contre toutes fortes dePoifons.
L'Hypopecoüane eff une petite Racine, qui a affez fait voir poiat: dans nos Armées fa vertu contre ${ }^{\mathrm{m}}$. le flux defang; elle a valu jufqu'à dix piftoles la livre : mais prefentement elle eft moins chere pour être plus commune.

On trouve chez les curieux de groffes Oranges, quitirent leur origine du Mogol, dont elles portent le nom; il y en a quiont jufquà huit pouces de diametre; ils ont une elpece de R ofes, dont la feuille eft affez femblable à celle du Guimauve, \& dont la fleureft fort particuliere s elle eft blanche depuis minuit jufqu'à midy, \& rouge depuis midy jufqu'à minuit.

G 3 Le

## 150 Relation du Voyage

Le Gibier \& la Volaille y font en abondance; ony trouve quantité d'Oifeaux extraordinaires, \& lesplus beaux Perroquets du monde, des Tigres, des Cerfs, des Sangliers, ex plufieurs autres Animaux, quenous neconnoiffons pas en Europe; l'on y fit prefent a Monfieur de Gennes d'une Tortuëallez grande, qui vécut le refte de la campagne fous un affür de Canon fans boire \& fans manger. Ces Animaux ne meurent que lorfque leur graiffe eft entierement consfommée.
sirgen. Nous y vîmes de deux efpeces de Singes ; qu'on appelle Sagotiins, \& Macaqs. Les Sagotins font de la grandeur d'un Ecureitil, il y en a de gris, \& d'autresd'un poil fin, \&o de couleur diaurore; its font fout aे faie jolis: mais fi delicats, que le moindre froid les fait mourir. 1 © 0

Les

de M. de Gemes: 151
Les Macags font plus gros, \& dun poil brin, ils plement totijours, \&s ne font divertifans; qu'en ce qu'ils imitent tout ce qu'tls yoyent faire. Nous en ayions un qui faifoit de la lignolle auti-bien que nos Matelers.

Les Portugais ont déja trouvé neises quelques mines d'Argent, \& depuis peu une d'Ametiftes; ilstirent beaucoup de Fonte de la Côted'Angole par le moyendes Batimens, qui y vont traiter des Negres.

Le 17 . il entra un Navire Por- notut tugris de la Compagnie de Guinée. Cette Compagnie eft nouvellement créée, \& porte Pavillon blanc à la Croix de Sinople.

Le 88 nos crois Vaiffeaux,que nous n'elperions plus trouver qu'a Cayenne, vineent nous rejoiadre, leSoleil d'Afriquenous

$$
\text { G } 4
$$

152 Relationdu Voyage
falua de fept coups de Canon ; nous luy repondimes d’uurant; leSeditituxétoit dématé defon Mât d'Hune d'avant. Ils nous dirent, qu'il étoit forti de RioJanciro une Flote de dix-huit Vaiffeaux, que la Felicitéy avoir paffé, quill leur éroit deferté quinze hommes, \&\&que Monfieur de la Roque en avoir eu deux de tuez, \& un Officier bleffé dans une defeente, qu'il avoit faite contre les Portugais, qui tenoient en prifon cinq ou fix de nos Officiers, pour une batteric, où dcux habitans é. toient reftez fur le quarreau.

Le 22. nous entendimes la predication d'un bon Pere Capucin François, qui soccupoit depuis vingr-cinq ans à prêcher les Indiens; il dit a Monfieur de Gennes, qu'il avoit demandé plufieurs fois à fon General de retourner pour quelque temps
de M. de Gemes. 153 en Europe : mais qu'il l'avoit priéd'y refter, \&\& de ne pas abandonner cequ'il avoit fi heureufement commencé; qu'ainfi prenant les prieres de fon Superieur pour commandement, il ćtoit preft à retourner en Miffion, \& ne fongeoit plus au Pais natal.

Le 6. Aouft ayant fait nôtre Eau \& nôtre Bois, \& ayant embarqué des vivres pour fix mois, nous nous difpofames à partir; le Gouverneur fit prefent à tous les Capitaines de l'Efeadre de quelques Ametiftes, \& de toutes fortes de rafraichiffemens.

Le 7. fur les neuf heures du nepur matin, nous fimes voile pour tive Cayenne s aprés avoir doublé de le Cap S. Antoine, nous courùimes au_large pendant quelques jours, pour nous éloigner de la Côte, qui eft dangereufepar G. 5 des.
des Bancs de roches, \& parce que les grains y font frequens.

Le 8 nous vimes deux Barques, qui forçient de voile fur nous; nous les attendimes, croyant qu'elles vouloient nous apporter quelqués nowelles: parcequ'il étoit entré un Navire le jour precedent. Orcteient des Negres, qui venoient nous prier de les prendre, on qúils s'abandomneroient aut gré de ha mer, plätét que de retourner fous la tyrannie deleurs maiftres. Nous les renvojámes pour ne pas donner fujet aux Portugais de nous accule davoir enlevé leurs Efclaves. En verite le fort de ces mallieureux eft iे plaindre ils naifient Efelaves, odi peine ont-ils la force de re-di- müer les bras, qưon les fait 1 velke travailler à la terre comme des som Becufs; ils font mal nourris, \& 3
pour la moindre faute on les aflomme de coups debaton; ils voyent vendre leurs enfins, \& quelquefois même leurs femmes: ce qui eft fi fenfible a la plipat deceux quiont étéclevez clans le Chriftianifme, quils abandonnent leurs maitres, pour aller moutrir dans les Bois parmi les Indiens, dent its trouvent les manieres plus humaines: ce qu'ils doivent pourtant faire avec beaucoup de précaution; car lorfqueleurs maitres les peuvent rejoindre, ils ne leur font point de quartier; ils leurs mettent au col un gros collier de fer, qui a des deux cótez des croqs, par lefquels ils les pendent iे un poteau, ou à une branche d'arbre pour les fuftiger a plaifit: ce quills réiterent fi fouvent, qu'd peine leurs laiffent-ils la forcede trayailler. Si apres ces

156 Relatioa du Voyage
châtimens ils retombent dans le mème eas, on leur coupe ure jambe, \&: quelquefoison les fait pendre pour donner exemple. Les Erpagnols \& les Anglois les traitent encoreplus cruellement:
J'ay connut in habitant de la Martinique, quine pouvoit par une efpece de compaffion fe refoudre à faire couperlajimbe à un de fes Efelaves, quiavoit déja deferté 4 ou 5 . fois ; a fin pourtant de ne pas rifquer à le perdre tout à faic; ils'imagina de luy attacher uae chaine qui prenoit pir derriere, depuis le col jưqu'auprês du pied, comme le fait voir la Figure. Les Nerfs fe font tellement racourcis en cette pofture, quaa bout de 2. ou 3. ans, il a été impoffible à cet Efclave de fe fervir de fa jambe; ainfi fans rifquer la mort de ce malhens


159 Relation du Voyage rouvellement arrivé de da C á. te de Guince, , nous avoit dit, qu'il en deroit partir att mois de Juillet deux Vaiffeaux Hollandois, qui portoient à Barbiehe \& a Suriname reut l'or de la Mine, \& 7,7 I 800 . Ne. gres. Aprés avoir paffé la Ligne, ils font obligez de venir recennoitre le Cap d'O. range, \&e de fuivic la Córe avec le courant, \& s'ils euf. fent paflé, nous les aurions immanquabiement trouvez.
Le 27 . à la pointe du jour, nos Pilotes fe faifant encore à plus de 60. lieués de retre, nous vimes les caux jatues, bourbeufes ; \& ceux qui furent curieux d'y gotter, nous dirent, qu'elles étoient tant foit pen dences: ce qui nous -fit juger que nous devions ©tre a Pembouchure du fameux

## Feve

 dan fleuve des Amazones, qui par f. rapidité conferve la douceur de fes eaux prés de vingtlieués en Mer. Nous courûmes furla terre jufqu'ł̀ trois heures aprés midy, que nous vìmes une Côte plate, unic, \& boifec, où nous mouillämes fur les fix heu- Le 28. \& le 29. nous fuivimes la Côre à trois \&\& quatre licuës de terre, fans trouver jamais plus de cinq \& fix braffes d'cau.
Le 30. fur les fept heures du matin, nous reconnames le Cap nube. d'Orange, oû nous commençâmes a voir dans le fond des terres des Montagnes. Sur les trois heures aprés midy, nous doublames une grofle roche nommée le Conneftable, qui eft a rrois lieués au large, \& à cinq de Cayenne; nous la rangeames à demy portée de Canon, \&e fur les fix heures dú

160 Relationdu Voyage du foir nous mouillàmes à trois lieués au Nord de Cayenne, devant cing petits Iffors qui en font proches.

