| BYZARTIRE EMPIRE:\%Ees ey稿(c) BYRJORGA |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

$1907 * 29$ \& 30 BEDFORD STREET, LONDON
poison her enemy, to summon to her aid the Moslem emirs, who were, however, more keen for the cause of Cantacuzene, who was well known to them by his activity in the time of the emperor Andronicus.
(g) Jobn Cantacuzene Emperor.-A revolt of the political prisoners in Constantinople brought about the death of Apokaukos. Cantacuzene was prevented from deriving any benefit from this murder. He succeeded, in February 1347, in becoming master of Constantinople. John V. was relegated to Thessalonica, where he lost no opportunities of stirring up sedition. He went over to Anos, on the coast of Thrace, then into the island of Tenedos, always haunted by the fear of Cantacuzene, whose daughter Helena he had in the meantime married. His Latin friends put him once more in possession of his capital in December 1354. John VI, went into a convent, and his empress Irene followed his example. Matthew, the eldest son of these princes, wished nevertheless to keep the imperial crown which he had taken in 1352, rather contrary to his father's wish; he abandoned his secured position in order to fight, but was soon conquered and had to abandon all his hopes. The other son of the old Cantacuzene, Manuel, was contented with his possessions in the Morea. John Paleologus, now a youth of twenty, was then left sole master of the fragments of the empire, but under the most deplorable conditions.

## CHAPTER VI

the prologue to the turkish conquest-advent of the OSMANLIS IN EUROPE
(a) Relations with the Serbs and the Bulgars.- There was nothing for John IV, to fear on the side of the Bulgars or the Serbs, the traditional enemies of the empire. The Czar Alexander was united by a new family alliance with the Paleologi after having retaken the disputed ports of the Black Sea, Anchialos and Mesembria. The great Czar

## THE OSMANLIS IN EUROPE

209
Stephen Doushan had died at Diavoli, on imperial soil, and three pretenders disputed for this newly created empire of Servia, which was, naturally, still too fragile to be able to resist the terrible shock of these rival ambitions. The T'atars, on the other side of the Danube, had been forced to give way to the Roumanian princes of Wallachia, or of " all the Roman country," and of Moldavia; the Wallachian dynast Vladislav was in 1370 a very powerful lord who held all the country as far as the Danube. Finally the kingdom of Hungary, under the Angevin Louis of Naples, had schemes as regards the East which could not damage the Byzantine interests, for they provoked conflicts between the Hungarians and Serbs on the Danube.
(b) The Turks as Auxiliaries of the Byzantine Parties.The great danger threatened from the East, where a change of policy and direction was evident on the side of the Turks. They did not present themselves as natural antagonists of the Christian religion and empire, nor did they pose as conquerors. On the contrary, notwithstanding their military power-which must not be over-estimated, for it was several times crushed by the Crusaders, who in $13+4$ took Smyrna from the emir of Aidin-and notwithstanding the number and quality of their archers and cavalry, they still yielded with tolerable grace to the humiliating ancient ceremonies which Byzantium required from all barbarian chiefs without distinction. They obeyed the orders of the basileus who summoned them before him, or they excused themselves with many plausible words backed up by presents. They got down from their horses in the presence of the imperial majesty, went on their knees and kissed penitently the purple buskin adorned with gold and precious stones. On one occasion a Turkish prince, who was, however, the son-in-law of the emperor, caused astonishment by entering the court of the palace riding by the side of his father-in-law, who wore the incomparable Roman crown; it was only after many exhortations that the son of the powerful emir Ourkhan consented to wear the heavy burden of that honour. All this did not, however, prevent the Turkish soldiers from riddling
the sacred person of the emperor himself with arrows in the conflicts with the imperial troops. The blunt warriors adapted themselves, however, to the ancient practices of humble submission. The Turk Khalil, a predecessor of the emirs of the fourteenth century, having won, together with the camp of the emperor Michael, the kalyptra which graced the brow of the conqueror of Constantinople, perpetrated the rough jest of placing it on his own matted locks.
(c) Encroachments by the Turkish Emirs. - The aged Andronicus had vainly tried a great expodition against all those barbarians who came down from the mountains with their flocks, sent some of their young men to follow the profession of pirates or brigands in Thrace, collected tribute from the conquered towns, sold their captives and then returned to their mountain fastnesses. During the civil war of the two Andronici, Turkish piracy greatly increased; the first Turkish contingents appeared in the troops of the young emperor. Broussa was soon lost : Andronicus II, wished to save Nicea, and after a long interval of patient endurance the Greek inhabitants of Asia Minor saw a Rhomaic army coming to attempt a restoration. The Christians were at first successful at Pelekanon, then a mad panic seized them ; they fled towards the coast, carrying in a blanket their wounded chief, while the barbarians of Ourkhan paraded the imperial horses, bright with red saddles. The consequence of this disaster was the capture of Nicea by these Bithynian Turks. The country was now conquered from end to end; the Turks became the true inhabitants of the fertile valleys. " They made," so runs the Chronicle of Gregoras, "their habitations on the Bithynian shore." The emperor was hardly able to save Nicomedia by his personal intervention. At the same time the fleet of Aidin became the dread of the southern seas; towards the year 1340, Oumour was the
 far as the island of Crete and to the ports of southern Morea.
(d) The Latin League against the Turks.-A Latin league, to which the Holy See lent its countenance, was organised between the Venetians, Genoese, Cypriotes, and Knights

THE OSMANLIS IN EUROPE
Hospitallers of Rhodes, against the emir of Smyrna. Some citizens of Genoa, the Zaccaria, had taken, in the vicinity of the Asiatic coast, without any declaration of war the large island of Chios and the two Phoceas, important for the output of alum. The empire retook these invaded provinces, but after some years it was the turn of Lesbos, conquered by the Cattanei; the Byzantines were forced to join the Turks in order to get rid of the Latin usurpers. Thanks to the crusade of 1344 , Martin Zaccaria took his revenge by occupying for the second time the island of Chios and the fortress of Phocea. The empire this time had not the leisure to attempt any recovery. Oumour had been killed fighting against these rude Franks of the West ; his successor concluded a treaty favourable to the Christians. Cantacuzene in vain allied himself with the Venetians, who did not display any intentions of conquest ; he took part in the VenetoGenoese war for the sovereignty in the Eastern seas, but he only brought defeats on the empire and more complete financial ruin at an era when men wore sham jewels of glass and when the crown treasury was pledged to Venice. John V. even offered Lesbos to that Gattilusio who brought him back to Constantinople.
(c) First Turkish Miliary Colony in Europe,-During all this interval of time, on the side of the Turks, the Byzantines had only to do with the bands of brigands, whom they employed in their dynastic disputes or against their Christian enemies of the moment, Bulgars, Serbs, or even Albanians. The Turks thus came to know every nook and corner of Thrace and Macedonia as far as the mountains of the Balkan and Pindus, which still bounded their horizon as brigands. Oumour on one occasion had seen at the side of his old friend, Cantacuzene, the splendour still left to the immense city of the emperors, which they were jointly besieging. The inhabitants of the provinces of Europe grew accustomed to the Turkish turbans and the loud battle-cries of the warriors, who before throwing themselves on the enemy sprinkled dust on their heads and raised their armed hands to heaven. The family alliances of the emirs with the

Cantacuzenes, Paleologi and Batatzes conferred on many a Moslem prince of Asia the prestige of a descendant of the old Rhomaic families.

It was not always easy to find at the favourable moment these auxiliaries so valuable from their courage and their loyalty to their hirer. John VI. therefore conceived the notion, which proved most disastrous to his State and race, of settling in Europe a colony of Turks who should be always at his command. He assigned Tzympe to these mercenaries, who came "with their wives and children." This policy resembled that which Frederick II. of Germany and Sicily had employed towards the Arabs of Luceria, with this notable difference that the emperor of the Byzantine decadence could not master these formidable allies, who had at their head Soliman, one of the sons of Ourkhan. Their constant pillaging showed the danger. When a great earthquake in 1354 dismantled the strong places of the province, the Turks penetrated every where and hid themselves in the houses which remained standing. A town as important as Gallipoli became Turkish. The inhabitants of Constantinople were forced to shelter the fugitives from the countries who could not agree to live under the Turkish tyranny, and the Capital itself, whose girdle of colossal walls had been shaken, feared to see the Turks enter the breaches as victors.

Ourkhan and Soliman soon disappeared. Khalil, the son-in-law of the emperor, did not succeed his father. Mourad, another son of Ourkhan, had his inheritance. The old relations of kinship and friendship were broken. With one victorious swoop the Bithynian troops obtained Demotica and a large number of castles and strong places on the coast, amongst others the modern Koum Bourgas and Tzouroulon, celebrated in Byzantine history. The Vizir Lala-Shahin governed from Gallipoli these European possessions of the sultan, his master, In Asia, Mourad had no rival, for the emirate of Karasi had disappeared, that of Saroukhan was drawing to a close, and even the country of Aidin was weakened by the competition of the successors of Oumour. Thus, having no opposition to fear either on this side or
from his Latin allies, Mourad was able to cross into Europe and take Andrinople, recently threatened by the Bulgars, and make it his capital.
(f) The Turks form an European State in Thrace.-The Turks of 1360 were no longer barbarians temporarily settled in an encampment which might be taken from them. They had now abandoned their ancient life as nomads; peasants were tilling the ground, artisans who had come from Asia were working in the cities ; territorial lords were developing the new military fiefs distributed by the sultans, whom they served in war surrounded by their serfs. It was not a passing invasion but a permanent colonisation, which was destined soon to change the aspect of the provinces occupied.

After the capture of Andrinople, which as a Capital was clearly superior to the ancient Broussa where the first chiefs of the conquerors lay under the mausoleums they had themselves built, "Roum" became for the princes of the House of Osman the essential part of their numerous possessions. The government of Asia was entrusted to one of the sons of the sultan, who passed the autumn and winter months, when camp-life ordinarily ended, in the great palace of that Indirne on the Maritza, which was the true capital of the growing empire of the Infidels. As soon as the meadows grew green and the horses of the spabis could feed on the new grass, the heralds of the sovereign proclaimed the new war for the year which opened; they fixed the starting point of the armies, and round the fixed centre formed by the "Porte" with all its dignitaries, officers and pages of the seraglio, and by the few thousands of janissaries, children of Christians brought up to the profession of arms, were assembled under their already glorious oriflammes the contingents of the various sandjakats, of which the ever-growing heritage of the first Osman was composed.
$(\mathrm{g})$ War between the Turks and the Slavs of the Balkans. - The Turks for their part revived the rivalry between the rulers of the Black Sea and the Servian masters of Macedonia. The death of Doushan and the disputes for the succession considerably facilitated their task. They soon

$$
D F 552,5,37
$$ <br> \title{

GORPUS <br> \title{
GORPUS <br> <br> SCRIPTORUM HISTORIAE <br> <br> SCRIPTORUM HISTORIAE <br> <br> B Y Z A NTINAE. <br> <br> B Y Z A NTINAE. <br> EDITIO EMENDATIOR ET COPIOSIOR, <br> CONSILIO <br> B. G. NIEBUHRII C. F. <br> INSTITUTA, AUCTORITATE <br> aCADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE CONTINUATA.
}

GEORGIUS PACHYMERES. VOLUMEN PRIUS.

## BONNAE

IMPENSIS ED. WEBERI
MDCCCXXXV.

# GESCHICHTE 

D E S

## OSMANISCHEN REICHES,

GRoSSENTHEILS AUS BISHER UNBENÜtZTEX


DURGH
JOSEPPH von HANHEIERA.
Exslex Usario.
von der gründung des osmanischen reicites BIS ZUR EROBERUNG CONSTANTINOPELS.

$$
1500-1455 .
$$

## PE E T

IN C. A. HARTLEBEN'S VERLAGE. 1827.
grace Amadon. Jume 10, 1943
im Urtexte Genüge zu leisten, müsste diese Geschichte zu chen so vielen Folianten, als sie Octav-Bände enthalten wird, angeschwellt worden seyn, und bis nicht die osmanischen Geschichtschreiber wie die byzantinischen in Text und Uebersetzung gedruckt, als ein Heer dickleibiger Folianten aufgeschart sind, können die Belege nur aus den vorliegenden Handschriften, und aus diesen nicht im Urtexte aufgeführt werden, so lange türkische Lettern in unseren Druckereyen nicht cben so gäng und gebe sind, als griechische. In den wenigen Fällen also, wo die Anführung der Stellen'des Urtextes zweckmässig schien, sind dieselben bloss in der Aussprache gegeben worden. Nahment lich die noch wenig bekannten Stellen der Ueberlieferung oder des Gesetzes, welche als leitende Maximen die Staatshandlungen der Moslimen begrïnden, und von ihren Geschichtschreibern dem geschichtlichen Stoffe hänfig als Polarsterne und Feuersäulen eingewebt werden. Alles dieses ist in die erläutern den Anmerkungen am Ende des Bandes verwiesen worden, und neben und unter dem Texte erscheinen bloss die Zahlen der Jahre, und die der Blätter oder Seiten der Quellen, nicht nur von gedruckten Werken, sondern auch von den bloss in meiner Sammlung befindlichen Handschriften, weil ich hoffe, dass dieser von mir mit so vielem Aufwande von Mühe, Zeit und Geld gesammelte Schatz osmanischer Geschichtsquellen auch nach meinem Tode nicht zerstreut, sondern vereint und öfentlichem Gebrauche zugänglich, fur die genaue und gewissenbafte Benützung der Quellen dieses Werkes dauerndes Zeugniss ablegen

[^0]werde. Jedes historische Gemählde muss chronologisch und topographisch eingerahmt, und der Grundstein des Geschichtbaues durch Zeit und Orthestimmung geviert seyn. Die Daten an dem Rande, die Quellen an dem Fusse des Textes bilden die Verbrämung jeder Seite, welche dem Leser auf Einen Blick die Zeit der Begebenheiten und den Ort der Angaben vor Augen stellt ${ }^{2}$.

Ohne Chronologie und Geographie erblindet die Chronologie Historie; wie blind die bisherigen Schreiber türki- und Geoscher Geschichte Hand ans Werk gelegt, zeigen die osmanischen in vielen Fällen; in vielen anderen erhellt die Unrichtigkeit der letzten aus der Vergleichnng mit den Byzantinern oder anderen glaubwürdigen Zeitgenossen. Ohne die chronologischen und geographischen Arbeiten des, unter dem Nahmen Katib Tschelebi oder Hadschi Chalfa vielberühmten Bibliographen müsste osmanische Geschichte grösstentheils in Finsterem tappen. Viele geographische Beyträge sind in dem Texte, mehrere in den Anmerkungen und Erlänterungen geliefert. Dic wichtigsten und neuesten Angaben oder Berichtigungen jedes Bandes werden demselben in einer kleinen Karte beygegeben, und inler die Karte selbst das Nöthige am Schlusse der Erläuterungen gesagt werden. Endlich werden jeden Band die genealogischen Tafeln der in den Zeitraum desselben gehörigen osmanischen Sultane und ihrer Kin-

[^1]der, die chronologischen Verzeichnisse gleichzeitiger Schahe und Chane, der Grosswefire, Mufti, Kapu-dan-Pascha, Reis-Efendi, Prinzenlehrer, Pfortendolmetsche u. s. w. als Beylage begleiten. Hadschi Chalfi's chronologische Tafeln ${ }^{\text {a }}$, seine Geographie Asiens ${ }^{\text {b }}$ und Rumili's ${ }^{\text {c }}$ sind die einzigen, meistens verlässlichen, türkischen Werke, deren sich der Forscher und Schreiber osmanischer Geschichte zur Orientirung in Zeit und Ort bedienen kann, deren sich aber bisher europäische Schriftsteller zu diesem Zweeke nicht bedienet haben. Dass sie es nicht gethan, mögen sie mit der Ünbekanntheit der Sprache, mit dem Mangel an zugänglichen brauchbaren Uebersetzungen entschuldigen, aber darüber können sie nicht entschuldiget werden, dass kein Einziger derselben die im Drucke vorliegenden Byzantiner, diese unparteyischen Gegenschreiber der ganzen Epoche der gleichzeitigen sieben letzten byzantinischen Kaiser und sieben ersten osmanischen Sultane, vollständig und kritisch benützt, mancher sich nicht einmahl mit ihrem Dascyn bekannt gemacht hat.

## Cantemir,

 Wer sollte wohl glauben, dass Cantemir ${ }^{\mathrm{d}}$ und Croir, Gib- Petis de la Croix ${ }^{\text {e }}$, welche bisher fir die bestenbon. europäischen Schreiber osmanischer Geschichte gegolten, ausser Chalcondylas auf gar keinen der anderen gleichzeitigen byzantinischen Geschichtschreiber

[^2]Rücksicht genommen, dass jener von der Belagerung Constantinopels durch Murad den Zweyten nichts weiss, dass diesem dic Eroberung Thessalonika's durch denselben Sultan unbekannt geblieben ist, wiewohl Ducas, Phranza, und selbst Chalcondylas davon sprechen, wiewohl über jene Belagerung, und diese Eroberung die Byzantincr Joannes Canano und Anagnosta besondereWerke hinterlassen haben. Wer sollie glauben, dass Cantemir und Petis de la Crois, wiewoht beyde Orientalisten, die wahren orientalischen Nahmen bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln, und dass besonders der erste einen Wust philologischer Irrthümer aufgehäuft, welcher den grössten Mangel gründlicher Kenntniss des Arabischen, Persischen und Türkischen klar darthut. Wer sollte endlich glauben, dass selbst Gibbon *, der cinzige classisclie Schriftsteller über die ersten Zeiträume osmanischer Geschichte, welcher mit der umfassendsten Kenntniss der Quellen die grösste historische Kritik, und mit der grössten Kunst des Styles das gewichtigste Urtheil vereint, sich manche Uebersehen und Versehen zu Schulden kommen liess, welche schon durch das Hlosse cinseitige Studium der Byzantiner berichtiget werden konnten!

Die bisherigen curopäischen Schreiber osmani- Die $B_{y}$ ranscher Geschichte mussten in dem Verlaufe der vorlicgenden, und lecsonders während des ersten Zeitraumes derselben, mehr als cinmahl philologiseh, chronologisch und geographisch zu Recht gewiesen werden, um nicht durch Mangel der Widerlegung die vonilınen fortgepflanzten Irrthümer zu beglaubigen, und
${ }^{2}$ ) Gibbon's History of the decline and fall of the lioman Empire. Loudon 1788. 6 Quart-Bande.

## XXIV

dadurch die Fortdauer derselben zu veranlassen. Am meisten verdienen diese undankbare Mühe die neun Byzantiner *, welche als Zeitgenossen, und meistens als redliche, wenn gleich (wegen Vorurtheil und Unkunde in Sprachen und Sachen) nicht immer glaubwürdige Zeugen die Geschichte ihrer Zeit beschrieben, uns durch den ganzen ersten Zeitraum begleitet haben, und auch durch den Beginn des folgenden beglẹiten werden; sie verdienen die Mühe, dass man ihre Versehen berichtige, oder ihnen durch die Berichtigung der Irrthümer ihrer Abschreiber, Herausgeber und Uebersetzer Gerechtigkeit, widerfahren lasse.

## Verpflich: tung zur $R$.

Vung zur Re-
clienschwt Der Mühe verdienet selten die Cohorte spateReich voin Flugschriften, womit Europa bey jedem Tund
kenkriege überschwemmt worden. Desshall Türin den folgenden Bänden weit weniger historisher Schutt aufzuräumen seyn, und die nähere Bek schaft des Lesers mit Nahmen und Sachen wird bekntvorrückender Geschichte dem Verfasser derd bey cine Menge der in dem ersten Bande nöthigen Erörterungen und Aufklärungen überflüssig machen. Die Leser, welche sich die Prüfung derselben ersparen

[^3]wollen, können sich mit gleicher Freygebigkeit die Lesuug des ganzen ersten Buches schenken, welches die früheste Geschichte der Türken beriürt, und dann die des seldschukischen Reiches in Klein-Asien, auf dessen Trümmern sich das osmanische erhob, in gedrängter Uebersicht liefert. So trocken dieselbe auch seyn mag, so konnte der Geschichtschreiber sie als Einleitung zur osmanischen eben so wenig umgehen, als hier in der Vorrede die Rechenschaft über sein Befugniss zur Geschichtschreibung, über die Vorbereitungsarbeiten zur selben, und über die vorzüglichsten der aufgefundenen, bisher entweder nicht gehörig oder gar nicht benützten Quellen osmanischer Geschichte. Eine vollständige kritische Uebersicht derselben wird nach, so Gott will, vollendeter Geschichte, indessen aber eine gedrängte Ühersicht der allgemeinen Geschichten des osmanischen Reiches, und der besonderen, in so weit diesclben den in diesem Bande behandelten ersten Zeitraum berühren, als Anhang dieser Vorrede folgen, und die Stclle derselben bey den folgenden Bänden vertreten.

Ausser diesen bisher noch meistens unentsiegel- Arechive. ten Quellen osmanischer Geschichte öffeten sich dem Verfasser noch andere bisher ganz unbenützte, nähmlich die Staatsarchive von der frühesten Zeit an, wo das osmanische Reich durch feindlichen und freundlichen Verkehr auf die Nachbarstaaten mächtig einwirkte, bis auf die späteste, wo die Ohnmacht desselben durch der Nachbarn langmüthige Duldung halb aufrecht erhalten ward ${ }^{\text {a }}$.-Von allen europäischen
${ }^{2}$ ) Das sprechendste Bild hievon gibt die Homanische Karte, wo der Sultan auf einem Polster von dem römischen und russischen Kaiser, von den Königen Englands und Frankreichs getragen wird, mit der Unterschrift : si cedunt, ruit.
yeschenke einige Schritte entgegen, und während die Heeresmusik der Trommeten und Pauken scholl, blieb er mit über die Brust kreuzweise gelegten Händen ehrfurchtsvoll stehen, Dessgleichen thaten seine nächsten Thronfolger jedes Mahl, wann zu den fünf Gebethzeiten die Heeresmusik erscholl, bis der sechste derselben, Sul$\tan$ Mohammed der Eroberer, den alten Brauch aufhob, weil, sagte er, zweyhundertzehnjährige Ehrenbezeigung zu lang $\dagger$.

Osman's des belehnton Beg von Karadschahissar und Eskischehr erste Sorge war, in seiner Residenz Karadschahissar die Kirche des Orts in eine Moschee zu verwandeln, und an derselben einen Vorbether (Imam) und Kanzelredner (Chatib), auch einen Richter zu bestellen, zur Schlichtung der Händel und Geschäfte, wozu der alle Freytag festgesetzte Wochenmarkt Anlass gab. Er berieth sich desshalb mit seinem Schwiegervater Edebali, und mit seinen vier getreuen Alpen oder Kämpen, mit dem Bruder Gundufalp, mit Torghudalp, Hasanalp, und Aighudalp, die ihm dazu des Sultans Bewilligung einzuhohlen riethen. Nach Erhaltung derselben, wurde das öffentliche Gebeth an Freytagen und das von der Kanzel ubliche durch Tursunfakih, einen aus Karaman gebürtigen Schüler Edebali's, verrichtet ${ }^{\text {a }}$, und von demsellen zugleich als Richtèr auf dem Markte gute Ordnung gehandhabt, ohne Unterschied anf Volk und Religion. In einem Marktstreite eines Moslim's, der ein Unterthan des benachbarten türkischen Herrn von Kermian Alischir ${ }^{\text {b }}$, mit -einem Christen, dem Unterthane des griechischen Befehlshabers von Belokoma (Biledschik), sprach Osman das Recht dem Zweyten wider den Ersten zu ${ }^{\text {c }}$, und sofort belebte der Ruf von Osman's Gerechtigkeitsliebe die Markttage mit verstärktem Zuflusse. Wahrscheinlich mischte sich zu der Gerechtigkeitsliebe des erwähnten Ur-
${ }^{\text {a) }}$ Hadschi Chalfa in den chronol. Tafeln, dann Dschilhaunuma S. 677. Neschri BI. 37. ${ }^{\text {² }}$ ) Edris Bl. 49. Dieser Alischir ist der Ahısyáas Kapuaywy des Pachymeres. L. V. Cap. 25. S. 3o1. Der Herr von Kermian mit dem vou Karaman nicht zu verwechseln. ©) Dschihannuma S. $67 \%$.
theils auch einige politische Rücksicht, denn Alischir, der Herr von Kermian, war feindlich gesinnt wider Osman, seinen Nebenbuhler an aufkeimender Macht und Unabhängigkeit, gegen welchen der griechische Befehlshaber von Biledschik, der Verwahrer von Osman's Gut, während der Alpenzeit freundnachbarliche Gesinnungen bewies ${ }^{\text {a }}$.

Der beste Freund und Waffengefährte Osman's Nördicher war aber Köse Michal, der damahls noch nicht zum Is- ${ }_{\text {mit }}$ Koise lam bekehrte griechische Herr des auf einem Felsen auf ${ }^{\text {Michal. }}$. der Südwestseite des Olympos nicht ferne von Edrenos (der alten Stadt Hadrian's) gelegenen Schlosses von Chirmenkia oder Chirmendschik; auf seinen Rath und in seiner Gesellschaft unternahm Osman den ersten Raubzug auf der Strasse gegen Boli. Sie wandten sich von Olympos gegen Sarïkia und Surkun, wo der Sakaria (der Sangaris) am leichtesten zu übersetzen ${ }^{\text {b }}$. Hier kam ihnen ein treuer Waffengefährte Ertoghrul's, der Tschausch Ssamssama entgegen, der in der Gegend wohlbekannt, als Wegweiser auf der Strasse gegen Boli ihren Lauf nach Tarakli, Goinik und Modreni richtete. Tarakli oder auch Jenidsche Tarakdschi, d.i. Neu- Kammmacher genannt, neun Stunden östlich vom Uebergange des Sangaris gelegen ${ }^{\text {c }}$, reizte die Habgier der Streifer durch den Wohlstand, welchen sich der Ort durch die Kunstfertigkeit seiner Bewohner als Kamm - und Löffelmacher erworben hatte d. Sechsthalb Stunden weiter liegt Goinik, und eine starke Tagreise, d. i.zehnthalb Stunden davon, und fünfeehn noch von Boli entfernt, war Moderina oder Modreni (das alte Modra in Phrygia Epiktetos) ${ }^{\text {e }}$, das äusserste Ziel des Streifzugs. Es liegt zwischen zwey nackten Bergen, und zum Theile am Fusse derselben, in der Folge durch zwey Moscheen, welche Sultan Bajesid und Suleiman (die Ersten ihres Nahmens) erbauten, ver-
${ }^{\text {a }}$ ) Edris BI. 49. Die Frnennung des Richters und die Ausübung des Majestatsrechts des Kanzelgeheths wird von allen Geschichtschreibern in das Jahr 688 ( 1289 ), d. i. gerade ein halbes Jahrtausend vor Ausbruch des
französischen Revolution aeselzt b) Neschri BI. 20. Edris B. 52. Dschihanfranzösischen Revolution gesetzi. b) Neschri Bl. 29. Edris B. 52. DsccinhanKomopolis Modrene's des Constantinus Porphyrogenetes. Mannert VI, 3. S. 575 .
schönt; die Einwohner sind eben so berühmt durch ihre Geschicklichkeit in Verfertigung von Nähmadeln, als die von Tarakli in der von Kämmen. Die meisten zu Constantinopel ansässigen Nadelmacher sind aus Modreni. Mit der Habe der Nadelmacher von Modreni und der Kammmacher von Tarakdschi beladen, kehrte die Streifpartey wieder längs dem Flusse von Modreni (dem Gallos Strabo's) t, der sich bey Keiwe in den Sangaris ergiesst, über denselben nach Chirmenkia am Olympos und von da nach Karadschahissar zurück.
Erolverung
Belohonin's
Sicben Jahre verflossen nun in ungestörter Ruhe, aber nicht ohne Scheelsucht der benachbarten Schlossher-
auf welchen selbst sein bisheriger Schatzbewahrer, der Herr von Biledschik, eifersüchtig zu werden anfing. Bey dem Feste der Vermählung der Tochter Köse Michal's mit dem Sohne von Kalanos, dessen Vater im oberwähnten Strausse am Passe Ermeni erschlagen worden, hatte sich Küse Michal als treuer und redlicher Freund Osman's alle Mühe gegeben, die zu Gast geladenen benachbarten Schlossherren mit Osman in Freundschaft zu verbünden; allein statt den freundschaftvermittelnden Vorschlägen Michal's Gehör zu geben, suchten diesen seine Gäste vielmehr zu überreden, mitibnen gemeinschaftliche Sache wider Osman zu machen, und diesen in ihre Hände zu liefern. Die beste Gelegenheit dazu sollte das nahe Hochzeitfest des Herrn von Biledschik mit der 'Tochter des Herrn von Jarhissar biethen. Michal's Treue wankte nicht, doch um den Freund von den Planen der Feinde verständigen zu künnen, schien er in dieselben einzugehen. Osman, durch ihn von dem verderblichen Anschlag unterrichtet, nahm die Einladung des treulosen Herrn von Belokoma zu dessen Hoclizeitsfeste mit anscheinend verdachtloser Heiterkeit an. Er sandte ihm eine Heerde Schafe als Hochzeitgabe, und ersuchte um die ihm bisher jährlieh gestattete Frey heit, seine beste Habe durch Weiber ins Schloss in Verwahrung bringen zu dürfen, um dann
unmittellar von der Hochzeit auf die Alpen zu ziehen. Der Herr von Belokoma freute sich innig der gelungenen List, die Einlieferung der Schätze Osman's ins Schloss ward auf den Vorabend des Tags festgesetzt, wo der Schlossherr die Hochzeit zu feyern nach dem Orte Tschakir bunari ${ }^{\text {a }} \mathrm{zog}$. Osman verkleidete neun und dreyssig seiner tapfersten Waffengefährten als alte Weiber, mit denen er der vierzigste die Pferdladungen von angeblichen Schätzen, die nichts als Waffen waren, ungehindert ins Schloss fährte. Es gelang ihm so leichter sich desselben zu bemächtigen, als der grösste Theil der Bewohner und der Besatzung zur Hochzeit ausgezogent waren. Nachdem er davon Herr geworden, lauerte er in der Schlucht Kaldiralik ${ }^{\text {b }}$ dem Bräutigam auf, welcher nichts ahnend und in der Hoflinung, erst der Schätze und bald der Person Osman's Meister zu werden, nach Hause zog. Der unvermuthete Ueberfall raubte ihm die Braut und das Leben. Osman, im Besitz der schönen Griechim Lotosblume (Nenuphar auf griechisch, Nilufer auf türkisch genamnt), die er seinem zwölfjährigen Solne Urchan zur Gemahlimm bestimmte, zog in der Eile des Sturms wider ihres Vaters Schloss Jarhissar, welches awischen Brussa, Ainegöl und Jenischehr auf dem Wege von dieser Stadt nach Kutahie, eine Tagreise davon entlegen, heute Moschee und Bad hat ${ }^{\text {c. }}$. Es fiel in seine Hände 7,1 selber Zeit, als sich Torghudalp d des Schlosses Ainegöl bemächtigte. 1) urch dic gleichzeitige Erohermg dieser drey Schlösser im letzent
 des dreyzehmten der christlichen Zeitrechnung, wurde die Macht Osman's als Herrscher erst fest gegrïndet, und da zugleich das Reich der Seldschuken in Trümmer zerfiel, schreibt sich von diesem Jahre die unabhängige Herrschaft der Familie Osman's her. Der Brautraub erimert an den der Sabinerimen, und die Art der Eimalme von Biledschik an die der Erole-

[^4]rung von Troja. Beydes vielleicht gleich fabelhaft, beydes aber vielleicht auch, wenigstens zum Theil, gleich wahr. Vor und nach den Sabinerinnen sind Bräute geraubt worden; lang vor Troja's Eroberung erzählt die alte persische Geschichte die Eroberung von Rujindif durch ähnliche List eingeschwärzter Krieger ${ }^{\text {a }}$, und gleichzeitig mit Belokoma's Eroberung $\dagger$ berichtet die byzantinische die Eroberung von Tripolis am Mäander, unter ganz ähnlichen Umständen von kermianischen Soldaten in Kaufleute verlarvt, welche in Kornsäcken Waffer und Instrumente lärmender Heermusik einschwärzend, sich der Festung bemächtigten, so dass entweder Alischir's zu Tripolis angewandte Iist eine Nachahmung der von Osmain zu Belokoma gebrauchten, oder wahrscheinlicher jene diesem von den osmanischen Geschichtschreibern zugeschrieben worden ist. Minder als das Jahr whi die Art der Eroberung von Piledschik, lässt sich der Maub und der Nahme der Braut hezweifeln. Denselben, nähmlich Nilufer, d. i. Lotosblume, tragen noch heute der Fluss in der Ebene von Brusa ${ }^{\text {b }}$, die unmittelbar vor der Stadt über denselben gebaute grosse stcinernc $3_{r i}$ iche $^{\text {c }}$, und das von ihr gestiftete Kloster am Fusse des Schlosses beym Thore, das von den Bädern hinauf führt ${ }^{\text {d. }}$. Nilufer ward die Mutter Murad I. und Suleimanpascha's, der beyden Söhne Urchan's ${ }^{e}$, wic Malchatun, Edebali's Tochter, die Mutter Urchan's und seines Bruders Alaeddin. Da Alacddin, der letate Merrsoher der Soldschuken, it diesem Jahre gewaltsamen
 sey es, wie andere Geschichtschreiber wollen, vom Sohne Ghajasseddin, der ihn nur wenige Tage überlebte, vergiftet ${ }^{f}$, so zerficl das Reich der Seldschulien in die oben am Ende des Ueberblicks ihrer Geschichte aufge-
a) Mirchond auf der kais. Hofbibl. zu Wien Nro 112. I. B. S. 34, und Geschichte der schönen Redekünste Persiens S. 69. b) Der Nilufer Geschichte der sehonen
ist kein anderer als der Gebes oder Gelbes des Plinius. S. Mannert VI. ist ken anderer als der Grebes oter Geives des
3. Abth. S. 559 . $^{\text {c }}$ ) Neschri BI. 3 f . Edris 61 . Seadeddin BI. 12. Siche auch Umblick auf einer Reise nach Brussa. Pesth 1818. S. 6. d) Neschiri B1. 3 i ${ }^{c}$ ") Eben da. ${ }^{\circ}$ ) Ssolakfade BI. 3.
führten zehn Theile, deren jeder von unabhängigen Herren beherrscht ward. Osman,für den schon seit zwölf Jahren in seinem Residenzschlosse Karadschahissar das Kanzelgebeth verrichtet worden seyn soll, soll auch schon sogleich nach Alaeddin's Tode das zweyte der Souveränitätsrechte des Islams, nähmlich das der Münze ausgeübt haben $\dagger$. Wahrscheinlicher war das Kanzelgebeth seit zwülf Jahren noch immer auf den Nahmen Sultan Alaeddin's,als des Lehensherrn Osman's, und erst nach dessen Tode auf Osman's Nahmen verrichtet, und die erste Mïnze ward, wie wir sehen werden, erst später unter Urchan geschlagen.

Osman, unabhängiger Fürst der Landschaft um $\begin{aligned} & \text { Finthicilung } \\ & \text { der } V \text { erwal- }\end{aligned}$ den Olympos, vertheilte die Verwaltung derse oen so-tung des osgleich bey seinem Regierungsantritte unter die Ta- Gaclichshs. pfern, mit deren Hülfe er dieselbe erobert hatte. Den Sohn Urchan ernannte er zum Befehlshaber von Karadschahissar, an der äussersten südlichen Gränze seines Gebiethes, und den Bruder Gundufalp bestellte er zum Vorsteher der Stadt Eskischehr (Altstadt), dem Aighudalp übergab er den Befehl über die Schlösser Inöni und Jundhissar, dem Hasanalp über das Schloss Jarhissar, dem Torghudalp über das von demselben eroherte Ainegöl; die Einkïnfte von Biledschik wies er zum Unterhalt der Derwische und Scheiche und vorzïglich seines Schwiegervaters Edebali an, der dasselbe mit seiner Tochter Malchatun und deren jüngerem Sohn Alaeddin bewohnte. Osman selbst schlug seine Residenz zu Jenischehr '(Neustadt) auf, an der äussersten nördlichen Spitze seines kleinen, im Durchschnitt kaum cine starke Tagreise langen Gebiethes, dessen Umfang von den Gränzen der Landschaft Sultanöni umschrieben wird, welches heute nur eines der siebenzehn Sandschake Klein- A siens, welches selbst nur eine der fünf und zwanzig Stathalterschaften des weitläufigen osmanischen Reiches ${ }^{\text {a }}$.

So klein begann dasselbe mit dem vorletzten Jah-
${ }^{\text {a }}$ ) Kidris BI. 61. Neschri ${ }^{\text {it. }} 57$ Seadeddi BI. 12. Ssolakfade BI. 4.

Translation - XII-25-41

62
Gründung
des osmani-
re des dreyzehnten Jahrhunderts der christlichen Zeitdes osmani-
schenlieichs rechnung; anderthalb Jahrhunderte verflossen, bis es mit dem Bc-
ginn des durch die Eroberung Constantinopels erst vollkomginn des XIV: Jahr- men fest gegründet ward, mehr als ein Jahrhundert
hunderts hunierls.
nach Chr.
und des lang (bis zur Eroberung Cypern's), stieg es auf den höchund des
VIII. d. H. sten Gipfel der Grösse und Macht, auf dem es sich mehr als anderthalb Jahrhunderte lang erhielt, bis nach vier seit seinem Ursprung verflossenen Jahrhunderten, im vorletzten Jahre des siebzehnten, der Karlowitzer Frieden den Beginn des Verfalls ausmarkt, dessen Epoche zunehmender Geschwindigkeit in der zweyten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts mit dem Frieden von Kainardschi eintritt, und seit demselben bis heute fortdauert. Zu Ende des dreyzehnten Jahrhunderts, als das Reich der Seldschaken zerfiel, und aus dessen Trïmmern das osmanische aufstieg, gerade volle dreyhundert Jahre nach der Einnahme Jerusalems durch die erŝten Kreulfahrer, deren letzte Besitzung in Syrien, Akka, nur vor sechs Jahren verloren gegangen war, ereigneten sich so in Asien als Europa mehrere weltgeschichtlich und naturgeschichtlich merkwürdige Begebenheiten, von denen diese für die Vorbedeutungen von jenen galten. Die Mongolen, deren Reich ebenfalls zu Ende ging, verwüsteten Syrien mit überschwemmender Heeresmacht ${ }^{a}$, in Deutschland bebte die Erde ${ }^{\text {b }}$, in Mesopotanien regnete es Scorpionen ${ }^{\text {c }}$. In Klein-Asien erhoben sich zwey feindlich gegen einander geneigte Schwerter in den beyden Dynastien Osman und Karaman, den beyden mächtigsten der Zehntheile des seldschukischen Reichs, wovon die letzte noch ein ganzes Jahrhundert lang die erste an Macht übertraf. In Europa wurde im letzten Jahre des dreyzehnten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung das erste Jubiläum, und im letzten des siebenten der Hedschra (richtiger Hidschret) in Asien die ilchanische Aere eingeführt ${ }^{\mathrm{d}}$.

Ausser diesem Zusammentreffen weitaussehender, oder tief eingreifender Begebenheiten, welches der
a) Hadschi Chalfa i. J. 699. b) Im Jahre 1299. ') Raufatul-ebrar i. J. (99. 5) Hadschi Chalfa i. J. 700.

Frikure fouph om Hamner- Pangutale: "Geshiehte des Omanischen Peciehes"
Val I $1300-1455$ from the foundation of the Oman Empire to the fall of Constant Pube: C.A. Harteben, Pest. 1827
$\qquad$
6.61. lart line:

So small began it (the Oman Ewior)
(0.62.). in the penvetimate year of the 13 th century of the Chistian exa; one and one half centuries parsed by before it was firmly established with the conquest of Confantinofle; for more than one century sit rase untie the conquest the highest summit grandeur \& pover where it and one half. the tine of fin cumin
r. Hanmer-r. \#2
of the seventeenth (century?) marks the beginning of the decline; in the second hal- of the eighteenth century, with the prau at Kainardschi, begins the era of accelerated decline which continue until this day. oft the end of the 13 th century When the Seldsherle Engine was crumbling away + out of its miens the Oman Empire arose exactly filly three hundred years after the capture of Jerusalem by the firs crusaders whose last passesiion in Syria, Alta, had been lost lent six years ago, there took place in Asia as well as in Europe several historically and physically (relay. to natural liston. - EB) noteworthy (memorable?) events of which the latter were the Coreboding of the former. The Mongols whose empire also was nearing its end, laide Syria waste with swarms of armies a) [a) Hidschi cheffor in 699. .]

Hammer - $P-\neq 3$
Eurmany there were $\left(a^{2}\right.$ in) earth quake (lit. $=$ the earth trembled) [6) In the year 1299.7;
it reigned scorpions c) (c) Ranfatueebrar in the year 699.]. In Asia Minor two swords offosed to each other arose in the two dynasties Oman x Karamae, the two most powerful of the ten parts of the Seldshule Enefinc, of whom the latter exceeded The in power for one) whole centre more. In Europe in the last year of the 13 th centring of the Chistian ira the limit jubilee, and in the last of the seventh of the Ledshera (move correct Hidachret) in Aria the Mechanic era was introduced. d) [d) Hdrchi Chalfa in 700.7 .

long der zerstreuten Suren in Einen Band vereinte, und dadurch der Gefahr von Verfälschung entzog ${ }^{\text {a }}$. Unter ihm trugen die Moslimen ihre siegreichen Waffen bis an den Oxus und den Bosporos; die Hauptstädte Persiens und Chorasans Issfahan und Isstachar, Merw und Balch ${ }^{\text {b }}$, die Inseln des mittelländischen Meeres Cypern, Creta, Rodos und Malta wurden erobert ${ }^{\text {c }}$, und Constantinopel unter Moawia's Oberbefehl zuerst von den Arabern belagert ${ }^{\text {d }}$. Karen, der Chakan der Türken, und Jefdedschird, der letzte Chosroes der Perser, wurden, jener auf dem Schlachtfeld, dieser auf der Flucht erschlagen ${ }^{e}$, und das aufsteigende Reich der Araber trat das gesunkene persische unter den Fuss der Eroberung. Diese Glorie von Herrlichkeit, welche Osman den Versammler zueyer Lichter als Gesetzgeber und Eroberer umgab, sollte nach verflossenen sieben Jahrhunderten in Osman, dem Sohné Ertoghrul's, und in seinen Nachfolgern von neuem weltentfammend aufstrahlen, so wollte es schon die historische Vorbedeutung des Nahmens.
und desshalb prüft der Moslim dieselben als gute oder böse Vorbedeutung aus mehr als einem Gesichtspuncte, nicht nur aus dem historischen, sondern auch aus dem philologischen ${ }^{\text {f }}$. Osman heisst nach der Bedeutung der arabischen Wurzel der Beinbrecher g, und diese Bedeutung ist mit zwey anderen, schon oben erwähnten Ideenbeziehungen von Herrschergrösse und Siegesmacht innigst verwebt. Zuerst heisst der Königsgever, welcher im ganzen Morgenlande das Symbol der Herrschaft und Königsmacht, von den alten Aegyptern an bis auf die heutigen Zeiten, vorzugsweise der Bein brecher unter den Vögeln, weil er, lebendige Beute verschmähend, sich nur von den Beinen der erschlagenen nährt ${ }^{\text {h }}$, damn hiessen schon in der grauesten
a) Im J. d. H. 3n, ${ }^{1}$ ) in den Jahren d. H. 27. 20. 3ı, ${ }^{\text {9 }}$ ) i. d. J. d. II.
 33. Hadschi Clalfa's chronol. Tafeln. f) Ausfuhrlich liey Eidris B1. 37, F) So gibt Edris die Wurzelledeutung von Osman an, nach Golius ware drpsel-

Vorzeit türkischer Geschichte die drey Sühne OghulChan's, von deren erstem Gük-Chan, d.i. der Chan des Himmels, der Stammbaum Osman's abgeleitet wird, die Brecher, weil sie den gefundenen Bogen in drey Stücke zerbrachen $\dagger$. Wie sie den Bogen zerbrachen, brachen ihre Nachkommen Burgen und Festungen, und die Herrschergrösse und Siegesmacht des Königsgeyers Humai, des Beinbrechers unter den Vögeln, lebte in dem kaiserlichen königlichen (Hamajun), wörtlich: Königsgeyerlichem, Herrscherhause Osmans, d. i. des Beinbrechers fort. Nach diesem Seitenblicke auf die von den türkischen Geschichtschreibern für so wichtig erachtete Nahmensvorbedeutung des ersten Herrschers der Osmanen, seyen unser Augenmerk wieder die Begebenheiten seiner Zeit, und zwar sogleich die erste Waffenthat seiner unabhängigen Herrschaft.

Unmittelbar vor der Residenz. Osman's bey Jeni-Osmantīi. schehr (Neustadt) liegt Köprihissar (das Brückenschloss), theteim vor welches derselbe schon iaf früheren Jahren eimige Mahl der Eroben berement hatte, als er noch in gutem Einvernehmen mit ${ }^{\text {Nopprihisar. }}$ dem Herrn von Biledschik stand, der ein Feind des von Küprihissar. Zur Erkenntlichkeit für den Erfolg einer dieser Streifzüge, hatte damahls der Herr von Biledschik dem Osman am Orte Indschirbinari (Feigenquell) ein Fest gegeben, und die Anmassung des ersten, welcher dem zweyten zumuthete, dass er ihm als dem Beg bey dieser Gelegenheit huldigend die Hand küsse, ward die erste Veranlassung des gestörten freundschaftlichen Verhältnisses, das bis dahin zwischen Osman und dem Herrn von Biledschik bestanden hatte, und worauf die Eroberung von Biledschik folgte tf. Durch dieselbe war die von Küprihissar für den Augenblick verschoben worden, aber sobald Osman als unabhängiger Herr die Zügel der Herrschaft ergriffen, das Kanzelgebeth und die Münze sich angeeignet, einen Richter und Marktvogt bestell, und eine Aullage auf die zu Markt gebrachten Waaren eingeführt hatte ${ }^{\text {a }}$, samn er nur aufKüprihissar's Eroberung.
${ }^{\text {a) }}$ Neschri BI. 36 .

Iramel. $E \sqrt{3}, 5-22-43$, fr. Photontat

66
Er ging darüber zuerst mit seinen Waffengefährten zu Rath, und in dieser Versammlung machte ihm sein alter Oheim Dindar, welcher, da er vor siebenzig Jahren mit Ertoghrul von Achlath nach Rum gezogen, num beynahe ein Neunziger seyn musste, Einwendungen dawider. Er stellte ihm vor, dass es nicht rathsam sey, durch diese Unternehmung die Feinde und schelsüchtigen Nachbarn, mit denen sie von allen Seiten (im Rücken der Herr von Kermian, in der Stirne die griechischen Gränzbefehlshaber) umgeben seyen, zum vereinten Widerstande aufzureizen ${ }^{\text {a }}$. Osman's Feuermuth ertrug die eisige Klugheit des Greises nicht, dem Pfeile des Wortes entgegnete er zornig mit dem Pfeile des Bogens, und der Oheim sank vom Neffen erschossen ; eine blutige Lehre für den künftigen Widersprecher des vom Herrn gefassten Entschlusses. Auf dem Wege von Tschakirbinari nach dem Schlosse Köprihissar, ist am Rande der Strasse sein Grabmahl erhöht. Dieser Oheimsmord bezeichnet grauenvoll den Anfang osmanischer Herrschaft, wie der Brudermord den der römischen, nur dass jener mehr als dieser durch geschichtliche Zeugnisse verbürgt ist. Edris, der mit Recht geschätzteste Geschichtschreiber der Osmanen, welcher im Eingange seines Werkes unverhohlen ankündigt, dass er mit Verschweigung aller unlöblichen Thaten nur die für die Herrscherfamilie Osman's rühmlichen der Nachwelt überliefern wolle, führt unter denselben dennoch den Mord des Oheims mit den hier erzählten Umständen auf ${ }^{\text {b }}$. Da solche mörderische Vergiessung des Bluts der Blutsverwandten von den Lobrednern der Osmanen unter die löblichen Thaten derselben gerechnet wird, was ist von den unlöblichen zu denken, welche ihre Geschichte verschweigt ? In die lange Gallerie der Morde von Blutsverwandten, als die gewöhnliche Vorhalle der folgenden Regierungen osmanischer Fürsten, führt Osman's Oheimsmord als blutige Schwelle ein.
${ }^{\text {a }}$ ) Edris Bl. 63. Neschri Bl. 3r, und schon bey Lewenklau musulmanische Historie S. 75 . K nolles turkish History S, 97, ${ }^{\text {b }}$ ) Edris B. 62. u. 63.
p.67 The taking pornescion of Koppricinar araund Oman's lest for the conquest of other neigharing castes near nicea. like tinney, Nyyunlimar and Marmara. The lad condition of the garrivoms and the feod of Sangaris also tumpted him to it. Befior the groumnent of the first of the Palcoologir the conmanders 1 Phe hecte Lender fon If the hrek
v. Hammer - P.
6.67 -cont'd. (2)
the foreign hirelings lost heart for the defense of the castes intrusted to then. (a) When, over and above this, recently the Sangaris changed its bed which to several of them had served as a natural Watermoat (canal) the garrisons left the castles sebiresed of the waters of the river and thus deprived of their natural defenses; although the river, after having flooded the territory for a mouth, returned to its old bed but it filled it so mucus with mud That the shallow (shoal) of the stream could no more prevent the crossing (passage?) This. already had inveighed (hard) (attracted) Ali Unurbeg, the master of Rastenuni, one of the ten princes
v. Hammer -P.
p. 67 . cout'd (3)
who had divided between themselves the Seldshink empire, to break the peace madi.th the sue emperor, and still stronger was the allurement for the mightier Oman ©
v. Hammer $P$ P
p.67.) - At Rujunhissar (the Bafheum of Parhymeres) near Kikomedia, Ornanx Muyalo, the Heteriana? i.e. The commander of the body quads of Byzantium met (lashed?) first tine, क the
$[00(1300)]$ defeat of the Greeks was the more destruction, since it p. 68 left the way open for Cuman $\$ 2 l_{27} 27$ to roan ar and 8 it was just harvest Time + Oman. suffered the loss of his nephew Sitoghdi $t t$, the son of Eundusalp who, fallen in the near the at Kujunhissar, was buried sefulch that caster where his on the wayside....

V Hammer - P. -
p.68) Six yeais after this first battece defeat of the creck, the castles sumounding Brussa-Edrenos, Madenos, Kete $\times$ Kestel, called nfuon by Brissa's cominauder. united against Orman in an shen leattle.

den Streifereyen Osman's freyes Feld liess, und als 27. Julius eben die Zeit der Ernte $\dagger$. Osman hatte den Verlust seines Neffen Aitoghdi $\dagger$, des Sohnes Gundufalps, zu beklagen, der, in der Schlacht von Kujunhissar gefallen, in der Nähe dieses Schlosses beerdigt ward, wo sich sein Grabmahl am Wege erhebt, und in dem Rufe steht von Wundercuren an kranken Pferden ${ }^{\text {a }}$, wie das Grab des Schotten Oswald, des Siegers über den Britten Cädwalla ${ }^{\text {b }}$; um dasselbe herumgeführt, werden Pferde vom Seitenstechen geheilet. Die Türken streiften bis unter die Mauern von Nicäa, deren Höhe und Festigkeit alle Hoffnung dermahliger Eroberung durch Belagerung oder Ueberfall vereitelte. Um die Besatzung in Scheu und Furcht zu erhalten, liess Osman herwärts von Jenischehr am Gebirge ein Schloss aufführen, nach dem tapferen, demselben gesetzten Befehlshaber Tharghan genamnt ${ }^{c}$.
707 ( 130 or). Swews Jahro nach dieser ersten Niederlage der

 min's mit
$H(c m$ net
net $\xrightarrow{\text { rem Ine- }}$ fehlisiaber vontlubad. dazu aufgefordert, die der um Brussa gelegenen Schlösser Edrenos, Madenos, Kele und Kestel wider Osman in offener Feldschlacht. Der von Kestel blieb in der- selben, de: von Kete entfloh mit vieler Mithe nach Ulubad (Apollonia). Der Befehlshaber Ulubad's tit, von Osman aufgefordert den von Kete auszuliefern, willfahrte dem Begehren gegen Vertrag, dass die Fürsten der Familie Osman nie über den Fluss von Ulubad (den Rhyndakus) setzen würden. Osman gab das feyerliche Wort, welches in der Folge seine Nachkommen in so weit (dem Buchstaben, aber nicht dem Geiste nach) erfüllten, dass sie zwar nie uber den Ulubad selbst setzten, sondern im erforderlichen Falle zu Schiffe die Mündung desselben im Meere umfuhren, mit dem Fluss den Sinu des Vertrags umgehend ${ }^{\text {d }}$. Die zum Gebiethe von Kete ${ }^{\text {e }}$, (das Kaloikeia des Pachymeres) gehörige Insel Galios (Kalolimne), welche dem Meerbusen von
a) Nieschri B1. 38. Seadeddin BI. 13. b) Humes history of England chapt. 1. nach Beda L. III. c. 9. ${ }^{\text {}}$ ) Seadeddin BI. 12. d) Edris BI. 67. ${ }^{\text {c) }}$ ) Bey 1’achymeres Buch V. c, 21. Band II. S. 287. Kıтetxeta,

Modania (ehemahls der kianische) vorliegt, wurde auf Osman's Befehl von Kara Ali, dem Sohne Aighudalp's, im folgenden Jahre erobert, und demselben von der reichen Beute ein ausserordentlich schönes griechisches Mädchen vermählt ${ }^{\text {a }}$.

Unmittelbar vor der Eroberung der Insel Kalolim- Erste etifikine hatte die erste Grossthat türkischer Seeräuberey, sche $\mid=r$, die Verwüstung des unglicklichen Eilandes Chios statt. Chios. Chios, gleich berühmt durch die zauberische Schönheit des Landes, und durch die im Laufe von sechs Jahrhunderten so oft wiederhohlten barbarischen Verheerungen desselben, zeigt durch ein trauriges Beyspiel, was das Loos des Schönen auch unter den Inseln, und wie durch Vergeltung, die sich ahnen, aber nicht begreifen lässt, romantischer Schönheit so oft tragisches Schicksal zugewogen ist. Dreyssig türkische Schiffe landeten auf Chios, und verwüsteten das ganze Eiland. Die zurückgebliebenen Einwohner wurden bis auf dic wenigen, welche sich in das feste Schloss geworfen, alle insgesammt ermordet ${ }^{\text {b }}$. Andere, so auf vierzig Schiffen sich, ihre Weiber, Kinder und ihre Habe zul retten hofften, gingen in der Gegend der Insel Skyros im Schiffbruch zu Grunde. Von num an verheerten türkische Seeräuber die Inseln der Mittelmeere, von der Mündung des Bosporos, bis an die von Gibraltar ${ }^{\text {c }}$. Die lyzantinischen Geschichtschreiber melden die verwiistenden Landungen türkischer Flotten auf den Prinzeninseln ${ }^{\text {d }}$, aul Rhodos, Samos, Karpatos, Lemnos, Mitylene ", Kandia, Malta, und den andern Cykladen ! Da die osmanischen hiervon, die Eroberung von Kalolimne ausgenommen, schweigen, und da Osman's Gebieth, ein Bimenland, kaum bis an die Meeresküste reichte, so lässt sich daraus mit Grund schliessen, dass diese türkischen Flotten, welche Pachymeres immer persische nemut, nicht osmanische, sondern die der ande-

[^5]ren türkischen Zehnfürsten, Herren der kleinasiatischen Küste vom Meerbusen von Modania bis an den von Megri (Telmissos), nähmlich die Flotten der Küstenfürsten von Karasi, Ssaruchan, Aidin und Mentesche gewesen.
Unternehmungen an-

Dasselbe gilt von gleichzeitigen türkischen Erominngen an-
derer tarki-berungen
scher
Ruir- Lande, welche Pachymeres erzählt, die scher Für- aber nicht den Osmanen, sondern den Fürsten von
sten Klein- aber sten Klein-
Asiens wider ale Griechen. Kastemuni, Kermian , Mentesche und Alaje oder Karaman
angehören, lauter türkische Gewalthaber, die, wenn auch unter sich uneinig, doch alle mit Einem Geist und Sinn auf das ohnmächtige byzantinische Reich losstürmten. Solche Unternehmungen sind: die des Fïrsten von Kastemuni Umurbeg, welcher die Stadt Cenchrea (das heutige Kanghri), wohin sich die aus ;der Ebene des Skamander's von den Türken verdrängten Griechen geflüchtet hatten, belagerte, eroberte, durch Plünderung und Mord ausleerte, die ausgeleerte Stadt verbrannte a; die Eroberung der Stadt Tripolis am Mäander ${ }^{\mathrm{b}}$ (heute Ermenak), durch Alifchir, den Fürsten von Kermian, und seine Belagerung Philadelphia's (heute Alaschehr), welche aufzuheben er von Rogger, dem chemahligen Templer und Seeräuber und damahligen, mit des Kaisers Enkelinn vermählten Gross-Admiral des byzantinischen Reichs gezwungen ward ${ }^{\text {c }}$; der plündernde Streifzug Alaeddin's in Lydien, dessen Hauptstadt Sardes eine Zeit lang halb unter türkischer, hall) unter griechischer Bothmässigkeit gestanden, bis die türkische Besatzung daraus von der verstärkten griechischen vertrieben ward ${ }^{\text {d }}$; endlich die Eroberung Tyraia's (des heutigen Tire) und des nur zehen Stunden davon entlegenen Ephesus, durch Saisan, den Schwiegersohn und ehemahligen Diener des Herrn von Mentesche ${ }^{\text {e }}$, welcher zwar den freyen Abzug der kostbaren ${ }^{f}$, dem Gottesredner (Theologos) und dem gelieb-

[^6]ten Jünger dem heiligen Joannes, und Mutter Christi geweihten Kirchengefässe von Ephesus gestattete, die Einwohner aber dann theils unbarmherzig schlachtete ${ }^{2}$, theils aus Furcht eines Aufstandes wegschleppte, und in Tyraia einsperrte. Von den Türken, welche auf allen Seiten die asiatische Gränze des Reichs angriffen, so hart bedrängt, hatte Kaiser Andronikos der Paläologe wider dieselben bey Ghalan, dem obersten Chan der Mongolen, Hülfe und Beystand gesucht, und ihm zu diesem Ende die Hand seiner natürlichen Schwester Maria, welche schon früher seinen Vorfahren Hulagu und Abaka zugesichert gewesen, versprochen ${ }^{\text {b }}$, und als Abaka-Chan ins Grab stieg, ehe die byzantinische Prinzessinn in sein Brautbett, so wurde dasselbe Hochzeitsversprechen seinem Nachfolger Chodabende erneuert. Durch dasselbe bewogen, hatte schon Ghafan den asiatischen Zehnfürsten das Machtwort gesendet, das Gebieth des byzantinischen Kaisers unverletzt in Ehren zu halten ${ }^{\text {c }}$, und Chodabende unterstützte denselben Befehl mit der Ankündigung des Marsches von vierzigtausend Mamn Hälfstruppen, wovon die Hälfte unter seines Neffen Anführung nächstens zu Konia erscheinen sollten ${ }^{\text {d }}$. Ghafan's Drohung und Chodabende's Rüstung hatte indess weder die Stadt Sardes von der Besetzung Alaeddin's, noch Ephesus und Tyra von der Eroberung Sassan's, des Herrn von Mentesche, gerettet ${ }^{e}$, und noch weniger merkte O sman auf die hochmüthige Drohung der viermahl verlobten mongolischen Braut Maria, der natürlichen Schwester des Kaisers, welche, um die so lang unterhandelte Vermählung, und den so lang angekündigten Marsch mongolischer Hülfstruppen zu beschleunigen ${ }^{f}$, bis Nicäa vorgerückt, von da aus dem Osman drohte, dass sie ilm bey Cho-

[^7]dabende, der schon dreyssigtausend Mann an die Gränze geschickt haben sollte, verklagen würde $\dagger$.

Osman, der schon früher zwischen den Ufern des $\underset{ }{\substack{\text { Ommansam } \\ \text { Sankuris }}}$ Sangaris und des Melas " (heute der Sakaria und der und Ohwp, Fluss pon Lefke) im Gebiethe der Siphonen und der Ha-
und
 Schhaser Lnihudschi, Astrabites (heute Istrawros), bis Hieron (heute das Schloss
KodrchaKodschai,
hissar,
his von Anatoli) und bis nach Chelai (heute Kilia) hissur, Lef- des schwarzen Meeres gestreift, und alles mit Furcht
Le Miecelt Re,
schi,
und
Karcha
erfuillt hatte, war derselben auf das Drohen der mon$\underset{\text { dschebes. }}{ }$ golischen Braut so wenig zugänglich, dass er vielmehr dadurch aufgereizt, die Vormauer von Nicäa, das feste Schloss Trikokia (von den Türken nur mit weniger Veränderung Kodschahissar genannt) angriff. Die Vertheidiger des Schlosses, geschickte Bogenschützen, fügten den Kriegern Osman's zwar vielen Schaden zu, aber nachdem diese den tiefen Graben mit Bäumen und Ruinen ausgefuilit, und geebnet, nahmen sie es mit grossem Blutvergiessen ein ${ }^{\text {c }}$. So war auch das feste Schloss Kubuklea am Olymp durch die Verrätherey vou sechzig Mogabaren, welche Makrenos, der Befehlshaber von Lopadion (Ulubad), der hart bedrängten Besatzung zu Hülfe gesendet hatte, den Türken in die Hände gefallen tit, und Osman glaubte sich durch den Besitz dieser Schlösser wider alle ihm von dem Marsche der Mongolen angedrohte Gefahr hinlänglich gesichert ${ }^{d}$. Diese durch Pachymeres überlieferten mangelhaften Nachrichten von den Eroberungen Osman's, ergänzen die osmanischen Geschichtschreiber, welche zugleich mit der Eroberung der Schlösser Kodschahissar (Trikokia) und Lubludschi (Kubuklea) tHt, die von Akhissar, Lefke und Bekedsche melden, alle drey am
;08 (1308). Ufer des Flusses von Lefke oder Jenischehr (dem Melas) gelegen, und Kiwa an der Mündung desselben in den Sangaris (Sakaria). Osman, der vor siebzehn Jahren
 II. Band S. 2S5. c) Derselle L. VII. cap, 33. S. 444. لi) Pachymeres L. VII. c. 33. Band 11. S. 445
zum ersten Mahle in der Begleitung seines Freundes Michael Küse, des Herrn von Chirmenkia, in die nördlichen Gegenden des Sangaris gestreift hatte, lud denselben auch dieses Mahl, aber nicht nur zu sich, sondern auch zum Islam ein, und Köse Michael schlug keine der beyden Einladungen ab. Ssamssama-Tschausch, der vor siebzehn Jahren auf der Strasse nach Goinik und Modreni als Wegweiser gedient, kam auch dieses Mahl dem Streifheere Osman's dienstbereit entgegen, und bath um die Belehnung eines am Ufer des Flusses von Jenischehr, in der Nähe von Lefke, auf einem Felsen gelegenen Schlosses. Osman willfahrte seinem Begehren, und der Ort heisst noch heute Tschausch Köji, d.i. das Dorf des Tschausches ${ }^{\text {a }}$. Ssamssamu ist der erste der Tschausche, welche später in der osmanischen Staatsverwaltung eine wichtige Rolle spielten, als Staatsbothen und Commissäre, als Gesandten-Einführer und selbst Gesandte. Der Nahme des Amtes aber ist älter als das osmanische Reich, und findet sich schon bey den Byzantinern, bey denen der Grosstschausch eine Hofwïrde war, wie der Tschauschbaschi am Hofe der seldschukischen, und hernach der osmanischen Sultane t. Von Lefke (Leukas) ging der Zug nach Akhissar, Bekedsche und Kiwa , deren Befehlshaber ihre Schlösser verliessen, und entweder dem Sieger huldigend entgegen kamen, wie der von Akhissar, oder entflohen, wie der von Kiwa nach dem Thale Kuradere tt. Nur ein Paar Schlösser leisteten Widerstand, wie das später nach Karadschebes genannte, welches am Ufer des Sangaris sich auf einem steilen Felsen erhebt, und das von Tekur binari (Kaiserbrumen), dessen Belagerung Osman dem Sohne Aighudalp's Kara Ali übertrug. Nachdem es von demselben erobert worden, erhielt er zum Lohn tapferer Kriegesdienste das Schloss Tekur binari, und das zu Kiwa gehörige Gebieth, worin die Schlösser Önde, Nifdschehissar und Karag̈̈f liegen, zu Lehen ${ }^{\mathrm{b}}$.
4) Seadeddin BI. 15. Neschri BI. 39. Edris BI. 63. ${ }^{\text {b }}$ ) Edris Bl. 70. auch Neschri BI. 40 und Seadeddin BI. 16, aber nicht so umständlich.

Urchan's' erste Waffenthat wi-des band Osman am Sangaris die Granzschlösser der die des byzantinischen Reichs eimnahm, wurde die südli-Tschodaren. che Gränze seines Reichs durch einen Einfall der Tataren, welche die osmanischen Geschichtschreiber Tschodar, die byzantinischen Tocharen nennen, und welche keine anderen als mongolische Heere sind ${ }^{\text {a }}$, gefährdet. Die Hut von Karadschahissar (Melangena) hatte Osman seinem Sohne Urchan übertragen, und demselben seine treuen Waffengefährten Ssalukalp, und den neu bekehrten Moslim Köse Michal an die Seite gegeben. Mit ihrer Hülfe gelang es dem Jüngling die Tschodaren, welche von Kermian her in das Gebieth von Karadschahissar eingefallen waren, und den Markt der Stadt geplïndert hatten, beym Schlosse Oinasch, wo es zum Treffen kam, zurückzuschlagen, und sich durch diese erste Waffenthat des Vaters Osman würdig zu erzeigen ${ }^{\text {b }}$.

Finnahme
Rinnahme
der Schlös aer Sentos- trug ihm der Vater forneren dschelhes, Alp/sofi,
Alhissar Aknisar,
Aopri, Kit Aipri, Kilidschik, Ke
rastedschi. rastedschi. ong des zw. I dee re gelegenen Strich Landes, welcher heute das Sandschak Kodscha Ili heisst. Als Gehülfen des Sieges gab er ihm vier seiner wackersten, durch zwanzigjäh- rige Treue und Tapferkeit erprobten Waffengefährten, nähmlich Köse Michal, Abdorrahman Ghafi, Konuralp und Aghdsche Kodscha ${ }^{\text {c }}$. Die erste Schlacht hatte am Fusse eines schon im vorigen Streifzuge berennten Schlosses Statt, welches diessmahl durch die Tapferkeit des Helden Karadschebes erobert, demselben mit der Umgegend zu Lehen gegeben ward, und in dessen Ruinen sich sein Grabmahl erhalten $\dagger$. Das Schloss von $A l_{p}$ /sofi, das hierauf in Urchan's Gewalt fiel, wurde dem Konuralp zu Lehen gegeben, und nachdem auch $A k$ hissar am Ufer des Sangaris jenseits der Brücke von Kiwa gefallen, setzte sich Urchan in der Burg von Kö-
${ }^{\text {a }}$ ) Yoxapot das sind die von Chodabende gesendeten Helfstruppen, deren Pachymeres I. VII. c. 13. S. 111. II. Band Ausgabe von Rom und D 71 und folgende. ©) Edris BI. 74 .
priam See Ajangöli fest, von wo er den Kara-Ali, den aus dem vorigen Streifzuge bekannten Lehensherrn von Kiwa, mit der Siegesbothschaft an Osman absandte. Das in der Nähe von Nicäa gelegene Schloss Karatekin ${ }^{\text {a }}$ wurde erobert, die Weiber als Beute vertheilt, und das Schloss dem Ssamfsama Tschausch zur Huth übergeben; Konuralp streifte nach Akjafi, und nahm die in dieser Gegend gelegenen Schlösser ein, als Tu/bafari (Salzmarkt), den Hauptort der Halizonen der Byzantiner, Kiliki in der Nähe von Akhissar, Kapudschik und Kerastedschi ${ }^{\text {b }}$, während Aghdsche Kodscha ${ }_{717}$ ( ${ }^{1317}$ ) nach Akowa (das weisse Thal) zog, und der ganzen Gegend seinen Nahmen gab, den sie noch heute als Kodschá Ili, d. i. das Land des Alten trägt $\dagger$.

Nicäa, die wichtigste Gränzfestung des byzantini- Einschliesschen Reichs, ward auf diese Art von allen Seiten von ${ }_{\text {sn's }}^{\text {sung }}$ durch Feinden umzingelt, und wurde durch die Besatzungen ser und dann der beyden, vor ihren Thoren gelegenen, durch Osman Eroberung. und Urchan eroberten Schlösser Trikokia und Karatekin hart bedrängt ${ }^{c}$. Um Brusa auf dieselbe Art zu umzingeln, befahl Osman seinem Neffen Aktimur, und einem seiner Helden, Balaban genannt, vor Brusa zwey Schlösser aufzuführen. Jener baute das seinige unmittelbar vor den Thoren der Stadt, wo sich heute die Dome der warmen Bäder von Kaplidsche wölben ${ }^{\text {d }}$, der zweyte am Ufer des Nilufers, das noch heute nach ihm genannte Schloss Balabandschik ${ }^{\text {e }}$. Zehn Jahrelang 7יク ( 131 ) ) beängstigten die Besatzungen der beyden Schlösser die eng eingeschlossene Stadt, bis endlich Osman wider dieselbe seine ganze Macht aufzubiethen und den Oberbefehl, weil er am Podagra darnieder lag, seinem Sohne Urchan zu übertragen beschloss. Der Kriegsrath aus Küse Michal, Torghudalp, Scheich Mahmud und Achi Hasan dem Neffen Edebali's zusammen gesetzt ${ }^{\text {f }}$, hielt vor der Eroberung Brusa's die von Edrenos (Hadrian's
a) Edris B1. 25. b) Eben da. c) Pachymeres IV. c. 25 . S. 229 und $\mathbf{V}$. c. 21. S. 28\%, Aussale von Rom. d) Edris B1. 71. setzt die Erbaanug der res S (1) und 208, a) lich voil Kete (Katerxia) (am Ufer des Nilufers. ${ }^{\text {I }}$ ) Edris B1. 8o.

Stadt am Olympus) als dem Schlüssel derselben für nothwendig; die Stimme kriegerischer Klugheit wurde durch die der Familienblutrache verstärkt, denn Aidoghdialp, der Neffe Osman's, war durch die Hand des Vaters des Befehlshabers der Stadt gefallen. Der Raubgier des Soldaten that die Plünderung der Stadt, der Vorsicht des Feldherrn die Schleifung der Mauern, der Blutrache der Familie Osman's des Befehlshabers abgeschnittenes Haupt genug, und Urchan planzte seine siegreichen Fahnen auf der Ostseite Brusa's am Fuss des Olympus zu Binarbaschi (dem Quellenhaupte) unmittelbar vor den Mauern der Stadt auf ${ }^{\text {a }}$. Mit dem Befehlshaber wurde durch den alten Freund Osman's, durch Michal Küse, freyer Abzug mit Hab und Gut und sicheres Geleite bis nach Kemlik (Kios) unterhandelt. Urchan gewährte dieses Begehren gegen Erlegung von dreyssigtausend byzantinischen Goldstücken t. Eine Verhandlung, sehr merkwürdig durch den glïcklichen und grossen Erfolg, der Einnahme ohne Schwertstreich, und durch die schwerbedeutende Summe von dreyssigtausend Ducaten, welche von da an die unabänderliche höchste Mustersumme des Lösegeldes blich, durch deren jetzt einmahlige, bald jährliche Entrichtung christliche besiegte Fürsten sich vom beständigen Kriege durch kurzen Waffenstillstand loskauften, eine Summe, die bey Brusa's friedlicher Uebergabe zum ersten Mahle und dann fast dreyhundert Jahre lang, bey jedem gewährten Waffenstillstande uud während desselben jährlich in den osmanischen Schatz floss, bis mit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts der Frieden von Situatorok diesen ansehnlichen Posten für immer aus den Tribut-Registern der osmanischen Kammer auslöschte. So fiel Brusa, das nach Plinius von Hannibal, während er als Gastfreund bey Prusias, dem Könige Bithyniens, weilte, erbaut, welches in der Hälfte des zehnten Jahrhunderts von Seifeddewlet (Reichsschwert), dem grossen Fürsten dér Familie Hamadan, nach der Bela-
${ }^{\text {A) }}$ ) Edris BI. 81. Seadeddin BI. 16 .
gerung eines ganzen Jahres erobert, und durch Schleifung seiner Mauern beraubt worden; so fiel es, nachdem es wieder in die Hände der Byzantiner gekommen, und vondenselben mit Mauern umgeben worden war, als die erste grosse Stadt und Residenz des osmanischen Reichs in die Hände seines Gründers oder vielmehr dessen Sohnes, indem Osman die Freudenpost der Eroberung erst kurz vor seinem Tode erhielt. Mit der Beruhigung, dass die Hauptstadt Bithyniens ihm als Grabstätte, seinen Nachfolgern als Thronsitz gewonnen sey, starb er nach sieben und zwanzig jähriger Regieruug, im siebzigsten Jahre seines Alters ${ }^{\text {a }}$

Vier Monathe früher war fihm sein Schwieger- Todunl vater, der fromme Scheich Edebali, im hundert und $\begin{gathered}\text { Begrabuiss } \\ \text { osmuls }\end{gathered}$ zwanzigsten Jahre seines Alters, ins Grab voransgegangen $\dagger$, und ein Monath nach Edebali's Tod dessen Tochter, seine geliebte Gemahlinn, welche bey den osmanischen Geschichtschreibern den Doppelnahmen von Malchatun (Schatzfrau) und Kamerije (Schönheitsmond) führt, und er hatte noch Beyde in Biledschik selbst zur Erde bestattet tt. Urchan, von dem herannahenden Tode seines Vaters benachrichtiget, eilte an sein Sterbebett nach Sögüd, von den ersten Männern, die ihm mit Rath und That beystanden, von den Kämpen Torghudalp und Ssaltukalp, von den Scheichen Achischemseddin, dem Bruder, und Achi Hasan, dem Neffen Edebali's, von seinem Imame Osman Jachschi, und von dem nachmahligen ersten Heeresrichter und Stammvater eines Geschlechts von Grosswesiren Kara Chalil Tschendereli begleitet ${ }^{\text {b }}$. An diese sechs und an Urchan den siebenten, richtete der sterbende Osman seines letzten Willens Worte, wodurch er dem Thronfolger den Islam aufrecht zu erhalten, mit Milde und Gerechtigkeit zu regieren, und seine Leiche nach Brusa zu bestatten empfahl ${ }^{c}$. Dieselbe bestatteten die beyden Imame Tursunfakih, der Imam Osman's, und Osman Jachschi, der Imam Urchan's, Achi Schem-
${ }^{1}{ }^{\text {a) }}$ ) Hadschi Chalfr's chronolog. Tafeln in der Liste der Sultane. ${ }^{\text {b }}$ ) Edris B1. 83. c) Derselbe B1. 84 und 85 selir weitschweifig.
seddin , der Bruder Edebali's, und Kara Chalil Tschendereli zu Brusa, in dem so genannten silbernen Gewölbe, (Gümischilkünbed) ${ }^{\text {a }}$, d. i. in der alten Kathedrale des Schlosses. Bis zu Anbeginn des neunzehnten Jahrhunderts wies man dort den dahin wallfahrtenden Besuchern einen hölzernen Rosenkranz, dessen ungeheuere Korallen im Geiste des Volkes eine Ehrfurcht fürs Grosse nährten, als den Rosenkranz Osman's vor'; und eine ungeheure Trommelals dieselbe, womit er vom Sultan Alaeddin als Herr von Karadscha belehnt worden seyn soll. Beyde diese Denkmahle wohlgemeinter historischer Sage wurden ein Raub der letzten grossen Feuersbrunst, welche das Schloss und die Stadt in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts verheerte, und statt des Silberglanzes, den der alte Dom der Kirche chemahls auf die Grabmahle zurückspiegelte ${ }^{\text {b }}$, schreyt in die Augen das grelle Weiss des Kalks, womit der zerrollende Schutt des Grabmahls des Ahnherrn der Osmanen übertüncht ist ${ }^{\mathrm{c}}$. Fahne und Säbel, womit Osman belehnt worden war, sollen noch heute im osmanischen Schatze aufbewahrt seyn ${ }^{\text {d }}$, der letzte zweyspitzig, aber nicht zweyschneidig, sondern mit gewirbeltem Rücken wie Sulfakar (d. i. der W,irbelbegabte), der berühmte Säbel des ChalifenOmar's, der damit einen an die Göttlichkeit des Korans zweifelnden Ungläubigen mitten aus einander hieb, und dafür vom Propheten den Ehrennahmen des Entscheidenden ${ }^{\text {e }}$ erhielt. Das Bild dieses zweygespitzten Säbels, dessen eine Spitze den Osten, die andere den Westen bedroht, führten in der Folge die Stathalter des Reichs auf ihren Siegeln ${ }^{\mathrm{f}}$, und noch heute führt denselben silbern in blutrothem Felde der Kapudana-Beg oder erste Admiral der osmanischen Flotte als Flagge des von ihm bestiegenen Kriegsschiffes g .
${ }^{\text {a }}$ ) Edris BI. 85. Die Beschreibung der Kirche siehe im Umblick auf einer Reise nach Brusa S. 47 und folsende. b) Neschri Bl. 48 sagt,
dass
 auf ciner Revers nach Brusa S. 49. d) Schamail-name bey Osman. ©) Al-
faruk, so heisst auch der Koran sellist. ${ }^{5}$ ) Besonders die Stathalter von
 Ofen, von denen mehrere mit solchen Siegeln versshene Schreihen in dem
k. $k$. Haus-Archiv und in dem der gelhcimen Hof - und Statskanzley. k. k. Haus-Archiv und in dem der gelecimen Hof - und Staatsk.
B) Osmanische Staatsverfassung und Staetsverwaltung B. II. S. 296 .

Glaubwärdiger als die Erhaltung der wirklichen Nachlass, Belehnungs-Insignien Osman's bis auf unsere Zeit, ist Pracht Personsbdie einfache geschichtliche Ueberlieferung seines einfa- $\begin{aligned} & \text { schreibung } \\ & \text { und }\end{aligned}$ chen Nachlasses, seiner einfachen Tracht. Weder Gold nahme Osnoch Silber hinterliess er, sondern nichts als einen Löf-- ${ }^{\text {man }}$ fel, ein Salzfass, einen verbrämten Rack, und einen neuen Kopfbund von Leinwand, Fahnen aus rothem Dünntuch, wie dasselbe zu Alaschehr (Philadelphia) verfertigt ward, einen Stall trefflicher Pferde, einige Züge Rindviehes zur Bestellung der Felder in Sultanöni, und einige Heerden gewählter Schafe, von denen noch die dem Sultan gehörigen um Brusa abstammen. Seine Kleidung war einfach nach dem Muster der ersten Krieger des Islams. Wie dieselben, wand er um eine rothe, oben gegupfte Haube den weissen Bund, mit vorne hoch emporragendem Wulste, den Kaftan weit mit einem Kragen, dessen Farbe verschieden von der des Kaftans die des Unterfutters war ${ }^{\text {a }}$, mit langen hinter den durch das Unterkleid bekleideten Armen herabhängenden Aermeln. Fast eben so lange, als die herabhängenden Aermel, waren Osman's Arme, die über seine Knie reichten ${ }^{b}$, ein im Morgenlande für Fürsten günstig erachteter Gliederbau, weil nach demselben schon einer der mächtigsten alten persischen Könige, der Langhandige $^{\mathrm{c}}$ genannt, das alte Wort von den langen Händen der Könige in Schwung brachte ${ }^{\text {d }}$, übrigens wohlgespalten zum Ritt, bocksnasig, von schwarzen Haaren, Augenbrauen, Bart, und schwärzlicher Gesichtsfarbe. Daher wurde er schon von seiner Jugend an Kara Osman, d. i. der schwarze Osman genannt, was in dem Munde der Morgenländer für einen Ehrentitel der Schönheit gilt, und einem angehenden Räuberhauptmann als Beynahmen beygelegt, immer als glückliche Vorbedeutung gelten kann. Hafif preiset in einem
${ }^{\text {a }}$ ) Siehe die Albildungen in den so genannten Schamailname's auf der k. k. Hofibibl. unter den Nummern 1 q t und 475 , dann in dem auf dem Continent bekannten Werke Young's, dessen Kupfer schlecht aber getreu unter Sultan Selim's III. Regierung den im Serai aufbewahrten Geunihlden der Suttane nachgestochen, auf Veranlassung des Pfortendolmetsches zu London herausgegeben wurden. ${ }^{\text {b }}$ ) Difinden aschuri heisst es im Schamall-
name. © Artaxerxes Lonnimanus, persisch Ardeschir name. Destaxerxes Longmanus, persisch Ardeschir Dird/dest. Diraf heiss:
langa, Dest (Tatze) Hand. ${ }^{\text {I }}$ ) Nomue scis ficgibus longas csse manus?
berühmten Verse die schwärzliche Gesichtsfarbe seines Lieblings $\dagger$, und mehrere turkmanische Fürsten erhielten davon den Beynahmen, unter welchem sie in der Geschichte beriüht sind. -So Karasi wie Osman, auch einer der Zehnfürsten, welche sich in die Trümmer des seldschukischen Reiches theilten. Kara Jussuf, d. i. der schwarze Joseph, und Kara Iskender, d. i. der schwarze Alexander, die beyden Fürsten der unter dem Nahmen vom schwarzen Hammel a berühmten Dynastie ; Karajuluk, d. i. der schwarze Blutegel der Ahnherr der Dynastie vom weissen Hammel, von welchen beyden Dynastien im Verlaufe dieser Geschichte noch weiter die Rede seyn wird. Der Beynahme des schwarzen Osman traf mit dem der ersten Sitze des Stammes und der ersten Besitzung in Rum bedeutungsvoll zusammen. Ertoghrul hatte sich zuerst zu Karadschatagh (Schwarzenberg) nordöstlich von Angora niedergelassen, Osman wurde zuerst als Herr von Karadschahissar (Schwarzenburg) belehnt. Der Anfang seiner unabhängigen Herrschaft war des Oheimsmordes schwarze That, und die seiner Nachkommen füllen in ihrer Geschichte mehr als ein schwarzes Buch +1 .
${ }^{\text {a }}$ ) Kara Kojunlä die Mauporipopatot der Byzantiner.
getrieben; vierhandert Köpfe, einige Gefangene, die eroberten Trompeten, Pauken, waren die Belege des Sieges. Zugleich traf die Nachricht ein, dass die gegen Schehrfor aufStreifung gesandte Truppe Gefangene und vielen Vorrath eingebracht ${ }^{\text {a }}$. Zu Kerkuk wollten die Rossschweifträger nicht mehr vorausgehen, nach altem hergebrachten Gebrauche, dass die Rossschweife nur lis an die feindliche Gränze vor dem Heere herziehen, hernach hinter demselben. Der Kapudanpascha stellte dem Sultan vor, dass Chosrewpascha auf seinem Feldzuge gegen Bagdad dieselben nicht eher, als im Angesichte des Feindes in den Rücken befehligt habe, und dass die Wiederbeobachtung des alten Brauches als Zeichen von Furcht und Kleinmuth ausgelegt werden könte; sogleich wurden die Rossschweife vorzurücken befehligt. Am hundert sieben und neunzigsten Tage nach dem Ausmarsche von Skutari, nach hundert zehn Mär8. Relksheb schen und sechs und achtzig Rasttagen, stand das Heer 15. Auv. icess, vor Bagdad b.

Von Bagdad's Erbauern und Verheerern, von seiLetagernus. nen Gebäuden und Merkwïrdigkeiten, ist bereits bey der ersten osmanischen Eroberung der Stadt durch llirahimpascha unter Suleiman dem Grossen gesprochen worden; hier that es bloss Noth, die Lage der Stadt, den Umfang der Mauern und die Richtung der Thore in Bezug auf die instehende Belagerung zu berïcksichtigen. Bagdad, auf dem östlichen Ufer des Tigris gelegen, ist von allen Seiten, selbst auf der Wasserseite mit Mauern und Thürmen umgeben. Auf der Wasserseite standen damahls sieben und neunzig, auf den drey Landseiten handert vierzehn, in Allem zusammen zweyhundert eilf Thürme. Den ganzen Umfang der Mauern hat Nuri, der Solin Siaeddin's, der Geschichtschreiber der Eroberung Bagdad's, auf beyläufig zehntausend Schritte bemessen $\dagger$, indem er zwischen

[^8]stehen konnte, wemn Abkömmlinge der an Wefire vermählten Sultaninnen zu grösserer Macht, als zu der eines Sandschakbeg von Einem Rossschweife gelangten. Doch ist dieses nur von den Enkeln der Sultanimen aus ihren Töchtern zu verstehen, denn von ihren Sühnen kann die Rede nicht seyn, weil dieselben gleich nach der Geburt mit ungebundener Nabelschnur aus der Welt geschafft werden. Das Stillschweigen, welches das Kanumname über diesen, noch heute im osmanischen Reiche in voller Kraft aufrecht erhaltenen Mord unschuldiger Kinder ${ }^{\text {a }}$ beobachtet, beweiset, dass derselbe schon früher herkümmlich gewesen, oder als in dem Titel von der Rechtmässigkeit des Brudermordes mit einbegriffen angesehen worden. Also nicht bey den Brüdern des Sultans bleibt die osmanische Rechtmässigkeit des Verwandtenmordes stehen ${ }^{\text {b }}$, sondern erstreckt sich auf die Neffen und eigenen Enkel, so dass jeder Sultan gesetzmässig Bruder-, Neffenund Enkelmörder, was der persische Tyrann Phrahates, nur durch ein, selbstdem persischen Despotismus schreckenvolles Uebermass von ȚTronbesteigungs-Feyerlichkeit war. Den Arabern vor Mohammed däuchte es erlaubt, Mädchen gleich nach der Geburt zu ertränken, und eines der grössten Verdienste des Propheten in den Augen der Menschlichkeit ist die Abstellung dieser unmenschlichen Sitte im Nahmen des Himmels durch den Koran. Wie hätte er ahnen können, dass Fïrsten, Bekenner seines Gesetzes, die sich nebst dem Titel der Fürsten der Rechtgläubigen auch den der Chalifen anmassen, durch die Organe des Gesetzes selbst den Verwandtenmord als Thronsicherungs-Massregel für rechtmässig erklären, und dass diesen fluchwẅrdigen Fetwas der Gesetzgelehrten selbst ein Ausspruch des Korans zur Unterlage dienen sollte ${ }^{\text {c }}$, welcher im
${ }^{\text {a }}$ ) Une regle barbare condamine à la mort dès leur naissance les enfans males des Princesses; on ne leur noue pas le cordon ombilical. Monfans males des Princesses; on ne leur noue pas le cordon ombilical. Non-
xadiea d'Ohsson III. 3.5, und ehe dieser Theil im Druck erschienen war, radjea dohsson III. 315, und ehe dieser Thei im Druck erschienen war,
zuerst in der osman. Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ${ }^{\text {b }}$ ) Sed nec in filis cessant parricidio. Just. XLII. 5. ' ${ }^{\circ}$ ) El-fitnet eschedd nint el katl - Unruhe ist verderblicher als Todtschlag.
weitesten Sinne, zur Sicherung der Ruhe ausgelegt, freylich allen Mord heiliget.

Lasst uns nun die einzelnen Theile des Gebäudes Die vier Siuder Staatsverwaltung näher betrachten. Die Vierzahl len desesteigibt, wie schon oben bemerkt worden, als eine dem Morgenländer beliebte und heilige Grundzahl, den Theilungsgrund der ersten Staatsämter ab. Vier Säulen stützen das Zelt; vier Engel sind nach dem Koran die Träger des Thrones ; vier Winde regieren die Regionen der Luft nach den vier Cardinal- Puncten des Himmels; die vier Cardinal-Tugenden sind dieselben in der Ethik der Griechen und der Asiaten; die vier immer gleichzeitig lebenden grössten Meister des beschaulichen Lebens werden vom Sofi die vier Pfähle (Ewtad) genannt, und nach den vier Evangelisten bildete Mohammed seine vier nächsten Jünger, die vier ersten Chalifen des Islams. Aus diesem Grunde setzte Mohammed vier Säulen oder Stützen des Reiches (Erkiani dewlet) fest in den Wefiren, in den Kadiaskeren, in den Defterdaren, und in den Nischandschi's, welche zugleich die vier Säulen des Diwans, d. i. des Staatsrathes sind, dessen Nahme die Daimonen $\dagger$ heisst, weil Staatsräthen daimonische Klugheit und daimonische Thätigkeit beywohnen soll.