Le lendemain Monfieur de Gennes enveya un Officier fa. luer de fa part le Gouverneur, \& luy demander un Pilote pour nous mener au-mouillage. Nótre arrivée avoit mistoutel'Ifle en allarme, \& on tira toute la nuit du Canon, pour affem. bler les habitans ; ils ne fe fioient point à nôtre Pavillon: parce qu'il paffe fouvent des Hollandois pour Suriname \& Barbiche, qui viennent motiller à une lieué de la Ville avec Pavillon blanc ; \&e comme ils n'ont pas coútume de voir quatre Vaifferux François ala fois, ils appréhendoient quelque entreprile.

Nôrre Chaloupe ne pût revenir que le lendemain premier t.
de $M$ de Gennes. $\quad 16 \mathrm{r}$ jour de Septembre, \& fut même obligee de faire le tour de l'ffe pour gagner aux courans, qui font extrémement violens fur cette côte ; elle amena un Pilote: mais comme la mer étoit baffe, il falut attendre aut lendemain.

Le 2 . \& le 3. nous nous fervimes autant que nous pûmes de la marée pour entrer : parce qu'il y a trés-peu d'eau, \& qu'on ne peut appareiller qu'à demy-flor. Sur les quatre heures du foir nous mouillàmes fous le Canon de la Ville àune portée de piftolet de terre; il y avoit devant Cayenne deux Bátimens Marchands, qui attendoient depuis fept aे huit mois leur carguaifon, \& un autre qui venoit d'entrer un jour avant nous, chargé de vin \&e d'eau-de-vic. Comme nos Equipages reçârent un mois

## 162 Relationdu Voyage

 de leur folde, \& qu'il y aveic longtemps qu'ils n'aveient trouvé une fi belle oceafion, ils bûrent en huit jours non feulement la carguaifon da Marchand, mais encore rout ce quril y avoit de vin dans l'Ifle.Cayenne eft une Ine Fran-
Drforiptent Cote de la youe Guazane par les 4 degrez 45. minutes de Latitude Nord, \&o par les 332 . degrez de Longitade; elle eff formée par deux bras de riviere, \&s peut avoir dix-huit lienés de circuit, elle eft haute fur le bord de la mer, \& fi marécageufe dans fon milieu, qu'on ne peut aller par ferse díun bow a l'aute. Les Lat- Marais font coutyerts de Manbre Mane sif. gles, qui font de grands Arbres, tquifculs ont la propricré de crol. tre dans l'eau de mer, les Hui. ftres s'attachent à leur pied. Ces tb

Arbres font fiépais, \& leurs racines fortans la plupart deterre, remontent- \& s'entrelaffent fi bien, qu'on peut en certains endroits marcher deffus plus de 15 . ou 20 . lietués fans mettre pied 1 terre; \&\& même il y a beaucoup dIndiens, quil y retirent leurs Canors, \& y font des Carbets.

La Ville elt fituée à l'Oecidentedellifle; elle eft dans une fituation avantageufe, out Yart \&o la nature contribuënt égalementà la fortifier; elle eft d'une figure Hexagonale irreguliere; ellea prés de 60 . pieces de Canon en batterie, \& au bord de la mer, fur unc hauteur, un Fort, quicommande de tous côrez; fa Garnifon eft de 200. hommes de Troupesreglées \& \& il y a plus de 400. habitans, qui demeurent ou en l'Ife, ou aux environs, \&' qui a la moindre allarme font obligez de fe ranger fous les armes.

## Mon-

## 164 Relation du Voyage

Monfieur de Feroles, quien eft Gouverneur, eft un hommefort entendut pour une Colonie ; la Jufticeeftentre fes mains, \& il eft beaucoup aimé des habitans. Les Peres Jefuites ont une Egli feà l'autre bout de l'ffe pour la commodité des habitations éloignées.

L'air de cette Ifle étoit autrefois mal-fain, tant parce quilly pleut continuellement pendant neuf mois de l'année, que parce que fon terrain étoit plein de bois, \& marécageux, les maladies y étoient frequentes, \& les enfans y crévoient prefque auflitoft quils voyoient le jour: mais depuis que l'Ifle fe défriche, on commence $\ddagger$ s'y bien porter; les femmes accouchent heureufement, \& leurs enfans font robufles.
coir. Le principal commerce du catco. Pais eft en Sucre \& en Rocou;
de M. de Gennes. $\quad 165$
maisils'y en fait peu: parceque les habitans manquent d'Efelaves pour y travailler: cequif fait que les Navires y attendent quelquefois prés d'un an lear Carguaifon. Les Negres que nous $y$ avions envoyez par la Feconde, moururent prefque tous avant d'arriver: parce que lecalme les ayant pris, ils manquerent d'cau \& de vivres, nous en avions encore 40 . que nous vendimes 500 . livres chacun. Les marchandifes qu'on y porte de France, font du vin, de l'eaudevie, des farines, \& desviandes falées: car les Bcuufs y font trés-rares, \&c même il eft défendu d'en tilier fans permiffions parce qu'on veut les laiffer multiplier. On y porteauffides Merceries \& des Ferremens poud traiter avectes Indiens. It yap ou 5 tans que l'argent y étoic fort rare : mais les Flibuftiers quí

## 166 Relationdu Voyage

font revenus de la Mer du Sud, \& dont le moindre navoit pas moins de deux a trois mille écus, y ont acheté des Habitations, ont augmenté la Colonie, \&: Pont mife en argent comprans.

IH Ce faifor un beate commerce d'Efclaves, de Poiffon fee, \& de Amacs avec les Indiensde la Riviere des Amazones; ce commerce enrichiffoit beaucoup la Colonic: mais les Portugais, qui depuis quélques années $5^{\prime}$ y veulent établir, font cruellement maffacrer ceux qui aupsravant $y$ alloient en toute fenre-

## Qhe-

nio de Cutan
er
nite riviets des Amazo. nals. té. Monfieur de Feroles a fait commencer un chemin pouralIsr par terre à cette Ríviere, \&\% pretend les en chaffer; elle nous appartient, \&e on a intereft de la conferver, non feulement à caufe du commerce: mais auf. fiparcequ'ilyades Mines d'ar* gent.

## de M. de Gennes. $\quad 167$

Laterre, outre le Sucre \& le Rocou, produit du Coton \&e de IIndigo, \& eft très - fertile en Mayz \&s en Magnioc. Outre les fruirs que nous avons vô aut Brefil, il y croift deha Caffe, des Pa . payes, des Pommes d'Acaiou, de la Vanille, de la Pite, \& plufieurs autres.

La Papaye eft un fruit gros, Fruth. \& à peu prés d'un gouit de Concombre ; il croit aurour de latige d'un arbre haut \& tendre, dont les feuilles font grandes, \& refenduës comme celles de Is. Vighe. Cet arbreeft creux, Si monge en un an de plus de quinze pieds.

La Poname d'Acciou eft grof fe, longue, \& d'un rouge jaune; elleeft acre, \& fe mange ordinairement caite. Au bout de cette Pomme il y a une petite Noix verte, qui a le gouit d'Avetine, \& la figure d'un roignon deriou-

168 Relation du Voyage
ton. Ce fruit vient fur un arbre haut \&e rond, comme un Chźtaignier, fa feuilte eft de la figure \& de la couleur de celle du Laurier $;$ le bois en eft trés. beau, \& propre à faire des meubles, \& des Pirogues de 40. a 50. pieds de long. Lorfque le linge eft taché du jus de la Pomme d'Acaiou, il eft impoffible d'en offerlatache, quela faifor de ce fruit ne foit entierement paffée.

La Vanille eft une plante, qui montele long des arbres, comme le Lierre; la feuille en oft dim verd clair, épaiffe, longue, étroite \& pointuë. Sept ans aprésétre plantée , elle commence à porter des gouffes pleines d'une matiere huileufe, \& d'une femence plus petite que celle du Pavot, \& dont on fe fert pour donner de Podeur aux Liqueurs \& au T2 batr

1 \%o Relation daVoyage ont de gros yeux, la face blanche, \& le menten noir; ils ont la caille menué, font alertes \&- careflans: mais voleurs, \& auffi fenfibles au froid que les Sagouins du Brefil.

Le Cameleon eft ì pen prés femblable à ces petits Lezards, qui montent le long des murailles; on ne peut point decider de fa coulcur, puifqu'il ne la reçoit que des chofes qu'il touche ;ily a de fort egros Serpens, mais peu venimeux; on en a trouvé qui avoient avalé des Cerfsen. tiers.