Die erste Säule des Reiches und die Stütze des Di- Dic Wrfirre. wans sind die $W$ efire, d. i. die Lasträger, so genannt, weil auf ihren Schultern die Last des Staates ruht. Es waren deren anfangs nur Einer, dann zwey, dann drey unter den ersten Sultanen, der Eroberer setzte ihre Zahl auf oier, deren erster, und allen übrigen an Macht und Rang bey weitem vorgehender, der Grosswefir, der unumschränkte Bevollmächtigte, das sichtbare Ebenbild des Sultans, sein vollgewaltiger Stellvertreter, der oberste Vorsteher aller Zweige der Staatsverwaltung, der Mittelpunct und der Hebel der ganzen Regierung. Von jeher war in den Reichen des Orients die ganze Wirksamkeit des Fürsten, welcher der Schatten Gottes auf Erden, in der Hand des Wefirs zusammengedrängt, der des Herrschers anderes und thäti-
ges Ich. So waren in der ältesten Zeit der persischen und türkischen Geschichte Piran Weise, der weise Wefir in Turan, und Dschamasb, der Zeitgenosse Serduschts (Soroasters) in Iran, Bijürdschimihr, der Wefir Nuschirwans des Gerechten, Joseph am Hofe der Pharaonen, Daniel am Hofe von Sufa, und Assaf nach der morgenländischen Geschichte der Grosswefir Salomons ${ }^{\text {a }}$. Aeusserst selten vererbte sich diese höchste Würde in derselben Familie, wie in der der Barmegiden unter dem Chalifate, in der Nifamul-mülhs unter der Herrschaft der Dynastie Seldschuk, und in der Familie Dschendereli unter den Osmanen von Sultan Murad I. bis auf Mohammed II., welcher mit dem Kopfe Chalils den Stamm der Herrschermacht dieser We-firs-Familie abhieb, sofort allein regierte, und als er nach Jahresfrist wieder einen Grosswefir ernannte, demselben bloss als Generalissimus die Führung der Heere überliess, in dem Diwan aber selbst den Vorsitz führte. Erst unter dem Grosswefirthume Kedük Ah-med-Paschahs, des Eroberers von Kaffa, Karaman und Otranto, geschah es, dass eines Tages ein lumpichter Turkmane im Diwansaale erschien, und in der groben Mundart seiner Landsleute fragte : welcher pon euch ist denu der glückliche Kaiser ${ }^{\text {b }}$ ? Mohammed entbramnte darüber in Zorn, und der Grosswefir ergriff die Gelegenheit, um dem Sultan vorzustellen, dass, um seine geheiligte Person künftig solcher entwürdigenden Misskennung nicht auszusetzen, es besser seyn wärde, die Geschäfte des Diwans den Wefiren zu überlassen. Der Eroberer liess sich den Vorschlag gefallen, und von nun an blieb die Verhandlung der Geschäfte des Diwans ausschliesslich in den Händen der Wefire, und insbesondere in denen des Grosswefirs. An vier auf eins ander folgenden Tagen der Woche (Sonnabend, Sonntag, Nontag, Dinstag) begab sich der Grosswefir, un-
${ }^{\text {a }}$ ) Die Geschichte der Wefire von Chondemir, dem Sohne Mirchonds, ein treRiches Werk, welches die Geschichte von mehr als zweylundert ein trekirches Werk, welches die Geschichte von mehr als zweyhundert
Wefiren enthalt, in meiner Sammlung. 1) Ssolakfade BI. 64 vy siht die Wefiren enthalt, in meiner Sammlung, Ssolakfade B1. 64 v. gibt die
turkmanische Aussprache: Dalkatli chonker Kankinif dur, statt dewletha Chunkiar kanghïng dar.
ter Vortretung der anderen Wefire, Kadiaskere, Defterdare und Nischandschis in den Diwanssaal des Serai. Bey dem Eingange des Rathssaales blieben die zuerst angekommenen, und dann die anderen mit übereinander geschlagenen und in den Aermeln versteckten Händen stehen a ${ }^{\text {a }}$, und der Grosswefir ging durch ihre Reihe der Erste in den Saal, worauf ihm die anderen Glieder des Diwans Paar und Paar folgten, so dass die im Zuge zuerst voraus Getretenen die Letzten eingingen ${ }^{\text {b }}$. Indem er durch die Reihen der Rathsglieder geht, gibt ihnen der Grosswefir den Gruss, und empfängt denselben von ihnen zurück. Auf dem Soffa, wo er Platz nimmt, sitzen ihm zur Rechten die anderen Wefire und Kadiaskere ; ihm zur Linken die Defterdare und Nischandschis. Vor ihm stehen die Bittschriftmeister, welche die Geschäfte vortragen; der Reis Efendi oder Staatssecretär sitzt nicht auf dem Soffa, sondern am Fusse desselben; der Oberstkämmerer und der Hofmarschall verherrlichen mit ihrem Gefolge von Kämmerern und Tschauschen die Feyerlichkeit, und der Tschauschbaschi oder Hofmarschall, welcher die Ordnung erhält, heisst der Beg des Diwans.

Die Insignien der Würde eines Wefirs sind die Der Grossdrey Rossschweife, von denen die Beglerbege nur zwey, die Sandschakbege nur Einen führen. Nur den Wefiren gebührt der laute Segenszuruf (Alkisch) $\dagger$, welcher ganz an die Stelle des byzantinischen Zurufes von: oiele Jahre! getreten; im Sommer trugen sie sammtene Oberröcke mit goldenen Knöpfen und Schnüren, im Winter mit Zobel gefüttert ${ }^{\text {c }}$. Die jährlichen Einkünfte der Wefire als solcher waren anfangs nur auf hundert 'Tausend, dann auf zweyhundert Tausend Aspern bemessen; die Lehen, mit denen sie aber überdiess belehnt waren, betrugen oft das Fïnf- und Sechsfache dieser Summe d. Den weiten Abstand der Wefire, d. i. der Paschen von drey Rossschweifen, vom Grosswefire mar-
${ }^{3}{ }^{3}$ ) Wie schon zu Xenophons Zeiten. S. Hist. Gracc. L. II. I. cuj $\delta$ (íwoav dià $\tau \bar{n} 5$ xions $\tau \dot{\alpha} 5$ Xtëpas, und Xenophon selzt gleich die Orsache hinzu: weil Hände, im Aermel cingeschlagen, nichts zu unteruehmen im Stande. b) Aali. c) Aali, ل') dali.
II.
ken zehn ausschliessliche Vorrechte desselben ab, diese sind: 1) die Bewahrung des kaiserlichen Siegels, womit an Diwans-Tagen die Thüren des Schatzes und der Kammer versiegelt werden. 2) Das Recht, eigenen Diwan zu halten, nähmlich Nachmittags und in seinem eigenen Pallaste, welcher die hohe Pforte heisst. 3) Die ${ }^{-}$ Begleitung des Hofmarschalls und aller Tschausche von seinem Pallaste in das Serai, und von da zuriuck, und an Freytagen auf dem Zuge in die Moschee. 4) Die Aufwartung der Kadiaskere und Defterdare alle Mittwoche im selben Staatsturban, in dem sie nach Hofe gehen. 5) Die Erscheinung der Herren des kaiserlichenSteigbügels alle Montage im Diwan. 6) Der feyerliche Aufzug zur Verrichtung des Gebethes am Freytage in der Moschee, unter Begleitung der Tschausche, d. i. der Staatsbothen, der Tschaschnegire, d. i. der Truchsesse, und der Muteferrika , d. i. der Hoffouriere, in ihren Staatsmützen. 7) Die wöchentliche Aufwartung des Janitscharen-Aga, der zu den anderen Wefiren etwa einmahl des Monaths geht. 8) Die Runde der Stadt und der Märkte unter Begleitung des Richters von Constantinopel, des Janitscha-ren-Aga, des Marktvogtes und des Stadtvogtes (Muhtesib und Subaschi). 9) Die wöchentliche Aufwartung der Gesetzwürden und Sandschakbege im Staatsturban und im Teyerkleide, während sie zu den übrigen Wefiren nur selten, und in ihren gewöhnlichen Kleidern gehen. 10) Der feyerliche Glückwunsch, den er an den beyden Bairamsfesten von den anderen Wefiren, Defterdaren, Begen, Gesetzwürden und Generalen des Heeres empfängt ${ }^{3}$.

Die zweyte Reichssäule und Diwans-Stütze sind die Kadiaskere oder Heeresrichter. Seit der Gründung des osmanischen Reiches bis ans Ende der Regierung des. Eroherers hatte ein einziger Heeresrichter, als der oberste Würdenträger des Gesetzes, die Rechtshändel Europa's und Asiens geschlichtet; erst im letzten Regie-
${ }^{\text {a }}$ ) Dic Vorrechte des Grosswefirs in der osm. Staatsverw. I1. S. 83 enthalten spater hinzugekommene; die obigen zehen sind getreu aus Aali enthalten spater hinzugekommene; die II.
nach den Einrichtungen Mohammeds II.
rungsjahre Mohammeds II., als Mesihpascha nach der unglücklichen Belagerung von Rhodos bey seiner Zu rückkunft nach Constantinopel seirer Wefirswïrde entsetzt, diese dem damahligen Heeresrichter Magnesia Tschelebisi, verlichen, und Molla Kastellani zum Heeresrichter ernannt ward, trug der Grosswefir Mohammedpascha Karamani, unter welchem die meisten Staatseinrichtungen des Kanunname zu Stande kamen, und welcher ein persönlicher Feind Kastellani's war, dem Sultan vor, dass, wie in dem Diwan vier Wefire, so auch künftig zwey Heeresrichter seyn sollen, deren einem die Schlichtung der Rechtshändel von Europa, und dem andern die der Rechtshändel von Asien übertragen bleibe a. Sein Wort ging durch, und Hadschi Hasanfade wurde an Kastellani's Seite zum ersten Heeresrichter Anatoli's ernannt. Die beyden wirklichen obersten Landesrichter also von Europa und Asien, und die von dieser Stelle ausgetretenen bildeten sofort die dritte Reichssäule uind Diwans-Stütze. Nach denselben waren die obersten Würden des Gesetzes der Sultans- und Prinzenlehrer (Chodscha), und der entscheidende Gesetzgelehrte (Mufti), welcher viel später erst, unter Suleiman dem Gesetzgeber, zur Primatie der Gesetzwïrden gelangte. Muffi, d. i. der durch Ausspruch Entscheidende, heisst jeder Gesetzgelehrte, welcher in zweifelhaften Fällen des Gesetzes berathen, eine entscheidende Stimme abgibt, nach welcher der Richter (Kadi) alsdann sein Amt handelt $\mathrm{\dagger}$. Von solchen Muftis erhielt der Eroberer die zwey, für die osmanische Geschichte so äusserst merkwïrdigen Fetwas: das der Gesetzmässigkeit der Hinrichtung des bosnischen Künigs, nach beschworner Sicherheit seines Lebens, aus dem Grunde, dass Ungläubigen kein Wort zu halten sey, und das der Rechtmässigkeit des Brudermordes, zur Sicherung der Legitimität der Thronfolge. Die Stelle des ersten Mufti des Reiches wurde nach der Eroberung Constantinopels dem Richter der Hauptstadt (Chifrbeg), in der Folge dem Richter von Adrianopel

[^9]schafter zu' London Beschwerde führten, wurde zwar Anfangs vom Herzoge von New - Castle in seinem Amte bestätiget, hernach aber durch Fawkener ersetzt.
8. Artril 1 r735. Rakoczy war zu Rodosto gählings géstorben. Bowneval's Credit schmolz durch des Grosswefirs Ali Absetzung, so wie seine Herdschaft der Bombenwerfer durch die Pest ${ }^{a}$. Indessen setzte sich das russische Heer, vom Feldmarschall Grafen von Münch befehligt, in Bewegung, und derselbe schrieb dem Residenten ${ }^{\text {b }}$, dass er aufbreche, um den Marsch des Tatarchans nach Daghistan cinzuhalten; der Grosswefir hiedurch höchst be-
39. Dec. 1 1335 . unruhigt, berief den holländischen ${ }^{\text {c }}$, den englischen ${ }^{\text {d }}$ Bothschafter, dann zweymahl den russischen zur Unterredung zin sich. Der Grosswefir verständigte den Residenten, dass russische Truppen an dem Eingange der Krim zu Orkapu (Perekop) gesehen werden, dass sich russische Truppen vier Stunden von Assow an dem bey den zwey Brüdern genamenten Orte sammelten, und dass der Tatarchan bereits am Kumisch bey Derhend angelangt seyn müsse. Der Resident entgegnete, de: Grosswefir könne sich selhst erkundigen, ob die Zaporoger den Noghaien das geringste Leid zugefïgt; die Vertheidigungsanstalten bey 'Tscherkask seyen wider den Chan gerichtet, der, trotz aller Vorstellungen, mit gewaffieter Hand durch das russische Gebieth ziehen wolle. Russland habe mit Persien, wie mit der Pforte, ewigen Frieden geschlossen, wqile in dem zwischen beyden obwaltenden Kriege keinen Theil nehmen, und könne also den Durchzug des Chans durch russisches Gebieth nicht gestatten, und protestire noch einmahl 2i. Febr. 1730. Feyerlichst dawider ${ }^{c}$. Erst zwey Monathe hernach übergab der Resident die Einwendung seines Hofes auf die in dieser Conferenz gemachten Beschwerden. Sie lief darauf hinaus, dass die Zusammenziehung der Truppen
(a) Talman's Bericht vom 31, Oct. 1735. b) L.ettre du C. Niinch au


 S. E. le Ch. de Kmmoul col G. V. Ismailp. tokoll, funf Bogen lailhbrictig, liejm Beriehte Taman's. St. B.

## 455

nur Massregel wider den Marsch des T'atarchans und nöihige Vorsicht ${ }^{\text {a }}$. Der kaiserliche Internuntius Talman, als er dem neuen Grosswefir, Sidi Mohammedpascha, zum Antritte seines Amtes Glück wünschte, musste die Klagen desselben über den verwehrten Zug des Tatarchans durch Daghistan und den Einmarsch russischer Truppen in Pohlen anhören ${ }^{\text {b }}$. Vier Wochen hernach aber traf die Nachricht ein, dass die Russen Assow's Belagerung begonnen. Der Grosswefir wandte sich an die Bothschafter der Seemächte und an den Internuntius Talman, um hierüber Genugthuung oder wenigstens Aufklärung zu erhalten; bald darauf erhielt er ein langes Schreiben Ostermann's ${ }^{\text {c }}$, welches alle Beschwerden Russland's wider die Pforte seit zwanzig Jahren her aufzähtte, den Krieg androhte, wenn kein gülliches Mittel verfange, zuletzt aber noch den Frieden antrug, und die Pforte einlud, Bevollmächtigte an die Gränze zu schicken.

Auf die Nachricht, dass die Russen sich der vor KriegserkhaAssow gelegenen beyden Thürme, des Paschathurmes rumg dimyth und des Janitscharenthurmes, bemächtiget, und die Stadt ${ }^{{ }^{\text {ansens }} \text { Heres. }}$ mit einem ungeheuren Heere, welchem Geschütz und 6. May 1733 . alles Zugehör auf dem Don nachgeführt ward, in Belagerungsstand versetzt, wurde zu Constantinopel der Krieg im Diwan berathen und beschlossen ${ }^{\text {d }}$. Der rus- 2. May 1736. . sische Resident erklärte dem Pfortendolmetsch, dass, da der Chan in Kuban und die Pforte in Kriegsrüstung begriffen, die russischen Truppen sich in die Krim begeben würden, einzig um Sicherheit wider die Tataren zu erhalten, und theilte das Schreiben des Feldmarschalls Münchan den Chan der Tataren mit ${ }^{\text {c }}$. Dem russischen Residenten Wismiakoff wurde durch den Pfortendolmetsch Alexander Gika angedeutet, dass er, ohne gefangen zu seyn, das Heer begleiten werde. Am
a) Protocole de la conf. de Mr. de Wiesniacow avec le G. V. Nohammedp. 24 Fev. 1236 pour remettre to declaration en repponse aux que-

 za del Resid. Ces. I Marzo 1736. o) Das SChrreben des rass schen Miristers im Anhange zu Moser's Beligrahischen Friedensccilusse S 23. 9 Quarthlater, auch: Lette da C. Ostermau au G. V. Ado. ${ }^{12}$ Avril 1730. Sti. ${ }^{\text {1) }}$ In un consighto tenuto alla Porta ir 2 , con
acht und zwanzigsten May ward der Krieg beschlossen, in öffentichem Diwan durch das Fetwa entschieden, und durch die Aussteckung des Rosssch weifes und die ge©s. May 173i. wöhnlichen Ceremonien feyerlichen Aufzuges und Auszuges erklärt. Mit Sonnenaufgang waren alle Minister und Generale bey der Pforte versammelt, die zwölf Scheiche der kaiserlichen Moscheen betheten die Suren des Sieges und der Eroberung, während der Grosswefir, der Mufti und die mit ihnen im nächsten Saale versammelten Efendi und Aga aus vollem Halse: Amen! Amen! schrien. Jeder der z.wölf Scheiche verrichtete seine besondere Einseguung des Rossschweifes, dann nahm denselben der Kiajabeg (Minister des Inneren) auf die Schulter, trug ilm, von den Scheichen begleitet, in den Hof, und pflanzte ihn am Fusse der Treppe des Diwanssaales auf; eilf Hämmel bluteten als Opfer.
${ }^{22 .}$ Moharrem Sechs Tage hernach hatte der feyerliche Aufzug der 2. Jun. $1 ;$; 36 . Ziunfte Statt, welchem der Sultan aus dem Köschke der Aufzüge an der Ecke des Serai zusah. Der Polizeylieutenant und Vogt der Scharwache eröffneten den Zug. Fin mit Ochsen bespannter Pflug und ein Säemann, welcher hinter demselben Korn säete, stellte den Stand und die Beschäftigung des Bauers vor, und als die erste dar, demselhen folgte der Koran als Gottes Wort, auf einem Pulte, welches ein Jingling 7u Pferde vor sich hatte, aufgeschlagen. Damit Gottes Wort Brot werde, kamen jetzt die Bäcker und Backöfen, und der Wagmeister, der ihnen, wemn sie zu leicht backen, die Ohren abschneidet oder auf dem Schubbrete annagelt; die Müller mahlten anf Handmühlen, die Schafhirten führten Schafe, deren jedes reich mit goldenen Gürteln und einem Reiger auf dem Kopfe geschmückt, das Bild der Völker unter gaten Hirten, doch unmittelbar himter ihnen die Fleischhauer mit zwey Fleischbänken, auf deren einer sie Schafe schlachteten, auf der anderen Fleisch aushauten. Aufdiese Art zogen vier und sechzig Zünfte auf, vor jeder zwey- bis dreyhundert Mann wohlbewaffietes Fussvolk, meistens Griechen und Armenier, hinter jeder der Zunftmeister und der Kiaja,
von gewaffneten Bedienten umgeben, daun die Meister und Gesellen und Lehrjungen, mit Kräuzen geschmückt, allerley Narrenpossen treibend, dann der Triumphwagen, worauf jede Zunft ihr Handwerk übte, endlich die Feldmusik und das Gepäck jeder Zunft. Die Kirschner hatten keinen Triumphwagen, sondern trugen auf langen Stangen Felle und Schweife von Zobel, Hermelin, Mardern und Füchsen, sie selbst als wilde Thiere ganz. rauh gekleidet; die Gärtner trugen Fruchtbäume, die Oebstler Körbe voll vergoldeten Obstes. Der Zug dauerte sieben Stunden, die Zahil desselben ward auf zehntausend berechnet. Am folgenden Tage 7.0 g der $\mathrm{Ja}^{2}$ - 3 . Noharrem nitscharenaga ins Lager von Daudpascha, Voraus der 3. Jumi 1736. Quartiermacher mit dem Rossschweife und hundert acht und zwanzig Wasserträgern; neun und sielzig Kammern der Janitscharen, jede mit den sogenannten Janitscharendichtern, d. i. Derwischen-Bänkelsängern, voraus, welche Guitarren schlugen, Lieder schrien und tanzten; andere Derwische machten ihre gewölmbichen Künste von Riesenstärke und Unverbrembarkeit, hinter den Wasserträgern alle Fähnriche zu Pferde mit den Fahnen, die Hauptleute, die Obersten zu Fusse mit den befiederten Hauben; der Janitscharenaga in dem vom Sultan erhaltenen Zobelpelze, mit sieben Handpferden und seinen Rossschweifen, eine Leibwache von zweyhundert Mann und die Feldmusik; es waren ihrer in allem nicht melir als neuntausend. Am folgenden Ta-2i. Moharrent ge zogen dreytausend Zengwarte in acht und dreyssig 4. Juin. 17236 . Kammern, und vierhandert Arabadschi oder Fuhrknechte in fünf Kammern, Tags darauf die Kanoniere, dreytausend Mann in fünf und dreyssig Kammern, ins Lager aus; zwey Tage hernach der Grosswefir. Von allen ${ }^{27}$. Noharrem europäischen Gesandten war der kaiserliche Resident 7 . Jun. 1736. allein dem Aufzuge zuzuschen eingeladen worden, nicht um ihn durch das Schauspiel der Kriegsrüstung zu schrecken, sondern durch diese Auszeichnung ihm vielmehr einen Beweis der freundlichen Gesinnung der Pforte zu geben ${ }^{2}$. Des Grosswefirs hundert vier und zwanzig

[^10]Drittes Buch.
Urchan's Thronbesteigung, Eroberung von Nicäa und Nikomedien. Erste Staatseinrichtungen des osmanischen Reichs, Slif!ung oon Schulen und Klöstern, Eroberung won Karasi, die Klöster am Olympos, die Gräber der Sultane, Gelehrten und Heiligen zu Brusa.

Das Jahr, in welchem Urchan als Beg zur unumschränk- ${ }^{2} 6$ ( 1326 ). ten Herrschaft gelangte, ist wie das, in welchem sein Va-Alaeddin, ter Osman den Thron bestieg, abermahl ausser der Brader, der Thronbesteigung, die auf den Tod des Vaters folgte, deste Ieicichs. durch die Erstgeburt eines Sohnes des Thronfolgers ausgezeichnet. Wie die frohe Bothschaft der Eroberung Karadschahissar's zugleich mit der von der Geburt Urchan's erschollen war, so erscholl die Freudenkunde der Einnahme von Brusa zugleich mit der von der Geburt Murad's, des nachmahligen dritten Herrschers der Osmanen. Urchan bestieg, wie Osman, den Thron zwischen dem Sarge des Vaters und der Wiege des Sohnes, unter dem Schatten des Sieges und der Eroberung. Sein erstes Geschäft war die Theilung der väterlichen Habe mit dem Bruder Alaeddin, einem weisen Manne, dem das osmanische Reich die ersten seiner Staatseinrichtungen verdankt. Alaeddin, des Vaters letzten Willen der ausschliesslichen Thronfolge des älteren Bruders ehrend, weigerte sich sogar, die Hälfte der Heerden von Pferden, Rindern und Schafen, welche ihm Osman von der väterlichen Habe both, anzunehmen, und erbath sich zu seinem Sitze nur ein Dorf a im Tha-

[^11]achaischen Bundes, wich ihre Verehrung zu Patras doch der Dianens, welche als Triklaria, Limmatides und Laphria in eben so vielen Tempeln verehrt ward, im letzten in EIfenbein und Gold als Jägerinn angekleidet durch ein jährliches Brandopfer lebendiger Thiere auf einem Scheiterhaufen, der vou einer Hürde grünen Holzes umgeben war. Nicht minder sonderbar als die heilige Kiste des Dionysos und Dianens Brandopfer, war das Orakel des Spiegelquells am Tempel der Ceres, wo man in einem auf der Fluth des Quells schwimmenden Spiegel den Zustand des Kranken erblickte, und das Orakel der Statuen des Hermes und der Vesta am Markte, die der sich Raths Erhohlende beräucherte, heleuchtete, und dann mit zugehaltenen Ohren auf den Markt ging, um dort im ersten Worte, das in die wieder geöffneten Ohren drang, den Ausspruch des Orakels zu vernehmen ${ }^{\text {a }}$. Auf der Stelle des Spiegelorakels erhebt sich heute die Kirche des heiligen Andreas, und die so genannte Schule desselben Heiligen steht nicht ferne von dem ehemahligen Tempel der Cybele und des Atys. Der Spiegelquell der Ceres, welcher vermahls den Zustand der Kranken prophetisch voraus sagte, wird heute als Ajasma des heiligen Andreas von Kranken und Gesunden zur Erlangung und Bewahrung der Gesundheit getrunken ${ }^{\text {b }}$. Die Spuren der Rembahn sind noch vorhanden ${ }^{\text {c }}$, aber die des Theaters und Odeons, welches jedes andere in Griechenland, das des Herodes Attikus zu Athen ausgenommen, übertraf ${ }^{\text {d }}$, sind verschwunden. Ueber den Aberglauben so vieler Orakel triumphirte die Legende des heiligen Andreas, welcher der einzige wunderthätige Schutzpatron der Stadt blieb. Als zu Begimn des achten Jahrhunderts Slaven den Pelopones überschwemmten, als peloponesische Slavonier und afrikanische Saracenen mitsammen verbündet Patras belagerten, erschien der Protomartyr als Vorfechter an der Spitze des Entsatzes ${ }^{\text {e }}$, wie ehemahls Kastor und Pollux
${ }^{\text {2 }}$ ) Pausanias VII. ${ }^{\text {b }}$ ) Pausanias VII. Spon II. p. 10. Pouquerille III. p. 50.f ') Spon II. p. 9. d) Pausanias VII. ') And hie glory of the day was ascribed to $\&$ phantom or a stranger, who fought in the foremost ranks
den Römern im macedonischen und cimbrischen Kriege erschienen waren $\dagger$. Das Schloss auf der Höhe des Berges, welcher ehemahls Panachaikos genanntwar, hiess in den letzten Zeiten des byzantinischen Reiches das neue Paträ, und stand im Rufe einer unbezwinglichenFeste $\dagger \dagger$.In derTheilung des byzantinischen Reichs nach der Eroberung Constantinopels durch die Franken war Patras den Venetianern zugefallen, von denen es erst in der jüngsten Zeit der Despot Constantin entrissen, und dadurch seine Herrschaft im Pelopones vergrössert und abgerundet hatte. Schon vor zwoil Jahren ttt , als Constantin dasselbe belagerte, sandte ihm Murad Bothschaft, davon abzustehen, weil Patras ihm steuerpflichtig seyn wolle. Constantin gewann den Gesandten durch Geschenke, und er zog damahls mit der Antwortab, dass die Einwohner von Patras die Festung den Catalanen zu übergeben bereit seyen, dass er also für das Interesse seines Bruders, des Sultans, streite, wenn er verhindere, dass diese, in Mitte seiner Despotie gelegene Stadt in die Hände ihrer gemeinschaftlichen Feinde falle. Bald darauf kamen abermahls zwey Abgeordnete, der cine vom Sultan, der andere von Turachan, mit dem Bedeuten, Patras nicht wegzunehmen. Der Despote antwortete : „Dieser (indem er auf einen seiner Archonten wies) „wird sich sogleich zu meinem Bruder, dem Grosssultan, „verfiigen, und seine Befehle vernehmen". Der Archonte, auf welchen er mit dem Finger gewiesen, war sein damahliger Kämmerer und nachmahliger Protovestiar Georg Phranza, welcher nach vielfacher, in seiner Familie durch türkische Barbarey erlittener Schmach in einem Kloster auf Korfu die Geschichte seiner unglïcklichen Zeit beschrieb, und bis ans Ende seiner Geschichte die unsrige als Augenzeuge und (einige byzantinische Entstellungen rein türkischer Thatsachen abgerechnet) als treuer Gewährsmann rein griechischer Begebenheiten begleiten wird.
under the character of S. Andrew the Apostle. Gibben ch. 53 L. III. QuartAusgabe V. P. 473.

Phranza's
Gesandt-
Gesandtschaften, und
Friede init Constantin.

Pbranza und Markos Paläologos verfügten sich zum Grosswelir Ibrahim-Pascha und dann zum Sultan, aber der eine wie der andere bedeutete ihnen die Zurückstellung von Patras an seinen vorigen Besitzer, und ein Gesandter Murad's begleitete sie mit demselben Auftrag; alles diess vor der Einnahme 'Thessalonika's durch Murad. Nach derselben, als Turachan mit seinen Truppen vor Thebe gerückt war, wurde Phranza zum zweyten Mahl von Constantin als Gesandter an Turachangesendet, ihm seines Herrn Recht auf Athen und Thebe aus einander zu setzen. Der Beglerbeg empfing ihn auf das Artigste, führte ihm seine Söhne auf, und schwur ihm, dass, wenn er Alles das zuvor gewusst, er aus alter Bekanntschaft zu Phranza, und aus Liebe zu seinem Herrn, dem Despoten, nicht den Marsch angetreten hätte, den er ohne des Sultans Befehl unternommen; es würde ihm nicht an gültigem Vorwand gemangelt haben, zu Hause zu bleiben, nun sey es aber zu spät. So kehrte Phranza von seiner zweyten Gesandtschaft, wie von der ersten, unverrichteter Dinge zurïck. Der Gegenstand der beyden folgenden Gesandtschaften des Phranza waren Verhandlungen über die Nachfolge zum byzantinischen Thron, über welche Constantin mit dem Sultan Rücksprache hielt. Als Kaiser Joannes seine Brüder Theodor und Demetrios nach Constantinopel beschied, um die Frage der Thronfolge mit ihnen zu verhandeln, wurde Phranza von Constantin an den Sultan gesendet, und drey Jahre darnach, als Demetrios, von türkischen Truppen unterstützt, Constantinopel zu belagern Miene machte, ging Phranza mit dreyfacher Bothschaft Constantin's an seinen Bruder Demetrios, an Joannes den Kaiser und an den Sultan. Unmittelbar endlich vor Ausbruch des letzten ungarischen Feldzugs ging Phranza abermahl mit vierfacher Bothschaft an den venetianischen Admiral Loredano, an den Kaiser von Byzanz, an den König von Ungarn, und an den Sultan ab. Als er aber im November zu Constantinopel anlangte, machte die Nachricht der Niederlage von Warna die erhaltenen Aufträge an den gebliebenen König und an den
siegenden Sultan unnïtz. So vicle Bothschaften an Murad und Turachan hatten weder diesen von der Einnahme Thebens, noch jenen von der Zerstörung der Befestigung des Isthmus abgehalten, und auf den Brand von Korinth folgte die Verheerung von Patras. Die meisten Bewohner waren zwar'entilohen, viertausend aber doch zurïckgeblieben. Diese büssten ihr dumimes Vertrauen mit Sclaverey. Die Janitscharen untergruben die Mauern des Schlosses, von denen die Griechen siedendes Harz und Pech niedergossen, die Bresche wieder ausfillten, und sich von Neuem befestigten. Als hierauf Turachan mit dem ganzen, schwer mit Beute beladenen Heere nachkam, hob Murad die Belagerung auf, und schloss mit Constantin den Frieden, vermöge dessen der ganze Pelopones hinfüro den Türken steuerbar ${ }^{2}$. Sechzigtausend Bewohner waren als Sclaven weggeschleppt worden ${ }^{\text {b }}$. Constantin, als Despot von Sparta, und sein Bruder Thomas, als Despot von Achaia, zahlten die Steuer der nicht in die Sclaverey weggeschleppten Köple; auch der jährliche Tribut der Ragusäer war kurz vorher von fünfhundert auf tausend Ducaten erhöht worden, weil sie sich vermessen, zur päpstlichen Flotte der Kreuzfahrer mit zwey Galeeren zu stossen ${ }^{\text {c }}$.

Im Frühling des folgenden Jahres wandte Murad 1 Ifin sein Heer gegen Albanien; weil er aber anderthalb Jah- Feidsug wire später von dort wieder abgerufen, und der albani- der Hunyad. sche Krieg durch einen ungarischen Feldzug nur unterbrochen ward, so geht hier die Erzählung vom letzten der Gesammtübersicht des ersten voraus, damit diese hernach ununterbrochen des Lesers Aufmerksamkeitauf sich heftè. Hunyad führte das schönste und geordnetste Heer, das Ungarn noch gestellt, mehr als vier und zwanzigtausend Mann stark, worunter achttausend Wallachen unter Dan, dem durch Hunyad an Drakul's Stelle eingesetzten Woiwoden der Wallachey, und zweytau-
${ }^{\text {a }}$ ) Nec mullo post pacem cum Graecis fecit, ex eo inde tempore Peloponesus, quae prius Ritern erat, Regi tributaria facta est. Chalcondylas VII. p. 100. 'b) Ducas XXXII. p. 125, und Chronicon S. 199. ') Engel's Gcsclichte von hagusa S. 17\%. Gebliardi's Geschichte von Ragusa S. 535
i. J. 1 ifi.
send deutsche und böhmische Büchsen; er ging mit demselben an der Stelle der Brïcke Trajan's bey St. Severin über die Donau ${ }^{\text {a }}$, in Servien feindlich einfallend, weil der Despot seinem Vertrage mit Murad treu, den begehrten Beystand versagt. Auf der Ebene von Kossova, d. i. dem Amselfelde, welches vor neun und fünfzig Jahren Murad der Erste und Michael Kobilovich durch Sieg und Tod verherrlicht hatten, verschanzte sich Hunyad in der Hälfe Octobers ${ }^{\text {b }}$. Murad's Heer, hundert fïnfzigtausend Mann stark ${ }^{\text {c }}$, brauckte drey Tage zum Uebergange überdie Sitniza, welche die Mitte der Ebene durchströmt. Hunyad, statt die albanesische Hülfe im verschanzten Lager abzuwarten, liess sich verleiten, dasselbe zu verlassen, und ging beym Dorfe Brodüber die Sitniza dem Feinde entgegen. Eine alte Serblerinn sagte ihm seine Niederlage wehklagend aus des Feindes Uebermacht vor, welcher drey Tage lang über die Sitniza gesetzt, während Hunyad's Heerden Uebergang in Einem Tage bewerkstelliget hatte ${ }^{\mathrm{d}}$. Murad schickte acht Gesandte, um noch einmahl den Frieden anzubiethen, aber Hunyad hörte dieselben nicht an. Heere zur Schlacht ; die Schlachtordnung des türkischen Heeres war die gewöhnliche, rechts die europäischen, links die asiatischen Truppen, in der Mitte die Janitscharen, vor denen erst ein Graben, dann die Kamehle, dann ihre in die Erde gesteckten Schilde eine dreyfache Vertheidigungslinie bildeten. Auf dem rechten Fliigel des ungarischen Heeres standen die Ungarn und Szekler, auf dem linken die wallachischen Hülfstruppen, in der Mitte die deutschen und böhmischen Büchsen $\dagger$ und die Siebenbürger. Es kam jedoch an diesem Tage nur zu Zweykämpfen und Scharmützeln der leichten Truppen, und erst am Lucastage selbst Mittags zur

[^12] Catona (XIII. p. 6 (10) bemerkt. ${ }^{\text {d) }}$ ) Bonfinius Dec. III. L. VII. p. 471 .

Hauptschlacht ${ }^{2}$. Hunyad ordnete sein Heer in acht und dreyssig Geschwader, während Murad in grossen Massen heranzog; bis in die sinkende Nacht wurde mit gleicher Tapferkeit und unentschiedenem Erfolg gefochten. Hunyad hoffte, in der Nacht werde sich das türkische Heer zerstreuen. Er hielt Kriegsrath, in welchem ein in Hunyad's Heeren dienender Türke, David, der Sohn Sawedschi's, zu nächtlichemAngriff rieth.Seinem Rath ward Folge, aber der Unternehmung nicht Erfolg; die Janitscharen beantworteten das Feuer des Gewehrs, und standen unbeweglich. Als der Tag anbrach, worde die 18.Oct. 1448. Schlacht erneut ; während der rechte Flügel des Heeres Hunyad's und der linke Murad's, d. i. die Ungarn und asiatischen Truppen, im Gefechte, umgingen die europäischen unter Turachan's Anfïhrung die Ungarn, die nun den Feind vor der Stirne und im Rücken hatten $\dagger$. Den Ausschlag des Sieges gab die Verrätherey der Wallachen, die mitten in der Schlacht Abgeordnete an Murad sandten, durch den Grosswefir Chalil ${ }^{\text {b }}$ ihre Bedingnisse machten, und übergingen. Gegen Abend nahm Hunyad seine Vertrautesten zu sich, befehligte die Deutschen und das Geschütz an die Stelle, wo Murad und die Janitscharen, und während sie vorrückten, ergriff er die Flucht. Am folgenden Tage fielen die Türken 19. October. über die Wagen und das Geschütz her, das die Deutschen und| Bühmen ${ }^{\text {d }}$ mit Heldenmuth vertheidigten. Siebzehntausend waren von Hunyad's Heer gefallen, darunter die Blüthe des ungarischen Adels; von Murad die doppelte Zahl ${ }^{\text {d }}$. Drey Tage lang ${ }^{\circ}$ hatte der Kampf

[^13]
## 480

gewährt, der die Ebene von Kossova mit Gebeinen bedeckte, die Fluthen der Sitniza mit Leichnamen schwellte a, und aus welchem Hunyad, wie aus der Schlacht bey Warna, durch die Flucht sich rettete, dort durch des feindlichen Woiwoden Drakul, hier durch des feindlichen Despoten Georg Land, beyde Mahle mit grossem, und diessmahl mit fast abenteuerlichem Gliick. Die Niederlagen bey Warna und Kossova verdunkeln den Feldherrnruhm Hunyad's, den er sich durch die Siege in Siehenbürgen und in der Wallachey, diessseits und jenseits des Hämus, erkämpft hatte. Zu grossesVertrauen, durch den Gewinn früherer Schlachten eingeflösst, bewirkte wenigstens zum Theil den Verlust der späteren. Die von Kossowa wäre nicht verloren worden, hätte Hunyad die aus Albanien versprochene Hülfe erwartet, die Hülfe Skanderbeg's.

Skanderbeg, Hunyad's grosser Zeitgenosse und Nebenbuhler im Schlachtenruhme, steigt nuin als ein Athlet heldenmuithigen Befreyungskampfes vor unsern Blicken auf, und fesselt dieselben durch die noch übrige Zeit der Regierung Murad's, und durch die Hälte der folgenden Mohammed des Zweyten, fünf und zwanzig Jahre lang, mit grosser, wiewohl keineswegs blinder und unbedingter Bewunderung. Georg Kastriota, der jüngste Sohn Johanns Kastriota, des Herrn von Aemathia, war, als Murad's siegende Heere zum ersten Mahl ${ }^{\text {b }}$ im Epirus eindrangen, mit seinen drey Brüdern als Geissel an den Sultan, zu dessen Dienst im Serai und an der Pforte, abgegeben worden. Ausgezeichnet durch kürperliche Bildung, durch physische und geistige Anlagen, wurde er beschnitten, und zum Moslim erzogen, kaum achtzehn Jahre alt, schon mit einem Sandschak betraut worden $\dagger$. Durch seine in mehreren Zweykämpfen und Kriegsthaten bewiesene Tapferkeit erwarb er sich des Sultans hohe Gunst und den Nahmen Iskenderbeg, d. i. Fürst Alexander, ein Beynahme, wohlpas-
${ }^{2}$ ) quare Schitnizae fluminis accolae diu ejus piscibus abstinuere. Bonfinius Dec. III. L. VII. p. 474. b) i. J. 1423 (sielie oben), nicht i. J. 1413, wie Sismondi (X. p. 190) ansetzt.
send nicht nur wegen des Heldenmuthes und des Unternehmungsgeistes des achtzehmjährigen Jünglings, der, wie Alexander der Macedonier, mit achtzehn Jahren die Welt hätte erobern wollen, sondern auch wegen seines Vaterlandes, des Epirus, woraus die Scharen hervorgegangen, mit denen der Macedonier Asien erobert. Dem Nahmen und dem Rufe des Helden folgte später die Sage von dem wunderbaren Traume seiner mit ihm schwangeren Mutter. Wie der Olympias im Traume ein Drache beygewohnt, wie im Bette des afrikanischen Scipio eine Schlange erschienen ", so ward die servische Prinzessimn Woilava, Skanderbeg's Mutter, im Traum mit einer ungeheueren Schlange entbunden, deren Kopf die Türkey verschlang, deren Schweif das adriatische Meer schlug ${ }^{15}$. Dass Skanderbeg's Geschichtschreiber diesen Traum erzählen, um die Geburt ihres Helden, wie die Alexanders, Dschengifchan's, Timur's zu verherrlichen, ist verzeihlicher, als dass sie ihm Waffenthaten bey der Bestürmung und Eroberming asiatischer Städte andichten, die längst vor seiner Geburt erobert worden waren $\dagger$, und dieses noch verzeihlicher, als der Lobpreis der Treulosigkeit und Grausamkieit von Skanderbeg's erstem Auftritte in Europa. In der ersten, von den T'ïrken verlornen Schlacht des langen Feldzugs des tausend vierhundert und drey und vierzigsten Jahres ent wich Georg K astriota, neun und zwanzig Jahre alt, aus dem Heere, zu dessen Fahnen er mit neunJahren als Musuiman, mit neunzehn als Sandschakbeg geschworen ${ }^{\text {c }}$. Den Staatssecretär Murad's zwang er unter angedrohtem Tode, einen Befehl an den Befehlshaber von Croja (Akhissar) $\dagger \ddagger$ auszufertigen, wodurch ihm aufgetragen ward, dem Vorzeiger die Festung als seinem Nachfolger zu übergeben. Als der Befchl geschricben war, folgte der angedrohte, durch die Ausfertigung nur verschobene, nicht abgewendete gewaltsame Toddes Secretärs durch Kastriota’s Hand. Er entkam gliicklich
a) Nam antequem conciperetur, serpens in lecto matris ejus apparuit Sexti Aurelii Scipio Africanus, 1) Barlet. B. I. ') Wie Herman, jam civitatis diomanae jus equestremque consecutus gradum. Vellejus Paterculus L. II.
mit seinem Neffen Hamfa ${ }^{3}$, der wio er Musulman, erst
ro. Nor. 1443. später getauft ward.
derHerrendes Am siebenten Tage, nachdem er das türkische Heer Epirus zu
Croia, und
verlassen hatte, stand Kastriota mit dreyhundert AnhänCroja, und
Einname des gern, die er auf der Flucht und dem Wege mit sich geLander. rafft, an der oberen Dibra ${ }^{\text {b }}$, d. i. am Gebirge, welche ${ }_{s}$ dem jonischen Meere parallel laufend das römische lllyrien oder nördliche Albanien östlich begränzt, und gegen den am Fusse desselben fortlaufenden Fluss: Drina abfällt. Hier liess er seine dreyhundert Flüchtlinge'und dreyhundert Gebirgshewohner der Dibra in den Wäldern zurück, bis er Croja übernommen haben würde, um ihnen dann die Thore desselben zu üffnen. Die List gelang. Nachts wurden die Sechshundert eingelassen, und mordeten die im sicheren Schlafe liegende türkische Besatzung unter dem Geschrey von Freyheit ${ }^{c}$. Nur die, denen es gelang, sich zu Kastriota zu flüchten, wurden am Leben erhalten, und er schenkte ihnen dasselbe ungeachtet ihrer Weigerung, vom Islam abzufallen, dem er selbst erst ungetreu geworden. Der Mord der Besatzung von Croja war das Signal des Türkenmordes in allen zur Stadt gehörigen umliegenden Dörfern ${ }^{\text {d. Zwi- }}$ schen dem südlichen Ende der Dibra und dem nördlichen des Tomoros ${ }^{\text {e }}$, wo der Weg aus Macedonien nach dem Epirus zwischen den zwey Gebirgen durchführt, stellte Kastriota zweytausend Mann auf, er selbst begab sich nach der unteren Dibra, d. i. dem nördlichen Theil des Gebirges und nach Croja, wo er alle Verwandte und Schwäger, Herren der Städte des Epirus, zu einer Versammlung zusammen berief, um sich über die Mittel der Befreyung des ganzen Landes mit ihnen zu berathen. Es erschienen die Neffen, Söhne seiner Schwe-

[^14]stern, und die Schwäher, und gegen zwölftausend bewaffnete Männer strömten von allen Seiten zusammen. Die Haupthelfer waren der Neffe Hamfa und Moses Golento. Er berieth mit ihnen ${ }^{\text {a }}$ die Einnahme der noch von den Türken besetzten Städte, und legte schnelle Hand ans Werk. Moses eilte mit dreytausend Mann vor Petrella ${ }^{\text {b }}$, einer kleinen, aber durch die Lage auf steilem Berge unbezwinglichen Stadt. Die Besatzung nahm den beschwornen freyen Abzug an, Kastriota gab ihnen Pferde, Lebensmittel und andere Geschenke, und entliess sie unter sicherem Geleite über die Gränze. Die gute Behandlung bewog die Besatzungen der anderen Festungen zu gleicher schneller Uebergabe. Petralba ${ }^{c}$, in gleicher Entfernung von Petrella und Croja, am Flusse Aemathus, welcher der Landschaft Aemathia den Nahmen gibt, gelegen; Stellusia ${ }^{\text {d }}$, fünf und zwanzigtausend Schritte von Petralba, und doppelt so weit von Croja entfernt, auf einem Berge Amathia's schön und fest gelegen, ergaben sich ohne Anstand. So waren, Sfetigrad, die Gränzfeste an der unteren Dibra ausgenommen, alle festen Plätze des Landes in Skanderbeg's Händen, und binnen dreyssig Tagen war er Herr des Epirus, wie der römische Conful Anicius, welcher binnen dreyssig Tagen den illyrischen König Gentius seines Landes beraubt, und ihn selbst nach Rom zum Triumph geführt ${ }^{\text {c }}$. Am Christtage, wo Hunyad nach der Schlacht an der Slatniza durch die schneeigen Pässe des Hämus drang, verherrlichte Skanderbeg den Triumph durch die Taufe 25. Dec. 1443. seines Bruders Hamfa.

Wie er vor einem Monathe die Verwandten und Zweyte VerSchwäher nach Croja geladen, so lud er nun die christ- Lisus. lichen Fürsten und Herren der benachbarten Gegend zu einer Zusammenkunft nach Lissus, dem schon in der
a) Barlet. L. II. B. 12. b) Barlet. B. 14. Petrella ist weder mit Petralba
(Berat), noch mit Petra ad $S$. Nicolaum am Mcere ober Durazzo zu ver-
wechsel. ${ }^{\text {c) }}$ Petralba, auf tirkisch Arnaud belyrad, ist eine der vier Staide,
welche bey fen Turken den Nalumen Beigrad Sihihen, nähmilich Belgrad in
Servien, Alla Julia oder Stuhtweissenburg in Uogarn (Ustani belgrad),
ten Ocrea; Ley Ochoa: Estelusso B. 22. $)$ ) Bellum ante fuitum quam Ro-
mac geri nuntiaretur. Florus II. 13. Livius XLIV. c. 32 .
römischen Geschichte aus den Feldzügen des Amicius und Julius Cäsar berühmten Seehafen, welcher in gleicher Entfernung von Croja und Skutari liegt. Auf dieser Zusammenkunft erschienen : Arrianites Thopia, der Comnene †, Herr des südilichenAlbaniens, von demFlusse Aous(Voissa) bis an den ambrakischen Meerhusen, heate der von Arta genamt, welcher unter Mohammed's I. Regierang durch tapfere Vertheidigung seines Landes wider die Türken sich wohlverdienten Kriegsruhm erworben, und welcher später, mit seinem Nachbar Johann Kastriota verbündet, während Muradin Asien wider Karamanzog, in Epirus und zu Argyropolis dieAlbaneser zu den Waffen wider die Tirken gerufen ; cin Aufruhr , welchen Turachan damahls nur mit Mihe gestillt, indem er unversehens anrückend die Albaneser, welche, von Drepau angeführt, Argyropolis belagerten, schlug, ihren Anführer lebendig gefangen nahm, mehr als tausend hinrichten liess, und so dem Volke wieder das türkische Juch auflegte, das es abzuschütteln versucht hatte ${ }^{3}$. DerBruder des Arrianites, AndreasThopia,mit seinenSöhnen herrschte im nördlichen Albanien bis nach Epidamnus, d. i. Durazzo. Hhr Vorfahr war Carlo Thopi, welcher, als Johaun Kastriota, Scanderbeg's Vater, sich zuerst der Herrschaft des Epirus bemächtigt, Croja und Petralba erbaut hate ${ }^{\text {b }}$. Georg Strefius Balsch 1 , dessen Besitzungen zwischen Croja und Lissus angenehmer als gross. Es erschienen die Stammhalter der Familien Musachi und Dukagin, deren Nahmen sich inden noch heute nach ihmen genamemDistricten des Landes erhaiten habentit, Lucas Zacharias, Herr des Schlosses Dayna; Fürst Peter Span, Herr von Drivast, ein glïchicher Vater in seinen zahlreichen Sühnen; Steplan Czernovich mit seinen Sühnen, der Herr von Montenegro. Alle diese Nachharn erkamten Skanderbeg als ihren Anführer, und Arrianites huldigte ihm der Erste durch Versprechen jährlichen Tributs. Dic anderen folgten seinem Beyspiele, uni so beliefen sich Skanderbeg's jährliche Einkünfte auf zweymahl hundert tausend Ducaten, ohme die Ein-

[^15]künfte des Salzbergwerkes von Campupescupi, welches ober Durazzo am Meere zwischen dem Berge Selita und dem alten Petra (heute S. Niklas) liegt, worin Cäsar den römischen Senat belagert hatte $\dagger$.

Die Heeresmacht, welche diese unterSkanderbeg's Niederlage Befehl vereinten Herren des Epirus stellten, belief sich der Tirhich, auf achttausend Reiter und siebentausend Fussgänger ${ }^{\text {a }}$, und Lrobec mit denen er sich in der unteren Dibra, achtzigtausend tigraduaid Schritte von Croja, lagerte ${ }^{\text {b }}$, um den türkischen Feldherrn Ali-Pascha, der mit vierzigtausend Mann heranzog, zu übervortheilen. Zwey und zwanzig tausend Türken sollen in dieser Schlacht getödtet, zwey tansend gefangen, vier und zwanzig Fahmen erobert worden ", und nicht viel mehr als hundert Albaneser geblieben seyn, eine Uebertreibung, welche mit den langen Reden if Shanderbeg's unter die Erfindungen seines Geschichtschreibers gehört. Der ungarische Feldzug und des Sultans Thronentsagung gewährte dem Skanderbeg fïr kurze Zeit freyeren Athem, und Skanderbeg, nachdem er die Paschen Firuf und Mustafa, wie ihren Vorfahr Ali, geschlagen, kehrte seine Waffen wider Venedig, weil sich dassellee die Ländereyen des ermordeten Herm von Dayna zugeeignet hatte. Er schlug zwar Daniel Juritsch von Sebenigo, den venetianischen Feldherrn, belagerte aber Dayna vergebens. Stephan Hersek Hi, d. i. Herzog von Bosnien, verheerte die Gegend um Drivasto als Verbündeter der Venetianer, und Hamfa blieb belagernd vor Dayna zurïck. Durch den Anmarsch eines neuen türkischen Heeres unter Mustafa sah sich Skanderbeg genöthiget, den Frieden mit den Venctianern gegen Abtretung Dayna's zu schliessen ${ }^{\text {d }}$. Diesen Frieden hatte der Anmarsch Mustafa's beschleunigt, welcher aul das Haupt geschlagen, zelntausend Todte auf dem Platze liess, während nur zwey und siebzig gefangen, und fünfzehn Fahnen erbeutet wurden. Unter den wenigen Gefangenen befand sich aber Mustafa selbst mit zwölf Vornehmen, die um fünf und zwanzigtausend Ducaten losgekauft wurden. Um solche Niederlage zu
${ }^{\text {a }}$ ) Barletius BI. 27. ${ }^{\text {b }}$ ) Eben da Bl. 30, ${ }^{9}$ ) Eben da BI. 32 ${ }^{\text {少) Barlet. L., (V. } 6 \text {. }}$
rächen, zog Murad endlich selbst mit scinem ganzen Heere, welches über hunderttausend Mann stark ${ }^{\text {a }}$, heran, um Sietigrad and Croja zu erobern. Am vierzehnten May $\dagger$ erschien Murad vor Sfetigrad, welches in der hohen Dibra östlich von Croja liegt t†, und belagerte sogleich Dibra, die Hauptstadt des gleichnahmigen unteren Landes. Weder Skanderbeg's Heldenmuth, welcher den Belagerern auf alle Weise Abbruch that, und den Pascha Firuf mit eigener Hand im Zweykampf erlegte, noch das Beyspiel Parlat's, des Befehlshabers von Dibra, welcher, um 'en Aberglauben der Einwohnerzu besiegen, die aus dem einzigen, durch einen todten Hund verunreinigten Brunnen nicht trinken wollten, selbst der Erste daraus trank ${ }^{\text {b }}$, konnte die beyden Städte vom Falle retten. Als die Besatzung derselben dem Uebergabsvertrage gemäss frey abzog, soll (erzählen Barletius und seine Nachbeter) ${ }^{\text {c }}$ Prinz Mohammed die Ge--stattung des freyen Abzuges aus dem Grunde gemissbilliget haben, aus welchem der Cardinal Julian den ungläcklichen Wladislaus zum Friedensbruche aufmahnte : dass den Ungläubigen Treue nicht zu halten sey; aber Mohammed befand sich seit seines Vaters letzter Thronbesteigung bis zur seinigen in Magnesia, und so verschwindet Mohammed's treuloser Anschlag und Murad's väterliche Lehre vor den Augen der Kritik als historiographische Erdichtung. Dreyssig tausend Mann soll dem Sultan der Feldzug wider Sfetigrad und Dibra gekostet haben ${ }^{\text {d. }}$. Als er sich nach Adrianopel zurück gezogen hatte, sammelte Skanderbeg achtzehntausend unter seine Fahnen ${ }^{\text {c }}$, und belagerte Sfetigrad, aber ohne Erfolg, einen Monath lang f. Mit demFrühlinge des folgenden Jahres erschien Murad abermahls in Person, um Cro-
a) Aliqui enim 1500 millia armatorum tum affusse Anurathi narrant -
 Gur die ganze Armee an. Hist. des rep. ital. X. p. 199. ') Barl.t V. BI. 83.
Sismondi X. p. 1og verwechselt Sfetigrad mit Dibra, und erzahlt die AnckSimmond. X. p. 109 verwechselt Sfetigrad mit Dibra, unt erzaihlt die Anek-
dote des toiten Ilundes vom ersten, wahrend Barlet. dieselbe ausdrueklich dote des todten llumdes vom ersten, wahrend Barlet. dieselbe ausdrueklich
von Dibra erzahlt. c, Barlet. V. 8q. Ameilhon continuation de Ihistoire de von Dibra erzahlt. 'c) Barlet. V. 89. Ameilhon continuation de Phistoire de
Bas Empire XXVII. p. 61 , wobey Ameilhon Murad den II. unverdienter, Bas Eimpire XXVII. p. 61, wobey Ameilhon Murad den II. unverdienter, getreu erfilte, d) Barlet V. oo, c) Dersellie L. VI. B. 92. 'f) Vom 22 . September (V1. 92) his 26. Octolber (L. V1. B. 97).
ja zu belagern. Skanderbeg, der Uebermacht weichond, zog sich auf den eine deutsche Meile a von Croja entlegenen Berg Tumenistos zurïck; Murad lagerte sich in der östlich zwischen Croja und Presa, der alten Stadt der Parthiner, gelegenen Ebene bey Tyana b; die Renner waren schon Anfangs Aprill ${ }^{c}$ vor den Manern der Stadt erschienen, Murad zu Ende desselben Monaths ${ }^{\text {d }}$. Er versuchte die Treue des Urakontes, des Befehlshabers von Croja, durch den Antrag von zweymahlhundert tausend Aspern und eines Sandschaks ${ }^{\text {c }}$. Da er dieselbe nicht erschüttern konnte, liess er, die Manern zu erschüttern, erst vor denselben Kanorien giessen. Binnen vierzehn Tagen wurdenzehn gegossen, wovon vier grössere steinerne Kugeln von sechs Centnern, die sechs anderen Kugeln von zwey Centnern schossen f. Dic Minengräher untergruben von unten die Mauern, welche das Geschütz. von oben zerbrach; Skanderbeg seinerseits that dem Heere Murad's beständigen Abbruch; in einem einzigen Treffen blieben über achttausend Türken ${ }^{\text {s. Mu- }}$ rad, nachdem er zum zweyten Mahle vergebens die Treue des Urakontes versucht ${ }^{\text {h }}$, schickte später cinen Gesandten an Skanderbeg, der sich nach erfochtenen Vortheilen immer wieder in die Wälder des Tumenistos oder in die Ebene des Flusses Ifmos ${ }^{\text {i }}$, der von Presa, der Stadt der Parthiner, gegen das Meer strömt, zurückzog. Der Gesandte Jusuf, von Dibra's Einwohnern begleitet, suchte den Skanderbeg vergebens am Berge Tumenistos und am Flusse Ifmos, endlich fanden sic ihn auf demnur eine Stunde vom letzien, entlegenen so genannten rolhen Felde $\dagger$. Der Antrag Murad's der Unterwerfung mit jährlichem Trihut von zehntausend oder wenigstens fünftausend Ducaten wurde verworfen; Murad, von Ver-
${ }^{\text {a) }}$ ) Barlet. L. VI. BI. 100, b) Eben da. Siche uiber Tyana nnd Presa Pouqueville I. 320 - 328 . Es ist zu wundern, dass Pouquev., der in den Masaclien die Moschi, und in den Mirditen die Marder zi: erkennen glauht, in den Parthinern niclu die Parther wiederzufinden glaubte. 11. 5is. ") Am 5. Aprill ersclienen die Rienner. Barlet. VI. B1. 99. ') Ain 25. Eben da Bl. 100 .

 8) Barlet VI. Bi. 105. ") Dersene V1. H.
druss und Krankheit befallen, hob die Belagerung auf, und 'ging nach Adrianopel zurück a.
Tod des gric-
chischen Kai-
seis Joannes, von Sfer Winterrast, welche zwischen der Eroberung Nang, von Sletigrad und der Belagerung von Croja verfloss, Mchammed's hatte Murad das Vergnügen, die Thronfolge des byund Tod
Mural's Murad's. zantinischen Reichs zwischen den streitenden Thron- werhern zu bestimmen. Als Joannes, der Kaiser, Kinderlos gestorben, wollte Demetrius, wiewohl der jüngere, aber im Purpur geborne Sohn, Constantin dem älteren den Thron streitig machen. Der Protovestiar Phranza wurde zuin siebenten Mahle als Gesandter an Murad gesendet, und diessmahl mit glücklicherem Erfolge, als die sechs vorigen Mahle. Der Sultan hörte die Bitte um Verleihung des byzantinischen Thrones gıädig an, der Gesandte wurde mit Geschenken überhäuft ${ }^{\text {b }}$, und der siebente und letzte der Paläologen, der letzte der griechischen Kaiser, Constantin genannt, wie der erste, bestieg den byzantinischen Thron durch die Gnade des Sultans, dessen Sohn denselben schon drey Jahre hernach in seinem Schutte begrabensollte $\dagger$. Murad feyerte auch in diesem Jahre seines Sohnes Mohammed Vermählung mit der Prinzessim von Sulkadr ${ }^{\text {c }}$. Suleimanbeg, der turkmanische Fïrst dieses Landes, hatte fünf T'öchter; um cine derselben als Braut für den osmanischen Thronfolger auszuwählen, wurde die Frau ChifrAga's auf Brautbeschau gesendet t†, und der von ihr im Nahmen des Sultans für seinen Sohn gewählten steckte sie den Verlobungsring an. Zum zweyten Mahle ging diese Matrone mit dem Brautwerber SarudschePascha ${ }^{\text {d }}$, um die Braut abzuhohlen, welche von den Vornehmsten ihres Landes mit dem Brautschatze nach Brusa begleitet ward. Die Richter, die Ulema's, die Scheiche kamen der Prinzessinn im feyerlichen Zuge entgegen, die Hlochzeit selbst wurde zu Adrianopel nebst vielen andern Festlichkeiten auch durch Gedichte drey Monathe lang gefeyert ${ }^{\text {c }}$, und Mohammed ging in seine
a) Bariet B1. 155. b) Phranza Anfangs des III. Buches. 9) Boy Ducas
 p. 26. Von Heffe September bis Hilfe December.

Stathalterschaft nach Magnesia zu Ende des Jahrs zurück.Einen Monath darnach starb Murad beymMahle,als er sich in einer Insel des Sees von Adrianopel mit seinen Lieblingen fröhlichem Genusse überliess, vom Schlage gerührt $t$, im siebenmahl siebenten Jahre seines Alters ${ }^{\text {a }}$.

Dreyssig Jahre lang hat Murad glorreich und ge-
Murad's recht regiert, im Krieg und Frieden ein treuer Erfül- Thronentsa- gung, zusamler des gegebenen Wortes, ein bereiter Rächer des von mensestell den Feinden verletzten. Wie Diocletian und Karl der Fünfe, hat er dem Throne entsagt, aber nicht, wie dieselben, durch Krankheit an Leib und Geist geschwächt ${ }^{\text {b }}$, nicht aus Ueberdruss an den Händeln der Reichsverwirrung und Religionsspaltung, nicht bey herannahendem Alter, sondern in der Reife männlicher Jahre und Kraft c, nur aus Liebe zur Ruhe und zum Vergnügen, dem er sich wieder entrissen, sobald er des Reiches Wohlfahrt gefährdet sah, und das nicht Ein Mahl, sondern zwey Mahl, von dem Glücke des Reichs und dem seinigen so sehr begünstiget, dass der Wunsch, die Zügel des Reichs wieder zu übernehmen, kein Hinderniss fand, weder im Mangel von Kraft, noch in dem Willen des Nachfolgers. Einzig ist diese zweyfache Entsagung und dreyfache Besteigung des Throus in der Weltgeschichte, und in der osmanischen hat seit ihm noch nicht Ein Sultan freywillig dem Throne entsagt, wenn auch mehr als Einer gezwungen. Karl der Fünfte entsagte der Welt und allen ihren herrlichen Genüssen, im: Kloster; Diocletian und Murad behielten sich stattliche Mittel des Lebensgenusses vor, in Mitte ihrer Paläste und Gärten, womit sie den erwählten Ort ihrer philosophischen Kaiserruhe verherrlichten. Zu Magnesia, in der Stadt, deren Einkïnfte Artaxerxes dem Themistokles als Brotgeld angewiesen, und wo von seinem Grabe und seinen Statuen ${ }^{\text {d }}$ keine Spur mehr, besucht der Rei-

[^16]sende noch die Ruinen der Paläste und Gärten Mnrad's, wie die von Diokletian zu Salona, aber die Baukunst des sich erhebenden osmanischen Reichs verbürgte noch weniger Dauer und Geschmack, als die des sinkenden römischen, und die Ruinen des Palastes Diokletian's zu Salona, wiewohl um ein Jahrtausend älter, als die der Paläste Murad's zu Magnesiá, diese übertreffen an Stattlichkeit in ihrem Schutte *. Doch noch decken vielfarbige Tulpen die schönen Felder von Magnesia ${ }^{\text {b }}$, auf denen der asiatische Scipio den syrischen Antiochus besiegte, und seine Herrschaft inner dem Taurus begränzte ${ }^{c}$.

Andere Bauten Murad des Zweyten haben sich bis auf heute in der vollenHerrlichkeit ihrer erstenAnlage erhalten; die Beschreibung derselben verdient hier nicht minder eine Stelle, als die des Palastes Diokletian's in der Geschichte des sinkeaden römischen Reichs, und der Schreiber dieser Geschichte hat den Vortheil, die beyden grössten Denkmahle der Baukunst aus Murad des II. Zeit, nähmlich die Moscheen in den beyden Residenzen zu Adrianopel und zu Brusa, selbst besucht und besichtigt zu haben. Die von Adrianopel, berühmt unter dem Nahmen Udsch scherfeli $\dagger$, d. i. die mit drey Gallerien, ist durch mehr als Eine Merkwürdigkeit einzig im osmanischen Reich. Sie ist die erste der seit der Gründung des Reichs erbauten, welche mit einem Vorhofe, (Harem, d. i. der heilige Umfang genaunt) versehen ward. Solch ein Harem oder Moscheenvorhof besteht aus einem von Säulengängen gebildeten Viereck, in dessen Mitte gewöhnlich ein Wasserbecken für die Gläubigen zur Verrichtung der vor dem Gebete erforderlichen Reinigung. Die Breite des Vorhofes ist immer die der Moschee, und diese Breite ist gewölnich grösser, als die länge, welche von dem Haupthore zum Miluab, oder Hochaltare gerechnet wird. Fünf grosse Kuppeln, mit Bley gedeckt, bilden das Dach der Moschee, und zwanzig kleinere das der Säulengänge des Vorhofes, an
${ }^{2}$ ) Siehe die" Beschreibung von Diokletian's Palast, wie er war und ist, bey Gillbon Cli. XIII. Quart-Ausgabe I. S. 470. 1) Dschihinnnuma S. 635. ${ }^{\text {c }}$ ) A Scipionc Africano apud Magnesiam victus. Rufi Festi Brev.
nen, so tönt der Ruf von den sieben Gallerien der vier Thürme als siebenstimmiger Kanou herunter, mit dem Gebetausrufe aller übrigen Moscheen verschmelzt eine vollständige Harmonie bildend, welche, wenn nicht vom lärmen des Tages und des Marktes übertäubt, besonders in der Stille der Nacht, und vor Anbruch der Morgenröthe, mit dem Zusatze : Gebet ist besser als Schlaf! a als ein vielstimmiger Choral die Moslimen ins Leben des Tages und zum Beginn desselben mit Gebet ruft. Zu dieser Moschee wurden Schulen und Armenküchen gestiftet, wie schon früher an anderen, aber nebst dem Vorzuge des Thurmes mit drey Gallerien und drey Wendeltreppen, und des Vorhofes mit vier Minares hat diese Moschee noch den dritten einzigen Vorzug, dass in derselben das erste Darul-Hadis, d. i. Haus der Ueberlieferung oder Ueberlieferungsschule, gestiftet, ind der zur Lesung bestimmte Lehrer weit besser, als alle bis, nun gestifteten, täglich mit huudert Aspern besoldet ward $\dagger$. Zu Brusa erhebt sich Murad's il. Moschee mitten aus dem Cypressenhain der dieselben umgebenden Gräber seiner Frauen, Brüder und Söhne ${ }^{\text {b }}$. Eine Armenküche und cine Akademic rufen über sein Andenken den Segen der Dürftigen und Lernenden, und überliefern dasselbe der Nachwelt, mit dem Verdienste der Wohlthätigkeit und Beförderung der Wissenschaft durchbalsamet. Murad II. baute auch der erste Sultan grosse Bräcken, welche seinen Nahmen verewigen; ausser der schon erwähnten von Erkene mit einhundert siebrig Jochen, baute er cine zwischen Salonik und Jenischehr über sumpfigen Grund, mehr als eine Viertelstunde lang c, eine dritie bey Angora, genami Balihhissar. Der Zoll der letzten war für den Unterhalt der Armen Mekka's und Medina's be stimmt, wohin er mit der jährlichen Pilgerkarawane ein Geschenk von dreytausend fünfhundert Ducaten sandte ${ }^{\mathrm{d}}$.

Murad, der Bauherr von Brücken, Schulen, Ar-
a) Ess ssutat ahten mincn-naum. b) Umblick aut einer lieise nach Brusa S. 53. Ewia 11. B1. 207. © Edris 23. Erzailuag von Murad dem II. Scadeddin bey brat. II. S. 118. 1) dali Bi. 78 .
menküchen, Klöstern und Moscheen, vervollkommnete Einrichtung auch die Einrichtung des Heeres, und besonders die der Janitscharen, deren Errichtung ihm von mehreren Geschichtschreibern irrig zageschrieben worden ist. In Chalcondylas, seinem Zeitgenossen, ist uns ein ausführlicher und getreuer Bericht über seines Lagers und seines Heeres Einrichtung erhalten, welche durch den hohen Grad von Ordnung und Zweckmässigkeit alle Achtung in Anspruch nimmt ${ }^{\text {a }}$. "Die Pforte des Sultans be "steht aus sechs bis zehutausend Fussgängern. Gefan,gene Knaben sendet er nach Asien, um dort in zwey ", lis drey Jahren türkisch zu lernen; können sic hinläng„lich die Sprache, so schickt er deren zwey bis drey"tansend auf die Flotte nach Kallipolis, den Seedienst "zu lernen. Jährlich erhalten sie Kleid und Schwert. "Von hier werden sie an die Pforte des Sultans berufen „mit zum Unterhalte genïgendem Sold, und Einige mit „hesserem. Je zu zehen und zulünfzig Officieren unter„geben, dienen sie zwey Monathe im Zelte derselben. "Sie bilden die enggescharte Umgebung des Sultans, „inner welcher nur für die Prinzen, für den Schatz und "die Kammer Zelte aufzuschlagen erlaubt ist. Der Sul,tan hat ein rothes Zelt, oder zwey, mit rothem ver„goldeten Fiľ bedecht †. Inmer diesem Umkreise der „Janitscharen ${ }^{\text {h }}$, sind etwa noch fïnfzehn Zelte ; ausser "demselben die anderen Männer der Pforte, die Stall"meister, welche Mirachor ${ }^{\text {e }}$, die Schenken, welche Sche„rabdar ${ }^{\text {d }}$, die Fahnenträger, welche Mirul-ualem ${ }^{\text {c }}$, die "Vorsteher der Pforte, welche IV gire ${ }^{\mathrm{f}}$ heissen, und die „Bothen des Sultans ". Da diese Alle mehrere Diener „mit sich führen, so ist die Gesammizahl des Heeres "sehr gross. Nebst den Janitscharen gehören zur Pfor„te dreyhundert aus denselben genommene Reiter, Si-

[^17]„lihdare ${ }^{\text {a }}$, d. i. Waffenträger genannt; dann die Gha$\eta^{\text {rib }}{ }^{\text {b }}$, d.i. die Fremden, so genannt, weil sie aus Asien, "Aegypten und Afrika an die Pforte gebracht, und in „Waffen geübt, bald grösseren, bald minderen Sold „erhalten. Auf sie folgen die eigentlichen Söldner oder „Ulufedschi ${ }^{\text {c }}$, achthundert an der Zahl, und dann zwey„hundert Sipahis ${ }^{\text {d }}$; diess sind der Vohrnehmen Sühne, „welche der Sultan aus seiner Kammer ausscheidet, und „andere dafür hineinnimmt. - Diess ist die Ordnung der „Pforte. Den Oberbefehl führen die Paschen von Ru„mili und Aratoli, denen das übrige Heer folgt, wohin ,der Sultan will, mit ihnen stehen die Sandschake ${ }^{\text {e }}$, "welche, vom Sultan in den Dienst aufgenommen, Fah„nen, und mit denselben die Herrschaft über viele Städte "erhalten, und denen die Obrigkeiten und Krieger der „Städte ins Feld folgen. Im Lager wird die folgende "Ordnung beobachtet : die Reiter werden nach Geschwa"dern geordnet, die Afaben ${ }^{\mathrm{f}}$ streiten unter einem ein„zigen Anführer \%. Es sind im Lager nebst den Silah"schoren, d. i. Waffenknechten ${ }^{\text {h }}$, auch noch Afaben, wel"che Ahkiam $\dagger$ heissen, ein Haufe von Fussgängern, wel„che zur Reinigung der Wege, und zu anderen Nothdurf„ten des Lagers gebraucht werden. Solch ein Lager ist „herrlich bestellt, sowohl was die Ordnung der Zelte, „als den Ueberfluss der Zufuhr betrifft ; denn jeder der "Grossen, welche den Sultan begleiten, führt cine grosse "Menge von Lastthieren mit sich. Einige Kamehle mit "Waffen und Getreide für die Soldaten,mit Gerste für die „Lastthiere beladen; Andere führen Pferde, Andere Maul"esel, Andere Beyde mit sich, so dass doppelt so viel „Thiere als Soldatens Ausserdem folget dem Sultannoch „ein anderer Haufe, bloss zur Verproviantirung des Hee„res bestimmt. Bey eintretender Nothwendigkeit werden „die Lebensmittel unter die Besten ausgetheilt. Die Zahl „der Zelte des Lagers ist zehn tausend, mehr oder we„niger, je nach Erforderniss des Feldzuges."
 puepopae i) A(弓anè̀ts. 5) Bis hierher im V. Buche S. 125. Das Folgeude aus dem VII. Buche S. 182 . ${ }^{\text {h) }}$ ) Dapaxeprots.

Die Führer des Heeres, die sich als Feldherren in Wefire und Furopa und Asien durch Tapferkeit und Unternehmungs- Medidherren geist ausgezeichnet, sind bereits bey den verschiedenen Feldzügen genannt worden; aber ein kurzer Ueberblick derselben diene nicht nur, uns mit ihren Nahmen besser, sondern auch mit der damahligen Zahl der Beglerbege und Bege des osmanischen Reiches, und mit den darin vonVater zuSohn vorherrschendenFamilien näher zu befreunden. Die drey mächtigsten dieser Familien wareh die Tschendereli, die Timurtasch und die Ewrenos. In der ersten hatte sich das Wefirthum vom Urgrossvater Chaireddin auf den Grossvater Ali, dann auf Ibrahim-Pascha, den Vater des Wefirs Chalil-Pascha, vererbt. Von den Sühnen des Timurtasch haben wir fünf: Urudschbeg, den Beglerbeg von Rumili, Umurbeg, Osmanbeg, den Statthalter von Kermian, Jachschibeg, den Feldherrn bey Columbaz, und den Enkel Alibeg, Statthalter von Karasi kemnen gelernt; von den sechs Sühnen des Ewrenos, welche Chalcondylas mit ihren Nahmen nennt a, ist Issa (der Thezetes der ungarischen Schriftsteller) in dem Berichte Hunyad's nebst mehreren anderen Paschen und Begen vorgekommen ${ }^{\text {b }}$. In diesen drey Familien gingen Wefirthum und Beglerhegschaften vom Vater zum Sohne durch Erbfolge über, wemn auch nicht durch Erborecht. Vermöge des letzten aber besassen die Stammhalter der Familien von Michaloghli, Ssamssama-Tschausch und Elwanbeg die Stellen des Anführers der Renner, des obersten Hofmarschalls und Truchsessen als Erbämter ${ }^{c}$. So sehr nahten sich die ersten Einrichtungen des osmanischen Reichs denen des Erbadels und erblicher Hofämter, wovon sich die Spuren in dem Ansehen dieser Familie noch lange in den folgenden Zeiträumen dieser Geschichte zeigen. Die ungarische Geschichte kennt vor allen den IshakPascha (Ikach), welcher die Einfalle in Bosuien auf dem Schlachtfelde mit dem Leben bïsste, wie Mefid und Schehabeddin, welche in der Wallachey gegen Hunyad
c) Chalcondylas IV. p. 58 . Basler-Ausgabe. ${ }^{\text {b }}$ ) Bey Catona XII. p. 252.
ल)
Ceschri BI. 66 .
wie die Beglerbege Kasimbeg und Karadscha in den Schlachten am Passe des Hämus und im Sumple bey Warna blieben. Ob der Anführer des zweyten, von Hunyad in der Wallachey geschlagenen Heeres Schehabeddin oder Schehinkule geheissen habe, ist bey dem Widerspruche der Quellen schwer zu bestimmen; wahrscheinlicher das letzte, weil Schehabeddin noch später als der Oberste Verschnittene erscheint, welcher den ersten Janitscharenaufrulr zu Adrianopel und auch Murad's dritte Thronbesteigung veranlasste. Turachan ist durch seine Einfälle in den Peloponnes und Epirus aus der byzantinischen, Mahmulbeg, der zu Konoviza gefangene Schwager des Sultans, unter dem Nahmen Carambus aus der ungarischen Geschichte bekami. Den Nahmen Hamfabeg's brandmarkt für immer seine Treulosigkeit gegen Dschunëid, so wie dendes Obersthofmeisters (Lala) Jurkedsch-Paschadie Treulosigkeitgegen die Turkmanen ${ }^{2}$. Aus allen am längsten (schon seit Sultan Bajefid's Regierung) ist in Kriegsthaten und Friedensbothschaften genannt worden Saridsche-Pascha, welcher als Befehlshaber der Flotte schon unter Sultan Jildirim zur See eine Fränkinn für den Harem raubte, hernach in mehreren Feldzuigen zu Land befehligte, dann als Brautbothschafter die servische Prinzessimn ins Brautbett Murad's, und die von Sulkadr ins Brautbett seines Sohnes Mohammed geleitete, endlich uralt, in sechzigjährigen Diensten unter drey Sultanen ergraut, noch zu Anfang der Regierung des vierten unter Mohammed dem Zweyten auftritt. Von diesem wohlverdienten Pfortendiener sollen die unordentlich zusammengeraffen asiatischen Milizen, welche in der Folge dieserGeschichte mehr denn einmahl als Aufrührer erscheinen, ihren Nahmen Sarí $d$ sche ${ }^{\text {b }}$ erkalten haben.

Die Wissenschaften des Gesetzes, d. i. die Gottesund Rechtsgelehrsamkeit zählten unter Murad's II. Re-
${ }^{\text {a) }}$ Aali, welcher nach jeder Regierung die Uebersicht der Wefire, Bege, Scheiche, Ulemas und Dichter gibt, nenut nebst den Ohigen Daud-Pascha, Palaban-Pascha, Faflullah-Paschn. Saganos-Pascha, deren Aller an firem Orte berwaihnung aeschehen. b) Siche in der Reichsgeschichte liaschid's III. 30. 70. IV. 123.139.
gierung mehrere ausgezeichnete Gelehrte, wiewohl noch nicht so viele und so bedeutende, als unter der folgenden Regierung Mohammed des Zweyten. Molla Jekun, d. i. der einzige Molla, der Nachfolger des grossen Fenari als Muderris (Professor), Mufti (entscheidender Rechtsgelehrter) und Kadhi (Richter), aus Aidin gebürtig, lebte und lehrte zu Brusa, wo er mit dreyen seiner Söhne und dreyen seiner Enkel, welche als Professoren und Richter in seine Fussstapfen traten, begraben liegt $\dagger$. Molla Jekan hat das Verdienst, zwey der grössten Gelehrten der folgenden Regierung, den Molla Chifrbeg und den Prinzenlehrer Mohammed's II., Molla Kurani, gebildet zu haben. Der Molla Schukrullah wurde als Gesandter nach Karaman verwendet, dessen Fïrst den Molla Hamfatt als Gesandten geschicht hatte. Der Molla Mohammed führte den Beynahmen des Evaugelisten Joames, Agios Theologos, wohl nicht von seiner Gelehrsamkeit, sondern von seinem Geburtsorte Ephesus, dessen Ruinen noch heute Ajassuluk: (Agios Theologos) heissen ${ }^{\text {a }}$. Zwey andere Gelehrte führten beyde de: Beynahmen des Krimers, weil beyde aus der Krimgebürtig ${ }^{1}$. Als Verfasser von Commentaren über berilim.te theologische, juridische und astronomische Werhe zeichneten sich aus: der Molla Seid Ali der Perser, zum Unterschied von einem andern Seid Ali tit, der schlechitweg so hiess; Mewlana Elias, Mewlana Ibn Minas, Menlana Kafi, Mewlana Ali Kodschhissari, Mewlana Mohammed son Nicüa, Mesvlana Fethullah aus Schirssan, und Mewlana Hosameddin von Tokial tttt.

Auch unter den Scheichen, denen sonst das heschanliche Leben mehr gilt, als das schriftstellerische, hinierliessen zwey Bräder, welche unter dem Nahmen Jufidschi oghli, d. i. die Sühne des Schreibers, berühme sind, Werke. Der eine, Mohammed Bids-han, umfasste in einem grossen türkischen Lehrgedichte die Bogmatik, und $\not$ um Theil auch die Mystik des Slams \#ift. Er lejtezu Kallipolis, und starb dort in wunderthätigem Rufe. Der zweyte,

[^18]

Almed Bidschan, ebenfalls, wie sein Bruder, zu Kallipolis geboren und begraben, schrieb die Lichter der Liebenden, eine türkische Uebersetzung eines arabischen Werkes seines Bruders $\dagger$, beyde sehr schätzbar, nicht sowohl des Inhalts als der Sprache wegen, welche schon so früh wissenschaftlich gebildet, aber von ihrer ältern Schwester, der Uigurinn oder dschagataiischen, dem sogenamnten Alt-Türkischen, sehr verschieden, von arabischer und persischer Vermischung noch ziemlich rein ist. Diese beyden Brïder waren Derwische aus dem Orden der Beiramije, und aus demselben war auch der Scheich Akbiik, d. i. der weisse Schurbart, der zu Brusa in der Nähe der grossen Moschee begraben liegt, wo an seinem Grabe später eine Moschee gebaut ward. Weil ihm einmahl, als er zu seinem Scheich ging, der Derwischenbund, welchen sie Krone nennen, vom Haupte fiel, sah er darin den Wink, sein Leben lang blossköpfig zu gehen, eine Gewolnheit, in der ihm sein Sohn und seine Jünger folgten tt. Seid Nattaa, d. i. der Mattenflechter, war aus Bagdad geboren, und vom grossen Scheich EmirSultan, als er nach Rum ging, mitgenommen worden. Als der Meister des Sultans Schwester zur Frau erhielt, ward seinem Jünger, dem Mattenlechter, die Tochter Ishak-Pascha's zu Theil, und als dem Emir Sultan zuBru-sa der Sultan Moschee und Kloster bauen liess, liess auch der Pascha seinem Schwiegersohne, dem Mattenllechter, eine Moschee und eine Zelle bauen, von welcherin der Folge die an derselben lebenden Derwische die Abu Iskah's genamut wurden. Als die Tataren unter Timur einbrachen, wurde der Matenflechter mit dem grossen Gelehrten Fenari und seinem Meister Emir Sultan oder Bochari gefangen, und in der Folge wieder frey gelassen. Er war vom Sultan Jildirim Bajelid der erste als Oberhaupt der Seide oder Emire, d. í. der Verwandten des Propheten, bestellt worden. Bey dem Feste, welches Sultan Murad zur feyerlichen Beschneidung seines Sohnes Mohammed gab, breitete der Seid Mattenflechter zum ersten Miahl unter die Esstaleln Matten, ein bis dorthin vou den Osmanen noch nicht gekannter Luxus.

Ihm folgite sein Sohn Seinul-anbidin als Vorsteher der Prophetenverwandten nach. Seinul-aabidin's Soln, Ali, war Dichter, wie sein Enkel Aaschiktschelebi, der berïhmte Verfasser der Biographien türkischer Dichter $\dagger$ unter Suleiman dem Grossen.

In denselben und in anderen Biographien türkischer Dichter sind ein Dutzend Poeten aus der Zeit Murad's II. aulgeführt, wovon Einer, nicht nur seiner Gedichte, sondern auch seines tragischen Schichsals willen, vor allen unsere Aufmerksamkeit aufruft. Amadeddin, ein Turkmane aus dem Dorfe Nesimbey Bagdad gebürtig, und daher Nesimi genaunt, folgte auf der ascetischen Bahn den pantheistischen Dogmen Scheich Schubi's, dessen Lehre von dem Ausspruche : Ich bin Gott ! ausging, und welcher lehrte, dass die Seele des Menschen in Gott versunken, sich mit Gott vermische, wie der Regen mit dem Meere a. Ausserdem war er der Lehre Fallullah Hurufi's, d. i. des Buchstabendeuters, zugethan, welcher die Buchstaben nur als symbolische Lichtgefässe erklärte, deren jedem im Menschen ein Glied entspreche, und welcher nach diesem Systeme den Koran als ein Menschengebild auslegte + . Er war unbesomnen genug, diese Gecheimmisse der Ssofi's dem Volke zu predigen, und verfiel dadurch in die Hände der Gesetzgelehrten, die nicht nach dem Imern, sondern nur nach dem Aeussern zu urtheilen durch das Gesetz. befugt sind ttf. Er wurde zu Haleb von den Ulemas zum Tode verurtheilt, und lebendig geschunden. Wiewoht er auch persisch und arabisch dichtete, so ist doch sein Hauptdiwan der türkische, und wiewohl schon vorihm unter Mohammed und Bajefid dem Ersten Osmanen türkisch dichteten, so gab doch er der erste turkischen Gedichten Schwang und Ruhm itht, so dass Murad's II. Regierung allgemein ais die erste Epoche gilt, in welcher osmanische Di chtkunst geblüht titit.
${ }^{\text {a }}$ ) Iatifi's Biographien tïrkischer Dichter S. 3oo.


Quis Pachymeris A $\tau \alpha \rho \gamma s$ sit, $q u i$ castellum $\mathrm{T}_{\rho} \stackrel{x}{ }$ oxial in vicinia Nicaeae expugnauit, penitus lateret, nisi scriptores historiae osmanicae, (Edris, Neschri, Seadeddin.) expugnationem arcis Kodscha hissar ad Niceam per Aktimur, Osmani nepotem refer-*es rent; ex iislem discimus locum $\mathrm{B} \propto \oint$ \&ıov ad quem Mouzalo primam ab Osmanio cladem expertus, hodie Kujun hissari dici; sic in $x a \tau 0<x \varepsilon$ \& (Pachym. p. 417. 288.) hodie Kete ad ripam Niluferi ex Olympo descendentis recognoscitur.

In duorum locorum $A \% \gamma \varepsilon \lambda_{0 x} \omega \mu$ et et Me $\lambda_{0} \% \% s i c t ~ d e ~ q u i-~$ bus apud Pachymerem in originibus historiae osmanicae repetita mentio incidit, situ eruendo frustra desudandum foret, nisi eadem facta Osmanici historici referrent de Ainegöl et Karadja hissar; cuius vltimum nomen significationem $\mu \varepsilon \lambda \alpha s$ in Kara i. e. niger conseruauit.

Lumen igitur, quod Byzantini in geographiam medii aeui affundunt, vnice ex eorum cum Historiographis et Geographis orientalibus comparatione obtineri potest. Quod monstrum illud $\sum_{a} \beta o u \lambda \varepsilon v \delta_{\varepsilon} \mu c t v a \lambda s o v$ (Theophylacti, 1. I. c. 11. p. 46.) aut $\sum a \beta o v \lambda s v$ тt xara ${ }^{2} / v$ (1. VI. c. 5. p. 149.) sit, quis deuinaret, sine geographiae osmanicae $\tau 0 v$ Hanji Kalra cum illa descriptione Haemi comparatione, ex qua constat, illud hodie Tschali Kawak dici. Cum iam deuius Haemi rupes pede barharo lustrem, et aliam antiquissimam eius celebratam faucem in osmanicis Historicis et Geographis agnoscere liceat. Est nimirum ille ab Ammiano Marcellino celebratus angiportus Succr i. e. Porta Traiani, quem hodie incolae Ssu derbend i. e. angiportum aquae vocant conseruata antiqui nominis dimidia parte Su , sed immutata eiusdem significatione in turcicum Ssu i. e. aqua.

Proxime huic angiportui ab Oriente fauces apud Ducam sub nomine I $\delta \lambda a \tau \eta$ (XXXII. p. 122.) occurrunt, adiecta ratione denominationis, quod aurun significet; veritatem huius commenti vox

## Erläuterungen zum ersten Bande.

## Erstes.Buch.

## Seite 1.

 vielleicht Toupysous geheissen haben dürfte, wird auch dadurch wahrscheinlich, dass derselbe scythische Krieg der Saken (mit Cyrus) von den persischen Geschichtschreibern den Türken zugeschrieben wird, und dass die Sakalib (Slaven), nähmlich die Saken Herodot's, von den orientalischen Geo-und Ethnographen inmer unter den Türken aufgezählt werden. Dschihannuma S. 272 .

$$
\text { Seite } 2 .
$$

$\dagger$ Engel's Geschichte der Bulgarey. Die verschiedenen Meinungen über den Ursprung der Türken sammelte Schlözer in seinen historisch-kritischen Nebenstunden, die aber durch Hyperkritik und Mangel an gehöriger Quellenkenutniss ein sehr unkritisches Werk sind.

## Seite 3.

$\dagger$ Hafifen's zweytes Gafel:
Nahme mein Herz in die Hand der schöne Türke von Schiral, Gäb' ich fürs Maal Samarkand und Buchara.

Wehe! die Schelmen mit schwarzem Aug' und süsser Geberde Rauben dem Herz wie die Tuirken Geduld.