Pour ce qui eft des Oifeaux, on y trouve de trés beaux Perroquets, qui apprennent facilement à parler, \&\% à qui les Indiens font venir des plames de diverfes couleurs avec le fang de certains Reptiles, dont ils les frottent, de petites Perriques, des Colibris, des Flamands, des Ocos, \& des Toucans.

Les

Les Flamands font des Oifeaux de mer de la groffeur dune Poule; ils volent par bandes comme des Canards,\& font d'un plumage écarlate, dont les Indiens fe font des couronnes.

Les Ocos font gros comme des Poulets d'Inde, d'un plumage noir fur le dos, \& blane fous leffomach; ils ont le bec court \& jaune ; ils marchent fierement, \& ont fur la tête de perites plumes frifées \& relevées en pannàche.

Le Toucan eft un Oifeau doan plumage noir, rouge, \& jaune; il eft a peu prés de la groffeur d'un Pigeon; fon beesquifeuleft prefque auffi gros que fon corps, eft tout a fait particulier; il eft par bandes noires \& blanches, qui imitent l'Ebene \& l'Yvoire; fa langue n'eft qu'une fimple plume fort étroite.
Il y a plufieurs autres Oifeaux,
$\mathrm{H}_{2}$ mais

172 Relation duVoyage
mais qui n'ont rien de remarquable que la beauté de leurs plumes: c'eft pourquoy nous pafferons à une petite defcription du Gouvernement de Cayenne, que quelques-uns nomment autre. ment France Equinoxiale pour fagrandeur, \& pour fa fituation fous l'Equateur.

Le Gouvernement de Cayen. ne a plus de 100 . lieués de Côres ne. I'Orient \& orn Scptentrion: il à

- 1'Occitent Seprentrion: ilaà ent la Riviere de Maro. Suriname, eceupéespar les Hol landois, \& au Midy le Bord Septentrional des Amazones, out les Portugais ont déja trois Forts fur les Rivieres de Parou \& de Macaba. On verra par la Carte de ce Gouvernement, (que jay reformée for les Memoires de Monfieur de Feroles pour en. voyer en Cour) le chemin qu'on



## de M. de Genues. $\quad 173$

 a fait pour les en chaffer. Ce chemin commence à la Riviere d'Ouia, \& doie fe rendreà celle de Parou, qu'on defcendra enfuite avec des Canots. On y verra aufli les differentes $N$ ations d'Indiens qui y habitent, \& qui tous (quoyque mélez les uns avec les autres) parlent differentes langues, \& font prefque continuellement en guerre : ce qui n'aboutit pourtant qu'à faire 40 . ou 50 .prifonniers. Les Jefuites nous ont dir, que plufieurs de ese Na tions s'étoient une fois liguées les unes contre les autres, \& quicl- : les avoient éré plus d'un an à faire de grands preparatifs pour une gueffe, quife termina a furprendre une nuit deux ou trois Carbets, où ils brülerent peut-être cent perfonnes, tant hommes que femmes \& enfans; \& s'en retournerent aunfi fiers, que sils avoient fubjugué tout le Pais.
## Itadies

 deCsjenth1/4 Relation du Vorage
Ces Indiens funt rouges, de petite taille, les cheveux noirs, longs \&c plats ; ils vont tous nuds à l'exception des parties honteufes, qu'ils couvrent d'une petite ceinture de coton, qui leur paffe entre les jambes; les femmes y ont un morceaude toile d'un demy pied en quarré, quils appellent Camifa, \&s qui elt ordinairement tillu de Raflade de diverfes eouleurs, \&s for tout lablanche, qu'ils préférent à toute autree ily en a qui ont feulement une feuille de Carret pendué à leur ceinture. Les hommess'arrachent la batbe, fe colorent le vifage de Rocou, \& fe couvrentles bras \& les jambes de plufieurs tours deRaffade, ils portent pour ornement des couronnes de plumes de differentes couleurs, \& fe percent l'entre-deux des nari; nes pour y pendre une petite piece d’argent, ou un gros grain
de M. de Gemues. 175
grain d'un criftal verd qui vient de la Riviere des Amazones, \& dont ils font grand cts. It y a une Nation entiere d'Indiens, qui ont un trou fort large à la lévre d'enbas, ou ils paffent un morcest de bois, auquel ils attachent ce criftal. Toutes les autres Nations portent differentes marques qui les font diftinguer.

Ils font fort adroits à tirer de l'Are, dont ils fe fervent également à la chaffe \&e à la pefche; ils travaillent les Amacs avec beaucoup de délicateffe, font de trés-belle poteric, \&- des paniers qu'ils appellent Pagara, qui font faits d'une maniere, qu'ils s'emboitent l'un dans l'autre, \& que Peaun'y peut pénetrer: ils contournent auffi fur leurs Coutis ou Calbaffés des ornemens avec des vernis de plufieurs couleurs, qui ne s'en yont point à l'cau. Avec $\mathrm{H}_{4}$ tou-

176 Relation du Voyage toute cette adreffe ils font extremement pareffeux, \&e toûjours couchez ; ils ne fe mettent nullement en peine de lavenir, non pas même pour leur fubfiftance, \& iln'y a que la faim quilestire du Amac. Lorfquills font ala campagne, ou à la guerre, \& qu'ils apprennent que leur fcmme eft accouchée, ils retournent au plûtolt Ì la maifon, fe ban. dent la tête, \& comme s'ils étoient eux-mêmes en mal d'enfant, ils femettent au lit, ou les voifins viennent leur rendre vifite, \& - les confoler de leur maladie imaginaire. Ils demeurent pluficurs familles enfemble fous une ou plufieurs grandes Cazes fort longues, qu'ils appellent Carbet, dont chacun a fon Capitaine, ils vivent de Caffave, de Mayz, de Poiffon, \&* de Fruits, les hommes Vont a la pefche, \& les femmes cultivent la terre. -rim +11 ls
de M. de Gennes. 177
Ils portent trés-peu de vivres loriquinls vont à la guerre; ;ilss'y $=$ nourriffent par regal de la chair de leurs prifonniers les plus gras, \& vendent les autres aux François.

Its ont entr'eux plufieurs Fetes, où ilss'invitent d'un Carbet al'autre; ils fe parent de couronnes \& de ceintures de plumes, \& paffent lajournée en danfes rondes \& en feftins,où ilss'enyvrent d'une boiffon trés-forte, quills appellent Oticou, quills font avee de la Caffave \& des fruits qu'ils metrent bouillir enfem- ble.

Ces pauvres peuples vivent $\qquad$ dans une ignorance digne de compafiein; ils adorent les A. ftres, \& craignent beaucoup un Diable, qu'ils nomment Piaye, qui (à ce qu'ils difent) vient les battre \& lestourmenter. Ils ont chacun leur fomme, quils ne

178 Relation du Voyage peuvent quitter, à moins de l'avoir trouvece en faute. Ils ont beaticotrp de refpeat pour les vieillards,\&e loríquíl meurt quelqu'un d'eux, ils ''enterrent dans le Carbet fans autre ceremonie que de febien enyurer: mais lorf. qu'ils croyent à peu prés quil eft pourry, ils affemblent les Indiens des Carbers voifins, den terrent les os, les brûlent, \& en mettent la cendre dans leur O iifcou pour en faire un grand regal. Les Jefuites travaillent continuellement à inftruire ces pauvres gens, quí écoutent avec beaucoup de docilité tous les My yferes denôtre Religion.

Le 16. le feu pritchez un des Officiers de la Garnifon, \&\& confuma neuf ou dix maifons : ce quifit grand tort, non feulement aux Proprietaires, mais aufli -a plufieurs habitans des environs dela Ville, qui y avoient de leurs meu-
de M. de Gennes. 179 meubles. Toutes ces maifons ne font bities que de bois, \&- colls vertes de paille: ce qui fait que le feu y fait fon effet fi promptement, qu'on ne peut rien fau. ver.

Le 25 . nous appareillames pour aller croifer au vent de la Barbade. Cette Ifle appartient aux $\Delta$ nglois, qui y envoyent tous les ans plus de 600 . Navires; elle eft bien peuplée, \&\& on y fait compte de 60000 . Efclaves Noirs : de forte qu'clle peut paffer pour la plus puiflante Colonie des Ifles de l'A merique.

Monficur de Gennes avoitenn vie daller prendre Suriname, \& Monfieur de Feroles s'étoit offert d'y aller luy-méme avec une partie de fa Garnifon: maisquelques Indiens, qui ne font autre métier que d’aller \& revenir rap? porter ce qui fe fait de part \& d'autre, nous dirent qu'ily avoit H 6 deux

## 180 Relation du Voyage

deux gros Vaiffeaux Hollandois de $\quad$ o. pieces de Canon, qui etoient prefts a fortir inceflamment, \& qu'ainfi nous autions \& le Fort \& les Vaiffeaux à com: battre; cequinous fit changerdc refolurion, \&: prendre le parti de la croifiere.
ons. Le 4, OAtnbre nous croyane par la hauteur de la Barbide, nous envoyámes la Gloutonne a la Martinique, avec ordre d'y charger de Sucre, \& de faire enfuite route pour France.