## Seite 5.

$\dagger$ In Herodot findet sich statt der Sage des Bogens, und der drey Pfeile die der vom Himmel gefallenen Gaben des Pflugs, Jochs, Beils und Bechers, welche sowohl mit der obigen Sage von Oghufchan, als mit der noch alteren türkischen von Jafet verwandt scheint, vermög welcher Noe dem Jafet das Regengebet lehrte, und ihm den Stein Dschete (Jade) übergab, dessen Besitzer damit Regen machen konnte, wenn er wollte. Bey Herodot brannte das vom Himmel gefallene Gold, und so musste auch der Stein Dschete brennen, als ein Aęrolith. Mirchond und Lari erzahlen in ihren Universal-Geschichten die Sage des Steins bey Jafet, der nach ihnen als Stammvater der Türken auch der erste Jager, der Erfinder der Zelte, des Filzes und der Kleider aus Thierfellen ist.

Scite 6.
$\dagger$ Hist. généal. des Tatars p. 67 , und Dschihaunuma S. 370 Z. 25. Ausser dieser Eintheilung der Türken in 24 Stämme gibt das

Dschihannuma S. $\mathbf{3 7 1}$ noch eine audere nach der beliebten tatarischen Neunzahl, indem als die beriulhmesten türkischen Stämme die folgenden 9 aufgeführt werden : 1) die $O$ ghufen, ursprünglich aus Chatai, d. i. dem nördlichen China; 2) der Stamm Kaji, der von Sari nach Armenien zog, und aus dem die Osmanen; 3) der Stamm Saridsch, der empört wider den Chan von Turkistan sich am hohen Gebirge Imaus niederliess; 4) die Kaimaken ; 5) die Petschinegen in beständigem Kriege begriffen mit den Tulasi und Ghaf oder Ghufen (Ufen); 6) Mahrika oder Moharrika zwischen der Wolga und dem Don, die mit den Russen und Slaven in beständiger Feindschaft ; 7) die Chafaren am kaspischen Meere ; 8) die Slaven; 9) die Russen. Merkwürdig genug werden hier die Oghuifen, welche Deguignes mit deu Ghufen oder Ufen für eines halt, von denselben unterschieden.

H Die vier Stützen des Reiches oder die Wefire aus Mohammed's II. Kauunuameh nachgeahmt den vier Wefiren Dschengifchan's. In dem Islam ist die Vierzahl vorzüglich durch die vier Chalifen Raschidin, die unmittelbaren Nachfolger des Propheten (Ebubekr, Omar, Osman, Ali); durch die vier orthodoxen Imame (Ebu Hanife, Ibn Malek, Schafii und Hanbeli), dann durch die vier Jünger der Scheiche geheiligt, welche den vier Evangelisten nachgebildet scheinen. Auch für die Frauenwelt ist die. Vierzahl geheiligt, als die der gesetzmässigen Frauen nach dem Islam, und als die der von Mohammed für die vier besten erklârten Frauen (Chadidscha, Fatima, Aische, Maria). Vier Frauen hatte auch Darius Hystaspes : Phaidyme, d. i. Fatime, Mandane, Atossa und Parmys. (Herodot III, 88, 69.)
$\dagger \dagger \dagger$ In Neschri's Geschichte findet sich ganz zu Ende (BI. 245) eine merkwürdige Stelle, wo sieben Stämme von den Nachkommen der Söhne der drey Pfeile genennt werden, als Gefahrten Suleimanchan's, des Stammvaters der Oswanen, nähmlich: Jüker, Kussun, Warsak, Kara Issa, Ufer, Kindis und Kischtimur. Von den Warsah wird in der Folge mehr als einmahl die Rede seyn.

## Seite 8.

$\dagger$ Diese sparsamen Beyträge zur Geschichte der oghufischen Türken vom vierten Jahrhundert d. H. angefangen liefert Neschri; die früheren feindlicheu Berührungeu der Araber mit den Tüken fiuden sich in Hadschi Chalfa's chronologischen Tafeln unter den Jahren, wo sie Statt hatten, gehörig verzeichnet, wie folgt:
35 (655) Einfall der Moslimen in Turkistan.
go ( 708 ) Notaiba fallt ins Land der Tärken ein, die Einwohner von Talkau alle uiedergemetzelt.
93 (711) Kotaiba erobert Samarkand und Bochara, und schlagt die Türken.
10٪ (722) Die Türken am Fluss Ran geschlagen von Dscherrah Hukmi.

## 574

## Seite 54.

† Der Ragusüer Bratutti, der Dolmetsch Ferdinand des III. machte sich die Uebersetzung Seadeddiu's eben so b-quem, als Hans Gaultier Spiegel, der Dolmetsch Ferdinand des I., die der vou Lewenkhau herausgegebenen Chronik Mohieddin Dschemali's sich mit 'Treue angelegen seyn liess. Viele Stellen übergeht er ganz, so dass sein Werk eher cin Auszug, als eine Uebersetzung zu nennen, an anderen setzt er das türkische oder arabische Wort hin, ohne sich die Mühe zu geben, es zu erklären, so heisst es hier: Nel luogho del suo Mar-
tirio cala la luce versteht, weiss sopra dun albero Ssunuber. Wer nicht arabisch versteht, weiss nicht, dass Ssanuber die Benennung der Pinie sey.

## Seite 55.

† Dieser Taindschar Neschri's, der in einer anderen Handschrif durch Puncte-Versetzung Baindschar heisst, ist ganz sicher der Tachantschar ( $\tau \times \chi a y\ulcorner\zeta$ apics $)$ des Pachymeres, d. i. der Anführer der im Dienste des byzantinischen Kaisers stehenden Turkopolen, welche in dieser Gegend streiften. Pachymeres I. L. VII. 2g. S. $44 \mathbf{4}$,
\# Taschak jafùsi, d. i. Scrotorum aestiva. Diese Schlacht erzâhtt Edris BI. 46 am gehörigen Orte ; Neschri BI. 22, und Aali BI. 9 setzen dieselbe 50 Jahre früher in die Zeit der ersten Belagerung Karadschahissar's durch Ertoghrul; die Mougolen aber waren vor 50 Jahren Kaum noch an der östlichsten Gränze des seldschukischen Reiches in Klein-Asien erschienen, viel weniger konnten sie an der westlichsten Gräuze an den Ufern der Propontis, und an der Mịndung des Rhyndakus grlandet haben. Die Ortsangaben yon Heraklea und Bigha lassen keinen Zweifel übrig. Andere türkische Geschichtschreiber, welche diesen Widerspruch fülıten, haben daher die Scene willkührlich aus dem Sandschak vou Bigha, wo noch eine Ebene das Hordenfeld heisst, nach Erferum verlegt, und nach einem dersciben erzählt Mouradjea d'Ohsson, im dritten Foliobande seines. Werkes, die Begebeuheit folgender Massen : Keikoubad I. (Alaeddin I.) ayant remporté en 1230 une grande victoire prés d' Arzeroum sur Djelaleddin, le deruier Prince des Kharizmiens ordonna de couper les testicules de tous les morts ennemis, dont le nombre se montoit, dit on, à $3_{0,000}$, et de joindre ensemble les tégumens de ces, organes, pour en faire des ientes. On employa à cet ouvrage une graude partie de l' armée, et le cinquième jour trois cent tentes de cette espéce furent dressées avec appareil, et au son du tambour au milieu du champ de bataille. Elles furent transportées ensuite à Conia, où on les conserva avec soin comme un monument précieux de cette mémorable journée. Mouradjea d' Ohsson B. III. Folio-Ausgabe. Dieselbe Geschichte bey Lewenklau musulmanische Histori S. 55 .

## 575

## Seite 56.

$\dagger$ Edris. B1. 46. Seadeddin B1. 10. Ssolak fade 2. Diese so genannte türkische Musik ist heute noch das Vorrecht der Wefire und der Paschen, welchen sie zu den füuf Zeiten des Gebetes vorspielt zur jedesmahligen Erinnerung an den heiligen Krieg. Sie besteht aus 16 Pfeifen (Surna), 16 klenen Trommeln (Taul), 11 Trompeten (Burnu), 8 grossen Trommeln (Nare), 7 Tschinellen (Sil) und 4 Pauken (Kus). Diese Bande von 62 Musikauten wird verdoppelt, wenn der Sultan ins Feld zieht. Mouradjea d'Ohsson FolioAusgabe B. III S. 92 .

## Seite 58 .

$\dagger$ sx M $\omega \delta$ คcus. Mannert scheint am angef. Orte den Gallus der aus N. O. von Moderni (ex M $\omega \delta \rho \omega \vartheta$ ) kommt, und bey Keive in den Sangaris fallt, mit dem Flüsschen von Lefke (dem Melas), welches ebenfalls in der Gegend von $K$ eiwe, aber von der entgegengesetzten Seite, in deu Saugaris fallt, und aus S. W. vou Lefke kommt, zu vermengen.

## Seite. 60.

$\dagger$ Die Eroberung Belokoma's wird bey Pachymeres L. V. C. 21. Ausgabe von Rom B. I. S. 288 um ein Jahr fruhher, als die von Tripolis am Maander, jene i. J. 1305 , diese i. J. 1306 (L. V. C. 25. S. 3oo) erzahit. Die Eroberung von Tripolis am Mannder, welches heute Ermenak leeisst, erzähit Hefarfenn ganz auf dieselbe Weise wie Pachymeres, und das Bal rije, d. i. die Beschreibung des mittellàndischen Neeres von Piri Reis erzailit die Eroberung von Kelendere an der kánarischen Küsle, und die von Orau an der afrikanischen durch die Spanier auf ahhliche Weise.

## Seite 61.

$\dagger$ Neschri BI. 36. Die osmamischen Quellen stimmen alle darin übereih, dass Osman i. J. 688 ( 1289 ) von Sultan Alaeddin belehut worden sey, aber nach den Gesctrichten der Sel.lschuken, deneu Deguignes folgle, starb Sultan Mesud, der Vorfalır, erst i. J. 708 (1308). Dirse Angabe widerspricht ausdrüchlich der Dschenabi's Bl. 208, nach welcher Alaeddin i. J. 700 slarb, nachdem er 20 Jahre und 3 Monathe regiert, was alier wieder zu viel, wenu seines Vorfalirs Gliajasseddh Keichosrrw's Tod i. J. 682 richtig angegeben ist. Der gelchute Geschichtschreiber und Mufti Kara Tschelebifade bemerht in seiner Universal-Geschichte Raufatul-ebrar (Garten der Gerechten) beym Jahre 6g6, dass nach Lari und Edris Alaeddin Firamurf erst in diesem Jahre zur Regierung gelangt seyu soll, dass das Diplom Osman's i. J. 688, d. i. 8 Jahre früher ausgestellt, schon in Nahmen Sultan Alaeddin's ausgestellt sey. Eine Bemerkung, die der Kritik des gelehrten Mufti immer zur Ehre gereicht; nur sollte dieselbe noch ein Paar Schritte weiter gegangen seyn, und die Echtheit der beyden ganz verschiedenen Belehnungs-Diplo-
me, welche vorhanden sind, deren eines persisch, das andere türkisch, und beyde von ganz verschiedenen Daten, bezweifelt haben. Eine Abschrift des türkischen Diploms findet sich in mehreren Sammlungen von Briefen und Urkunden. Das in der Handschrift Nro 13. der Diez'schen Sammlung S. 116 befindliche, datirt von den ersten Tagen des Mondes Schewal 688, trägt schon durch den ganz neuen Styl den Stämpel augenscheinlicher Verfalschung an sich. Das persische, welches sich in einer ausserordentlich schönen und schâtzbaren, mir von Sr. E. Herrn Grafen von Liizow zum Geschenke gemachten, Sammlung von Staatsschriften belindet, ist vom Monde Ramafan i. J. 683 datirt, und ist ganz gleichlautend mit dem ersten der drey persischen Diplome, welche die Sammlung von Staatsschriften Feridun's euthalt, ix dem ersten, von den ersten Tagen des Ramafan's des Jahrs 683 (1284), gibt Sultan Alaeddin dem Osman bloss Lehren, in dem zweyten tuirkischen, vom 1. Schewal 688 ( 1289 ) sendet Alaeddin Firamurf durch den Tschausch Karadscha Balban Geschenke sammt Falıne und Trommel, das dritte, wieder persisch, vom letzten Silhidsche 689 (1290), belehnt ihu mit dem Districte von Eskischehr; die beyden ersten sind aus Konia, das letzte aus Akschehr gegeben. In der Sammlung Feridun's stehen die drey Diplome unter den Nummern 39, 41, 43, und die Antworten Osman's unter den Nummern 40, 42, 44. Wider die Echtheit des ersten liesse sich vielleicht einwenden, dass i. J. 683 noch Ertoghrul lebte, wiewohl dess ungeachlet sehr wohl sein Sohn Osman-belehut worden seyn kounte. Hadschi Chaifa fûhrt in seinen chronologischen Tafeln unter dem Jahre 688 die Belehnung mit Trommel, Fahne und Diplom auf, und sagt dann unter dem Jahre 699, dass der Aufang der osmanischen Dynastic bloss wegen der Erloschung der seldschukischen in diesem Jahre vom selben an gerechnet werde, dass uibrigens aber schon seit dem J. 688 zu Karadschahissar ein Richter bestellt, und das Kanzelgebet verrichtet wordeu sey.

Seite 63.
$\dagger$ In mehreren Geschichten, am ausführlichsten in der Lutfi's S. $5-8$. Der gelehrte Grosswefir nimmt es aber ein paar Mahl mit der Zeitrechnung nicht so genau, indem er statt Mamun, $H a$ run (gest. i. J. d. H. 193), und statt Dschengifchan, Ghafan ansetzt, der ein Jahrhundert spater, gleiclizeitig pit Osman, lebte, welchem doch allein zu Ethren dieses sä̈culari-che Gerüst als Triumphpforte zum Eingange der osmanischen Geschichte aufgeführt wird, und der als der grosse Herrscher zu Anfang des achten Jahrhundertes der Hedschra figurirt; Ghafan wird statt Dschengifchan genennt, bloss weil dieser, noch ein Heide, von einem guten Moslimen unmöglich unter der Reihe grosser Monarchen des Islams auffezảhlt werden kann.

Seite 65.
$\dagger$ Il se servit de cette occasion, pour donner ia ses trois fils alnés le surnom de Bosuk, qui veut dire rompus. Hist. généalog. des Tatares p. 62. Soll heissen rompans, denn sie waren nicht zerbrochen, soudern die Bogen, die sie brachen.

H Neschri erzählt.Anfangs die Eroberung Köprihissar's vor der Biledschik's B1. $3_{0}$, welches, nach einer anderen Sage, von Osman während einer Nacht überrumpelt worden seyn soll, wo der Herr von Biledschik in einer am Brunven von Kaldiralik, in der Nahe von Biledschik, angesteliten Versammlung seiner Nachbarn dieselbeu bereden wolite, an Osman Hand anzulegen. Neschri setzt aber dann sogleich hinzu, dass die andere Erzählung von der Ueberrumpelung Biledschik's die richtigere sey, er gibt sie mit den oben erzâhlten Umständen BI. 32 , und erwahnt B1. 37 der Eroberung Jarhissai's in derselben chronologischen Ordnung, wie sie hier nach Edris Bl. 51 und Seadeddin Bl. 12 aufgefuhrt wird. Aus dieser Erzählung lernen wir die drey um Biledschik gelegenen Brunnen kenvén : Tschakirbinari, den Schmerlenbrunnen, Indschirbinari, dén Feigenbrunnen, und Kaldiralikbinari im Thale gleichen Nahmens.

## Seite 68.

$\dagger$ Gibbon setzt unverbürgt das Jahr 1299 an. Nach Hadschi Chalfa's chronolog. Tafeln und anderen osmanischen Quellen ist das Datum 1301; nach der von Possinus gegebenen Chronologie des Pachymeres ist es $\mathbf{1 3 0 2}$, was ganz mit Hadschi Chalfa's Angabe zusammenstimmt, weil d. J. d. H. $7^{701}$ erst im August ${ }_{1502}$ endet.
† Cantemir, fast immer ciner ganz unglaublichen Verwirrung von Nahmen und Sachen schuldig, wenn er nicht von seiner eigenen Zeit spricht, macht aus dem Neffeu Osman's Aitoghdi einen Enkel Dogris ! und lăsst den Osman Kutaja! erobern, S. 14; so verstümmelt er S. 13 §̧. XII. den Nahmen Edebuli in Baliad, Torghudalp in Torgud Aled, S. 14 Aktimur in Artimur; $\$$. XVII vermengt er Chirmendschik mit Biledschik u. s. w.
†† Seadeddin BI. 12, und Ssolak fade BI. 5. Neschri BI. 38. Edris Bl. 67. Der Nahme des Befehlshabers von Ulubad (Makrenos) findet sich bey Pachymeres Buch VII. c. 9 Band II. S. 405 . Es ist vermuthlich derselbe, der bey den Osmanen als Stathalter von Brusa vorkommt, und als Ewreuos beruihmt ist.

$$
\text { Seite } 7^{2} \text {. }
$$

$\dagger$ Pachymeres L. VII. C. 33. S. 444. Kaiser Andronikus hielt die Prinzessiunen, seine natürlichen Schwestern, als eine Art von Lockspeise den Mongolen und Tataren vor, denn so wie Maria Palaologina an vier Chane der Mongolen, so war Euphrosine, die natürliche Tochter Michaels, erst an Noghai, und dann an Tuktai, den

## 674

## Seite 551.

$\dagger$ Die Anhöhe von dem Thore des Mehlmagazinş hinauf durch die Mühlengasse heisst noch heute Seirek jokuschi, d. i. die Auhöhe des Sturmlaufs, so wie die beym Thore des heiligein Romauos, wo Constantin fiel, Sandschakdar jokuschi, die Anhöhe des Fahnenträgers. Siehe Cahtemir Mahommet. II. 6. Note m.

Saite 552.
† Die 29 Belagerungen ordnen sich der Chronologie nach folgender Massen :
i. J. 477 vor Christi Geb. 1) durch Pansanias nach der Schlacht bey Platea, also $47^{8}$ oder 477 v . Chr. G.
i. J. 410 v. Chr. G. 2) durch Alcibiades Aufangs des V. Jahrhunderts v. Chr. G. um d. J. 410 oder 411.
i. J. 3 亿7 v. Chr. G. 3) Leo der Feldherr Philipp's in der Halfte des IV. Jahriundertes v. Chr. G.
i. J. 197 nach Christi G. 4) durch Kaiser Septimius Severus, zu Ende des II. Jahrh. n. Chr. G.
i. J. 313 n . Chr. G. 5) durch den Caasar Maximius.
i. J. 315 n . Chr. G. 6) durch Constantin den Grossen.
i. J. 616 n. Chr. G. 7) durch den Chosroes der Perser (Theophanes anno VI. Heraklii).
i. J. 626 n. Chr. G. 8) durch den Chakan der Avaren (Niceph. Const. anno XVI. Heralliii).
i. J. 654 n. Chr. G. 9) durch die 'Araber unter Moawia, dem Feldherrn Ali's, im XIII. J. der Regierung Constaus des Dritten, d. i. i. J. der Hedscl. 34 .
i. J. 667 n. Chr. G. 10 ) durch Jefid, den Sohn Moawia's, im XVI. J. der Reg. Const. III. d. H. 47.
i. J. 672 n. Chir. G. 11) durch Sofian Ben-Auf, den Feldherrn Moawia's, i. J. J. II. 52.
i. J. ${ }_{715} \mathrm{n}$. Chr. G. 12) durch Moslema nod Omar Abdol - afif, Sohn des Chalifen Merwan, unter d. Reg. Kais, Authemios i. J. d. H. 97 .
i. J. 7509 n. Chr. G. 15) durch Suleiman, Sohn des Chalifen Abdolmelek, i. J. d. H. 122.
i. J. 764 n. Chr. G. 14) durch Paganos, den Kral der Bulgaren, im XXIII. J. d. Reg. Constantins V.
i. J. $7^{80 \mathrm{n}}$. Chr. G. 15) durch Harun al-Raschid i. V. J. Leo des IV. der Hedsch. 164 (Elmacinus).
i. J. $79^{8}$ n. Chr. G. 16) durch A bdol-melek, den Feldherrn Harun al - Raschid's, im II. J. Irene's.
i. J. 811 n. Chr. G. ${ }^{17}$ ) durch Krumus, den Despoten der Slaven (Inc. Hist. de Leone).
i. J. 820 n. Chr. G. 18) durch den Sclaven Thomas i. I. J. Michael des Stammlers (Cont. Theoph.).
i. J. 866 n. Chr. G. 19) durch die Russen unter Ascold und $\operatorname{Dir}$ (Karamsin's Gescl, I. S. 95).
i. J. 914 n. Chr. G. 20) durch Simeon, den Kral der Bulgaren, im III, J. des im Purpur geborenen Constantin (Simeon Log. Cedren. Leo grammat.).
i. J. 1048 n. Chr. G. 21) durch Tornicius den Rebellen i. VII. J. der Reg. des Michael Monomachos (Cedrenus in Monomacho).
i. J. 1081 n. Chr. G. 22) darch Alexius deu Comnenen am Charfreytage (Alexias II. 64).
i. J. 1204 n. Chr. G. ${ }^{25}$ ) durch die Kreuzfahrer am 12. April (Nicetas Joel Villehardouin).
i. J. 1261 n. Chr. G. 24) durch Michael den Palaologen am 25. Jui. J. 1396 n. Chr. G. 25 ) durch Bajefid den Wetterstrahl zum ersten Mahle.
i. J. 1402 n. Chr. G. 26) durch Bajefid den Wetterstrahl zum.zweytea Mahle.
i. J. 1414 n. Chr. G. 27) durch Musa, den Sohn Bajefid des Wetterstrabls.
i. J. 1422 n. Chr. G. 28) durch Murad den II., Sohn Mohammed des Ersten.
i. J. $\mathbf{1 4 5 3} \mathrm{n}$. Chr. G. 29) durch Mohammed den Zweyten am 29. May.

Den Streifug der Russen unter Igor i. J. 941 , welcheu Elmakin ums Jahr 940 als Belagerung ansetzt, lasst selbst Karamsin nicht dafür gelten.

## Seite 553.

$\dagger$ Quae hactenus narrata ab hora diei prima ad octavam usque peracta sunt. Der Sturm begann mit der Morgenröthe Ende Nays, wo die Sonne vor fünf Uhr aufgeht. Nach Phranza p. 64 draugen die Türken um halb drey Uhr nach Somenaufgang, d. i. also beylaulig 7 Uhr, in die Siadt, auch gibt er Aufangs desselben achten Capitels als die Stunde des Tages, bis wo noch am Hafen gestritten ward, die 6te - 7 te, d. i. 10 oder 11 Uhr Vormittags an.

## Seite $55 \%$.


 'Apvpä S'ovגzáyov тoũ Movpàz Mriŋ.





43 *

slauica Slatiza abunde demonstrat, et angiportus ille et hodie Issladi apud Turcas audit c).

Sed vt de geographicis ad historica, de locorum nominibus ad nomina virorum redeamus, inuenimus in Chalcondyla, Duca et Phranze filium Muradis I. a patre enecatum, quem primus
 $T \zeta \varepsilon \lambda \varepsilon \pi \eta s$ i. e. Mussa Tscheleei (c. 12.) nominat. Sed non solummodo in nomine sed etiam de fato eiusdem discordant hi tres scriptores cum Phranze illum obtruncatum d) Ducas excoecatum fuisse referat. (C. XII. p. 22.).

Hanc litem scriptores Osmanici dirimunt. Nam narrant sup-
 Hadji Calfae ad annum $\frac{78}{7} \frac{8}{385}$ relatum) ita vt clarum sit, Phranzen hunc Sawedschi cum filio Bajazedis I, Mussa Tschelebi, Ducam vero cum Guxpts fratre Osmanis confundere, cum hunc, et non Sawedschium, rebellem declaret $e$ ).

Ducas (p. 7.) in orthographia nominum orientalium ex omnibus Byzantinis correctissimus Principes prouinciarum Aidin, Saruchan, et Karassi, Iscai, Xrdry et Ehiss nominat, quos penes
c) Haec si duo alias maxime aestumandi historiae vngaricae scriptores Engel nimirum et Kitona eruere potuissent, ille in descriptione expeditionis longae Hunyadis non tantum geographice hallucinatus fuisset, hic non Bonfinio aut potius fonti eiuslem Callimacho Experienti ignorantiam geographicam obiecisset, cum vtriusque, descriptio geographica regionis cum Duca et historicis Osmanicis optime consentiat. Engel (in hist. Seruiae) proelia et loca multiplicat, primum proelium ad Satnizan, secundum ad Hacmum ponens, cum Satiiza ex Haemo scaturiat, quo Hunyades primum transgressis vrlibus Nissa et Sophia et nou, vt Engel narrat, traieclo Danubio ante Nissam venit.
d) Kü ó Auroces avive tov vioy cevtov atersquahost. Phr. 12.


Mit Wahrheit und Liebe.

# THE CALIPHS' <br> LAST HERITAGE 

 A SHORT HISTORY OF THE TURKISH EMPIRELt.-Col. Sir MARK SYKES, Bart., M.P.

MACMILLAN AND CO., LIMITED
ST. MARTIN'S STREET, LONDON
1915

Orkhan died in 1359 , Ottoman power was not only firmly established in Asia, but a good beginning had been made in Thrace and Gallipoli. The towns of Rodosto, Bulair, Malgara and Ipsala had been taken and colonised and were being prepared as bases for westernly expansion. The conquests and diplomatic victories of Orkhan were not the only achievements of his reign ; when Murad succeeded Orkhan he inherited not only valuable possessions but the headship of the only Moslem state in Asia Minor which possessed moral and material resources of a permanent kind. All through his reign, in times of peace and war, Orkhan had encouraged art, literature, science and commerce. Roads, bridges, schools and pious foundations of this date, which endure to this day, show that the first Ottomans were not merely the rulers of a barbarous horde such as modern writers love to imagine.

The patronage of learning and the endowment of schools resulted in the spread of the various contemplative and studious orders of Dervishes, such as the Bektashis and Mevlevis, who with their affiliated oblates formed a strong yet tolerant support to organised religion. The most important outcome of this policy was the establishment of a regular standing army. The world had already seen in the Templars and the Mamlukes of Egypt religious corporations of a military kind. It remained for the Ottomans to organise the Janissaries. These troops were formed of levies of Christian youths to the extent of one thousand per annum, who were affiliated to the Bektashi ${ }^{1}$ order of der-

[^19]vishes, and though at first not obliged to embrace Islam, were one and all strongly imbued with the mystic and fraternal ideas of the confraternity to which they were attached. Highly paid, well disciplined, a close and jealous secret society, the Janissaries provided the newly-formed Ottoman state with a patriotic force of trained infantry soldiers, which, in an age of light cavalry and hired companies of mercenaries, was an invaluable asset. As a result of this policy of internal development, which ran side by side with that of expansion, the Ottomans gained a prestige which no other Moslem state enjoyed.

The relations between the Ottoman Sultans and the Emperors has been singular in the annals of Moslem and Christian states. The Turks had been involved in the family and dynastic quarrels of the Imperial City, were bound by ties of biood to the ruling families, frequiently supplied troops for the defence of Constantinople and on occasion hired parts of its garrison to assist them in their various campaigns ; the sons of the Emperors and Byzantine statesmen even accompanied the Turkish forces in the field, yet the Ottomans never ceased to annex Imperial territories and cities both in Asia and Thrace. This curious intercourse between the House of Osman and the Imperial government had a profound effect on both institutions, the Greeks grew more and more debased and demoralised by the shifts and tricks that their military weakness obliged them to adopt towards their neighbours, the Turks were corrupted by the alien atmosphere of intrigue and treachery which crept into their domestic life. Fratricide and parricide, the two crimes which most frequently stained the annals of the Imperial palace, eventually formed a part of the policy of the Ottoman dynasty. One of the sons of Murad the First embarked on an intrigue with Andronicus, the

[^20]China to Paris, whose centre was Jerusalem, whose great sea was the Mediterranean, and whose confines lay in the Indies and the Atlantic.

The Sultan of the Turks period became a part of that East which had no interest for those whose eyes were now turned entircly West and South upon a world which from a flat infinity had suddenly shrunken to a ball of quite measurable proportions whose wealth and trade at last could be harnessed to the winds and waves.

The ruling policy which formed the fortunes of our map in the 15 th century, though they were profoundly influenced by these maritime factors, yet at the same time were developed in complete unconsciousness of their existence or meaning. Western Christendom on the verge of the reformation, Eastern Christendom on the verge of subjection, could neither come together nor remain in isolated unconsciousnicss of each other.

The Byzantine found it more easy to negotiate with the Ottoman Pasha than with the Pope. For years the Turks and Byzantines had intermarried, and hunted in couples in strange by-paths of diplomacy. The Ottoman had played the Bulgar and the Serb of Europe against the Emperor, just as the Emperor had played the Asiatic Amir against the Sultan ; the Greek and Turkish Royal Princes had mutually arranged their fathers' murders ; the Emperors and Sultans had mutually agreed to hold each other's rivals as prisoners and hostages ; in fact Turl: and Byzantine policy had so intertwined that it is difficult to say whether the Turks regarded the Greeks as their allies, enemies, or subjects, or whether the Grecks looked upon the Turks as their tyrants, destroyers, or protectors.
Constantinople still held the prestige and name of Eimpires, again and again it had been within the Ottoman grasp when some freak of fortune saved it. Timur had overthrown Bayazid just as he was about to take it, then Murad in 1422 was almost on the walls when a rising in Karaman called away his forces.

From 1422 onward the Turks were lured further and further into Europe by their long wars with the Wallachs, Serbians, Albanians, and Hungarians, and seemed always postponing the final attack on Constantinople until their outlying frontiers were determined.

Meanwhile the Mamlukes in Egypt had once more consolidated their power in Syria and engaged in constant war with the Turkoman rulers of Diarbekir, Mesopotamia and Armenia, and the Amirs of Karaman and Kizil Ahmadli still maintained the complete independence which the invasion of Timur had given them.

Before the capture of Constantinople, therefore, the Ottoman possessions in Asia were comparatively insignificant in comparison with the immense territories over which they ruled in Europe itself. In fact, strange as it may appear, it was as 1 an European Power that the Turks not only approached Constantinople itself but the greater part of Asia Minor, Armenia, and Syria.

Murad the Second died in 1421, and was succeeded by Mohammed the Second, who found that as far as Europe was concerned the Empire had reached an apparent limit, the great battle of Kossovo in 1448 had dissipated the hopes of Christendom 1 and had also exhausted the Turkish power of advance. Constantinople, weakened by tribute, by loss of territory, by intrigue, by isolation from Europe, now only awaited the long deferred blow. It was Mohammed's luck to have thrust into his hand the opportunity of crowning all the glories of his house.

We see the city closely besieged in 1453 , and after nearly two months' siege it succumbed in a confused skirmish, as often things happen in real life most undramatically. If Turkish historians are to be believed parlimentaires were actually discussing terms of surrender, the Genoese were wondering whether they should stay or go ; some of the troops were marching to their ordinary relief ; citizens were following their usual avocations, when suddenly the panic-stricken folk spread the incredible news that the town was taken; that the enemy was over the walls ; that the Emperor was iilled ; that the European ships had gone never to return ; that the Empire of the Cacsars was after fifteen centuries at an end.
To the Turks the capture of Constantinople was a crowning mercy and yet a fatal blow. Constantinople had, as we have seen, been the tutor and polisher of the Turks. So long as the Ottomans could draw science, learning, philosophy, art and tolerance from a living fountain of civilisation in the heart of
their dominions, so long had the Ottomans not only brute force but intellectual power. So long as the Ottoman Empire had in Constantinople a free port, a market, a centre of world finance, a pool of gold, an exchange, so long did the Ottomans never lack for money and financial support. Mohammed was a great statesman, the moment he entered Constantinople he endeavoured to stay the damage his ambition had done ; he supported the patriarch, he conciliated the Greeks, he did all he could to continue Constantinople the city of the Emperors. When he took Trebizond in 1463 he passed on the Greek population to reinforce the depleted quarters of Constantinople ; but the fatal step had been taken, Constantinople as the city of the Sultans was Constantinople no more ; the markets died away, the culture and civilisation fled, the complex finance faded from sight; and the Turks had lost their governors and thicit support. On the other hand, the corruptions of Byzantium remaincd, the bureaucracy, the eunuchs, the palace guards, the spies, the bribers, go-betweens-all these the Ottomans took over, and all these survived in Inxuriant life. The Turks in taking Stambul let slip a treasure and gained a pertilence. The wisdom, learning, art, and philosophy fled to Europe to hasten the renaissance and elucidate the problems of the new learning, the villainous cruelty and falseness remained to distort and divert the development of the Ottoman Empire.

But to Mohammed the conqueror, and the world which knew him, these things were hidden; for a moment the Turkish Sultan stood on a pinnacle of good fortune. The news of the fall of Constantinople came as a shameful and stumning blow to all the peoples of Central Europe, to Asia and Africa, as a cause of rejoicing. Moslem fanaticism, which had sunk to so low an cbb, blazed up again ; the Mamluke Sultan of Egypt rejoiced, and for a time there was a brief peace among the Moslem states.
Then again the struggle began anew. There were never wanting certain weaknesses inherent in the Ottoman Empire, which at the moments of its greatest power brought it to the apparent verge of dissolution. Nohammed the conqueror died with half Asia Minor under his sway, his capital in the Imperial city and Thrace, Wallachia, Rosnia, Macedonia, and parts of Hungary subject to his rule.
shepherds, and a complicated but efficient system of irrigation were the salient characteristics. Now, a few broken mounds, an isolated police post or two, are all that is left of that settled population. All save the shepherds have gone ; the land is abandoned to the nomads, their flocks and pastoral warfare. A new population has drifted into the vacant land-nomad Kurds from the highlands, Bedawin from the Arabian deserts ; the first pushed south by the armies of Selim the Conqueror ( 1566 ), the second driven north by famine. Between them, these Kurds and Bedawin have made the Jazirah the merriest and most entertaining little kingdom of disorder. Towns, sedentary commerce, organised government, and the rest of the conventional bores of the Universe have in turn been successfully disposed of, and their places taken by encampments, flocks, and patriarchal traditions, amid which the children of nature amuse themselves in the freest possible manner.
In March and April, north, south, east, and west-all Jazirah -is at war, not because the people are bloodily minded, not because they are rapacious, not because they are savage ; but because it is such fun. In the spring of the year, when the grass is rich, the camels sleek, the sheep fat, the horses swift, what better sport is there than a foray into your neighbour's pastures?-a twenty hours' ride, a wild swoop on some unguarded herds of camels, and a vainglorious homeward flight, or perhaps a thirty-mile battle over hill and dale, with 500 young bloods aside ; yelling, whooping, brandishing lances, firing from the saddle, tumbling over neck and crop in the dust when a horse misses its footing, surrendering or flecing when the action becomes too close? Now and again a man is killed, it is true ; but that is a rare event which adds the necessary spice of danger to the glorious pastime of desert battle. Then, think of all that depends on these wars : of the heroes like El Hadhi, the young Shaykh of the Bedawin, who chased thirty enemies alone, sword in hand-and at the end died of a base-born shepherd's goad; the great chicfs like the Kurd Ibrahim, who is now master of 14,000 horse, and whose grandfather was hanged in Diarbekir ; the poets who pass from camp to camp singing the ballads of victory, the laments of disaster, and the dirges for the fallen; of the great councils of war, when the greybeards
wag round the fire, plans of campaign are discussed, alliances are made and oaths of friendship and brotherhood are taken ; of the shrill cries of the women when the horsemen peer over the skyline; of the gatherings of the warriors when a raid is projected; of the midnight marches and noontide battles-these things are the very salt of a life which knows nothing of old age pensions, Nonconformist consciences, suffragettes, maffickings, professional politicians, trusts, excursions, halfpenny papers, hysteria, and appendicitis.

When you go into the Jazirah it is essential to divest yourself of all preconceived notions. Wipe John Stuart Mill, Omar Khayyam, Burke, Ruskin, Carlyle, and Bernard Shaw out of your mind; learn the Book of Job by heart for philosophy, the Book of Judges for politics, the "Arabian Nights" (Burton's translation) for ethics ; ride by balance, not by grip, keep your girths loose, look out for rat-holes, be polite and dignified in your conversation, don't talk about the superiority of the European civilisation, and you will learn a good deal. If you adopt any other line of conduct you will very likely get into serious trouble.

On April I my journey began in real earnest. At six o'clock we left the barracks at Meskene ; and started off to be ferried across the Euphrates, the impedimenta having been despatched to Rakka by the right bank. The ferry was a rather more practical affair than usual, and was in charge of a reverend and turbaned Turk from Anatolia-though what he was doing on the banks of the Euphrates it was hard to tell. The horses were shipped and we were pushed off into the yellow flood; and although, as I have said, the ferry-boat was less terrifying than most in this part of the world, I must admit that I felt some qualms when we grounded heavily in midstream. The three boatmen screamed to Heaven for safety, whilst the Turkish captain cursed them until he was hoarse ; but presently the swirling current swept us off into the stream once more, and we twirled and turned giddily in the oily, blistering waters until we were driven ashore and were able to disembark.

On landing, we were directed to the tents of the Shaykh Naif of the Weldi Arabs, whose camp lay about four miles
consuetudinem numeravit', precipiens ut unusquisque tàm parvus quàm magnus, etiàm ' infans unius diei, sive pauper esset sive ${ }^{3}$ dives, tale tributum praberet : ut scilicet ${ }^{4}$ daret unam ${ }^{5}$ pellem albi ursi, et unum nigrum castorem ${ }^{6}$, et unum nigrum ${ }^{7}$ zabulum ${ }^{\text {8 }}$, et unam nigram pellem cujusdam ${ }^{9}$ avimalis quod in terra latibulum habet, cujus nomen in latinum transferre ${ }^{10}$ nescimus ${ }^{21}$, sed teutonice dicitur iltis ${ }^{12}$, Poloni autem et Rutheni ${ }^{13}$ illam bestiam ${ }^{14}$ appellant dochori ${ }^{15}$; et ${ }^{16}$ unam nigram pellem vulpinam. Et quicunque ista non dat, inter Tartaros debet duci, et in eorum redigi servitutem.
II. Mittunt ${ }^{17}$ etiàm pro principibus terrarum, ut ad eos veniant
t Nunciavit dans le ms. de Pétau.
${ }^{1}$ Etiam dans les mss. de Pétau et de Colbert, et dans les autres.
${ }^{3} \mathrm{Yel}$ dans le ms. de Colbert.
4 Si dans le ms. de Colbert.
${ }^{5}$ Unam dans les mss. de Pétau et de Colbert, unum dans les autres.
${ }^{6}$ Castrorem dans le ms. de Colbert.
7 Nigrum n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{8}$ Sabulum dans le ms. de Pétau.
y Guidam dans le ms. de Colbert.
${ }^{10}$ Perferre dans le ms. de Colbert.
${ }^{14}$ Nescimus dans le ms. de Pétau, nescio dans tous les autres.
${ }^{12}$ Les mots sed teutonicé dicitur iltis manquent dans les mss. de Pétau el de Colberl; les autres portent illic. Il faut évidemment lire iltis, qui est le nom allemand du putois.
${ }^{13}$ Rutoni dans le ms. de Pétau.
14 Bestiam ne se trouve que dans le ms. de Pétau,
${ }^{15}$ Dochori dans le ms. de Colbert, dorcori dans celui de Pétau, dochon dans les autres. Le mot slave qui correspond à l'allemand iltis est choréke en russe, tchorz en polonais, tchor en bohème et en slovaque, thore en serbe, dihur dans la Carniole; ce qui détermine bien la leçon dochori que nous avions adoptée avant de l'avoir trouvée dans le ms. de Calbert.

[^21]Baldach ', Sarti ' : alixe terre sunt plures, sed earum nomina ignoramus. Vidimus etiàm viros et mulieres ferè de omnibus terris superiùs ${ }^{3}$ nominatis.

## § III. De terris quec eis viriliter restilerunt ${ }^{4}$.

Hæc autem sunt nomina terrarum quæ eis viriliter restiterunt, nec sunt adhùc subditx eis : India magna, Mangia ${ }^{5}$, quadam pars Alanorum, quædam pars Kitaorum, Saxi ${ }^{6}$ : quandam enim civitatem Saxorum ${ }^{7}$ pradictorum, ut nobis dicebatur ibidem ${ }^{8}$, obsederunt et debellare tentaverunt ${ }^{\circ}$; at ${ }^{10}$ ipsi fecerunt machinas contrà machinas ipsorum ", et Tartarorum " machinas omnes fregerunt, uec civitati appropinquare poterant ad pugnam propter ${ }^{13}$ machinas et balistas; tandem unam viam sub terrâ fecerunt, et prosilierunt ${ }^{14}$ in civitatem, et alii tentabant ${ }^{15}$ incendere civitatem, alii
. Baldas dans le ms. de Pétau, Baldac dans celui de Colbert, Baldahc dans celui de Londres, Baldach dans les deux autres.
${ }^{2}$ Sarci ou Sarti dans le ms. de Petau, Sarti dans celui de Colbert, Sarthi dans les autres.
${ }^{3}$ Superius dans les mss, de Pétau et de Colbert, supra dans les autres.
© Comme au ms. de Colbert.
5 Mangia manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Saxa dans le ms. de Pétau, Sacxi dans celui de Colbert, Sayi dans les autres.
7 Saxorum dans le ms, de Pétau, Sacxorum dans celui de ColWert, Sayorum dans les autres.
\$ Ut nobis dicebatur ibidem ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
${ }^{4}$ Temptaverunt dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres.
${ }^{10} A c$ dans les mss. de Pétau et de Colbert.
"Ipsorum dans le ms. de Pétau, corum dans les autres.
${ }^{14}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Propter daus les mas. de Pétau et de Colbert, contra dans les autres.
4) Prosilicrunt dans le ms. de Pétau, prosiluerunt dans les autres.
is Temptabant daus les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres.
verò ' pugnabant : homines autem civitatis unam partem populi ' ad extinguendum ignem posuerunt, et alia pars fortiter pugnabat cum hiis ${ }^{3}$ qui intraverunt civitatem, et multos occiderunt ex ${ }^{4}$ eis, et alios vulneraverunt, compellentes eos ad suos redire : at ${ }^{5}$ ipsi videntes quòd nichil possent ${ }^{6}$ facere, et quòd ${ }^{7}$ multi homines ex eis ${ }^{8}$ morerentur, recesserunt ab eis.

## § IV. De tyrannide quam exercent in hominibus suis ?.

In terrâ Sarracenorum et aliorum, qui ${ }^{10}$ quasi sunt inter eos domini accipiunt omnes artifices meliores, et in omnibus operibus suis ponunt; alii autem artifices " dant eis de opere suo tributum. Segetes omnes condunt in horreis dominorum suorum; dimittunt tamen eis semina, et quantùm ipsis " competenter sufficiat ${ }^{13}$ pro expensis; aliis autem ${ }^{24}$ unicuique unum pondus de pane ${ }^{15}$ satis modicum dant in die, et ${ }^{16}$ nichil aliud nisi ter in septimanà modi-
. Vero n'est que dans le ms, de Colbert.
${ }^{2}$ Populi manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{3}$ Eis dans le ms. de Pétau.
${ }^{4} \mathrm{Ex} x$ manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Et dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Le ms. de Pétau dit ei facere, ceux de Colbert et de Londres facere eis.
7 Quòd n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{8}$ Ex eis ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
9 Nous avons suppléé ce titre à défaut de rubrique marginale dans le ms. de Colbert.
${ }^{10}$ Qui dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres, ubi dans les deux autres.
${ }^{12}$ Une lacune se trouve ici dans le ms. de Pétau, qui a oublié les mots ... meliores, et in omnibus operibus suis ponunt ; alii autem artifices...
${ }^{12}$ Le ms. de Pétau, le seul où se trouve cette phrase, porte ipsi.
${ }^{13}$ Le ms. de Pétau porte sufficit.
14 Tout ce qui suit le mot dominorum jusqu'à unicuique ne se trouve que dans le ms. de Pétau; les autres mss, ne mettent entre ces deux mots que la particule et.
${ }^{15}$ De pane ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
${ }^{26}$ Et n 'est que dansles mss. de Pétau et de Colbert.
cum quid de carnibus eis prebent '. Et illis ' tantùm hoc artificibus faciunt qui in civitatibus commorantur. Insuper ${ }^{3}$ quandò dominis placet ${ }^{4}$, cum uxoribus et filiis ${ }^{5}$ juvenes omnes accipiunt, et post se cum omnibus famulis suis faciunt ire ${ }^{6}$; qui de catero ${ }^{7}$ sunt de ${ }^{8}$ numero Tartarorum ${ }^{9}$, imò ${ }^{10}$ potiùs de numero captivorum, quià etsi " inter ipsos sunt numerati, non tamen habentur ${ }^{1 "}$ in reverenciâ sicut Tartari ${ }^{13}$, sed habentur pro servis, et ad omnia pericula ut alii captivi mittuntur : ipsi enim in bellis ${ }^{\prime \prime}$ sunt primi; et ${ }^{15}$ etiàm si debet ${ }^{16}$ palus vel aqua periculosa transiri ${ }^{17}$, oportet eos primó vadum tentare ${ }^{18}$. Ipsos etiàm est necesse operariomnia quæ sunt facienda. Ipsi etiàm ${ }^{19}$ si in aliquo offendunt, vel si ${ }^{10}$ non obe-

[^22]diunt ad nutum, ut asini verberantur. Et ut breviter dicam, modicum quid manducant, et ${ }^{1}$ modicum bibunt, et pessimè induuntur; nisi fortè aliquid possint ${ }^{2}$ lucrári, ut ${ }^{3}$ aurifabri et alii artifices boni. Sed aliqui tàm malos dominos habent, quòd nichil eis dimittunt ${ }^{4}$, nec habent tempus, prex multitudine operum dominorum, ut sibi aliquid operentur, nisi furentur sibi ${ }^{5}$ tempus, quandò forsan ${ }^{6}$ debent quiescere vel dormire : et hoc si uxores vel propriam stationem ${ }^{7}$ permittuntur habere. Alii autem qui tenentur in domo pro servis, omni miseriâ sunt repleti : vidimus ${ }^{8}$ enim cos in braccis pelliceis ${ }^{9}$ sxpissimè ire, et toto corpore nudos in maximo solis ardore; et in hyeme patiuntur maximum frigus. Vidimus etiàm aliquos pedicas et digitos manuum ${ }^{10}$ de magno frigore perdidisse; audivimus etiàm alios " esse mortuos, vel etiàm de magno "algore quasi in omnibus membris inutiles esse factos.

[^23]
## CAPITULUM OCTAVUM.


#### Abstract

QUQMODO bello occurnatur tartaris et quid intendunt, et de anmis et ordinationn acierum, et quomodò occurnatur forum astucis in pugna, et munitiong castronum et civitatum, et Quid faciendum est de CAPTIVIS ${ }^{1}$.


Dicto de terris quæ obediunt eis, supponendum est quomodo bello occurratur eisdem; quod videtur nobis hoc modo *dicendum : primò quidem ${ }^{3}$ scribendum est quid ${ }^{4}$ intendunt; secundò de armis et ordinatione acierum ${ }^{5}$; terciò quomodò occurratur astuciis eorum ${ }^{6}$ in congressione; quartò de munitione castrorum et civitatum ${ }^{7}$; quintò quid faciendum est ${ }^{8}$ de captivis ${ }^{9}$.

- Le ms. de Pétau porte Quomodo bello captaris occurratur et quod attendunt, et de armis et ordinatione acierum, et quomodò occurratur eorum astuciis in pugna et munitione castrorum et comitntum, et quod faciendum est de captivis; celui de Colbert dit Quomodò bello Tartaris occurratur, et quid intendunt, de armis contra cos, et ordinatione acierum et qualiter corum astuciis occurratur in congressione, et munitione castrorum et civitatum, et quid faciendum sit de captivis corum; les trois autres mss, se contentent de mettre Quomodò bello occurratur Tartaris. - Ce chapitre répond, dans I'abrégé de Vincent de Beauvais, au chap. xvirı, Qualiter resistendum sit eis.
, Le ms. de Colbert intercale ici le mot esse.
${ }^{\text {² }}$ Quidem n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
4 Quid manque dans le ms. de Londres.
${ }^{5}$ Acierum manque dans le ms. de Pêtau.
${ }^{6}$ Eorum manque dans le ms. de Pétau ; au lieu de astuciis corum, le ms. de ColLert met seulement $c i s d c m$.
- Comitatum dans le ms. de Pétau
${ }^{8}$ Est dans le ms. de Pétau, sit dans les autres.
${ }^{\circ}$ Les mss. autres que celui de Pétau insèrent ici le mot corum.


## § I. Quid intendunt Tartari '


#### Abstract

r. Intentio Tartarorum ${ }^{2}$ est silji ${ }^{3}$ subjicere ${ }^{4}$ totum mundum si possunt; et de hoc a ${ }^{5}$ Chingis-can ${ }^{6}$ habent mandatum, sicut supe riùs dictum est; idcircò ${ }^{7}$ corum imperator sic in litteris suis ${ }^{8}$ scribit : Dei fortitudo, omnium hominum ${ }^{9}$ imperator; et in ${ }^{19}$ superscriptione sigilli sui est hoc " : Deus " in corlo, et Cuyug-can super terram Dei fortitudo. Omnium hominum ${ }^{33}$ imperatoris sigillem. Et ideò cum nullis hominibus faciunt ${ }^{1 / 4}$ pacem, ut dictum est, nisi fortè se in eorum ${ }^{5}$ manibus tradant ${ }^{16}$. Et quià, exceptâ Christianitate, nulla est terra in orbe quam ipsi non teneant ${ }^{17}$, idcirco ${ }^{18}$ ad


[^24]pugnam se prxparant ' contrà nos. Undè ' noverint universi quòd nobis existentibus in terrâ Tartarorum ${ }^{3}$, in solemni ${ }^{4}$ curiâ qua jàm ex pluribus annis indicta erat fuimus, ubi elegerunt Cuyuc ${ }^{5}$. in ${ }^{6}$ imperatorem in prasentiâ nostrâ, qui in 7 linguâ eorum dicitur can : qui ${ }^{8}$ Cuyuc-can predictus erexit cum omnibus principibus vexillum contrà Ecclesiam Dei et Romanum Imperium, et ${ }^{9}$ contrà omnia regna Christianorum et populos 0 ccidentis ${ }^{10}$, nisi forsan facerent ea quæ " mandat " DominoPapæ et potentioribus ${ }^{3}$ ac omnibus Christianorum populis Occidentis ${ }^{14}$. Quod nullầ ratione faciendum esse ${ }^{15}$ nobis videtur ${ }^{16}$ : tùm ${ }^{27}$ propter nimiam servitutem et ${ }^{18}$ into-
${ }^{1}$ Preparant dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres, prepararunt dans ceux de Lumley et de Dupuy.
: Undè dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres, indè dans ceux de Lumley et de Dupuy.
${ }^{3}$ Tartarorum dans les mss, de Pétau et de Colbert, corum dans les autres.
4 Sollempni dans les mss. de Pétau et de Londres, Solempni dans celui de Colbert, solenni dans les deux autres.
${ }^{5}$ Cuyuc dans les mss. de Pétau et de Colbert, Cuych dans celui de Londres, Cuync.'? dans les deux autres.
${ }^{6}$ In n'est que dans le ms. de Colbert.
${ }^{7}$ In manque ici dans le ms. de Colbert.
${ }^{8}$ Le ms. de Pétau ne contient pas ce passage, in imperatorem, in presentiat nostrá, qui in linguâ corum dicitur can, qui Cuyuc can. Le mot can est écrit chan par les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres.
${ }^{9} A c$ dans le ms. de Colbert.
${ }^{10}$ Occidendis dans le ms. de Pétau, occidentes dans celui de Colbert.
${ }^{13}$ Quee manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Mandavit dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Potentioribus dans le ms. de Pétau, potentibus dans les autres.
${ }^{14}$ Occidendis dans le ms. de Pétau, occidentes dans celui de Dupuy.
${ }^{15}$ Est dans les cinq mss.; mais le sens réclame ici esse.
${ }^{16}$ Nobis videtur ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Cum dans le ms. de Pétau, tam dans celui de Colbert, tum dans les trois autres. ${ }^{18}$ Etiam dans le ms. de Pétau; les mots et intolerabilem manquent dans celui de Colbert.
lerabilem, quæ est hactenùs inaudita, quam vidimus oculis nostris, in quam redigunt omnes gentes sibi subjectas :- tùm proptereà quòd ' in eis nulla est fides, nec aliqua gens potest confidere in verbis eorum, quià ' quicquid promittunt non observant quandò vident tempora sibi favere, et subdoli sunt in omnibus factis et promissis corum; intendunt etiàm delere omnes principes, omnes nobiles, omnes milites et honestos viros ${ }^{3}$ de terrà, ut superiùs dictum est, et ${ }^{4}$ hoc faciunt subdolè ${ }^{5}$ et artificiosè in ${ }^{6}$ subditos ${ }^{7}$ suos : - tùm ${ }^{8}$ etiàm quià indignum est quòd ${ }^{9}$ Christiani subdantur eisdem, propter abominationes ${ }^{10}$ eorum, et quià in nichilum redigitur cultus Dei, et animæ pereunt, et corpora ultrà quàm credi possit multimodè " affliguntur; in principio " quidem sunt blandi, sed posteà pungunt ${ }^{13}$ ut scorpio, cruciant et affligunt : - tùm quià pauciores sunt ${ }^{14}$ numero, et corpore ${ }^{15}$ debiliores quàm populi christiani.
II. In predictâ autem curiâ sunt bellatores et principes ${ }^{16}$ exerci-
${ }^{1}$ Quià dans les mss. de Colbert et de Londres.
= Quià dans les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres ; celui de Colbert met $e t$; le mot manque dans celui de Pétau.
${ }^{3}$ Ét honestos viros ne se trouve que dans le ms. de Pétau; celui de Colbert porte et omnes milites honestos.
. $\mathrm{E} t$ dans le ms. de Pétau, sed dans les autres.
${ }^{5}$ Subdolo dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Eciäm au lieu de in dans le ms. de Colbert.
${ }^{7}$ Subdictos dans le ms. de Pétau.
${ }^{8}$ Tunc dans le ms. de Pétau.
${ }^{9}$ Ut dans les mss. de Pétau.
${ }^{10}$ Abhominationes dans les mss. de Pétau et de Colbert.
" Multimode dans le ms. de Pétau, multitudine dans les autres.
${ }^{12}$ Principio dans les mss. de Pétau et de Colbert, primo dans les autres.
${ }^{13}$ Pungunt n'est que dans le ms, de Colbert.
${ }^{14}$ Sunt manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{15}$ Corpore et debiliore dans le ms. de Londres.
${ }^{16}$ Les mss. de Londres, de Lumley et de Dupuy intercalent ici la particule et.
tùs àssignati : de decem hominibus mittuntur ' tres cum famulis ' eorum, de omni terrâ potestatis corum. Unus exercitus debet intrare per Hungariam ${ }^{3}$, secundus per Poloniam ${ }^{4}$, ut nobis dicebatur ${ }^{5}$; venient ${ }^{6}$ autem pugnaturi continuè decem et octo annis. Tempus est ${ }^{7}$ eis assignatum procedendi ${ }^{8}$ : in martio preterito exercitum invenimus indictum per omnes Tartaros per quos transivimus, ad terram Rusciæ ${ }^{9}$; venient autem in tribus vel in qua-tuor annis usquè ad ${ }^{\text {º }}$ Comaniam; de Comanià autem insultum ${ }^{1 "}$ facient in terras superiùs annotatas; ignoramus tamen " utrim incontinenti post terciam hyemem veniant, vel ad tempus adhùc expectent ${ }^{13}$, ut meliùs venire, possint ex improviso ${ }^{14}$. Hacc omnia firma sunt et vera, nisi Dominus aliquod impedimentum pro suât gracià faciat eis, sicut fecit quandò venerunt in Hungariam ${ }^{15}$ et Poloniam ${ }^{16}$ : debebant enim procedere pugnando ${ }^{17}$ triginta annis;
4. Mittunt dans ies mss. de Pélau et de Colbert.

- Famulis dans le ins. de Pétau, familits dans les autres.
${ }^{3}$ Ungariam dans les mss. de Colbert et de Londres.
${ }^{4}$ Peloniam dans le ms. de Colbert.
5 Ut nobis dicebatur ne se trouve que dans le ms. de Pétau.

6. Venient dans le ms. de Pétau, veniurt dans les autres.

7 Les mss. autres que celui de Pétau intercalent ici le mot etiam.
\$ Procedlendi ne se trouveque dans le ms. de Pétau.
${ }^{9}$ Après les mots in martio, au lieu du passage que nous fournit le ms. de Pélau, les autres mss. portent seulement an, dom. 1247 (on preterito, ms. de Colbert) se de lerrit suit movelant (ou moverunt).
${ }^{\text {ro }} \mathrm{I}$ It dans le ms. de Colbert.
${ }^{15}$ Non saltum dans le ms. de Pétau.
${ }^{13}$ Le ms. de Pétau écrit 9 , c'est-à-dire cum, au lieu de tamen.
${ }^{13}$ Expectant dans le ms. de Pétau.
${ }^{1:}$ Tout ce passage, depuis ignorannus tamen, ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{15}$ Ungartain dans les mss, de Colbert et de Londres.
${ }^{15}$ Polloniam dians le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Au lieu de pugnando, qui est donné par les mss. de Pétau et de Colbert, les trois autres mss, portent tunc pro certo.
sed interfectus fuit tunc imperator eorum veneno, et propter hoc quieverunt à praliis usquè nunc. Sed modò, quià positus est imperator de novo, iterùm ' ad pugnam se incipiunt preparare. Adhuc' sciendum est ${ }^{3}$ quòd Imperator proprio ore ${ }^{4}$ dixit quòd vellet mittere exercitum suum ${ }^{8}$ in Livoniam ${ }^{6}$ et Prusciam ${ }^{7}$.
iII. ${ }^{8}$ Et quoniàm intendit ${ }^{9}$ omnem terram delere vel in servitutem redigere, quac servitus est quasi ${ }^{1}$ intolerabilis " nostræ genti" ut superius dictum est, occurrendum igitur est eis ${ }^{33}$ bello. Sed $^{24}$ si una provincia non vult alteri opem ferre, terra illa ${ }^{25}$ delebitur contrà quam pugnant, et cum illis hominibus quos capiunt pugnabunt ${ }^{16}$ contrà aliam terram; et in acie erunt primi : si malè pugnant occidentur ad eis; $\sin { }^{17}$ autem benè, ipsos cum promis-
'Les mss. autres que celui de Pétau intercalent ici une répétition des mots de novo.
${ }^{2}$ Adhicic manque dans le ms. de Pétau, celui de Colbert donne et hoc; les autres ad hoc.
${ }^{3}$ Est manque dans le ms. de Pétau.
4 Propriore ore dans le ms. de Pétau, ore suo proprio dans celui de Colbert, ore suo dans les autres.
${ }^{5}$ Suum n'est que dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Lyvoniam dans le ms. de Londres..
${ }^{7}$ E Prusciam dans le ms. de Pétan, et Prusciam dans celui de Colbert, et Pruciam dans celui de Londres, et Prussiam dans les deux autres.
${ }^{8}$ Le ms. de Colbert place vis-à-vis de cet endroit la rubrique marginale qui fait le sitre de la section III.

9 Intendit dans les mss. de Pétau et de Colbert, volunt dans les autres.
${ }^{10}$ Quasi n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
"Intollerabilis dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{12}$ Gentis dans le ms. de Pétau.
${ }^{13}$ Eis manque dans les mss. de Lumley et de Dupiny, lesquels, ainsi que celui de Londres, mettent, avant bello, la particule in qui n'est pas dans ceux de Pétau et de Colbert.

14 Et dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Illa manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{16}$ Pugnabant dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Sin dans le ms. de Colbert, si dans les autres.
sinè morà : et cùm venerint ibi ${ }^{1}$, debitum honorem nullum recipiunt, sed habentur ut aliæ viles personæ; et oportet ut eis munera magna presentent, tàm ducibus quàm uxoribus eorum et officialibus millenariis et centenariis ${ }^{2}$; imò ${ }^{3}$ omnes generaliter, et ipsi etiàm servi, ab eis cum magnâ importunitate ${ }^{4}$ munera petunt ${ }^{5}$ : et non solùm ab ipsis, sed etiàm a nunciis corum cùm ${ }^{6}$ mittuntur ad ipsos ${ }^{7}$. Aliquibus etiàm inveniunt occasiones ut eos occidant , sicut de Michaele et aliis actum ${ }^{8}$ est; aliquos verò, ut alliceant alios ${ }^{9}$, dimittunt redire; aliquos ${ }^{19}$ etiàm potionibus perimunt vel veneno. Eorum enim intentio est, ut ${ }^{11}$ ipsi soli dominentur in terrâ : idcircò ${ }^{23}$ querunt occasiones ${ }^{13}$ contrà nobiles ut eos ${ }^{14}$ occidant. Ab illis verò quos redire permittunt, petunt eorum filios aut fratres, quos ${ }^{15}$ ulteriùs nunquàm dimittunt, sicut factum ${ }^{16}$ est de filio Ieroslai ${ }^{17}$, et de quodam ${ }^{18}$ duce Alanorum, et aliis pluri-
' Ibi n’est que dans le ms. de Pétau.
${ }^{3}$ Et centenariis manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{3}$ Immo dans le ms. de Pétau, imo dans les autres.
${ }^{4}$ Impotınitate dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Perunt dans le ms. de Pctau, querunt dans les autres.
${ }^{6}$ Le ms. de Pétau intercalc ici le mot potōnib3, c'est-à-dire potionibus, dont ce n'est aucunement la place.

7 Ad ipsos ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Dictran dans le ms. de Pétau.
${ }^{9}$ Ut alliceant alios dimittent dans le ms. de Pétau, alliciunt (cu aliciunt) quos permittunt dans les autres mass.
${ }^{10}$ Alios dans le ms, de Pétau.
${ }^{14}$ Quod dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Iccirco dans le ms. de Pétau.
${ }^{13}$ Occationes dans le ms. de Pétau.
14 Illos dans le ms, de Pétau.
15 Quod dans le ms. de Pétau ; celui de Londres intercale ici le mot vel.
${ }^{15}$ Dictum dans le ms. de Pétau, actum dans celui de Colbert.
${ }^{17}$ Jeroslay dans les mss. de Pétau et de Colbert, Jerozlay dans celui de Londres, Ieroslai dans les autres.
${ }^{\text {t }}$ Le ms. de Colbert intercale ici le mot alio.
sis et ' adulationibus tenent, et etiàm ut ab ipsis ' non fugiant promittunt eis quòd facient eos ${ }^{3}$ dominos magnos; sed ${ }^{4}$ post hoc quandò securi possunt esse de ipsis ut non recedant ${ }^{3}$, faciunt eos infelicissimos servos : ac de mulieribus quas volunt pro serviciis et concubinis tenere ${ }^{6}$, faciunt illud idem : et ità cum hominibus devictæ provinciæ destruunt aliam terram. Nec est aliqua provincia qux per se possit ${ }^{7}$ eis resistere, sicut nobis videtur, nisi Deus velit pugnare pro ipsis ${ }^{8}$; quià de omni terrầ potestatis eorum, ut superiùs ${ }^{9}$ dictum est, homines congregantur ${ }^{\text {to }}$ ad bellum. Undè si " Christiani se ipsos et suam terram et Christianitatem volunt servare, oportet quod in unum conveniant reges, principes et barones, et terrarum rectores ' ${ }^{1,}$, et mittant de communi consilio ${ }^{13}$ homines contrà eos $^{-}$ad pugnam, antequàm ipsi incipiant per terram ${ }^{1 / 4}$ diffundi : quoniàm postquàm incipiunt spargi per terram ${ }^{\text {'s }}$, nul-

[^25]lus ' ${ }^{\text {congruè auxilium alteri potest prebere, quoniàm ipsi cater- }}$ vatim undiquè homines querunt et ' occidunt; ${ }^{3} \mathrm{et}$ si se claudunt in castris, ponunt tria ${ }^{4}$ vel quatuor millia hominum aut plures ${ }^{5}$ circà ${ }^{6}$ castrum vel civitatem, qui obsideant ${ }^{7}$ eam ; et ipsi nichilominùs diffunduntur per terram ${ }^{8}$ et homines occidunt?

## § II. De armis et ordinatione acierum ${ }^{\text {" }}$.

I. Quicunque autem volunt pugnare cum cis, hæc arma debent habere : arcus bonos et fortes, et " balistas, quas multùm timent ; et "sagittas sufficientes, et bonum dolabrum ${ }^{13}$ de
à la suite les mots undique homines querunt $e t$, lesquels manquent dans les mss. de Pétau et de Colbert et feraient double emploi avec le reste de la phrase.
${ }^{1}$ Nullus manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{2}$ Ac dans le ms. de Pétau.
${ }^{3}$ Le ms, de Colbert place vis-à-vis de cet endroit la rubrique marginale qui forme le titre de la section IV.

4 Les mss. autres que celui de Pétau mettent ici une première fois le mot millia, répété ensuite par tous sauf celui de Colbert, et qui est écrit milia dans ce dernier ainsi que dans celui de Pétau.
${ }^{5}$ Aut plures n'est que dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Circa dans les mss. de Pétau et de Colbert, contra dans les autres.
7 Obsidiant dans le ms. de Pétau, obsedeant dans celui de Londres.
${ }^{8}$ Terram dans les mss. de Pétau et de Colbert, terras dans les autres.
9 Et homines occidunt dans le ms. de Colbert, homines occidentes dans les autres.
${ }^{10}$ Ce titre forme, dans le ms. de Colbert, deux rubriques distinctes, l'une De armis corum répondant au premier alinéa de cette section, l'autre $D_{e}$ ordinatione acierum corum répondant au deuxième alinéa; il est évident que dans toutes deux le mot eorum est de trop, le sens au contraire voulant contrà cos.
${ }^{11}$ Et manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{12}$ Et manque ici dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Odolabrum dans le ms. de Pétau.
bono ferro, vel securim ' cum longo ' manubrio; [ ferramenta ${ }^{3}$ sagittarum, de arcu, vel de balistâ, debent, ut Tartari ${ }^{4}$, quandò sunt calida, temperari in ${ }^{5}$ aquâ cum sale mixıâ, ut fortia ${ }^{6}$ sint ad penetrandum arma corum ]; gladios etiàm et ${ }^{2}$ lanceas cum unco ${ }^{8}$, qui valeant ${ }^{9}$ ad detrahendum ${ }^{10}$ cos de sellâa ${ }^{11}$, quià ${ }^{13}$ de ipsâ ${ }^{13}$ facillimè cadunt ; ac ${ }^{14}$ cultellos ${ }^{15}$; ac ${ }^{16}$ loricas duplicatas ${ }^{17}$, quià illas ${ }^{18}$ de facili ${ }^{19}$ eorum sagitte ${ }^{\circ}$ non penetrant; et galeam et arma " alia ad protegendum corpus et equum ab armis et sagittis " eorum. Et si aliqui non sunt ità benè armati ut diximus ${ }^{23}$, debent ire post alios ut

- Vel securim dans les mss. de Pétau et de Colbert, et securim dans celui de Londres, et scutum dans les deux autres.
${ }^{3}$ Lungo dans le ms, de Pétau.
${ }^{3}$ Feramenta dans le ms. de Pétau.
4 Tatari dansle ms, de Colbert.
${ }^{5}$ Cumn dans le ms. de Colbert.
${ }^{6}$ Fortia manque dans le ms. de Colbert.
7 Et manque dans le ms. de Pétau.
* Uncto dans le ms. de Pétau.
? Fralent dans le ms. de Pétau, volunt dans ceux de Colbert et de Londres, ainsi ưue dans l'abrégé de Vincent de Beauvais.
${ }^{10}$ Detrahendum dans les mss. de Pétau et de Colbert, trahendum dans les autres,
${ }^{11}$ Sella dans les mss. de Pétau et de Colbert, scllis dans les autres.
${ }^{13}$ Qui dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Ipsa dans les mss. de Pétau et de Colbert, eis dans les autres.
${ }^{14}$ Ad dans le ms. de Colbert.
${ }^{15}$ Cutellos dans le ms. de Pétau, cultellos dans les autres.
${ }^{16}$ Ac manque dans le ms. de Pétau; celui de Colbert met et.
${ }^{17}$ Le ms. de Colbert répète ici par inadvertance et loricas duplicas.
${ }^{18}$ Illas dans les mss, de Pétau et de Colbert, illos dans les autres.
${ }^{19}$ De facilin'est que dans le ms, de Pétau.
${ }^{30}$ Le ms. de Pétau répète ici par inadvertance le mot corum.
${ }^{21}$ Le ms. de Pétau intercale ici à tort la particule et.
${ }^{32}$ Et sagittis manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{33}$ Diximus dans le ms. de Pétau, dixi dans les autres.
faciunt Tartari ', et trahere contrà eos de arcubus vel de balistis ${ }^{\text {s }}$. Nec debent parcere pecunix quin ${ }^{3}$ comparent arma, ut possint animas et corpora et ${ }^{4}$ libertatem et res alias conservare ${ }^{5}$.

1. Acies debent ${ }^{6}$ ordinare ut ipsi, per ${ }^{7}$ millenarios ac ${ }^{8}$ centenarios et ${ }^{9}$ decanos et duces exercitûs; qui duces nequaquàm ${ }^{10}$ prexlium debent intrare, sicut non intrant ${ }^{\text {" }}$ duces eorum, sed debent de exercitu ${ }^{1 "}$ videre et ordinare. Legem ponere etiàm ${ }^{13}$ debent ut simùl incedant ad bellum sive aliàs, sicut sunt ordinati : et quicunque ${ }^{14}$ reliquerit ${ }^{15}$ alium sive ad bellum procedentem sive pugnantem, vel quicunque fugerit nisi omnes ${ }^{16}$ communiter cedant, graviter puniatur ${ }^{{ }^{7}}$; quiä tunc pars bellantium sequitur fugientes,

[^26]${ }^{3}$ Quando comparant dans le ms. de Pétau, quin comparent dans celui de Colbert, quoniam comparent dans les autres.

4 Et ne se trouve ici que dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Cóservare dans les mss. de Pétau et de Colbert. - Tout le passage qui précède, depuis et si aliqui non sunt ità bené armati, manque ici dans le ms. de Colbert, et se trouve transporté à la fin de l'alinéa suivant.
${ }^{6}$ Deberent dans le ms. de Pétau.
7 Per manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{8} A c$ n'est que dans le ms. de Pétau.
9 Et manque dans le ins. de Colbert, et decanos manque dans celui de Pétau.
${ }^{\text {to }}$ Necquaquain dans le ms. de Londres.
${ }^{11}$ Non intrant dans les mss. de Pétau et de Colbert, nee tout court dans les autres.
${ }^{12}$ De exercitu dans le ms. de Pétau, cexercitus dans les autres.
${ }^{13}$ Legem etiam dans les mss. de Pétau et de Colbert, legemque dans les aut'es.
if Si quis dans le ms. de Colbert.
${ }^{15}$ Reliquerit dans les mss. de Pétau et de Colbert, relinquit dans les autres.
${ }^{15}$ Oinnes manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Graviter de (sans doute pour debet) puniri dans le ms. de Pétau, gravissime punitur, puniatur ou puniantur dans les autres.

## (724)

et sagittis eos ${ }^{1}$ occidunt, et pars cum hiis qui remanent ' pugnat ${ }^{3}$, et sic confunduntur et ${ }^{4}$ occiduntur remanentes ac ${ }^{5}$ fugientes ${ }^{6}$. Et ${ }^{7}$ similiter quicunque fuerit conversus ad predam tollendam ${ }^{8}$ antequàm omninó sit exercitus contrariorum ${ }^{9}$ devictus, maximâ pœnâ debet mulctari ${ }^{10}$. Talis enim apud Tartaros " sinè ullâ miseratione occiditur.

## § III. Quomod̀̀ occurratur astuciis eorum in congressione ${ }^{1}$.

1. Locus ad pralium ${ }^{13}$ est eligendus, si fieri potest, ubi ${ }^{14}$ sit planus campus et ${ }^{15}$ possint undiquè videre ${ }^{26}$; et debent habere ${ }^{17}$ si
${ }^{1}$ Fos dans le ms. de Pétau, corum dans les autres, sauf celui de Colbert, où tout ce passage manque.
${ }^{2}$ Remanet dansles mss. de Pétau et de Londres.
${ }^{3}$ Pugnat dans le ms. de Pétau, pugnant dans les autres, sauf celui de Colbert.
4 Ac dans le ms. de Pétau.
${ }_{5}^{5} A c$ dans le ms. de Pétau, $e t$ dans les autres.
${ }^{6}$ Tout le passage qui précède, depuis quia tunc pars bellantium sequitur, manque dans le ms. de Colbert.

7 Et n'est que dans le ms. de Pétau.
\$ Collectam dans le ms. de Pétau.
9 Centurnorum dans le ms. de Pétau, adversariorum dans celui de Colbert.
${ }^{10}$ Debet mulctari dans le ms. de Pétau, mulctetur dans les autres.
${ }^{11}$ Tataros dans le ms. de Cobbert.
${ }^{12}$ Nous avons déjà noté que la rubrique du ms, de Colbert correspondante à ce titre se trouve transposée beaucoup plus haut; elle est, au surplus, ainsi conçue : Quomodò occurrendum est eis bello in congressione.
${ }^{13}$ Prelium dans les mss. de Pétau et de Colbert , preliandum dans les autres.
${ }^{14}$ Ubi dans le ms. de Colbert, ut dans les autres.
${ }^{5} 5$ Ut est ici répété dans le ms. de Pétau.
16 Videre manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{17}$ Debent habere dans le ms. de Pétau, habeant dans ceux de Londres, de Lumley et de Dupuy, debent habere si manque dans celui de Colbert.
possunt sylvam ' magnam à tergo vel à latere, ità tamen quód non possint ${ }^{3}$ intrare inter ipsos et sylvam ${ }^{3}$. Nec ${ }^{4}$ debent simul ${ }^{5}$ omnes convenire in unum, sed ${ }^{6}$ facere acies multas, et divisas ${ }^{7}$ abinvicem, non ${ }^{8}$ tamen ${ }^{9}$ nimis ${ }^{10}$ distantes : et contrà illos qui primò ${ }^{11}$ veniunt debent " unam aciem mittere quææ ${ }^{13}$ eis occurrat; et si ,Tartari ${ }^{14}$ simulant fugam, non multùm vadant post eos, nisi fortè quantùm possunt videre, ne ${ }^{15}$ fortè ipsos ad paratas insidias trahant, sicut facere ${ }^{16}$ solent : et alia sit parata ad juvandum aciem illam ${ }^{17}$, si ${ }^{18}$ fuerit opportunum. Insuper habeant speculatores ex omni parte, ut videant quandò ${ }^{19}$ veniunt ${ }^{30}$ aliæ acies Tartarorum ", retrò, à dextris, et à sinistris : et semper debent aciem contrà
$\times$ Silvam dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{2}$ Possint dans les mss. de Colbert et de Londres, possunt dans les trois autres,
${ }^{3}$ Silvam dans les mss. de Pétau et de Colbert.
4 Non dans le ms. de Colbert.
${ }^{5}$ Simul manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{6} E t$ dans le ms. de Colbert.
7 Divisas ad invicem dans le ms. de Pétau, divisas ab invicem dans celui de Cotbert, diversas ab invicem dans les autres.
${ }^{8}$ Non dans les mss. de Pétau et de Colbert, nec dansles autres.
${ }^{9}$ Tamen manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{10}$ Nimis dans les mss. de Pétau et de Colbert, multum dans les autres.
${ }^{\text {it }}$ Primo dans les mss. de Pétau et de Colbert, post dans les autres.
${ }^{12}$ Le ms. de Pétau intercale ici à tort le mot eis.
${ }^{r^{3}}$ Que dans les mss. de Pétau et de Colbert, qui dans les autres.
${ }^{14}$ Tatari simulent dans le ms. de Colbert.
${ }^{15}$ Nisi dans le ms. de Londres.
${ }^{16}$ Ferre dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Ipsam aciem dans le ms. de Pétau, aciem primam dans celui de Colbert.
${ }^{18}$ Le ms, de Colbert intercale ici le mot forte.
19 Quod dans le ms, de Colbert.
${ }^{20}$ Veniunt dans le ms. de Pétau et dans l'abrégé de Vincent de Beauvais, veniant dans les autres mss.
${ }^{21}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.

## A PPENDIX.

de IITNERE FRATRUM MINORUM AD TARTAROS
QUAE FRATER BENEDICTUS POLONUS vIVA VOCE RETULIT .
(Ex ms. Regio 2477, olim Colbertino.)

1 Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, frater Johannes, de ordine minorum fratrum, dictus de Plano Carpini, a Domino Papâ missus ad Tartaros cum alio fratre, in Paschâ exiens à Lugduno Gallix ubi Papa fuit, profectus in Poloniam assumpsit in Vretslavià tercium fratrem ejusdem ordinis Bencdictum nomine, Polonum genere, ut esset sibi socius laboris et tribulationis ', ac interpres.Qui, mediante Conrado duce Polonorum, pervenerunt usquè Kyoviam civitatem Ruscix qux nunc est sub servitute Tartarorum. Quorum civium doctores conductum eis dederunt ad sex dietas usquè ad primam custodiam Tartarorum circà principium Comaniæ.

[^27]
## (775)

11. A cujus custodiæ ducibus cùm audissent eos esse nuncios Papæ, postulatis et receptis ab eis muneribus, dicti duo fratres Johannes et Benedictus, tercio fratre debilitato, cum equis et clientulis quos secum adduxerant ibidem relictis ut eis mandabatior; in ipsorum Tartarorum equis, et sarcunculis suis sibi salvis, perducti sunt ad secundam custodiam ; et ità per plurimas custodias equis permutatis, terciâ die pervenerunt ad ducem unius exercitùs qui profectus erat octo millibus ' armatorum, cujus ministri, postulantes et recipientes munera, ipsos ad ducem suum Curoniza perduxerunt. Hic interrogavit ab eis causam itineris et qualitatem negocii. Quâ compertâ, adjunxit eis tres Tartaros de suis, qui procurarent eos in equis et expensis de exercitu ad exercitum : donec venirent ad principem Bati nomine, qui est unus de majoribus principibus Tartarorum, qui et Ungariam devastavit.
in. In mediâ viâ transierunt fluvios dictos Nepere et Doir. In quo itinere expenderont quinque septimanas et plùs, scilicet à dominicâ Invocavit usquè ad feriam quintam Cence Domini, quo die venerunt aḍ Bati, ipsum invenientes super magnum flumen Ehil quem Rusci vocant Volga, qui creditur esse Tanais. Ministri itaque Bati, postulata ab eis receperunt munera, scilicet quadraginta pelles castorum ' et octoginta pelles taxonum ${ }^{3}$; quæ munera portata sunt inter duos ignes ab eis sacratos, et Fratres coacti sunt sequi munera, quià sic mos est apud Tartaros expiare nuncios et munera per ignem. Post ignes stabat currus continens auream statuam Imperatoris que similiter solet adorari. Sed Fratres adorare omnino renitentes, compulsi sunt tamen capita inclinare. Bati ergò auditâ legatione et de verbo ad verbum examinatâ, cum litteris suis unà

[^28]























14. $\pi \propto \iota \delta{ }^{2} i \alpha \mu \varepsilon-$ tpia Boiv. pro zaidziav $\mu z \tau \rho i \alpha y$. Vid. Notas.
beant: immo. ex earum rerum numero esse, quae maxime infestae sunt, et ultimum exitiun statim afferunt. (III.) Haec ita se habere, si nulla alia in praesenti exempla suppetant, ea certe quae his temporibus acciderunt, abunde comprobent. Nam cum Romani nihil quod ad rem bene gerendam pertineret onisissent, adversationes maximas fortunae experti sunt. Romanorum enim duces cum iniustis de causis in suspicionem venissent, alii in vinculis erant, alii ab lmperatoris benevolentia longe summovebantur. Unde cum externa veniseent auxilia, primum Massagetarum, deinde Latinorum, ab iis longe maior quam a manifestis hostibus pernicies Romanis exorta est. Ac nos iam pauca e multis protulimus, quae si quis recte et sine affectu expendat, manifeatam Dei iracundiam arguunt, licet mediocrem contineant non mediocrium delictorum castigationem. At eiusdem rei dunmentum evidentius est ipsa caedes Rogerii Caesaris. Nimirum Romani, quos illius arcessiti poenitebat, suae aegritudini mederi cupientes eius hominis caedem peregerunt, et molestis negotiis defunctum iri se hoc pacto speraverunt. Sed illud ipsum facinus, ut progressu orationis dicemus, longe maiorum et graviorum malorum causa extitit. Ita quoties divina Providentia consilitis et actionibús humanis non suffragatur, malus et plane infelix exitus iis succedit. Nam nec prudentibus consiliis valet vir pradens,

## HISTORIAE BXZANTINAE VII. 4.




A. C. 1282 ad 1328






















$$
\begin{aligned}
& \text { 10. Htecyxiepov et sic ubique A., Htptyzipton W. 12. zウ̀v add, A. }
\end{aligned}
$$ nec fortitudiae vir fortis. Immo et provida consilia in finem improvisum incurrunt, et facta generosa ac fortissima ad ignavum et turpem casum devolvuntur. Sed ad institutum redeundum est. (IV.) Latini itaque, qui Calliupoli erant, audita caede Caesaris primum omnes Romanos cuiuscunque aetatis in ea urbe habitantes iugularunt, et moenibus egregie munitis tutissimum in iis receptum ac praesidium habuerunt. Deinde suis miititibus in duas partes divisis una parte triremes suas, quae omnino octo erant, compleverunt, eisque navarchum Berengarium Entencam praefecerunt, ut ex insidiis naves Romanorum onerarias, seu ascendentes, seu descendentes, in Hellesponti angustiis exceptarent: altera armis omnibus sumptis praedatum in Thraciae reliquae perniciem exiverunt, eamque noctu atque interdiu incursando vastare coeperunt. Ac Berengarius Entença cum omnis sua classe providentia numinis exiguo tempore summum discrimen adiit. Nam cum imprudentes in sexdecim naves, quae tum ex urbe Genua adveniebant, metu piratarum egregie armatas incidissent, partim demersi, partim caesi sunt. Navarchus vero Berengarius cum multis suorum captus suis popularibus venditur.

(V.) Verum Cater complures dies immoti manserunt, incertum eventuma parte suorum amissa
bus '. Et si moritur pater vel frater sinè hærede ', filium vel fratrem nunquàm dimittunt : imò illius principatum totaliter accipiunt sibi, sicut de quodam duce ${ }^{3}$ Solangorum ${ }^{4}$ vidimus esse factum.
iII. Baschathos ${ }^{5}$ sive prefectos ${ }^{6}$ suos ponunt in terrâ illorum ${ }^{7}$ quos redire permittunt; quibus oportet ut ad nutum ${ }^{8}$ tàm duces quàm alii debeant obedire ${ }^{9}$; et si homines alicujus civitatis vel terræ non faciunt quod volunt, isti baschathi ${ }^{10}$ opponunt " eis quòd sint " Tartaris infideles, et sic civitatem illam ${ }^{13}$ vel terram destruunt, et homines qui sunt in eâ occidunt per manum validam ${ }^{14}$ Tartarorum, qui ex mandato principis illius cui obedit terra illa veniunt eis nescientibus ${ }^{15}$, et subitò irruunt ${ }^{\prime 6}$ super cos : sicut nuper
${ }^{\wedge}$ Pluribus dans les mss. de Pétau et de Colbert, plurimis dans les autres.
${ }^{2}$ Sine herede dans les mss. de Pétau et de Londres, sive heares dans les deux autres.
${ }^{3}$ Duce ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
4 Salangorum dans le ms. de Pétau, Salongorurz dans celui de Londres, Solangorum dans les trois autres.
${ }^{5}$ Bastacos dans le ms. de Pétau, bascatos dans celui de Colbert, baschatos dans celui de Dupuy, baschathos dans les deux autres.
${ }^{6}$ Sive prefectos ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
7 Terra illorum dans le ms. de Pétau, terris illorum dans celui de Colbert, terris corum dans les trois autres.
${ }^{8}$ Metun dans le ms. de Pétau.
9 Le ms. de Colbert porte quibus oportet ad nutum eorum tàm duces quam aitios obedire.
${ }^{10}$ Bastaki dans le ms. de Pétau, Bascaly dans celui de Colbert, Baschachi dans celini de Londres.

```
": Opponunt dans les mss. de Pétau et de Colbert, imponunt dans les autres,
\mp@subsup{}{}{12}\mathrm{ Sint dans les mss, de Pétau et de Colbert, sunt dans les autres,}
\({ }^{13}\) Istam dans le ms. de Coibert.
14 Validum dans le ms. de Dupuy.
\({ }^{35}\) Ut scientibus dansle ms. de Pétau,
\({ }^{6}\) Irruunt manque dans le ms. de Pétau.
```


## 228

## NICEPHORI GREGORAE


 ad 6836
 Senioris.





















audacia et animis valde trepidis. Fos quippe incesserat ac non mediocriter turbabat Massagetarum metus, quorum in Asia secum militantium inimicitias parvis de causis susceperant, occisis etiam eorum quamplurimis. Quin et Thracios milites hand parum timebant, quorum agros et aedes paulo ante crebris incursionibus vastaverant, ac domos audacter incenderant. Nec ullam sibi veniae a quoquam impetrandae spem reliquerant; ut nec si vellent pacem cum Imperatore facere, citra periculum eam facturos se sperarent. Illud autem terrorem eis maximum incutiebat, quod Imperator Michaél mox adventurus et eos magnis cum copils oppugnaturus ferebatur. Igitur profunda fossa circum castellum ducta, eaque vallo undique munita, ad tolerandam obsidionem se aecingebant, commeatu ex praeda sibi an: proviso et in oppidum intromisso. Sed cum tempus tereretur, et expectatus Imperatoris adventus differretur, ad alia consilia se convertunt. In eas enim angustias redacti, ut externo in solo nusquam securi vivere possent, sed undique vario periculorum terrore urgerentur, in eam inquam necessitatem adducti funestam et ultimum Romanis exitium allaturam fraudem excogitant. Turcos in adverso littore habitantes missis legatis socios sibi asciscunt, et cum ipsi ter mille essent, quingentos ab illis accipiunt. Nec

## historiae byzantinae vil. 4.




A. c. 1282 ad 1328




















longo post multi etiam transfugae se ad illos conferunt: cum quibus egressi finitimos agros infestabant, atque omnes equorum et boum et ovium greges una cum earum rerum possessoribus colligebant. Quae cum nec Romani nec Romanorum Imperatores ferre diutius possent, bellum utrinque apparari coeptum est. (VI.) Catalanis igitur et Turcis inter duo oppidula, Cypsella et Apros, per illud tempus commorantibus, Imperator flichaël cum , Thraciis et Macedonicis copiis, nec non Massagetarum et Turcopalorum phalangibus, in ea planitie quae est circa Apros castrametatur. Erant autem illi Turcopuli mille, qui Sultanum Azatinem, cum is ad Romanos, ut ante diximus, transiisset, sequati erant: sed cum illo ab Europaeis Scythis, ut et supra dictum est, abducto non abierant, verum Romanorum consivetudinem una cum religionc et sacro baptismate amplexi fuerant, atque ex eo inter Romenos milites numerabantur. Cum haud multi dies elapsi fuissent, et aliqui e speculatoribus adventum hostium nunciarent, surgit Imperator; exercitum in armis esse iubet; ducibus ac tribunis edicit, parati sint ipsi, ac praeterea cohortium ductores cohorteeque instruant. Qui cum hostilem aciem tripartito distributam viderent, suam ipsi quoque, ut aequalis pugna esset, tripartito diviserunt. Ac Turcopulos quidem cum

 Imp. Addron.
 Senioria.





