A yant croifé jufqu'au 16. à - 50 . 40 . \& 30 . lieués de rerre fans rien voir, nous jugeames qu'sl étoit à propos de la reconnoíre.

Le 17. le temps fut fort embruméjufques furles cinq heures du foir, ques'érant toutà coup éclairci, nous vimes la Barbade, dont nous pouvions être éloignez de cinq lieuës. Une heure aprés nous vimes un Batriment:
mais comme il étoit prés de terre, \& quill étoir dèja nuit, nous crúmes qu'il étoit plus à propos de porter au large, que de donner deflus.

Le 18 . le vent ayant été fort mediocre, nous nous trouvaimes encore à la mème diftance de terre. Sur le midy, nous donnaimes chaffe fous Pavillon Anglois ${ }^{2 n m}$ a une Corvettequi nous venojit tis: reconnoitre; elle mit Pavillon tovine François, \& l'affura d'un coup de Canon; nous mimesauffile nôtre, \&\& l'affurìmes. C'étoit une Corvette de la Martunique, nommée la Malouine; elle portoit quatre'Canons, \& avoit d'équipage 45. Flibuftiers. Leur Capiraine vint à bord, \&x nous apprit la mort de Monficur de Blenac Gencral des: Ifles del'Amerique; il nous dit quilavoit rencontré nôtre Flute, \& quil éroit entré à la

182 Relation da Voyage
Barbade depuis fix femaines 26 . voiles.
Sur les einq heures du foir, nous vimes trois Bâtimens prés de terre; la Malouine nous dit que c'étoit un Vaiffeau de guerre, Garde-Côte, de 54 , pieces do Canon, \&e deux Fregates de 14. pieces, qui étoient fortis pour l'empécher d'enlever un Bâtiment Marchand, quelle avoit pourfuivi jufqu'à l'entrée du Port.
Le 19. à la pointe du jour, nous vímes à deux licuës de nous le Garde-Côte Alont je viens de parler, fuivi d'une Caiche.Com meil faifoit trés-peu de vent, \& qu'ilavoit envie de fçavoir qui nous étions, il fe fit remorguer à force de rames; furles trois heures aprés midy, il envoya fa Chaloupe reconnoitre le Seditieux, quin'en-étoit qu'a denx portées de Canon; fur les cinq̧
héures il la rappella, \&\% une heure aprés il vira de bord, \& fit feinte de regagner la terre. Nous ne voulûmes point le fuivre: parce que nous nous doutions bien quil reviendroit, \&s qu'ila. voit envie de nous furprendre. En effect fur les dix heures du foir nous le vimes à une portée de Canon de nous; il nous fuivit toute la nuit prefque ì la portée du fufil, \& brûloit de tempsen temps des fufées pour appeller fa Chaloupe, qui ne l'avoit pas encore rejoint A la pointe da jour nous arrivámes vent arriere fur luy avec Pavillon Francois, \& toutes voiles dehors : mais commeil ne cherchoit qu'à nous connotitre, \& mon pas à febartre, il ne fe fit pas prier de retourner à fon Port ; nous tirames quelques coups de Canon fur la Caiche \&o fur fa Chalour pe, qui fe fauverent (aufli-bien P. que

## 184 Relation du Voyage

 que luy) à voiles \& à rames. Le 20. \&tle 21, nous nous retirimes au large.Le 22.fur le midy nous vimes un Bâtiment, qui étoit trois licuës au vent à nous ; nous l'ap. prochâmes beaucoup, \& il n'y cut que la nuit quinous empecha de le prendre.
Prive
drun
Slike
An-
slel-
Le 24 nous primes un petit Flibot de 4o. tonneaux, qui venoit de Virginie ; il étoit chargé de Tabac, de Lard, \& de Farines pour la Barbade; on l'eftima 10000. livres. Ce même jour le Seditieux donna chaffe à un autre petit Batiment, qui fefoll. va à la faveur de la nuit. Le 25. \& le 26. nous eûmes beatrouip de mauvais temps. -

Le 27. fur les trois heures aprés midy, nous vîmes deux lieuës au vent à nous un Bàtiment affez gros; nous Papprochàmes un peu, \&\% fimes toute ?

## de M. de Gemnes. 185

la nuit chacun differente roure pour ne le pas perdre: mais ce fut inurilement.
Le 28. nous nous trouvâmes à lavâé de la Barbade, dont nous nous faifions à plus de 25 . lieteés. Cette erreurnous furprit, \&- nous ne pumes l'attribuer qu'au courant; nous nous fervimes de l'occafion pour envoyer nótre Flibot a la Martinique, dont il s'approcha beaucoup à la faveur de la nuit, \&\& d'un vent favorable.

Nous fúmes jufqu'au 4 du mois fuivant pour pouvoir regagner 30. à 40. lieués au large: parcequeles vents font toutjours contraires, \& qu'on ne peut rien gagner qu'à pointe de bouline. Les 6,7 . \& 8, nous cûmes du prife mauvaistemps, \& leg. nous é dum tions prefts à relacher, lorfque matic nous décourrîmes deux lieués fous levent un Bátiment, quietoit comme nous a la cape, pour

## 186 . Relation du Voyage

laiffer paffer la brume; nous forçames de voiles, \&\& endeux heures nous en fümes à la portée du Canon; il mit Pavillon Anglois; nous luy répondimes du nôtre, \& en mémetemps dequelques coups de Courfier. II fe battit toujjours en retraite, \& bleffa trois hommes dans le Soleil d A A. frique, qui étoit preft à luy làcher une bordée de fa premiere batterie, \&c à le couler bas, s'il n'eut promptement amené.

CeBatiment étoit fort joly, il portoit 22 . pieces de Canon, \& fortoit de la Nouvelle Angleter. re pour fa premiere campagne; il éroit chargé pour la Barbade de membres de Navire, de Bordà ges, de Mèrain, de Pommes, \& de Moruës. Nons mimes dedans vingt hommes, \& fimes route pour la Martinique; la nuit nous cûmes de gres coups de vent, qui nous feparcerent du Seditieux.

Le 11. nous reconnûmes la Barbade, que nouslaiffimes au Nord.

Le 12. à la pointe du jour nous nous trouvà imes à deux licués de fainte Lucie, nousavions envie delalaifer fous le vent : mais nous nous y primes trop tard. Cette Ifle eft haute, toute couverte de bois, \& remarquable par deux grands Pitons en pain de Sucre, qu'on voit de vingt lieuës, quand le temps eft clair. Nous la cotoyámes toute la journée, \&e le 13 . tha pointedu jour, nous nous trouvâmes à. trois lieuës de la pointe du Diamant de la Martinique; nous leuroyâmes jufqu'au foir pour entrer dans le Culde Sac Royal, où nous mouillâmes fur les cinq heures à un demi quart de lieué duFort, que nous faluâmes de feptcoups de Canon, aufquels il répondit de fept autres. repondirdereprano Le

## 188 Relationdu Voyage

Le lendemain le Capitaine du Port nous entra au carenage; il yavoit 4 oul 5 . Vaiffeaux de la Rochelle \& de Bordeaux, \& deux Danois qui chargeoient à Frer pour les Marchands François; il y en eut un qui nous fafin) de einq coups de Canon ; nous luy repondimes de trois. Nousmouillimes à deux longueurs de pique de la Prairié, où nous déchargefames nôtre premiere batterie, nos vivres, \& nos futailles, a fin de nettoyer entierement le Navire.
Le 16. nous apprimes que le Seditieux éroit arrivé au Fort faint Pierre, \& que la Gloutonnechargée deSucre en etoit parrie pour France le jour que nous entrimes au carenige.
Les Anglois ne manquerent pas d'envoyer un Paquebor chercher leurs prifonniers, à deffein de s'informer de nôtre ma-
de M de Gemnes. $\quad 189$
nocuvre. Les prifonniersFrançois quilramena, nous dirent, que le Garde-Côre, à qui nous avions donné chaffe, aprés nous avoir reconnu, avoit cu figrand peur, que ne fe croyant pasen feureté dans fon Port, il avoierelảchéà Antigue, pour s'y joindre à un Bátıment de 60. pieces de Canon, quicroifoit aux environs de cetre Ifle. Le Paquebor fut du Fort Royal au Fort faint Pierre, où on luy livratousles prifonniers Anglois qui éroient dans l'Ifle, \& dont quelques uns la méme nuit quills devoient fai- re voile pour la Barbade, enleverent un petit Corfaire tout preft à fortir, \& qui n'étoit gardéque d'un homme feul. Onarrefta auffi-roft les Officiers Anglois, \& on renvoya le Paquebot demander raifon de cette furprife, quieft contreles loix de la guerre.

## 190 Relation dil Voyage

Bec.
16.25.

Le premier Decembre, quoy: que nous n'euflions pas tout a fait embarqué ce que nous 2 vions misà terre, nous fortimes du carenage pour mettre fin ala defertion de netre Equipage, dont il nous mancuioit déja plus de trente hommes, tous jeunes gens qui ne refpiroient que l'occafion de fe bien battre pour la gloire de la Nation, faire fortune ou perir; © \& quienrageoient d'avoir páti deux ans entiers fans aucune efperance. Au bout de quinze jours on en trouva trois ou quatre morts de faim dans les

- Montagnes

La nuit du 3 .au 4 , nous fimes voile pour le Fort faint Pierre, oì nous mouillâmes fur les cinq heures du foir à une portée do piftolet de terre; nous y reftames jufqu'au 13 . à faire de l'eau.

Commeil y a longtemps que nous n'avons eu de Relations des des Ines del'Amerique, \& qu'elles ont beaucoup change de face depuis quinze à vingtans, j’ay crú quu'l ne feroit pas hors de propos de faire une petite defeription de celle.cy, d’où dépendent toutes les autres que nous poffedons.

La Martinique a d'abord été nefrcio habitée par quelques François dicio \& Anglois, qui s'y étoient re. Nurlob fugiez comme par toutes les atttres Ifles, chacun pour differentes raifons ; ils y vécurent fort longtemps en paix avec les Indiens, qui leur faifoient part de la Caffave \&t des Fruits quils cultivoient: mais aprés la defcente de Menfieur d'Enambuc a faint Chriftophie en 1625. ces Indiensayans éré perfuadez par leurs Devins, que ces nouvesux labitans venoient les dérruire, \& s'emparer de leurs Pais, refolurent de les maffacrer.

## 192 RelationduVorge

Les François découvrirent leur deffein, \&k en defirentun grand nombre.

En 1626. il fe formaen France une Compagnie des Ifles de 1 Amerique; ces iffes commencerent ì fe peupler; la navigation y devint commune; dans le commerce on fe fervoit de Sucre pour Monnoye; aprés plun fieurs perites guerres, on fit en 1660. une paix generale avec les Indiens, \& on leur donnafaint Vincent \& la Dominique pour fe retirer. Ils y font encoreatu, jourd'huy, viennent tous les jours traiter avec nos François, \& ont une fi grande union avec eux, quelorfquilsattrapent des Anglois, qu'ils f̧avent etre nos ennemis, ils-les maffacrent \&

- les mangent, fans que les François eux-mèmes foient en pettvoir de leur faire donner quartier: Les Peres Jefuires, \&e plufieurs
de M. de Genines. 193 fieurs autres Religieux font de temps en temps de pecits vayz ges dans leurs Ifles; ; pour les ifItruire des principes do lo Relis gion, quufils écoutent avec beaulcoup de joye: : mais ils en profit tent tres-pou, \&r gardent toût jours leurs ancienmes fupertitions. ntc-sb luo slas thand

La Compagnie des Mles nie fubfifta que jufquien -165 r. elle vendit les Ifles qu'elle poffedoit aux Chevaliers de Malthe, 88 a differens particuliers. Aujourdhuy le Royeneft le Maitres, il ya fait bàtir des Forrsy 18 ry ent. tretient de bonnes Gamifons. La Martinique eft le fiege du-General \&o d'une Juftice Souveraine, doùldependent S. Dominguey la Guadeloupe, la Grenidd, Ma-rie-Galande, lesSaintes; Sainte Croix , Sainte Lucic, \&c Tabago, dont les trois dernieres fort abandonnćes. Elle eft fituée par

394 RelationdaVoyage
les i4. degrez de Latitude Nord, \&- par 315- degrez 25, minutes de Longitude; elleeft fort hatetc, \&\& peut avoir $55 \cdot \mathbf{2} 60$. lieuës de tour; elle a trois Ports, où on peut charger tous les ans plus de cent Navires; le Cul-de-Sac Royal, le Bourg S. Pierre, \&e le Cul-de-Sac de la Trinité.
C. Cris

Le Cul-de-Sac Royal eft un grond Acu fitué vers le Midy de LHfle, \&o au fond duquel ily a un joly Bourg de prés de 300. habitans, ou le General \& la Juftice font leur refidence; les tue's y font droites, les maifons propres, \& prefque toutes de bois; les Peres Capucins y ont un trés-beau Convent. Le Fort, dont la fituation eft trés-avanta geufe, eftconftruie fur une grof fe \& longue pointe, qui avance à la mer, \& forme un des plus beaux Carenages des If
de M. de Gennes. 195
les. Ce Fort eft inacceffible du côté dela mer par les Cayes ou Bancs de roches qui l'environnent, \& on ne peut en aborder đu côté dử Bourg, que par un petit Glacis fort etroic, \&\& flanqué de deux Baftions \& d'une Demy-Lune, quif font revètus de bonne maçonneric, \&\& entourez d'un foffé plein d'eau. Il y a de tous côtez des pieces de 18 . \& di 24 . livres en batterie, \&cune Garnifon de fix Compagnies de Marine. Monfieur de Blenac avant de mourir y a fait faire un Magazin ì poudre; \& unc Ci-* terne al Pépreuve dela Bombe; de forte que ce Fort eft prefentement en état de refifter à une armée entiere.

Le Bourg faint Pierre eft bien zorg plus grand \&\& plus peuplé que nime celuyduFort Royal, cen'eft a proprement parler qu'une ruë, mais qui a bien un grand quart
rg6 Relation du Koragos do liené de longis elle efs haure sebaffes\& parece en differensendroite de plufieurs belles allees d'Orangers, \& d'une Rivierequi hatraverferau milicu ; \&ont I'eau eft excellente: Certe, Riviere defeend dun grand vallon qui s'elentderriere le Bourg; \&s où on voit xquantaté de Sucreries, qui fort une vùé trés-agreable. Af ure des exteŕmitez du Bourg on woit lia-Maifon des Jefuires gtieft trés betlet à पhatreboue eft 11Eglife des Jacobins, odo aut miliei un petit Convent d'Urfulines, \&8 un Hlôpital dont les Frefls de la Charite ónt la direCtionts Ees maifons y font prefquo tounesede bois sebien bâties; les habitans y font civils \&c affa5 bles; On y reconnoir la Erance par la propreé do'foxe ; \& le Martimiquele peut vanter que fes Creoles font auffi bien faites quefenumes de deturope ily $9 b$
do M. de Gumeser iez avoit ail'embouchure, de la Rio viete in Fort que fes Hoursh gans ont entierement, ruiné \&s renverfé defond encomble; il D) a prefentement que deujs Compagnies d'Lnfanteric, \& aux deux exttémitez du. Bourg des Batteries de huit $\ddagger$ dix pieces de Canon chacune: mais on travaille inceffamment a y faire de nous velles Fortifications, oy atoai? - Les Anglois y vinrent en -1693 aveeprós decoo, voiles, \&sficent defcenre aut deflus du Bourg yers ld.pointe du Prefcheur no dloǹ ils furent vigoureufenent ore? praffers par les habirans z? qui y mirent 1500. hommes/fur le quarreat, ose n'y eureht, de leur córé que 20, hommestant tuèz que bleffez. Monficur de Blenge sity Gignala beaucoup; il vint ef unenuit duForeR pyal avec 200, hommes;; it raffura les habitans qui étoient en defordre, \&sion ginob
peut

198 Relation da Voyage
peut direque c'eft prefque à luy feul quondoit le fuccés decetre expedition.
Le Cul-de-Sac de. la Trinité, quieft de l'autre còté del'Ifle, eft beaucoup plus petit \& moins frequenté que les autres Ports, outre lefquels il y a plufieurs petites Paroiffes fur le bord de la mer, où les Barques \& les Canots vont charger. De forteque depuis la prife deS. Chriftophle, dont les habitans fe font retirez aux autres Ifles, on fait compre al la Martinique do 3000. hommes portans les armes, \& de plus de 15000 . Efclaves Noirs.