##  <br> 18. $\tau^{\prime} \dot{\alpha} \nu \mathrm{A}$. <br> 20. $\Phi \alpha \rho_{i} \dot{\nu} \tau \alpha_{\xi} \mathrm{A}$.

stibus conculcatus occubuit. (IX.) Inde Imperator Didymotichum proficiscitur, et prolixe a patre obiurgatur, quod Imperator non pro Imperii dignitate se gesserit, sed fortunam Romanorum in eius salute positam periculosae aleae velut sua sponte commiserit. Hostes vero exinde ad persequendos eos qui fugerant conversi alios occiderunt, alios vivos coeperunt: donec superventu noctis revocati a persequendo destiterunt. Mane cadaveribus spoliatis, divisisque manubiis, Thracios pagos impune incursando vastabant et incendebant. Non multis ex eo diebus elapsis Turcopuli illi, quos diximus, ad Catalanos deficiunt, cupideque accepti in Chalelis turmam (id nomen erat Turcorum duci) referuntur, et cum Turcis popularibus suis conscribuntur. (X.) Non ita multo post accidit, ut Ferrandus Ximenes et Berengarius Entenca cum Rocaforta duce suo graviter dissiderent: indignum esse dicentes, se claris ortos natalibus hominí ignobili et sordidae fortunae parere. Ne autem longum faciam, litis disceptationem armis permittunt. Ac Berengarius quidem Entença statim in pugna cadit. Ac Ferrandus Ximenes ad Imperatorem Andronicum fugit : a quo praeter spem ita splendide exceptus est, ut ei Magni Ducis titulus decerneretur, et uxor daretur Theodora, Imperatoris ex sorore neptis, quae tum vidua erat. (XI.) Caeterum cum Massagetae, clandestinis pactionibue ad Scythas praemissis,


A. $c$. 1282 ad 1328






















velle se ad cos una cum omnibus familiis transfugere significassent, iamque uxoribas et liberis ad se revocatis per Haemum transituri forent (qui guidem mons Romanos a Bulgaris hodie disterminat), in eos Turcopuli frequertes et conferti cum Catalanis quamplurimis circa radices montis impetum faciunt, et paucis exceptis omnes promiscue occidunt. Nam cum longo tempore commilitones Massagetarum fuissent, in lacri et praedae partem cum iis saepe venerant; et altercationibus non paucis in partitione manubiarum exortis, minorem portionem semper acceperant. Quod autem infirmiores essent, et adversus fortiores puguare non auderent, tempus veluti fefellerant, et iram animo insidentem tacite aluerant, quae tandem opportuna occasione oblata in apertum erupit. Et haec quidem in hunc modum gesta sunt.
5. At Irene Imperatoris Andronici uxor, ambitioso ingenio mulier, suos liberos et nepotes Imperii Romani stecessionem ac summam potestatem tenere per multas aetates, et imunortalem sui memoriam in posterorum nominibus permanere cupiebat: et, quod insolentius erat, non more monarchico, qui iam inde antiquitus apud Romanos vigeret, sed eo qui apud Latinos receptus esset, Romanas provincies ita dividi volebat, ut filii omnes, in ea quisque sorte ac ditione quase sibi obtigisest plenum dominium haberent, ab ipso quidem patre ad illos devolutum, ut iuris est in bonis ac possessio-

Coelectim of the Doyoge ane the Mournis pubtiahed by the Aoriet, Vgedgriphy - Pairs, 1839
Chep. (v) (incenty and cotins otho Tulss. Clup. vil- Cancering pacts aur
(i) Cleap vill-Cucering wrifore asun. Adofevair. Cmeriny ted form

## RECUML

## VOYAGES ET DE MEMOIRES,

Pliblié

## par la societté de géographie.

TOME QUATRIEME.


## PARIS,

CHEZ ARTHUS-BERTRAND, LIBRAIRE DE LA SOCIÉTE, rue Hautefeuille, $N^{\circ} 23$.

M DCCC XXXIX.
sacerdotibus bibere usque ad ebrietatem, et comedere milium frixum (1). Ante dominicam in septuagesima jejunant ipsi Nestorini tres dies, quos vocant jejunium Jone, quod predicavit Ninivitis (2); et Ermeni tunc jejunant quinque diebus, quod ipsi vocant jejunium sancti Serkis (3), qui est major sanctus inter eos, quem Greci dicunt fuisce canon. Nestorini incipiunt feria tertia jejunium, et terminant feria quinta, ita quod feria sexta comedunt carnes. Et ego vidi tunc temporis quod cancellarius, hoc est major scriptor curie, nomine Bulgai, fecit eis tunc temporis pitanciam de carnibus in feria sexta; et benedixerunt eas cum magna sollempnitate (4); sicut benedicitur agnus paschalis. Tamen ipse non comedit, et hoc ex doctrina magistri Willelmi (5) parisiensis, qui est multum familiaris ejus. Ipse monachus mandavit Mangu (6) ut jejunaret per illam ebdomadam, quod et fecit, ut audivi. Itaque in sabbato LXX ${ }^{\circ}$, quando est quasi (7) pascha Hermenorum, ivimus processionaliter ad domum Mangu; et monachus et nos duo, scrutati prius utrum haberemus cutellos (8), ingressi sumus cum sacerdotibus coram eo. Et dum ingrediemur exibat quidam famulus exportans ossa scapularum arietum, combusta usque ad nigredinem carbonum, super quo miratus sum valde quid hoc sibi vellet. De quo cum postea inquisivissem, intellexi quod nichil facit in toto mundo quin primo consulat in ossibus illis, unde nec permittit hominem ingredi domum suam, primo consulat os illud. Quod genus divinationis ita fit: quando vult ali-
(1) Fixum, MSSS, D et $E$.
(2) Inimicis, MSS. $D_{\text {et }}$ E.
(3) Scerkis, MS. B.
(4) Sollennitate, MS. E .
(5) Guillelmi, MS, D, et infra.
(6) Magu, MSS, B et $E$.
(7) Quod, MSS. D et E.
(8) Cultellos , MS. B.
quid facere, facit sibi afferri tria de ossibus illis nondum ( 1 ) combustis, et tenens ea cogitat de illo facto (2) de quo vult consulere, utrum faciet vel non; et tunc tradit famulo ossa ad comburendum. Et sunt due parvule domus, juxta domum in qua jacet, in quibus comburuntur ossa illa, et queruntur diligenter cotidie per totam herbergiam. Combustis ergo illis usque (3) ad nigredinem, referuntur ei, et tunc ipse inspicit si ossa fixa fuerint ad calorem ignis recte per longum. Tunc via aperta est quod ipse debeat facere. Si autem crepata fuerint ossa ex transverso, vel pecie rotunde exilierunt, tunc non facit (4). Semper enim finditur ipsum os in ignie, vel quedam tela que est extensa desuper. Et si de tribus unum recte findatur, ipse facit. Cum ergo ingressi essemus coram eo, premoniti prius (5) ne tangeremus limen, sacerdotes nestorini tulerunt ei incensum, et ipse posuit super turribulum, et incensaverunt ei. Tunc cantayerunt benedicendo potum suum, et post eos dixit monachus benedictionem suam, et ultimo oportebat nos dicere. Et cum vidisset nos tenentes Biblias coram pectore, fecit sibi afferri, ut videret, quas multum diligenter respexit. Tunc postquam ipse biberat, et major sacerdotum servierat ei de cipho (6), dederuntsacerdotibus bibere. Post hoc egressi sumus, et socius meus remansit posterius ( 7 ); et tamen (8) cum essemus extra, socius meus, cum debuisset exisse post nos, vertit faciem ad ipsum Chan, inclinans' se ei, et tunc sequens nos offendit ad limen domus; et cum nos precederemus cum festinatione (9) versus domum Baltu filii ejus, injecerunt observantes
(1) Nundum, MS, E.
(2) Sancto, MSS. excepto MS. E.
(3) Deest usque in MS. $E$.
(4) Tunc non extendit aliter fecit, MSS E.
(5) Verba unum r. f. i. f. C. e. i. e. c. e. p. prius desunt in MS, E.
(6) Cipo, MS. D.
(7) Posterior, MSS. B et E.
(8) Jam, MSS. D et E.
(9) Nerba o, ad l. d. et c, n. p. non habentur in MS, D.
orientis, Dei gratiam in presenti, et gloriam in futuro, et de inimicis Dei et Domini nostri Jesu-Christi victoriam triumphalem ${ }^{1}$

```
expligit salutatio, ingipit phologus *.
```


#### Abstract

1. Cùm ex mandato Sedis apostolice iremus ad Tartaros et ad ${ }^{3}$ nationes alias orientis, et sciremus Domini Papæ ac 4 venerabilium Cardinalium voluntatem, elegimus priùs ad Tartaros proficisci. Timebamus enim ne per eos in proximo Ecclesix Dei periculum immineret. Et quamvis a Tartaris vel ${ }^{5}$ ab aliis nationibus timeremus occidi, vel perpetuò captivari, vel fame, siti, algore, æstu, contumeliis ${ }^{6}$ et laboribus nimiis, et ${ }^{7}$ quasi ultrà vires affligi, quæ omnia multò plus quàm priùs crediderimus ${ }^{8}$, exceptâ morte vel captivitate perpetuâ, nobis multipliciter evenerunt; non tamen pepercimus nobis ipsis, ut voluntatem Dei secundùm ${ }^{9}$ Domini Papæ mandatum adimplere possemus, et ut proficeremus in aliquo christianis, vel ${ }^{10}$ saltem scità veraciter voluntate et intentione ipsorum, possemus illam patefacere Christianis, ne fortè subitò irruentes invenirent


[^29]cos impreparatos ', sicut peccatis hominum exigentibus aliâ vice contigit : et facerent ${ }^{\text {a }}$ magnam stragem in populo christiano.
iI. Undè quaccumque pro vestrâ utilitate vobis scribimus ad cautelam, tantò securiùs credere debetis, quantò nos cuncta vel ipsi vidimus oculis nostris, qui per annum et quatuor menses et ampliùs ambulavimus ${ }^{3}$ per ipsos pariter ${ }^{4}$ et cum ipsis, ac fuimus inter eos, vel audivimus a christianis qui sunt inter eos capti ${ }^{5}$, et ut credimus fide dignis. Mandatum enim ${ }^{6}$ a summo ${ }^{7}$ pontifice habebamus, ut ${ }^{8}$ cuncta perscrutaremur et videremus omnia diligenter. Quod tàm nos quàm frater Benedictus Polonus ${ }^{9}$ ejusdem ordinis, qui nostræ tribulationis fuit socius et interpres, fecimus studiosè.
III. Sed si aliqua scribimus propter noticiam legentium quæ in partibus vestris nesciuntur, non debetis propter hoc nos appellare mendaces qui vobis referimus illa ${ }^{10}$ quæ ipsi vidimus vel ab aliis pro certo audivimus quos esse credimus fide dignos. Imò est valdè crudele ut homo propter bonum quod facit ab aliis infametur ${ }^{20}$.

[^30]contigit ', cùm adhùc ' in terrâ Tartarorum ${ }^{3}$ essemus, de quâdam civitate quam ${ }^{4}$ ipsimet ${ }^{5}$ de Ruthenis ${ }^{6}$ in terrâ ${ }^{7}$ fecerant ${ }^{8}$ Comanorum ${ }^{9}$. Et non solum princeps ${ }^{10}$ Tartarorum " $q$ qui terram usurpavit, vel " preefectus ipsius, sed ${ }^{13}$ quicunque Tartarus '4, per civitatem sive per ${ }^{15}$ terram illam transit quasi dominator ${ }^{16}$ eidem ${ }^{27}$, et maximè qui major est ${ }^{18}$ apud ${ }^{19}$ eos. Insuper, aurum et argentum et alia quæ volunt, et quandò libet ${ }^{\text {º }}$, et quantùm " placet, absque ullâ conditione petunt et accipiunt.
rv. Insuper si" sunt aliqua placita inter illos ${ }^{33}$ principes qui red-
${ }^{1}$ Contingit dans le ms, de Pétau.
2 Adhuc n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{3}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
4 Quam dans les mss. de Pétau et de Colbert, quod dans les trois autres.
4 Ipsimet dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres, ipsummet dans les deux autres.
${ }^{6}$ Ruchenis dans le ms. de Pétav.
${ }^{7}$ Terram dans le ms. de Pétau.
${ }^{8}$ Fecerant dans les mss. de Pétau et de Colbert, fecerunt dans les antres.
${ }^{9}$ Cumanorum dans le ms. de Londres.
${ }^{10}$ Principes dans le ms. de Pétau, princeps et dans celui de Londres.
${ }^{4}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Vel dans les mss. de Pétau et de Colbert, sed dans les autres.
${ }^{13}$ Sed dans les mss. de Pétau et de Colbert, et dans les autres.
${ }^{14}$ Tatarus dans le ms, de Colbert.
${ }^{1}$ Per n'est ainsi répété que dans le ms. de Colibert.
${ }^{15}$ Dominator dans le ms. de Pétau, dominatur dans les autres.
${ }^{7} 7$ Eisdem dans le ms. de Colbert.
${ }^{18}$ Dominatur au lieu de major est dans le ms. de Colbert.
${ }^{19}$ Aput dans le ms. de Pétau.
>o Eet quando licet dans le ms. de Pétau; ces mots manquent dans celui de Colbet,

2: Quantum dans le ms. de Pétan, quando dans les autres.
${ }^{32}$ Si manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{23}$ Illos dans les mss. de Pétau et de Colbert, cos dans les autres.

## lium ' habuerint ', a nullo tanguntur, sed tanquàm immunda ${ }^{3}$ ab omnibus respuuntur.

CAPITULUM QUARTUM.
de moribus tartaronum bonis et malis, bT cibis, et consuetudinibus EORUM 4.

Dicto de ritu, dicendum est de moribus; de quibus tractabimus hoc ${ }^{5}$ modo: primò dicemus de bonis; secundò de malis; terciò de cibis $^{6}$; quartò de consuetudinibus.

## § I. De bonis moribus Tartarorum ?

Prædicti homines, videlicet ${ }^{8}$ Tartari, sunt magis obedientes dominis suis, quàm aliqui homines qui sint in ${ }^{9}$ mundo, sive reli-
${ }^{1}$ Talia dans le ms. de Dupuy.
, Habucrit dans le ms. de Colbert.
${ }^{3}$ Immunda manque dans le ms. de Colbert.
¿ Le ms. de Pétau porte De moribus bonis et malis, et consuetudini et cibis corum; celui de Colbert, De moribus et consuetudinibuset cibis Tartarorum; les trois autres, De consuetudinibus bonis et malis et cibis eorum. Lès deux premières sections correspondent, dans l'abrégé de Vincent de Beauvais, l'une au chap. v, De moribus eorum bonis et k.alis; et l'autre au chap. vi, De legibus etconsuetudinibus eorum:
${ }^{5} 1$ sto dans le ms. de Colbert.
${ }^{6}$ Les mss. portent uniformément tercio de consuetudinibus, quarto de cibis; mais Yordre réel des matières étant contraire à cette énonciation, nous âvons cru devoir la 'rectifier conformément à la disposition du texte lui-même.

7 Ce titre est le mème et à la même place que la rubrique marginale correspondante du ms, de Colbert.
${ }^{8}$ Videlicet dans les mss. de Pétau et de Colbert, scilicet dans les autres.
${ }^{9}$ Qui sint in mundo dans les mss. de Pétau et de Colbert, in hoc mundo dans les autres.
giosi, sive seculares '; et magis reverentur eosdem ' , neque de facili mentiuntur eis. Verbis ad invicem rarò aut nunquàm contendunt, factis verò nunquàm ${ }^{4}$; bella, rixac, vulnera, homicidia inter eos nunquł̀̀m ${ }^{5}$ contingunt. Praxdones etiàm ${ }^{6}$ et fures rerum magnarum non inveniuntur ibidem ${ }^{7}$ : undè stationes et currus eorum, ubi habent thesaurum suum ${ }^{8}$, seris aut ${ }^{9}$ nectibus non firmantur. Si aliquæ bestiæ perduntur, quicunque invenerit eas, vel dimittit sic esse ${ }^{10}$, vel ducit eas ad homines illos qui positi sunt ad hoc ${ }^{11}$; homines autem quorum sunt bestix apud eosdem ${ }^{\text {" }}$ illas ${ }^{13}$ requirunt, et absquè ullâ ${ }^{14}$ difficultate recipiunt eas ${ }^{15}$. Unus ${ }^{16}$ alium satis honorat : et ad invicem sibi ${ }^{17}$ satis sunt familiares; et cibaria, quamvis sint apud eos ${ }^{18}$ pauca, tamen satis ${ }^{29}$ competenter inter se communicant

[^31]illa '. Et etiàm 'satis sunt sufferentes : undè cùm jejunant unâ ${ }^{3}$ die vel duobus ${ }^{4}$ nichil comendentes omninò, dè facili non videntur impatientes; sed cantant et ${ }^{5}$ ludunt quasi comederint ${ }^{6}$ benè. ${ }^{7}$ In equitando multùm sustinent frigus, etiàm ${ }^{8}$ et calorem quandoque ${ }^{9}$ nimium ${ }^{10}$ patiuntur. Nec ${ }^{11}$ sunt homines delicati. Invidiosi ${ }^{12}$ ad invicem non videntur : inter eos quasi nulla placita sunt : nullus alium spernit, sed juvat et promovet quantùm congruè potest. Mulieres eorum ${ }^{13}$ sunt casta, nec de impudicitiâ ipsarum ${ }^{14}$ aliquid inter eos ${ }^{15}$ auditur; verba tamen quædam ex eis in joco ${ }^{16}$ satis habent turpia et impudica. Seditiones ${ }^{17}$ inter eos ${ }^{18}$ rarò vel nunquàm habere intenditur ${ }^{19}$; et quamvis multùm inebrientur, in ebrietate tamen ${ }^{30}$ suâ verbis vel factis " nunquàm contendunt.
${ }^{r}$ Illam dans le ms. de Pétau.

* Etiam n'est que dans le ms. de Pétau.
${ }^{3}$ Una dans les mss. de Pétau et de Colbert, uno dans les autres.
$\ddagger$ Les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres intercalent ici le mot diebus.
\$ Et manque dans les mss. de Londres, de Pétau et de Colbert.
${ }^{6}$ Comederunt dans le ms. de Lumley et dans celui de Dupuy.
7 Le ms. de Colbert intercale ici la particule et.
${ }^{8}$ Etiam ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
:" Quandoque ne se trouve que dans le ms. de Colbert.
${ }^{10}$ Nimis dans le ms. de Pétau.
" Nec dans les mss. de Pétau et de Colbert, non dans les autres.
${ }^{13}$ Invidiosi dans les mss. de Pétau et de Colbert, invidi dans les autres.
${ }^{3} 3$ Vero dans le ms. de Londres.
${ }^{14}$ Ipsarum dans le ms. de Pétau, carım dans les autres.
${ }^{15}$ Eos dans le ms. de Pétau, eas dans les autres.
${ }^{\text {rib }}$ Loco dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres intercalent ici le mot vero.
${ }^{18}$ Eos dans le ms. de Pétau, se dans celui de Colbert, eas dans les autres.
${ }^{19}$ Habere intenditur dans le ms. de Pétau, habere videntur dans celui de Colbert, nudiuntur seulement dans les autres.
${ }^{30}$ Tamen manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{21}$ Verbis vel facto, dans le ms. de Lumley et celui de Londres, verbis nec facto dans


## § II. De malis moribus eorum '.

Descriptis eorum moribus bonis ${ }^{3}$, nunc ${ }^{3}$ de malis ${ }^{4}$ est supponendum. Superbissimi sunt aliis hominibus, et despiciunt omnes ${ }^{5}$; imò ${ }^{6}$ quasi pro nichilo reputant eos ${ }^{7}$, sive nobiles sive ignobiles sint : vidimus ${ }^{8}$ enim in curiâ imperatoris nobilem virum Ieroslaum ${ }^{9}$ magnum ducem Rusciæ ${ }^{\text {º }}$, filium etiàm regis et reginæ Georgianix ${ }^{11}$ et soldanos multos et magnos ${ }^{\text {", }}$, ducem etiàm Solangorum ${ }^{13}$, nullum honorem debitum recipere ${ }^{14}$ inter eos; sed Tartari qui erant eis assignati, quantùmcunque erant viles, antecedebant eos, et semper primum locum et summum tenebant : imò sxpè oportebat eos post eorum posteriora sedere. Iracundi
celui de Dupuy, verbis vel factis dans celui de Colbert, verba vel factis dans celui de Pétau, où ce dernier mot est placé, comme correction, au-dessus de celui de verbis, effacé par un trait léger.
${ }^{1}$ Comme au ms. de Colbert.
${ }^{2}$ Ces quatre premiers mots ne se trouvent que dans les mss, de Pétau et de Coibert.
${ }^{3}$ Le mot nunc manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{4}$ Moribus eorum se trouve ici dans les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres.
${ }^{5}$ Homines dans le ms. de Pétau, cos dans celui de Colbert.
${ }^{6}$ Imo dans les mss. de Pélau et de Colbert, ideo dans les autres.
${ }^{7}$ Eos n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
§ Audimus dans le ms. de Pétau.
9 Jerozlaum dans les mss. de Pétau, de Londres et de Colbert, Jeroslaum dans les autres.
to Ruchice dans le ms. de Londres, Mscie dans celui de Pétau, Ruscie dans celui de Colbert, Russiax dans les autres.
${ }^{11}$ Jorganie dans les mss. de Londres et de Colbert, Georgiae dans ceux de Lumley et de Dupuy, Georgianice dans celui de Pétau.
${ }^{13}$ Etmagnos n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{23}$ Ducem etiam Solangorum dans les mss. de Pétau et de Colbert, duces etiam soldanorum dans les autres.
${ }^{14}$ Accipere dans le ms. de Colbert.
sunt hominibus aliis ${ }^{1}$ multùm, et indignantis naturæ. Et etiàm aliis hominibus plus ' sunt mendaces, et ferè nulla veritas invenitur in eis : in principio quidem sunt blandi, sed in fine ${ }^{3}$ pungunt ut scorpio ; subdoli sunt et fraudulenti, et si possunt, astuciâ circumveniunt omnes. Homines sunt immundi in ${ }^{4}$ sumendo cibum et potum, et in ${ }^{5}$ aliis factis suis. Quicquid mali volunt ${ }^{6}$ facere hominibus aliis, miro modo occultant, ut sibi ${ }^{7}$ providere non possint, vel contrà corum astucias remedium invenire. Ebrietas honorabilis est apud eos, et cùm ${ }^{8}$ multum quis ${ }^{9}$ biberit ${ }^{10}$ ibidem rejicit ${ }^{11}$, nec propter hoc dimittit quin iterùm bibat. Valdè sunt cupidi et avari; exactores sunt " maximi ad petendum, et ${ }^{\text {13 }}$ tenacissimi retentores, et parcissimi donatores. Aliorum hominum occisio pro nichilo ${ }^{14}$ est apud eos ${ }^{15}$. Et ${ }^{26}$ ut breviter dicam, omnes

[^32]mali ' mores eorum propter prolixitatem in scripto redigi minimè ' possunt.

§ III. De cibis eorum ${ }^{3}$.

1. Cibi eorum sunt omnia ${ }^{4}$ quæ mandi possunt : comedunt enim ${ }^{5}$ canes, lupos, vulpes, et ${ }^{6}$ equos; etiàm ${ }^{7}$ in necessitate ${ }^{8}$ carnes humanas ${ }^{9}$ manducant : undè quandò pugnaverunt contrà quandam civitatem Kytaorum ${ }^{10}$ ubi morabatur imperator ipsorum ${ }^{11}$, quam " obsederunt tàm diù ${ }^{13}$ quòd defecerunt ipsis Tartaris omninò expensæ, et quià non habebant quid ${ }^{14}$ manducarent omninò, tunc accipiebatur ${ }^{15}$ de decem hominibus unus ad manducandum Abluviones ${ }^{16}$ etiàm que egrediuntur de ${ }^{17}$ jumentis cum
${ }^{1}$ Malos dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{2}$ Minime dans les mss. de Pétau et de Colbert, non dans les autres.
${ }^{3}$ Comme au ms. de Colbert.
4 Omnes dans le ms. de Colbert.
${ }^{5}$ Enim n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{6}$ Et manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{7}$ Etiain dans le ms. de Colbert, et dans les autres.
${ }^{8}$ Dans les mss. de Pétau et de Colbert ce mot est écrit nc̈citate.
${ }^{9}$ Humana dans le ms. de Dupuy. Manducant ne se lit que dans ceux de Pétau el de Colbert.
${ }^{10}$ Kycaorum dans le ms. de Londres. Quitaorum dans celui de Pétau.
${ }^{11}$ Eorum dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Quam dans les mss. de Londres et de Pétau, eam dans ceux de Lumley et de Dupuy.
${ }^{13}$ Di dans le ms. de Pétau.
${ }^{14}$ Quid dans le ms. de Pétau, quod dans tous les autres.
${ }^{15}$ Excipiebatur dans le ms. de Colbert.
${ }^{16}$ Adluviones dans les mss. de Colbert et deLondres, allumores dans celui de Pétau.
${ }^{17} \boldsymbol{A}$ dans le ms. de Colbert.
pullis manducant : imo ${ }^{2}$ vidimus etiàm eos pediculos ${ }^{2}$ manducare; dicebant enim : « Numquid eos debeo manducare cùm mei filii carnes manducent et ipsius sanguinem bibunt ${ }^{3}$ ? » Vidimus etiàm ipsos ${ }^{4}$ comedere mures. Mensalibus et manutergiis non utuntur. Panem non habent, nec olera, nec legumina, nec aliquid aliud nisi carnes; de quibus etiàm ${ }^{5}$ tàm paucas manducant ${ }^{6}$, quòd aliæ nationes vix indè vivere possent.
iI. Cum pinguedine carnium polluunt multùm manus : quandò verò comederunt ${ }^{7}$, eas ${ }^{8}$ ad ocreas suas ${ }^{9}$ vel ad gramina vel ad ${ }^{10}$ aliquid talium tergunt; solent etiàm honestiores habere aliquos panniculos parvos cum quibus ultimò tergunt manus quandò carnes manducârunt ${ }^{~}{ }^{11}$. Cibum ${ }^{13}$ unus eorum incidit ${ }^{33}$, et alius accipit cum punctâa ${ }^{14}$ cultelli morsellos ${ }^{28}$, et unicuique prabet, quibusdam plus quibusdam minùs, secundùm quod eos magis et minùs cupiunt ${ }^{16}$ honorare. Scutellas non lavant, et si aliquandò cum brodio
${ }^{1}$ Immo dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{2}$ Pudiculos dans le ms. de Londres.
${ }^{3}$ Ce passage, depuis dicebant enim, ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
4 Ipsos dans le ms. de Pétau, eos dans ceux de Colbert, de Londres et de Lumley le mot manque dans celui de Dupuy.
${ }^{5}$ De quibus etiam dans le ms. de Pétau seulement, et dans les autres.
${ }^{6}$ Manducant dans le ms. de Pétau, habent dans les autres.
7 Comedunt dans le ms. de Pétau.
${ }^{8}$ Eas dans les mss. de Pétau et de Colbert, tunc manus dans les autres.
${ }^{2}$ Eas dans le ms. de Colbert.
${ }^{10} \mathrm{Ad}$ manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{11}$ Manducant dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{12}$ Cibum manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{13}$ Scindit dans le ms. de Pétau.
${ }^{14}$ Puncta dans les mss. de Londres et de Pétau, puncto dans les trois autres. Cutelli dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Morsellos dans les mss. de Pétau et de Colbert, morcellos dans les autres.
${ }^{16}$ Cupiunt dans les mss. de Pétau et de Colbert, voluerit dans celui de Londres, volunt dans les deux autres.
carnium lavant iterùm eas ${ }^{3}$, cum carnibus in ollam ${ }^{3}$ reponunt. OIlas etiàm vel coclearia ${ }^{3}$ vel alia vasa ad hoc deputata si ablumnt, simili modo lavant. Apud eos magnum peccatum est ${ }^{4}$ si aliquid de potu vel de ${ }^{5}$ cibo perire aliquo modo ${ }^{6}$ permittatur : undè ossa, nisi prius extrahatur medulla, dare ${ }^{7}$ canibus non permittunt ${ }^{8}$. Vestes suas ${ }^{9}$ etiàm non lavant, nec lavari permittunt, et maximè ${ }^{10}$ ab illo tempore quo " tonitrua incipiunt usquequò desinat illud tempus ${ }^{17}$,
iII. Lac jumentinum bibunt in maximầ ${ }^{13}$ quantitate si habent : bibunt etiàn ovinum, caprinum, vaccinum, et camelorum ${ }^{14}$, Vinum, cervisiam, et ${ }^{15}$ medonem non habent, nisi ab aiiis nationibus mittatur, vel đónetur eisdem. In hyeme quoque ${ }^{36}$, nisi divites

- Eas n'est que dans le ms. de Colbert.
${ }^{2}$ Ollam dans le ms. de Pétau, olla dans les autres.
${ }^{3}$ Ut coelearia dans le ms. de Pétau, vel caldaria dans celui de Lumley, vel calderia dans ceux de Londres et de Dupuy, vel coclearia dans celui de Colbert.
; $E t$ dans le ms. de Pétau, par inadvertance.
${ }^{\text {º }}$ De n'est ainsi répété que dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Aliquo mıolo dans le ms. de Colbert et dans celui de Pétau, qui écrit parinadvertance periret, et eusuite permittitur ainsi que les mss. de Colbert et de Londres.

7 Dare dans les mss. de Pétau et de Colbert, dari dans les autres.

* Permittitur dans le ms. de Colbert.
${ }^{9}$ Suas n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{\text {ro }}$ Le ms. de Pétau porte maximo, et donne ensuite, comme celui de Colbert, ies mots ab illn tempore, au lieu de ab illa hora qui sont placés dans les autres mss. entre tonitrua et incipiunt.
${ }^{1}$ Quando dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Les mss, autres que ceux de Pétau et de Colbert portent seulement donec desinant; celui de Pétau écrit par inadvertance designat.
${ }^{13}$ Cum magna dans le ms. de Colbert.
${ }_{1}^{14}$ Les mss. de Pétau et de Colbert portent : Lac jumentinumı bibunt et ovinum etiam et vaccinum, caprinum et etiam camellorum (ou camelorum.).
${ }^{15}$ Et manque dans le ms, de, Colbert.
${ }^{16}$ Quoque n'est que dans le ms. de Pétau.
(641)
sint ', lac jumentinum non habent. Milium quoque ' cum aquâ decoquunt ${ }^{3}$, quod tam tenuè faciunt, quòd non comedere sed bibere possunt. Et ${ }^{4}$ unusquisque ex eis ${ }^{5}$ bibit cyphum ${ }^{6}$ unum vel duos in mane, et nichil ${ }^{7}$ plus in die comedunt ${ }^{8}$; in sero ${ }^{9}$ autem unicuique parùm de carnibus datur, et brodium de carnibus bibunt. In estate autem, quià tunc ${ }^{10}$ habent satis delactejumentino, carnes rarò manducant, nisi fortè donentur ${ }^{11}$ eis, aut venatione aliquam bestiam ceperint, sive avem.


## § IV. De consuetudinibus eorum et legibus ".

r. Legem autem ${ }^{13}$ sive consuetudinem habent occidendi virum et mulierem quos ${ }^{24}$ in adulterio invenerint manifestè; similiter et virginem si fornicata fuerit cum aliquo ${ }^{15}$, virum et mulierem occidunt. Si aliquis invenitur in predâ vel in ${ }^{15}$ furto manifesto ${ }^{27}$ in
${ }^{1}$ Sunt dans le ms. de Pétau; qui non sunt divites dans le ms. de Colbert.
${ }^{2}$ Milium quoque dans le ms. de Pétau, millium (ou milium) seulement dans les autres.
${ }^{3}$ Decoqunt dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{4}$ Et manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Eorum au lieu de ex cis dans le ms. de Colbert.
${ }^{6}$ Cifum dans le ms. de Colbert.
7 Nichil dans le ms. de Pétau, nil dans les autres.
${ }^{8}$ Comedunt dans le ms. de Pétau, manducant dans les autres.
${ }_{9}$ Cero dans le ms. de Londres; autem n'est que dans ceux de Pétau et de Colbert.
${ }^{10}$ Tunc manque dans le ms, de Colbert.
${ }^{11}$ Donetur dans les mss. de Pétau et de Colbert, donentur dans les autres; eislem ensuite dans ceux de Londres et de Colbert, eis dans les autres.
${ }^{13}$ Comme au ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Autem dans le ms. de Pétau, etiam dans les autres.
${ }^{14}$ Quem dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Cum aliquo ne se trouveque dans les mss, de Pétau et de Colbert.
${ }^{16}$ In manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{17}$ Manifesto manque dans le ms. de Pétau.
(642)
terrâ potestatis eorum sinè ullâ miseratione occiditur. Item si aliquis eorum ${ }^{\text {' }}$ denunciat consilia ', maximé quandò volunt ire ad bellum, centum plaga ei ${ }^{3}$ dantur super posteriora ${ }^{4}$, quantò majores ${ }^{5}$ dare cum baculo magno unus rusticus potest. Item ${ }^{6}$ quandò aliqui de minoribus offendunt in aliquo, a suis majoribus non parcitur eis, sed verberibus graviter affliguntur. Item ${ }^{2}$ inter filium concubinæ et uxoris nulla est differentia, sed dat pater unicuique eorum ${ }^{8}$ quod vult, et si est de genere ducum, ità est dux filius concubine sicut est filius uxoris legitimæ ${ }^{9}$. Et cùm unus Tartarus habet multas uxores, unaquæque per se suam stationem et suam ${ }^{10}$ familiam habet; et cum unâ bibit et comedit et dormit in " unâ die, et alterâ die " cum aliâ : una tamen ex ipsis ${ }^{13}$ major inter alias est, et frequentiùs cum illâ quàm cum aliis commoratur; et cùm tàm ${ }^{14}$ multæe sint, inter se tamen ${ }^{15}$ de facili non ${ }^{16}$ contendunt.

[^33]didertint se ipsis ', oportet ut ' ad Imperatorem Tartarorum ${ }^{3}$ vadaut ad placitandum, sicut nuper contigit ${ }^{4}$ de duobus filis regis Georgianixe ${ }^{5}$. Unus enim erat legitimus, et alter de ${ }^{6}$ adulterio natus qui vocabatur David ; legitimus autem Melic ${ }^{7}$ nominabatur ${ }^{8}$ : filio autem ${ }^{9}$ adulteræ terre partem reliquerat ${ }^{10}$ pater; alius verò, qui junior erat, veniebat unà " cum matre ad Tartarorum "Imperatorem, pro eo quòd David preedictus ${ }^{13}$ iter ad ipsum arripuerat veniendi; mater alterius, scilicet Melic ${ }^{24}$, regina videlicet ${ }^{15}$ Georgianix ${ }^{16}$ per quam ${ }^{17}$ maritus regnum tenebat, quoniam ${ }^{18}$ per feminas illud regnum tenebatur, mortua fuit in viâ. Illi autem cùm venerunt dederunt maxima munera, et maximè legitimus filius, qui repetebat

[^34]II. Viri nichil operantur omninò exceptis sagittis; et etiàm aliquantulùm ' de gregibus habent curam; sed venantur, et se exercitant ' ad sagittandum : omnes enim a parvo usquè ad magnum sagittarii sunt ${ }^{3}$ boni; et statim pueri eorum, quandò ${ }^{4}$ sunt duorum vel trium annorum, incipiunt equitare, et ${ }^{5}$ equos regunt, et currunt in eis; et dantur eis arcus secundùm suam ætatem, et instruuntur ${ }^{6}$ ad sagittandum : agiles enim sunt valdé, necnon ${ }^{7}$ et audaces.
iII. Virgines et mulieres equitant, et agiliter currunt in equis ut viri; vidimus etiàm ${ }^{8}$ eas pharetras et arcus portare. Et tàm viri quàm mulieres diù in equitando possunt durare : brevissimas habent strepas; equos valdè custodiunt : imò ${ }^{9}$ rerum omnium sunt magni ${ }^{10}$ conservatores. Mulieres " eorum omnia operantur, pellicia, vestes, calceos ${ }^{13}$, ocreas, et omnia opera ${ }^{13}$ quæ de corio fiunt ; currus etiàm ducunt et reparant, camelos onerant ${ }^{14}$, et velocissimæ sunt et strenuæ in omnibus operibus suis. Femoralibus omnes mulieres ${ }^{15}$ utuntur, et alique sicut viri sagittant ${ }^{16}$.
${ }^{1}$ Aliquantulum dans le ms. de Pétau, aliquantulam dans les autres.
${ }^{2}$ Exercent dans les mss. de Colbert, de Lumley et de Dupuy.
${ }^{3} \mathrm{Et}$ est intercalé ici dans les mss. autres que celui de Pétau.
4 Cum dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
${ }^{5}$ Et n'est que dans le ms. de Pétau qui, de mème que celui de Colbert, retranche, après equos, le mot corum donné par les autres mss.
${ }^{6}$ Instruuntur dans le ms. de Pétau, instruunt dans les autres.
7 Necnon ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{8}$ Etiam dans les mss. de Pétau et de Colbert, enim dans les autres.
${ }^{9}$ Immo dans le ms. de Colbert.
to Maximi dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Tout le passage depuis les mots diu in equitando jusqu'à la répétition du mot mulieres est omis dans le ms. de Pétau par l'inadvertance du copiste.
${ }_{13}$ Calcios dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Opera manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{4} 4$ Camelo honerant dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Mulieres n'est que dans le ms. de Pétau, ainsi que le et qui suit utuntur.
${ }^{16}$ Sagitant dans le ms. de Pétau.
plenas ${ }^{1}$ sagittis, et unam securim, et funes ad machinas trahendas '. Divites autem habent gladios acutos in fine, ex unâ parte tantùm ${ }^{3}$ incidentes, et aliquantulùm curvos : et habent equum ${ }^{4}$ armatum, crura etiàm tecta, galeas et loricas. Quidam loricas et etiàm cooperturam equorum ${ }^{5}$ habent de corio in hunc modum formatas: habent quasdam corrigias ${ }^{6}$ de bove vel alio animali ${ }^{7}$ ad latitudinem unius manûs, et bituminant tres vel quatuor simul, et ligant illas corrigiolis ${ }^{8}$ sive cordulis ${ }^{9}$; in corrigiâ ${ }^{10}$ superiori ponunt cordulas " in fine, in inferiori ponunt in medio, et sic faciunt usquè ad finem : undè quandò "inclinantur ${ }^{13}$ inferiores corrigiæ, superiores ascendunt, et sic duplicantur super corpus, vel triplicantur. De cooperturâ equi faciunt quinque partes : ex unâ parte equi ${ }^{14}$ unam et ${ }^{15}$ ex aliâ parte ${ }^{26}$ aliam, quax protendun-
${ }^{\text {r }}$ Les mss. autres que ceux de Pétau et de Colbert intercalent ici la particule de. Le ms. de Dupuy écrit le mot suivant saggittis.
= Les mots habere debet unusquisque sont insérés ici dans les mss. de Londres, de Dupuy et de Lumley.
${ }^{3}$ Utraque partc tamen dans le ms. de Londres.
4 Equm dans le ms. de Pétau,
${ }^{5}$ Ces mots loricas et etiam cooperturam equorum ne se trouvent que dans le ms, de Pétau, ainsi que dans l'abrégé de Vincent de Beauvais,
${ }^{6}$ Corigias dans le ms. de Colbert.
${ }_{7}$ Et alio animali dans le ms. de Pétau; ces mots manquent dans les autres mss.
${ }^{6}$ Corigiis dans le ms. de Colbert.
9 Sive cordulis dans les mss. de Pétau et de Colbert, velcordis dans les autres.
${ }^{10}$ Corigia dans le ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Ces mots in corrigia superiori ponunt cordulas sont oubliés dans le ms. de Pétau.
${ }^{12}$ Quando dans les mss. de Pétau, de Colbertet de Londres, quum dans les deux autres.
${ }^{13}$ Inclinanturdans le ms. de Pétau, se inclinant dans tous les autres; ceux de Lum. ley et de Dupuy mettent ensuite la proposition in.
${ }^{14}$ Equi dans le ms. de Pétau, faciunt dans les autres.
${ }^{15}$ Et $n$ 'est que dans le ms. de Pétau.
${ }^{16}$ Parte manque dans le ms. de Pétau; ceux de Londres, de Dupuy et de Lumley intercalent de nouveau, après ce mot, le verbe faciunt.
tur ${ }^{\text {1 }}$ a caudâà ${ }^{2}$ usquè ad caput ${ }^{3}$, quæ ligantur ad sellam, et post sellam ${ }^{4}$ in dorso, et etiam in collo; super renes etiàm aliam partem ponunt, ubi duarum ${ }^{5}$ partium ligaturæ junguntur, in quâ peciâa ${ }^{6}$ faciunt unum foramen per quod caudam ${ }^{7}$ exponunt; et antè pectus ponunt etiàm unam : quae ${ }^{8}$ omnes protenduntur usquè ad genua vel usquè ${ }^{9}$ ad crurium juncturas ${ }^{10}$; et anté frontem laminam ferream ponunt, quæ ex utrâque " parte colli partibus predictis ligatur. Lorica verò etiàm ${ }^{12}$ quatuor habet partes : una pars protenditura femore usquè ad collum, sed est facta secundùm dispositionem humani corporis, quià antè pectus est stricta et ${ }^{13}$ a brachiis et ${ }^{14}$ inferiùs in rotundum obvolvitur ${ }^{15}$ circà corpus; retrò ${ }^{16}$ autem ad renes habent aliam peciam quæ protenditur à collo usquè ad illam ${ }^{17}$ peciam quæ revolvitur circà corpus; super humeros autem ista duæ pecix, anterior videlicet et posterior, ad duas laminas ferreas qua sunt in utroque humero, fibulis connectuntur :

- Que protenduntur dans les mss. de Pétau et de Colbert, quem partem ducunt dans les trois autres.

2 A cauld manque dans le ms. de Colbert.
${ }^{3}$ Capual dans le ms. de Londres.
i Et post sellam manque dans le ms. de Pétau.
¿ Dıarım dans le ms, de Pétau, duaz dans tous Jes antres.
${ }^{\text {© }}$ Parte dans le ms. de Colbert.
7 Caudam dans le ms. de Pétau , caudas dans les autres.
*Unent ; quee dans le ms. de Dupuy, unamquamquc dans celui de Londres.

- Ad genua vel usque manque dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
${ }^{10}$ Crurum comjuncturas dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{14}$ Utraqué est oublié dans le ms. de Pétau.
${ }^{12}$ Etiam manque dans le ms, de Colbert.
${ }^{13}$ Et manque ici dans le ms, de Colbert.
${ }^{1}$ Êt n'est ainsi répété que dans le ms. de Pétau.
${ }^{1 i}$ Absolvitur dans le ms. de Colbert.
${ }^{16}$ Retro autem dans les mss. de Pétat et de Colbert, super humeros autrm retru thans les trois autres.
${ }^{17}$ Illam dans le ms, de Colbert, nliam dans tous les autres,
et in utroque brachio unam habent peciam, quæ ab humeris ${ }^{3}$ protenduntur ' usquè ad manus, quæ etiàm inferiùs sunt apertæ ${ }^{3}$; et in unoquoque ${ }^{4}$ crure unam peciam habent : qux pecix omnes fibulis conjunguntur ${ }^{5}$. Galea autem est superiùs ferrea vel de chalybe ${ }^{6}$, sed illud quod protegit in circuitu collum et gulam de corio est $?$. Et omnes peciæ istæ de corio sunt formatæ secundùm modum superiùs annotatum.
II. Qūidam autem omnia illa ${ }^{\text { }}$ quæ superiùs diximus habent de ferro in hunc modum formata : unam laminam tenuem ad latitudinem unius digiti faciunt et ad longitudinem palmæ unius ${ }^{9}$, et ad ${ }^{\text {º }}$ hunc modum faciunt laminas multas : et in unâquâque laminâ octo foramina parvula faciunt, et interiùs tres corrigias " strictas et fortes ponunt, et laminas unam "super aliam ponunt quasi ascendendo per gradus, et ligant laminas predictas ad corrigias tenuibus ${ }^{13}$ corrigiolis ${ }^{14}$ quas mittunt per foramina superiùs annotata : et in ${ }^{15}$ superiori parte consuunt corrigiolam unam, quæ duplicatur ex utrâque parte et consuitur cum unâ corrigiolâ ${ }^{16}$

[^35]ut laminæ pradictæ bené et firmiter cohæreant ' simul ', et faciunt ex laminis quasi corrigiam unam; et postea ligant per ${ }^{3}$ pecias ${ }^{4}$ omnia, sicut superiùs dictum est. Et ista faciunt tàm ad equorum quàm ad hominum armaturas. Et faciunt ità illa lucere, quòd potest homo in eis ${ }^{6}$ faciem suam videre.
III. Aliqui eorum ${ }^{6}$ lanceas habent : et in collo ${ }^{7}$ ferri lanceæ habent ${ }^{8}$ unum uncum cum quo detrahunt ${ }^{9}$ hominem de sellâ si possunt. Longitudo suarum ${ }^{10}$ sagittarum est duorum pedum et unius palmæ et duorum digitorum; et quià diversi sunt pedes, mensuram pedis geometrici " ponimus : duodecim " grana hordei ${ }^{3}$ pollicis transversio est; sexdecim ${ }^{14}$ pollicestransversi faciunt unum geometricum pedem. Ferramenta sagittarum ${ }^{15}$ sunt acutissima ${ }^{16}$, et ex utrâque parte incidentia ${ }^{17}$ quasi gladius biceps; etsemper portant limas juxtà pharetram ${ }^{18}$

- Conhereant dans le ms, de Pétau.
* Simul dans les mss. de Pétau et de Colbert, sibi dans les autres.
${ }^{3}$ Per manque ici dans le ms. de Londres.
i Les mss. de Colbert, de Lumley, de Dupuy et de Londres répétent ici le mot per.
"In els manque dans le ms, de Pétau.
${ }^{6}$ Eorum manque dans le ms. de Colbert.
7 Collo dans le ms. de Pétan, fine dans tous les autres.
${ }^{8}$ Habet dans le ms. de Dupuy; unum manque dans celui de Colbert.
${ }^{9}$ Detrahunt dans les mss. de Pétau et de Colbert, trahurit dans les autres.
${ }^{10}$ Suariun ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert,
${ }^{15}$ Pedum geometricam dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
${ }^{12}$ Les imss. de Pétau et de Londres portent seulement duo, celui de Lumley donne dhodecem, ceux de Colbert et de Dupuy duodecim. Il est évident que c'est douze grains d'orge rapprochés qui forment ensemble la longueur du pouce.
${ }^{13}$ Crdei dans les mss. de Pétau et de Colbert.
if Sexdecem dans le ms. de Lumley, sedecim dans celui de Colbert.
${ }^{15}$ Saggittarum dans le ms. de Dupuy.
${ }^{16}$ Accutissima dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Insidentia dans le ms. de Pétau, inscidentia dans celui de Londres.
${ }^{18}$ Pharetras dans le ms. de Colbert.
ad acuendum ' sagittas ${ }^{~}$ : ferramenta predicta caudam ${ }^{3}$ habent ${ }^{4}$ acutam ${ }^{5}$ ad longitudinem unius ${ }^{6}$ digiti, quam imponunt in lignum. Scutum habent de viminibus vel de virgulis factum, sed non credimus quòd portant nisi ad castra et ad custodiam Imperatoris et principum, sed hoc tantùm de nocte ${ }^{7}$. Sagittas ${ }^{8}$ etiàm ${ }^{9}$ habent alias ad sagittandum aves, bestias, et homines inermes ${ }^{\text {º }}$, ad trium digitorum latitudinem ". Sagittas autem "'alias habent diversimodas ${ }^{13}$ ad aves et bestias sagittandas '4.