Cette Ithe, comme jay déja dit, eft fort haute \& couverte de montagnes, qui en rendent le milieu inhabitable ; elle eft trés-fertile en Sucre (qu'on y rafine préfentement) en Coton, en Rocou, en Caffe, en Cacac, dont
dont on fait le Chocolat, en Magnioc, \&e en Frutits du Pais, dont j'ay deja fait la defeription. Hy a de tees-beaux bois, \& fur tout duGayac, quon employe i faire des poulies \& autres fem. blables ouvrages pour les Navires du Roy.
Les legumes \&: plufieurs fruits, qu'on y a aporté de France, y croiffent parfaitement bien; les Moutons, les Bceufs \& les Chevaux s'y multiplient; \&\& ies Navires qui y vont, ou feparément. ou en Flote, pour charger du Sucre, y portent des Vins, des Farines, des Yiandes falées, \&C toutes les marchandifes, qui peuvent être neceffaires: de forrequ'un homme qui adu bien, y peut vivre aufii commodément qu'en France. La hauteur des terres y rend pourtant Pair mal fain, \& même il y paffe peu de Navires, dont les 14 E.

200 Relation da Voyage
Equipages ne s'en fentent, nous y perdimes du nôtre environ douze iे quinze hommes, qui creverent quafi du jour au lendemain, fans avoir en mourant lamine dietre malades, Outre J'incommodiré du matuvis air? les habitans y font tourmentez de Fourmis is de Mouftiques, \& d'unc efpecede Cirens, quits appellent Chiques, quifemettent) (ous he plantec đ̧os piods, So, y font dos mataki d'autant plus infupporsables a qu'on $^{\text {ne }}$ faguroit les en déraciner, lorfo qu'une fris ils ent eu te temps dy y faire des ceufs; les Serpens y font zufii trés-communs, \&s fe gliftens jufques dans des mailonss il $y$ en a de plufieurs.fortesin dons la morfere ef fort I dangereufe : 3 mais les Negres ont trouyé des Simples, quiven-guériffent promp 4 tement.

$$
+1
$$

de M. de Genness
Le 13. nous appareillâmés pour aller faire du bois i Suinte Lucie, \&e de là retoutnenencroifiere auy vent de la Barbade. Le Seditieuxfut détaché pour conlvoyet un Marchand à la Guadeloupe, ouial trourva des ordres de Monfieur de Gennes pour sten alleren France. Le 14 , furles neuf heures du matin, nous móuillimes à Syinte Lucie dans une grande ancoutle fable, out on pourroit faise un tres-beaa Port \&e de belles habitations. Sainte Lucicelt tune terre haute, couverte de bois, bc* prefque inhabinable pous le grand nombredeSerpens, 'quion y rencontres; il y a pouetant in ou deux Carbets d'Indicns, \&quelques Erançois , qui y varrent de la tortuä potur da Martinique. On y troure mu bord dela Mer quantité de. Machenelicts; cielt un arbre qui pe croift pas fort Lin Is haut;

202 Relation du Voyage
haut ; le bois en eft trés-beau ; il a la feuille commele Poirier, \& porte de petites pommes, dont l'odeur \& la couleur invitent à manger : mais il ne faut pas fuccomber à une telle tentation; car il n'y a pas de con-tre-poifon, qui pût garentir de la mort un homme, qui en athroir mordu unc. La feuille fais un ulecre al l'endroit ot ellerouche's, la rofée quien tombe enleve la peau, \& lombre feule de cet arbre fait enfler un homme jufqu'a crever s'il n'étoit promp-- tement fecouru.

Le 15 .aprés midy nous levâmes l'anchre, \& fuivimes la Côte
de fort prés, pour pouvoir paffer au vent deS. Vincent, dont nous nous trouvàmes à dcux lieués le lendemain al la pointe du jour. Cependant nous fümes jufqu’à trois heures aprés midy fans pouvoir avancer, quoyque nous
euffions un petit vent affoz fa vorable : ce qui nous fit juger, que les courans nous étoient contraires, Enfin fur les trois heures le vent Iyant fraichi, nous fimes un peu plus de chemin, of côtoyàmes l'Ifle à demi lieués nous y vimes detrés-benu Pais, \& en apparence bien cultivé; clle ct habitcé , du cêrć où nous pafsâmes, par 12 . ̀े $1500 . \mathrm{Negres}$ fugitifs des Ifles voifines, \& fur tout de la Barbade, d'ou ils viennent vent arriere avec les Canots de leurs Maitres. De l'autrecôté de l'Ifle, il y a 2. à 3000. Indiens, qui ont grand commerce avee ceux de la Riviere d'Orenoque, quieft en terre-ferme, out ils traverfent avec leurs Pirogues, aufli. bien que par toutes les Ifles du Golfe de Mexique; \& cequieft admirable, c'eft que jamais ils ne font furpris du mauvais temps; au contraire ils ont 16 fote-1
$20 \% 4$ Relarionidu Vorage toujours avertida jour des Houmogins, 'ilongtempsavant quíls fiffeitlears effets?mmons 8.Vin--1 Saint Vincent eft haut \& acour bonidant en Fraits, er Volailles; en Chevres, \&cenCochons sily a fotts le vent un trés bean Port, dont les Anglois voulurent sempareril y a quelques années:mais les Indiens leur en empécharent Th defcentepar la grefle de leurs Aléches empoifontiées; \& parle fecours des Negres, quife vangerent de tout Io mauvais traitement qu'ilsavoientreçù de cette - Nation.
${ }^{2} \mathrm{Le}^{2}-1 \%$ nous doublames les Grenadins.
Thor - Le 19. nous vimes Tabago, 6.
de M. de Gemiest 205 traite aux Oifeaux ensurle midy nous revidùmés de bord fuela Barbade, que nous reconinumes le 2 r. . . . $\therefore$ Le 25. \& le 26 .nous cûmes des vents favorables, qui nous mirent beaucoup au vent de la Barbade? - Noring thet ybim Le Le 31. à la pointe dajour nous découvrimes fouts levent un petit Batimenty nous forçames de voiles pow lejoindre, \& commeil vieque nous le ferrions de prés, \& quill luy étoit inutile de fuir; il eut la complaiance de metrre côré, en travers pournousatuendre. C'étoit un vieux Bátiment de 40 . Tonneaux, qui éroit depuis trois mois en route de Briftow pour la Barbade; il téroie charge de Bieres de Ci dre, de Harangs, de Fromages, te Beurre, de Chapeaux, © de pluficers marchandifes, qưon eftima sooco. livre's; nous miub I $_{7}$ mes

206 Relation du Voyage mes dedans huit hommes, 8 Y'envoyàmes ala Martinique.
Tm- Le lendemain premier de Janvibe. vier 1697, nous vimes encore un autre Bàtiment quatrelieuës au vent à nous; nous courúmes deffus jufquà trois heures aprés midy fans pouvoir l'approcher: c'eft pourquoy nous ceffàmes de le pourfuivre.

Le 6. nous reconnuimes la Barbade, \&: comme Monficur de Gennes, qui étoit malade depuis plus de quinze jours, fe trouvoit plus incommodé uerer qu'a l'ordinaire, il trouva à pro-
pos de relàcher à la Martinique. Nous laiffàmes le Solcil d'Afrique, qui refta encore cinq ou fix jours en croifiere; nous forçâmes de voiles, \& le lendemain fur les quatre heures du foir nous reconnûmes Sainte Lucie; nous la laiffimes fous le vent, \& le 8 .fur les dix heures
de M. de Genues. $\quad 207$ du matin, nous entràmes au-Cul-de-Sac Royal. Nous nous approchàmes fort prés du Fort, \& étions prefts de mouiller, lorfque nous rencontrâmes une groffe roche, qui enleva trois bordages du Vaiffeau, fans luy faire autre mal ; nous revirames promptement de bord, \& fúmes mouiller à une bonne portée de Canon de terre. Il eft dangereux de-s'en approcher davantage, \& nous fûmes heureux d'en étre quittes à fi bon marché.

Nous déchargeâmes nos Prifes, dont les marchandifes furent bien venduës: parce que les habitans, qui attendoient de jour en jour la Flote de Monfieurd Amblimont, manquoient devivres, \& il eft feutr quail n'y avoit pas vingt barils de farine dans toute lifle. Les Flibur ftiers ont beaucoup contribué à leur
leur en fournir pendant les premieres années de la guerre, par les frequentes Prifes qu'its fitfoient au vent de la Barbade, de S. Chriftophle, 8fdes autres Iftes Angloifes: mais prefentement les Marchands viennent prefquetousen Flote, \&e même ily ena, qui pouréviter les Corfaires yont reconnettre Tabago ou la Trinité, \&e reviennent ala bordee gagner la Barbade.
Le 24 nous appareillàmes pourle Fort Saint Pierre; nous y mouillàmes le 25. \& y reftal. - mes jufqu'au 4. du mois fuivant à charger de Sucre, de Caffe, \& de Cacao, dont la Martinique fournit prefque toute da France. La Caffe vient par gouft fes longues dienviron un demi pied, ellecroift fur un arbrequi reffemble affez ì nos Noyers.
Cucas
Le Cacio ne vient que daris des lieux humides, se peu ex.
pofez au Soleil ; larbre qui le produit eft petit ; fon fruit eft long \&e grounclé comme un Concombre; lorfquil eft meâr, on le cueille, \&c on le laiffefecherpendant quelque femps. Cc n'eft proptement qu'une écorce comme celle dela Grenade, qui contient 25 ou 30. de ces Feves, dont on fait le Chocolat.

Le 31 . on arma un Brigantin? pour aller à la Barbade échantger les prifonniers 'd'un petit Elibuftier, qui avoin ete pris iे: la vûé de la Guadeloupe st nol Je veux ayant de partir d'icy. rapporter lavanture de nútre pauvre Manga; ; il nous donnoit de temps en temps quelques quarts d'henre do plaifir: C'étoit un vicux Singe, qui avoit été au Gouverneur de Gambic; il éroit d'une force incroyable cil caffoit fonamarreau moins tous les huic jours ; 'ise lors qu'unc fois it avoit le champ libre,

210 Relation du Voyage il faifoit ravage. Son unique foita étoit de chercher à diner, \$ quand il avoir déniaifé quelque Matelot, c'étoit unplaifir de le voir monter au haut des Mâts, \& fauter de manceuvie en manceuvre, un plat de Riz, ou un gros morceat de Lard entre les paites. Si quelqu'un étoit affez hardy de vouloir luy arracher fon butin, it luy lançois à la tète un boulet de Canon, \&e tout ce qu'll pouvoit trouver: ce qui netoit ricn en comparaifon de fescoups de dents, qu'il imprimoit fi bien, que la marque $y$ reftoit quelquefois plus de deux mois. Ils'alla enfinavifer de jetter ì la mer les rouēs d'yne Horloge toute d'yvoire, que Monfieur de Gennes faifoit faire, \&\& quiétoient le travail de deux ans. Le fait ne fut pas plùtoft reconnu, que le pauvre diable fur condamné à avoir la
tetre caffée; on le mena à terre pour executer la Sentence: mais il fit fi bien fon compte, 'qu'zprés deux outrois coups de piftolet, il rompit fa corde , \& gagna aux pieds. L'on voyoit tous les jours cee animal tout bleffé quil étoit, courir le long du rivage, pour chercher l'occafion de revenir à bord; \& s'il cut regret de nous quitter, nous n'en eùmes pas moins de nous voir privez de fa chere figure.

La nuit du 4 au 5. Février I'riur nous appareillames pour la Guadeloupe; nous laiffimes 20 . hommes dans nôtre grande Prife, qui refta au Fort Royal, pour ydebiter fonBois, \& recharger de Sucre; les deux autres Prifes furent venduës, mais peu de chofe: parce que les Bátimens étoient petits, \& marchoient trés-mal.

Nous rencontrâmes vers la pointe du Prefcheur, une prife

212 Relation du Voyage Angloife, que le Marchand, qui étoit entré comme nous à Cay yenne, fitauprés de S. Chriftdphle. Nous côtoyámes la Do, minique, \& le 6. nous mouil limes devart la Ginadeloupe fore pres deterre, \&xaumilted d'un Bourg fitué au Sud.Oüeft dé 1He, lau bas d'une Soufriere fort haute, quii jette continuellement de la fumée, \& queiquefoisdu feuen Nous yrachevâmes Anútre sGarguaifon en moins 7.4. deders jours, les habitansnóus venoient prier a mains jointes de - prendredeurs marchandifes. \& nous zurions put y chargervinge: Batimensell quivize jours in? \&? Getre lffe eft fort grande is plus faine que la Martiniques, elle eftsfeparée en deux par un bras de mer quion'rimme la Riviera Salćc, , ourles Barques peuvent paffer quand la fier mintes fes terres. fonit haures \&c $-4$
for- fertiles en Sucre, en Indigo, \&o en Coron ; il s'y faitauffiduRocou, dela Caffe, du Cacao, \& detrés-bonnes Confitures; les Fruits \&e le Gibier y font fort communs. Il y a autour de la Soufriere une efpece d'Oifeaux, qui fe nomment Diablotins; ils font aufigros, \&cauffi bons que des Poules; ils nevivent que de Poifon, qua'ils revomiffent pour nourrir leurs petits; les habitansenvoyent leurs Negres en chercher : mais lorfquils n'y font pasaccoútumez, foit que le froid ou l'air de la Soufriere les faififf fe, ils tombent dans une foibleffe, dontils ne peuvent revenir quavee peine. On a auflitrouvé dans cette Ifle pluficurs Foil' taines bouillantes. 2 art whrm Ea partic de l'Ifle quir eft au Nord, \&o qui pour etre plus) grande que l'autue, fonomme la Grande Terre, acte forelong-- 8 in
temps

214 Relarion du Voyage temps inhabitée : prefentement il yabien 100, habitans. L'alltre qui porte le nom de Guadeloupe, a deux Compagnies d'Infanterie, environ 1000. habitans portans les armes, \& un grand nombre d'Efelaves Noirs. Les Jefuites, les Jacobins, les Capucins \& \& les Carmes y ont des Paroiffes en differens endroits, aufli-bien qu'à Maric-Galande \&* aux Saintes.
LeBourg où nous érions monillez, qui eft le plus confiderable, \& prefque le feul del'I-

- fle, efl feparé en deux par une petite Riviere, qui defcend de derriere la Soufriere; il eft affez grand, \& la plûpart des maifons y font batties de pierre, il y aaa milieu une Batterie de huit pieces de Canon, qui commande toute la Rade; \& au bout il y a fur ie bord d'une Ravine effarpée, un petit Fort, quieft com- mandé parun Cavalier de huit à à dix pieces de Canon, है revêtu de bonne maçonneric. Les Anglois y firent defcente en 169 I. avec quatorze gros Vaiffeaux, ils brûllerent la moitić du Bourg , prirent la Batteric qui étoit au milien ; \& il n'y eut que le Cavalier, où les habitans tinrent bon, jufqu'à ce que Monfieur d'Uragny pour lors General des Ifles, vint faire lever le Siege avec trois ou quatre Vaiffeaux de guerre, \& quelques Marchands armez à la hâte. Les Anglois les prenant tous pout des Vaiffeaux de guerre, ferembarquerent avec précipitation, \& laifferent plus de deux cens hommes dans les bois a la metrcy des François.

La nuit du 10, au 11 , nous levâmes l'anchre, \&\& à la pointe du jour nous vimes un Brigantin, qui portoit fa bordée fur
276. Relation du Voyage
nouss nous courúmes auflidef. fus; ex fur le midy nous luy tirames trois coups de Canon, qui luy firent changer de-route. C'étoit apparemment quelque petit Corfaire Anglois, qui attendoit les Barques att paffage.
Le 12. \&e le 13. nous cúmes beaucoup de calme.
1le Ste Ctoik. 15, nous reconmimes Sainto Croix, que plufietrs afluvient êrre les. Vierges : parce qu'effectivement elle paroift do loin comme quantité d'Ilors de-- fichez les unt des autres. Cette The éteit habivée par les Fratio çois ; il s'y faifoit du Sucre, du Coton, \& beaucoup d'Indigals la Volaille \&: les Co chohs ly étoient en abondance; les Bocufs \& les Chevaux s'y éroient beaucoup: multiplicz: mais comme on cral gavit dejouren jour pour cette : $\mathrm{C} / \mathrm{M}$

Ine, on en a fait retirer les habitans a S . Domingue avet tours leurs effets, \& on l'a entierement abandonnée.

Le 16, à la pointe du jour nous reconnumesS. Thomas, quieft fous le vent de toutes les 1ffes des Vierges ; ileft affez remarquable par plufieurs falaizes \&e tours blanches, qui font aux envfrons du Port, lorfque nous en fûmes prés nous vímes le Bourg, \& une grande Fortereffe de pierre, quien défend l'entrée; il y avoit dedans trois gros Vaiffeaux. Cette Ifle appartient aux $\mathrm{Da}_{\mathrm{a}}$ nois, les Hambourgeois y ont un Comptoir ; ils y font du Sucre \&t de IIndigo, mais trés-peu; \& ils ne l'entretiennent feulement, que pour faciliter le commerce de Negres, quills font avee les Efpagnols de Portorico, qui eneft ̀̀ 15 . licuës.
Sur le midy nous doublâmes K
S.

## 218

## Relationdu Voyage

S. Thomas, en laiffant fur la gasche une groffe roche blanche, qui de loin paroift comme un Heu à la voile. Ce Debouqueque ment eft fort commode pourles Matt. Marchands, qui craignent les Corfaires, quills ne peuvent fouvent éviter, lorfqu'ils débouquent par S. Chriftophle, Saba, \& les autres Iflesennemies.

Les 17. 18, 19. \& 20 , nous ctimes beaucoup de playe, \& peu deyent.

Le 2 t. nous paffames le Tropique du Cancer.

Depuis le 23 . jufqu'au 23 . nous eûmes des vents inconftans \& fort pluvieux.

Lez. \& le 3 . de Mars, nous

Maris 1697 . eûmes de gros vents, de la plu. ye, \& du brouillard.

Le 4 \& le 5 . beaticoup de calme; nous nous faifions à 130 . lieués par le travers de la Bermude, que tous les Vaiffeaux, qui

qui fortent des Ifles redoutent, pour y avoir toufjours par experience trouvé du mauvais temps, lorfque les vents contraires les obligent d'en approcher, ou d'en pafler fous le vent.

Les 6. 7. 8. \& 9. nous cûmes des vents affez favorables, \& la mer belle.

Depuis nótre Débouquement jufques par le travers des Ifles Açores, nous vìmes toûjours des herbes, que ceux qui ont navigué fur les Cótes dela Nouvella Efpagne, difent fortir du Canal de Bahama, d'où elles font jettées fort au large par la rapidité des courans, \& puis difperfées fur toute cette mer par les vents d'aval, quiregnent continuelle. ment fur les Côtes de la Virginie \& de la Nouvelle Angleterre.

Le 10. nous eutmes des vents pluvicux \& fort froids; nous - K n 2 nous

## 220 RelationdnVoyage

 nous faifions par le travers des Açores, à 150: lieuës de l'1. fle de Corve.Le if. nous.cutmes des vents d'aval fort rudes: mais quand ils menent en roure, onfe confole aifénfent.
Le 12. à la pointe du jour les vents forcerent, le ciel étoit tout embrumé,\&́ la mer devint é. poturentable ; nous avions beattcoup de peine à porter les baffce voiles; noos avions un pied d'eau furle premier Ponts nous tre potivions framchir les Pom-

- pes, \&e des lames hautes comme nos Mats nous couvroient de totis côtez. Cette tourmente dura toutclajournée, fur les dix heures du foir les vents fe modererent, \& le 13-nous rejoignimes le Soleil d'Afrique, dont ie matrais temps nous avoit fepare le jour precedent; ilavoit eu fa Gallerie emportée d'un coup de met.

Le 16. nous faifant par le travers du Capde Finitterre, nous fimes route pour l'aller reconnoitre.

Le 17. fur les cinq heures du: foir, nous vimes deux lieués au vent à nous un petit Batiment, que nous crumes faire route pour le Banc de Terre-neuve.

Les 17.18. \&́ 19-nous cúm(9 de la grefle, de la pluye \& des vents bien froids.

Le 19 . nous découvrimes trois lieués fousle ventun Navire affez gros; nousle chaffames pendant quatre heures: mais fans pouvoir l'approcher.

Le 20.2 la pointe dajour nous en trouvámes un autre à dcux portées de Canondenous; nous mimes toutes voiles dchors, \& le chafsames pendant fept heures: mais comime il fuifoit trés-peu de vent, nousne púmes lejoindre, \&c fûmes obligez de reprendre nótre route.

K 3

## 222 RelationduVoyage

Depuis le 22. jufqu'au 27. Ie temps fut fort fombre; nousne vinies pendant flx jours ny Soleil, ny Lune, ny Etoiles; il fit trés-peu de vent.

Le 27. nous vimes deux lieutes att vent it noustrois Navires, que nous ne jugeâmes pas à propos de reconnoitre:parce que comme nos vivres diminuoient, nousavions intereft de ménager le temps.

Lanuit du 27. au 28: nous vimes un Are-en-ciel qui traverfoit Is moirié du Ciel, st qui fansre-- oevoir aucune reflection des Aftres, qui étoient fort cmbrumez, avoit une couleur rouge affez vive.

Les 28.29 .8 30. nous eûmes desvents favorables, \& la mer belle.
Aveil. Le premier da mois fuivant les vents varierent tout d'un coup, \& devinrent contraires; nous ne nous faifions plus quà 50 . lieuésdu Cap de Finifterre.

Le 2. les vents forcerent, \&o nous mirent hors d'état de pouvoir reconnoitre le Cap.
$\mathrm{Le}+\mathrm{S}=\mathrm{le}$. les veats femodererent un per, \& nous furent affez favorables.

Le 6 . fur les 7 . heures du matin. nous découvrímes à une lietue fous le vent un Bitiment affez gros, que nouschafsames toure la nuit; nous l'approchâmes beaucoup, \&e fans une brume de deux heures (a la faveur delaquelle il fit faufferoute) it nous auroitaffurément donne des boulets ou du pain; nous n'avions plus de vivres, \& toutjours les vents contraires.

Le 8. nous vimes force Goif. lans, \&: des Hupes, Oifeaux qui ne vont gueres au large.

Le9. nous vimes tine efpece de petits Moineaux, qui paf$\mathrm{K}_{4}$ foient

## 224 Relation du Voyage

 foient fur nos vergues fans fe repofer ( marque infailhble que nous n'étions pas loin de terre.)Le:2. à la pointe du jour nous vimes deux Bàtimerrs à une lieuë de nous : mais nous ne ptmes lesapprocher, \& nos Navires étoient trop fales, trop pleins d'herbes of decoquillage p pour poutroir gagner th is voile des Navires frais carenez.
Le 13 .nous vimes du Goimon, \$ede perits Oifeaux, qui attendoient comme nous un vent fa-- vorable pour les mettre à terre.

Le 14.les vents forcerentynous eûmes beateoup de pluye, de grefle, कर de neige fondute, In brume nous fepara du Soleil d'Afrique, qui n'ayant pas entendulesfiguaux, fit do la voile, pendint que nousricommodions nos Huniers, qui avoientéré défoncez. the?
de M. de Gennes.
$2: 5$
Le rs.à la pointe du jour le vent s'etantun peu moderé, \&e le temps éclairci, nous vimes cinq Navires, trois d'un cóté \&: deux de l'furre: mais nous n'étions pas en état d'en aller reconnoitreaucun:

Le 16. les vivres nous man- Lz . quant tout à fait, on fut obligé quirut d'employer le Sucre, \& le Cacao des Marchands, pour faire Nobis dhoce chocen du Chocolat à l'Equipage; cet- lit. te liqueur eft nourrifiante, \& peut tenir lieu d'un repas: mais nos Matelots qui n'y étoient pas accoútumez, ne s'en accommodoient point, ot difoient que cela lcur étourdiffoit la rête.
Le 17. au Soleil levant on crùt voir la Tour de Cordouian : mais 1a joye fut courie, \& cette tour en un moment fe metamorphofis en Vaiffeau.

Le 18 .enfin aprés 67 .jours de traverfée, noustrouvimes fond;

## 226 RelationduVoyage

 nous étions par le travers dar Pertuis de Maumuffon, \& dènviron vingt liedes deterre.Le 19. il fittrés-peu de vent.
Le 20. nous reconruimes Rochebonne, quieft d f. lietuesath large du Pertuis d'Antioche, Ia mer, quoyque fort unie, y brifoit avec violence. Sur le midy nous vimes quatre Navires, qui faifoient même route que nous. Un peu aprés nous reconnûmes le clocher de IIfle-Dieu, \& fur Ies cinq heures du foir latour des Byleines, qui eft fur l'the deR hé; - nous mouillàmes fur les huit heures pour attendre la marće.

Le a1. nous levamesl'anchre, \&: tha pointe duf jour nous nous trouvàmes à une portée de Canon des quatre Navires, que nous avions vû le jour precedent; notus mimes Pavillon François, \&̌.cux auffi; nous y envoyimes nôtre Canot pour
favoir des nouvelles de ce quife paffoit en Prance. Cetoit une Barque d'Oleron, \& trois Malouins moitié en guerre, moitié en marchandife, quialloient fairedu fel en Rhé, pour aller en Terre-neuve à la pefche dela Moruë; ils nous donnerent fix Barriques de Pain, un Baril de Lard, \& quatre Boucauts de Biere, qui remirent un peu nos gens. Les Malouins pafferent par le Pertuis Breton, \& nous par celuy d'Antioche, d'où nous fûmes mouiller fur le minuit devant la Rochelle, où nous trouvâmes le Soleil d'Afrique, qui avoit entré deux joursavant nous.
FIN.



[^0]:    D bligé