## § III. De astuciis in congressione ${ }^{15}$.

I. Cùm ${ }^{16}$ ad bellum procedere volunt, precursores præmittunt , qui nichil secum portant preter filtra sua ${ }^{17}$ et ${ }^{\text {is }}$ equos ac ${ }^{19}$ arma; isti nichil rapiunt, domos non comburunt, bestias non occidunt,

[^36]sed tantùm ${ }^{1}$ homines vulnerant et mortificant, et si non possunt aliud, mittunt in fugam; multò libentiùs tamen occidunt quàm
 venit accipit; et ${ }^{4}$ homines etiàm, si $^{8}$ invenire ${ }^{6}$ possunt, capiunt ${ }^{7}$ vel occidunt. Nichilominùs tamen principes exercitûs ex omni parte mittunt precones post hoc, ad inveniendum homines et munita, qui valdè sagaces sunt ad querendum ${ }^{8}$.
II. Quandò ${ }^{9}$ autem ad flumina perveniunt, hoc modo transeunt illa, etiàm si sunt magna : majores unum rotundum et leve corium habent, in cujus ${ }^{10}$ summitate per circuitum crebras faciunt ansas ${ }^{~}{ }^{1}$, in quibus funem ${ }^{12}$ imponunt ${ }^{13}$, et stringunt ${ }^{14}$ ità quòd in circuitu faciunt quendam ventrem, quem replent vestibus et aliis rebus, et fortissimè ad invicem comprimunt ${ }^{15}$; post hoc ${ }^{16}$ in medio ponunt sellas et alias res duriores; homines etiàm ${ }^{17}$ in medio sedent : et

- Tantím dans les mss. de Pétau et de Colbert, tarnen dans les autres.
${ }^{2}$ Fugent dans le ms, de Colbert.
${ }^{3}$ Contra ne se trouve que dans le ms. de Pétau; le mot suivant est écrit cunta daus le ms. de Londres.

4 Et manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Si manque dans le ms, de Pétau.
${ }^{6}$ Invenire dans le ms. de Colbert, inveniri dans tous les autres.
7 Capiunt vel dans les mss. de Pétau et de Colbert, accipiunt et dans les autres.
${ }^{8}$ Ce passage, depuis les mots nichilominis tarnen, ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
${ }^{9}$ Quum dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
to Cujus dans le ms. de Pétau, quo in dans ceux de Colbert, de Londres et de Lumley, quo seulement dans celui de Dupuy.
${ }^{11}$ Hanssas dans les mss. de Pélau et de Colbert.
${ }^{13}$ Furem dans le ms. de Pétau.
${ }^{13}$ Imponent dans le ms. de Dupuy.
${ }^{14}$ Strigunt dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Componunt dans le ms. de Colbert.
${ }^{16}$ Hec dans les mss. de Colbert et de Londres,
${ }^{17}$ Eliam dans les mss. de Pétau et de Colbert, autem dans les autres.
ligant ad caudam ${ }^{2}$ equi navem hanc taliter preparatam * et unum hominem ${ }^{3}$ qui equum regat faciunt pariter cum equo ante natare : vel habent aliquandò duos remos, et cum illis remigant ultrà aquam, et sic transeunt fluvium ${ }^{4}$; equos verò pellunt in aquam ${ }^{5}$, et unus homo juxtà unum equum, quem regit, natat ; et alii equi omnes ${ }^{6}$ illum sequuntur ${ }^{7}$, et sic transeunt ${ }^{8}$ aquas et flumina magna. Alii verò ${ }^{9}$ pauperiores unam bursam habent ${ }^{10}$ de corio, benè consutam ; unusquisque tenetur habere : in quâ bursâ ${ }^{\text {11 }}$ vel in quo sacco vestes et omnes res suas imponunt, et in summitate saccum fortissimè ligant, et suspendunt ad caudam " equi, et transeunt ut superiùs ${ }^{23}$ dictum est.
iII. Sciendum est quòd quandò ${ }^{14}$ vident hostes, tunc vadunt ad eos ${ }^{15}$, et unusquisque jacit ${ }^{16}$ tres sagittas vel quatuor contrà adversarios suos ${ }^{17}$; et si vident quòd eos superare non possunt, retrò regrediuntur ${ }^{18}$ ad suos; et hoc faciunt in fraudem, ut adversarii cos

[^37]sequantur ad loca ${ }^{\text {' }}$ ubi insidias paraverunt : et si eorum ' inimici insequntur ${ }^{3}$ ipsos ${ }^{4}$ ad predictas insidias, circundant eos et sic vulnerant et occidunt. Item si vident quod magnus exercitus sit ${ }^{5}$ contrà eos, aliquandò divertunt ab eo per unam dietam vel per ${ }^{6}$ duas, et aliam partem terræ occultè 7 invadunt et expoliant ${ }^{8}$; et interficiunt homines ac ${ }^{9}$ terram destruunt et devastant : et si vident etiàm ${ }^{10}$ quòd hoc facere non possint ${ }^{\text {n }}$, cedunt retrò ad decem vel ad "duodecim dietas. Aliquandò etiàm ${ }^{13}$ morantur in loco tuto, quousquè adversariorum ${ }^{14}$ exercitu separetur, et tunc furtim veniunt, et depopulantur ${ }^{15}$ totam terram. In bellis enim ${ }^{16}$ astutissimi sunt : quià jàm per qua

[^38]draginta annos et ampliùs cum aliis gentibus dimicârunt ${ }^{1}$. iv. ${ }^{2}$ Cùm autem ad puguam volunt accedere ${ }^{3}$, omnes acies ordinant sicut debent ${ }^{4}$ pugnare. Duces sive principes exercitûs ${ }^{5}$ bellum nonintrant, sed stant a longè contràinimicorum ${ }^{6}$ exercitum, et pueros juxtà se habent in equis, et mulieres ${ }^{7}$ et equos; et faciunt aliquandò imagines ${ }^{8}$ hominùm et ponunt super equos : hoc ${ }^{9}$ ideò faciunt ut multitudo magna ${ }^{10}$ bellantium esse credantur ${ }^{11}$. Contrà faciem inimicorum " unam aciem captivorum et aliarum ${ }^{13}$ gentium qux sunt inter eos, transmittunt, et forsitàn aliqui Tartari ${ }^{14}$ vadunt cum eis; alias acies fortiorum hominum longè ${ }^{15}$ mittunt a dextris et a sinistris, ut non videantur ab adversaris ${ }^{16}$ suis; et sic circundant adversarios ${ }^{17}$ et colligunt in medium; et sic ${ }^{18}$ pugnare in-

1 Dimicaverunt dans le ms, de Colbert.
${ }^{2}$ C'est ici que le ms. de Colbert place, à tort, la rubrique marginale qui forme le titre de la section suivante.
${ }^{3}$ Procedere dans le ms. de Colbert.
${ }^{4}$ Debent dans le ms. de Pétau, debeant dans celui de Colbert, deberent dans les autres.
${ }^{5}$ Le mot exercituís manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{6}$ Allversariorum dans le ms. de Colbert.
7 Les mots et mulieres sont écrits deux fois, par inadvertance, dans le ms. de Colbert.
${ }^{8}$ Ymagines dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{9} \mathrm{Hec}$ dans le ms. de Pétau.
to Magnam dans le ms. de Pétau.
${ }^{11}$ Le ms. de Colbert porte ut multitudo bellantium magna appareat.
${ }^{12}$ Inimicorum dans le ms. de Pétau, equorum dans les autres.
${ }^{13}$ Aliorum dans les mss. de Pétau et de Colbert; mais ce dernier met gentilium au lieu de gentium; dans tous les cas, le relatif féminin que suit immédiatement.
${ }^{1} 4$ Le ms. de Colbert porte et forsan aliqui qui Tartari sunt,
${ }^{5} 5$ Longè manque dans le ms. de Pétau,
${ }^{16}$ Adversarii dans le ms. de Lumley.
${ }^{17}$ Le ms. de Colbert répète ici le mot suos.
${ }^{18}$ Sic n'est que dans le ms. de Pétau.
terram quam reliquerat pater filio suo David ', cùm non deberet habere, quià adultera filius erat; ille verò respondebat ' ${ }^{\text {: } ~ « ~ L i c e t ~}$ ${ }^{n}$ sim filius concubinæ ${ }^{3}$, peto tamen ut fiat mihi justicia secundùm " consuetudinem ${ }^{4}$ Tartarorum ${ }^{5}$, qui nullam differenciam inter fi$»$ lios legitimx ${ }^{6}$ ac ${ }^{7}$ ancille faciunt » : undè fuit data sententia contrà filium legitimum ut illi ${ }^{8}$ David, qui ${ }^{3}$ major erat, subesset, et terram haberet quietè ac ${ }^{10}$ pacificè quam dederat ei pater : et sic donaria quæ dederat, et causam quam contrà fratrem suum David " habuerat, amisit.
v. Ab illis etiàm nationibus quæ longè sunt ab eis, et conjunctæ sunt aliis nationibus " quas aliquo modo timent, quex ${ }^{13}$ non sunt eis subjectæ, tributum accipiunt, et đquasi misericorditer agunt cum eis ut non adducant exercitum super eos, vel ${ }^{4} 4$ etiàm ut alii non terreantur se tradere ipsis ${ }^{15}$ : sicut factum est ${ }^{26}$ de Obesis ${ }^{27}$
${ }^{2}$ Filio suo pater Dasid dans le ms, dé Colbert.
${ }^{2}$ Ridebat dans le ms. de Pétau, sans doute pour rndchat, c'est-à-dire resporidebat, comme dans le ms. de Colbert; les Irois autres mss. portent respondit.
${ }^{3}$ Concubina dans le ms. de Colbert.
千 Consuetudinem dans le ms, de Pétau, legem dans les autres.
${ }^{5}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
${ }^{6}$ Legitimos dans le ms, de Dupuy.
7 Ac dans le ms. de Pétau, et dans les autres.
7 Illi David dans les mss. de Pétau et de Colbert, illi Davidi dans celui de Londres, ille Davidi dans les deux autres.
${ }^{9}$ Quiä dans le ms. de Colbert.
${ }^{10} A c$ dans les mss. de Pétau et de Collert, et dans les autres.
"David manque dans le ms, de Pétau.
${ }^{12}$ Ces dix mots, que longè sunt ab eis et conjunctre sunt aliis nationibus sont ouLliés dans le ms. de Pétau.
${ }^{13}$ q2, c'est-à -dire quià, dans le ms. de Colbert.
${ }^{4}+\mathrm{Vel}$ manque dans le ms, de Pétau.
${ }^{15}$ Ipsis dans le ms. de Pétau, eis dans les nutres.
${ }^{15}$ Est manque dans le ms. de Pélau.
${ }^{17}$ Le scribe qui a exécuté le ms. de Pétau avait d'abord écrit ce mot obscssis, puis il
cipiunt ex omni parte : et ' cùm 'sint' aliquandò pauci, putantur ab adversariis qui circundati sunt, esse multi; et maximè cùm videant illos qui sunt cum duce vel principe exercitùs pueros et ${ }^{3}$ mulieres et equos et homines ficticios ${ }^{4}$, ut dictum est suprà ${ }^{5}$, quos credunt esse pugnatores : et per hoc terrentur et confunduntur ${ }^{6}$. Et si fortè adversarii benè pugnant ${ }^{7}$, faciunt eis viam ut fugiant; et statim cùm fugere incipiunt et ${ }^{8}{ }^{8}{ }^{3}{ }^{9}$ invicem separari ${ }^{10}$, insequuntur ${ }^{11}$ eos, et plures tunc occidunt ${ }^{12}$ in ${ }^{13}$ fugâ ${ }^{14}$ quàm mortificare possent ${ }^{15}$ in bello. Sciendum tamen est ${ }^{16}$ quòd si ${ }^{17}$ aliud possunt, non libenter congrediuntur, sed homines et equos sagittis ${ }^{18}$ vulnerant et occidunt, et cùm jàm homines et equi sunt debilitati sagittis, tunc congrediuntur cum eis ${ }^{19}$.
${ }^{1}$ Eciam dans le ms. de Colbert,
${ }^{2}$ Sint dans les mss. de Pétau et de Coibert, sunt dans les autres.
${ }^{3} \mathrm{Et}$ manque ici dans le ms. de Colbert.
4 Ficticios dans le ms. de Colbert, futicios dans celui de Pétau, fictos dans les uutres.
${ }^{5}$ Au lieu de ut dictum est suprà , quos credunt, etc., le ms. de Pétau porte ut dictum est. Et equos suprà equos credunt, etc.
${ }^{6}$ Confundantur dans le ms. de Colbert.
${ }^{7}$ Pugnent dans le ms. de Pétau.
${ }^{8}$ Et n'est que dans les mss. de Pétau et de Colhert.
${ }^{9}$ Ad dans le ms. de Pétau.
${ }^{10}$ Separari dans les mss. de Pétau et de Colbert, separati dans les autres,
${ }^{13}$ Insecuntur dans le ms. de Colbert, non sequntur dans celui de Colbert.
${ }^{13}$ Occiduntur dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ In n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
14 Fugam dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Possent dans le ms. de Pétau, possunt daris celui de Colbert, possint dans les autres.
${ }^{16}$ E'st manque dans le ms. de Pétau.
${ }^{17}$ Si est oublié dans le ms. de Pétau.
${ }^{18}$ Sagittis manque dans le ms. de Colbert.
13 Les mots qui suivent vulnerant et occidunt ne se trouvent que dans le ms, de Pétau.

## § IV. De oppugnatione munitionum '.

Munitiones ' in hunc modum expugnant ${ }^{3}$. $\mathrm{Si}^{4}$ talis ${ }^{5}$ est munitio, ipsam circundant, imò aliquandò ità ${ }^{6}$ sepiunt, ut nullus possit ? ingredi vel exire; et pugnant ${ }^{8}$ fortissimè machinis et sagittis, et nec die nec nocte cessant à pralio, ut illi qui sunt in munitionibus non quiescant :ipsi tamen ${ }^{9}$ Tartari quiescunt, quià acies dividunt et una succedit alteri in pugnâ ${ }^{10}$ ut non nimiùm fatigentur ${ }^{11}$. Et si eam taliter habere non possunt, græcum ${ }^{12}$ projiciunt ${ }^{33}$ ignem; imó ${ }^{14}$ solent ${ }^{15}$ aliquandò accipere arvinam ${ }^{16}$ hominum quos occidunt, et liquefactam ${ }^{17}$ projiciunt ${ }^{18}$ super domos; et ubicunque

[^39]( 696 )
venit ignis super pinguedinem illam, quasi inextinguibiliter ardet : extingui tamen potest, ut dicitur, cum vino vel cervesià superfusâ; et si super carnem ceciderit, confricatione palmæ manûs ' potest extingui ${ }^{3}$. Et si ità non prevalent ${ }^{3}$, et ${ }^{4}$ civitas illa vel castrum habeat flumen, obstruunt illud, vel ${ }^{5}$ faciunt alium alveum, et submergunt illam munitionem si possunt. Si autem non possunt, suffodiunt ${ }^{6}$ illam, et sub terrâ armati ${ }^{7}$ in ipsam ingrediuntur ; et cùm jàm intraverunt, una pars ignem imponit ut comburatur, et alia pars cum illius munitionis hominibus pugnat. Si autem nec sic illam vincere possunt, castrum vel munitionem suam faciunt contrà illam ut ab inimicorum jaculis non graventur, et contrà illam multo tempore jacent, nisi fortè exterius ${ }^{8}$ adjutorium adhibeat ${ }^{9}$ exercitus qui pugnet ${ }^{10}$ cum cis et vi removeat ${ }^{\text {" }}$ ipsos.

## $\S \mathrm{V}$. De perfidia Tartarorum et crudelitate in captivos ${ }^{\text {'2 }}$.

Sed cùm antè munitionem jacent ilandè eis loquntur, et multa

[^40]eis ' promitlunt, ad hoc ut se in ' eorum manus ${ }^{3}$ tradant : et si illi se eis reddiderint ${ }^{4}$, dicunt ${ }^{5}$ : e Exite ${ }^{6}$, ut secundùm morem nostrum $\eta$ vos ${ }^{7}$ numeremus ${ }^{8} \eta$, et cùm illi ad eos exeunt, quærunt qui sint ${ }^{9}$ artifices inter eos, et illos reservant ${ }^{10}$; alios autem, exceptis illis quos volunt habere pro servis, cum securi occidunt; et si aliquibus aliis parcunt, ut dictum est ", nobilibus et honestis hominibus ${ }^{13}$ nunquàm parcunt; et si fortè aliquo casu contingente reservant aliquos nobiles, nec prece nec precio ultrà de captivitate possunt ${ }^{13}$ exire. In bellis autem quoscunque capiunt occidunt, nisi fortè ${ }^{14}$ velint aliquos reservare ${ }^{15}$ ut habeant eos pro ${ }^{26}$ servis. Occidendos autem dividunt per centenarios, ut cum bipenni ${ }^{17}$ interficiantur ab eis : ipsi verò post hoc ${ }^{18}$ dividunt per ${ }^{19}$ captivos, et unicuique servo ad interficiendum dant

[^41]decem aut ' plures vel pauciores * secundùm quod majoribus placet.

## CAPITULUM SEPTIMUM:


#### Abstract

quomodo facient cum hominibus pacem, bt de terrarum nominibus quas stbjogayerunt, bt de terbis que bis restiterunt, et de tyrannide quam exercent in hominibus suls ${ }^{3}$.


Descripto ${ }^{4}$ quo modo pugnant, dicendum est de terris quas ipsorum ${ }^{5}$ dominio subjugârunt; de quo isto modo scribemus : primò dicemus quomodo faciunt cum hominibus pacem; secundò de terrarum nominibus quas sibi ${ }^{6}$ subdiderunt; terció ${ }^{7}$ de terris quæ eis ${ }^{8}$
${ }^{1}$ Ac dans le ms. de Colbert.
${ }^{3}$ Patitiores dans le ms. de Pétau.
${ }^{7}$ Le ms. de Pétau porte Quomod̉̈ faciunt hominibas pacem et de terrarum nomimbus quas subjugaverunt, et de tyrannide quam exercent in hominibus suis et de teryis que eis... ; celui de Colbert, Quomodò faciunt cum hominibus pacem, et de terris quas sibi subjugaverunt et nominibus earumdem terrarten et tyrannide quam exercent in eis, et de terris quer eis restiterunt. Le titre manque tout-à-fait dans le ms. de Londres; les deux autres mss. disent seulement De terris quas eorum dominio sulbjugdrunt. - Ce chapitre n'a point de correspondant dans l'abrégé de Vincent de Beauvais.
i Descripto dans le ms. de Pétau, dicto dans celui de Colbert, scripto dans les autres.
${ }^{5} I_{f \text { sorum }}$ dans le ms. de Pétau; corum dans tous les autres.
${ }^{6}$ Sibi manque dans le ms. de Pétau.
z Les mss. portent uniformément tercio de tyrannide quem exercent in eis, quarto de terris quee eis viriliter restiterunt, mais l'ordre réel des matières est inverse dans le texte mẻme, et nous avons dú rectifier en conséquence.
${ }^{5}$ Eis, qui est dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres, manque dans les deux autres.
viriliter restiterunt '; quarto de tyrannide quam exercent in hominibus suis ${ }^{\text { }}$.

## § I. Quomodò faciunt cum hominibus pacem ${ }^{3}$.

1. Sciendum est ${ }^{4}$ quòd cum ${ }^{5}$ nullis hominibus faciunt pacem, nisi subdentur ${ }^{6}$ eis : quià, ut dictum est suprà ${ }^{7}, \mathrm{a}^{8}$ Chingis-can ${ }^{9}$ habent mandatum, ut cunctas ${ }^{10}$ si possunt sibi subjiciant ${ }^{1 "}$ nationes. Et hæc sunt illa quæ petunt ab eis : ut vadant in exercitu" cum eis contrà omnem hominem quandò placet; et ut dent decimam de omnibus, tàm de hominibus quàm de rebus : computant enim decem pueros ${ }^{13}$ et unum accipiunt, et ${ }^{14}$ de puellis faciunt illud idem; quos in terram illorum ${ }^{15}$ deducunt, et tenent eos pro

- Restituerant dans le ms. de Pétau.
= In eos dans les mss. de Pétau et de Colbert, in cis dans les autres ; in hominibus suis est donné par le ms. de Pétau dans le titre du chapitre.
${ }^{3}$ Comme dans le ms. de Colbert.
4 Est manque dans le ms. de Pétau. Celui de Colbert intercale ensuite le mot tamen,
${ }^{5}$ Cum manque dans les mss. de Colbert.
${ }^{6}$ Subdantur dans le ms. de Pétau.
7 Le ms. de Pétau intercale ici les mots postulant autem, qu'ıl parait impossible de lier en aucune manière au reste de la phrase.
${ }^{8} A$, qui nous est fourni par les mss. de Pétau et de Colbert, manque dans les autres.

9. Chingis can dans les mss. de Pétau et de Colbert, Cyngis chan dans celui de Londres, Cyngis can dans les deux autres.
${ }^{10}$ Cuntas dans les mss. de Pétau et de Londres.
${ }^{11}$ Subiciant dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres.
${ }^{12}$ Exercitum dans le ms. de Colbert.
${ }^{13}$ Pueros n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{14}$ Et n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
${ }^{15}$ Illorum dans le ms. de Pétau, ipsorum dans celui de Colbert, corum dans les autres.
servis ; reliquos numerant et ordinant secundùm morem eorum ', sed quandò plené dominium habent super eos, si aliquid promiserunt eis, nichil' observant; sed quascunque congrué possunt occasiones invenire ${ }^{3}$ contrà eos, conantur ${ }^{4}$. Nàm cùm essemus in Ruscià ${ }^{5}$, missus fuit unus ${ }^{6}$ sarracenus ${ }^{7}$ ex parte Cuyuc-can ${ }^{8}$, ut dicebatur, et ${ }^{9}$ Bati ; et prafectus ille à quolibet homine qui habebat tres pueros unum accipiebat, ut posteà nobis dicebatur ${ }^{10}$; et quicunque viri non habebant uxores, illos deducebat ${ }^{\text {" }}$; et faciebat de mulieribus etiàm ${ }^{1 s}$ illud idem, quæ viros legitimos non habebant; pauperes ${ }^{13}$ autem ${ }^{14}$ qui mendicando ${ }^{15}$ victum suum querebant similiter ${ }^{16}$ deportabat ${ }^{17}$. Reliquos autem ${ }^{18}$ secundùm eorum
[^42]
## ( 707 )

sive ${ }^{1}$ Georgianis ${ }^{3}$, a quibus quinquaginta vel ${ }^{3}$ quadraginta millia, ut dictum est ${ }^{4}$, yperperorum ${ }^{5}$ sive bysanciorum ${ }^{6}$ accipiunt pro tributo. Alias adhùc 7 in pace esse permittunt ; tamen ${ }^{8}$, secundum quod ${ }^{9}$ intelleximus ab eis, debellare ${ }^{10}$ proponunt.

## § II. De terrarum nominibus quas sibi subdiderunt '.

Terrarum nomina quas vicerunt sunt hac : Kitai 's, Naimani ${ }^{13}$, Solangi ${ }^{14}$, Karakitai sive nigri Kitai ${ }^{15}$, Comana ${ }^{16}$, Tu-
a opéré la correction en mettant un point sous chacune des letires superflues, mélhode qu'il a suivie en plusieurs endroits, et à laquelle nous avons eu égard dans notre collation, en ne tenant compte que du mot rectifé.
${ }^{1}$ Et dans le ms. de Colbert.

- Georgeanis dans le ms. de Pétau, Jeorgianis dans celui de Colbert.
${ }^{3}$ Les mots quinquaginta vel manquent dans le ms. de Pétau.
4 Ut dictum est n'est pas dans le ms. de Pétau.
${ }^{5}$ Imperperorum dans le ms, de Pétau.
${ }^{6}$ Bisancium dans les mss. de Pêtau et de Londres.
7 Adhùc dans le ms. de Pétau, qui intercale ensuite le mot cas, corrigé en cos, le . quel se trouve aussi dans le ms. de Colbert, mais non dans les autres, où on lit, au surplus, ad hoc au lieu de adhuc.
${ }^{8}$ Et tamen dans le ms. de Colbert.
${ }^{9}$ Sicut dans le ms. de Colbert au lieu de secundìm quod.
${ }^{10}$ Les cinq mss. portent uniformément rebellare, mais le sens exige debellare.
${ }^{1}$ Comme au ms. de Colbert.
${ }^{12}$ Kitay en cet endroit dans le ms. de Pétau, Kyrai dans celui de Londres, Kytai dans les trois autres.
${ }^{\text {r3 }}$ Naymanni dans le ms. de Londres, Naimanni dans celui de Colbert, Naymani dans les trois autres.
${ }^{1}$ ' Le nom de Solangi manque ici dans le ms. de Pétau.
${ }^{15}$ Nigri kitay dans le ms. de Pétau, Kara-hytai sive nigri Kytai dans les autres..
${ }^{16}$ Cornana ici dans le ms. de Pélau, qui plus haut, à la ${ }^{\text {ree }}$ section du chap. V , eicrit Chanana ; Canana (ou Cauana) à l'un et l'autre passage dans le ms. de Colbert. Les trois autres mss. portent ici Comania, mais ils avaient précédemment donné aussi
mat ', Voyrat ', Karaniti ${ }^{3}$, Huyur ${ }^{4}$, Sumongal ${ }^{5}$, Merkiti ${ }^{6}$, Mecriti ${ }^{7}$, Sarihuiur ${ }^{\text {b }}$, Bascart id est magna Hungaria ${ }^{9}$, Kergis, ${ }^{10}$ Casmir ${ }^{~}{ }^{\prime \prime}$, Sarraceni ${ }^{13}$, Bisermini ${ }^{13}$, Turcomani ${ }^{14}$, Bileri id est magna Bulgaria ${ }^{15}$,

Comana; il s'agit maintenant du centre de l'Asie, et non de la Comanie, quai est en Europe, et qui va être tout ì l'heure nommée à son tour.
${ }^{1}$ Cumac dans le ms. de Pétau.
= Uiccat ici dans le ms. de Pétau, qui plus haut, chap. V, écrit Udiryat.
${ }^{3}$ Karaniti dans le ms. de Pétau, Kurauiti dans celui de Colbert, Caranici dans celui de Londres, Caraniti dans les deux autres.

4 Huyure dans le ms. de Pétau, Vini dans celui de Colbert.
${ }^{5}$ Sumoal ici dans les mss. de Pétau et de Colbert, lesquels, au chap. V, portent Si-Mongal, ainsi que les trois autres mss., qui en cet endroit écrivent Soboal.
${ }^{6} \mathrm{Mal}$-Kiti daus le ms. de Pétau, où toute cette liste est extrèmement défectueuse; Merkyti dans celui de Colbert.

7 Vietrici dans le ms. de Pétau, où nous avons vu précédemment Moerit et $\boldsymbol{M}$ ac. ritas ; le ms. de Colbert a ici Mecritt, el plus haut Mechoit et Mecritas; le ms. de Londres porte ici Menici, et plus haut Mecrit et Mecritas; les mss, de Lumley et de Dupuy donnent ici Meniti, et plus haut Metrit et Metritas.
${ }^{8}$ Sarihuiur dans le ms, de Pétau, Sarihuyur dans celui de Colbert, Bary/ıryur dans les autres; nous avons déjà vu, au chap. V, diverses variantes de ce nom.
${ }^{9}$ Bascart dans les mss, de Pétau et de Colbert, Baschare dans les autres, qui ne les nomment, ainsi que les Kergis, qu'après les Byleri. Le id est qui unit ce nom à celui de magnat Hungaria ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colhert : ce-lui-ci et le ms, de Londres écrivent Ungaria.
${ }^{\text {so }}$ Tergis dans le ms. de Pétau, Kergis dans les quatre autres.
${ }^{14}$ Cosmir dars les mss. de Pétau et de Colbert, Gosmit dans les trois antres,
${ }^{12}$ Sarraceni dans les mss. de Londres, de Pétau et de Colbert, Saracent dans les, autres.
${ }^{13}$ Le ms. de Pélau écrit ici Beseremynitur, en joignant à la fin du mot la premiére syllabe du nom suivant ; Bissermini dans le ms. de Colbert.
${ }^{4}$ i.... tur. Cumany dans le ms. de Pétau; Tarcomanui dans celui de Colbert.
${ }^{15}$ Bylery dans le ms. de Pétau, plus haut Bileri; Byleri dans les autres. Te id est qui unit ce nom à celui de magna Bu'garia ne se trouve que dans les mss, de Pélau et de Colbert.

# Corola, Comuci ', Buritabeth ', Parossiti ${ }^{3}$, Cassi ${ }^{4}$, Jacobiti ${ }^{\text {b }}$, Alani sive Assi ${ }^{6}$, Obesí sive Georgiani, Nestoriani ${ }^{7}$, Armeni, Cangiti ${ }^{8}$, Comani, Brutachi ${ }^{9}$ qui sunt Judxi, Mordui, Turci ${ }^{10}$, Gazari, Samogedi ${ }^{1 "}$, Perses, Tarci ${ }^{1}$, India minor sive Ethiopia, Circasi ${ }^{13}$, Rutheni ${ }^{14}$, 

: Le ms. de Pétau donne ici en un senl mot Catoracomuty, tandis que les autres mss. portent uniformément en deux muts, savoir, celui de Colbert Korola Tomici, et les trois restants Colona Thorati.
. Bircithobec'dans le ms. de Pétau, Buritabet dans celui de Colbert, Burycobeth dans celui de Londres, Buritabeth dans les deux autres.
${ }^{3}$ Paressm dansle ms. de Pétau, Parassiti dans celui de Londres, Porosyti dans celui de Colbert.
${ }^{4}$ Cassi dans les mss. de Pétau, de Colhert et de Londres, Sassi dans les deux autres.
${ }_{5}$ Ce nom manque dans le ms. de Pétau, il est écrit Jacobite dans ceux de Colbert et de Londres.
${ }^{6}$ Assio dans le ms. de Pétau, où la première lettre du nom suivant se trouve ainsi transportée à la fin du mot qui précède; $\boldsymbol{A} s s y$ dans le ms. de Colbert.

7 Uestorize dans le ms. de Pétau.
f. ${ }^{8}$ Armenikangit en un seul mot dans le ms. de Pétau; Cangit dans celui de Colbert, Cangyt dans celui de Londres, Cangiti dans les deux autres.

9 Brucarchi dans le ms. de Pétau, Bruchathy dans celui de Londres, Brutachi dans les trois autres.
${ }^{10}$ Torti ou Torci dans le ms. de Pétau, Corcy dans celui de Colbert, Torci dans les autres. Si l'on se rappelle que nous avons vu plus haut le ms. de Pétau donner Turcorum là où celui de Colbert écrivait Toycorum et les trois autres Tortorum, on reconnaitra que la leçon à adopter ici doit être conséquemment Turei.
${ }^{\text {1 }}$ Samogey dans le ms. de Londres, Samoyegi dans celui de Colbert, Samogedi dans les autres.
${ }^{12}$ Tarti ou Tarci dans le ms. de Pétau, Tati dans celui de Colbert, Thaos dans celui de Londres, Thoas dans les deux autres.
${ }^{13}$ Circasi dans le ms. de Pétau, Circassy dans celui de Colbert, Yrchasi dans les trois autres.
${ }^{14}$ Cucheni dans le ms. de Pétau, Ruteni dans celui de Colbert, Rutheni dans les trois autres.

## The International Critical Commentary

con the
A CRITICAL AND EXEGETICAL evel. $29_{0}^{\circ}$ COMMENTARY

ON THE

# GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN 

BY THE
Most Rev. and Right Hon. J.H. BERNARD, D.D.
EDITED BY THE
Rev. A. H. McNeile, D.D.
(in two volumis)
Vol. II

NEW YORK
CHARLES SCRIBNER'S SONS
1929

##  

 $19^{25}$, where see note. In the paraphrase of Nonnus this attestation clause is omitted at $21^{24}$.

For the stress laid by Jn. on " truth" and "witness" see on $\mathrm{I}^{7.14}$, and cf. Introd., p. xci.
25. This verse was omitted from his text by Tischendorf, because he had concluded that it was not in the original text of N , but had been added by a corrector. His judgment was challenged by Tregelles, and was finally shown by Gwynn to be untenable. ${ }^{1}$ There is no documentary authority for omitting the verse; the only MS. which does not now contain it (cursive 63 ) has lost a page at the end, as Gwynn demonstrated in 1893.
ëवтเv $\delta \dot{\varepsilon}$. These words do not appear in the Sinai Syriac, nor does Chrysostom betray knowledge of them.

Wetstein cites several passages from the Talmud couched in hyperbolical language similar to that of v. 25. A remarkable parallel occurs in Philo, de post. Caini, 43, where it is said that if God wished to display the riches of His creation, the whole earth, land, and sea would not contain them ( $\chi \omega \rho \hat{\eta} \sigma a \iota$ ). Cf. I Macc. $9^{22}$, where, however, the figure is not so exaggerated.

For à ( $\kappa B^{*}$ ) the rec. has ö $\sigma \alpha$ with $\mathrm{AC}^{2} \mathrm{DW} \Theta$.
ătuva ¿áv $\kappa T \lambda$. ., " whatsoever things may be written," etc. The constr. is irregular, but the meaning is hardly doubtful. Origen, however, interpreted the verse as meaning that the world would not be equal to the record of such great acts as those of Christ, not merely that it could not contain the books which told of them (see Abbott, Diat. 2414).
aùròv ot $\mu \mathrm{at}$ is omitted by Syr. sin. oitcoat occurs again in N.T. only at Phil. $\mathbf{r}^{17}$, Jas. $\mathbf{r}^{7}$; cf. 4 Macc. $1^{33}$ 'ү̀̀ $\mu e ̀ v$ oi $\mu a \ell$ " such is my opinion."

The singular ot $\mu a \ell$, following the plur. oi $\delta a \mu \epsilon v$ of $v .24$, has been thought to show that vv. 24 and 25 are separate notes from different hands. But this is not necessary to suppose. The writer associates others with himself in the attestation of v. 24, but in the editorial reflection or colophon of v. 25 he speaks only for himself.
$\dot{\alpha} \mu \dot{\eta} v$, with which the rec. ends, is not part of the true text.
${ }^{1}$ Hermathena, 1893, pp. 374 ff .

# THE "PERICOPE DE ADULTERA" 

(viI. 53 -VIII. II)

The section ( $\pi$ epikorif ) of the Fourth Gospel which contains this incident is contained in many late manuscripts and versions, but it cannot be regarded as Johannine or as part of the Gospel text.

It is not found in any of the early Greek uncials, with the single exception of Codex Bezae (D), being omitted without comment in ※BNTW日. L and $\Delta$ omit it, while leaving a blank space where it might be inserted, thus indicating that their scribes deliberately rejected it as part of the Johannine text. A and C are defective at this point, but neither could have contained the section, as the missing leaves would not have had room for it.

The section is omitted also in important cursives, e.g. 22, 33, 565 (in which minuscule there is a note that the scribe knew of its existence). The Ferrar cursives, i.e. fam. 13, do not give it in Jn., but place the section after Lk. $21^{38}$, where it would be, indeed, in better agreement with the context than before Jn. $8^{12}$. Cursives I, 1582, and some American MSS. place the section at the end of the Fourth Gospel. Cursive 225 places it after Jn. $7^{38}$.

The Old Syriac vss. (whether in Tatian's Diatessaron, Syr. sin., or Syr. cur.) betray no knowledge of the passage, nor is it contained in the best MSS. of the Peshitta. In like manner the Coptic vss. omit it, e.g. the fourth century Coptic $Q$ (see p. xvi). Some of the O.L. MSS. are also without it, e.g. a $f l^{*} q$.

Even more significant is the absence of any comment on the section by Greek commentators for a thousand years after Christ, including Origen, Chrysostom, and Nonnus (in his metrical paraphrase), who deal with the Gospel verse by verse. The earliest Greek writer (Euthymius Zigabenus or Zygadenus) who comments on it lived about 1118, and even he says that the accurate copies of the Gospel do not contain it.

Further, the evidence of vocabulary and style is conclusive against the Johannine authorship of the section. The notes which follow demonstrate this sufficiently. Nor in its traditional place does it harmonise with the context. It interrupts the sequence of $7^{52}$ and $8^{124}$; while $7^{53}$ is not in harmony with what goes before, and has no connexion with $8^{121 .}$.

The early Greek evidence in favour of the medixval view that the section is an authentic part of the Fourth Gospel reduces itself to the witness of Codex Bezae (D), a manuscript with many other Western interpolations. The section is found in the great mass of later uncials and cursives, whatever be the reason of this intrusion into the more ancient text. To be borne in mind, however, is the significant fact that in many of the later MSS. which contain it, the Pericope de adultera is marked with an obelus (e.g. S) or an asterisk (e.g. EMA).

The Latin evidence in its favour is considerable. The section
appears in several O.L. texts, e.g. $b \in$ (sæc. v.) and ff, (sæc. vii.), as well as in Jerome's Vulgate. Jerome says expressly " in multis graecis et latinis codicibus inuenitur de adultera," etc. (adv. Pelag. ii. 17). Augustine (de conj. adult. ii. 6) accounts for its omission from some texts, by hinting that the words of Jesus which it records might seem too lenient.

The section is found also in some late Syriac and Coptic texts, while omitted in the earlier and better versions.

These facts show that the authorities on the side of the Pericope are almost wholly Western, and do not become numerous in any language until after the acceptance by Jerome of the section as Johannine. Jerome seems to have followed here some Greek MSS. not now extant. This evidence is, however, wholly insufficient to justify the inclusion of the narrative in the Fourth Gospel. The ignoring of it by the early Greek MSS., vss., and commentators is thus left unexplained.

Nevertheless, the story of the adulteress seems to be an authentic fragment of early tradition as to the sayings and actions of Jesus. The story is mentioned (although not referred to the Fourth Gospel) in the A postolic Constitutions (ii. 24), a passage which goes back to the fourth century or perhaps even to the third. It must have been current as a tradition in the third century at any rate. Eusebius probably refers to it when he says of Papias that "he relates another story of a woman who was accused of many sins before the Lord which is contained in the Gospel according to the Hebrews " (Eus. H.E iii. 39). Whether Papias got the story from the extra-canonical "Gospel according to the Hebrews," or from some other source, is not certain. But that the Pericope de aduliera is the story which Papias told has been accepted by many critics ; and, accordingly, in Lightfoot's A postolic Fathers the passage []n.] vii. 53 -viii. II is printed as one of the surviving fragments of Papias, bishop of Hierapolis.

This is highly probable, but is not certain. All we can assert with confidence is that the passage is very like the Synoptic stories about Jesus ; while its tenderness and gravity commend it as faithfully representing what Jesus said and did when a woman who had sinned unchastely was brought before Him.

No reason for the ready acceptance in the West of the story as evangelical, and of its incorporation in the Latin Gospels as early as the fourth century, can be assigned with certainty. It is perhaps significant that in the Apostolic Constitutions (ii, 24), where we find the narrative for the first time, it is cited as a lesson to bishops who are inclined to be too severe to penitents. Now writers like Origen, Tertullian, and Cyprian, who discuss at length the problems of discipline for adultery, never mention this case. Like the rest of the Church, East and West, in the second and third centuries, they held that punishment for fornication ought to be very severe, inasmuch as it seemed essential to mark the divergence of Christian ethics from heathen ethics on this point. But by the time we reach the fourth century, ecclesiastical discipline began to be relaxed and to be less austere ; and a story which had been formerly thought dangerous because of its apparent leniency would naturally be appealed to by canonists and divines as indicating the tenderness with which our Lord Himself rebuked sins of the flesh. It was but a short step from quoting the story as edifying to treating it as suitable for reading in Church. It would thus get into lectionaries, and in the Greek Menology it is the lection for St. Pelagia's day. From its insertion in Evangelistaria, it readily crept into Gospel texts, from which Jerome did not feel it




practicable to expel it. Perhaps thus, or somewhat thus, its presence in the textus receptus of the Fourth Gospel is to be explained.

The text of the Pericope which is given here is that adopted by
Hort. The various readings are more numerous than in any other part of the N.T., and a large number of explanatory glosses were added to the text in ancient times. Hort's analysis of these can hardly be improved. We have to do here only with the later uncials, and these are cited by the customary letters (EGH, etc.) as explained by Gregory or Scrivener. We cite the cursive 1o7I because of its remarkable agreement with D in this section. (See K. Lake, Texts from Mount Athos, p. 1481 .)
VII. 53. גторev0ŋのav. So D, etc., with O.L. and vg. ; the rec. has $\epsilon \pi \rho \rho \varepsilon \dot{0} \eta \eta$ with minor uncials and fam. 13.

торev́ectai cis . . . occurs only at $7^{35}$ in Jn ., who prefers $\pi \circ \rho$. $\pi \rho 6$ s (cf. $14^{28} 16^{28} 20^{17}$ ); the constr, is common in the Synoptists.
 again in Jn. When Jn. introduces a place-name for the first time he is apt to add a word of explanation $\left(4^{6} 1 I^{1}\right)$, but nothing of the kind is here.

Mention of the Mount of Olives would fall in with the story referring to the week before the Passion, when Jesus lodged at Bethany; cf. Mk. $11^{11 .}{ }^{10} 13^{3}$.
2. ${ }^{\circ} \mathrm{p} 0$ pov is Lucan (Lk. $24^{1}$; cf. Acts $5^{\text {an }}$ ) ; Jn. does not use it, but has $\pi$ गhot instead ( $18^{28} 20^{1} 21^{4}$ ).

The frequent use of $\delta d$ in this section to the exclusion of Jn.'s favourite ourp (see on $1^{22}$ ) marks the style as non-Johannine.

тарєү(vєто. D 1071 have $\pi$ арауiverat. The verb occurs in Jn. only once $\left(3^{22}\right)$. $\vec{\eta} \lambda \theta e v$ is read by fam. 13.
$\lambda_{\text {aós }}$ is found in Jn. only twice ( $11^{50} 18^{14}$ ); he prefers $ठ \chi^{\lambda o s}$, which some MSS. give here.
 13 ; while D om, кal кaөíasas e8tōarкev aüroús.

For kaligas, as describing the attitude of Jesus when teaching, see on $6^{3}$ (cf. Mk. $13^{3}$ ). ${ }^{28} \mathrm{~g}^{20}$. generally specifies the nature of Jesus' teaching


of урацратеіs. There is no mention of scribes in Jn. "Scribes and Pharisees " is a frequent Synoptic phrase for the opponents of Jesus, whom Jn. prefers to describe briefly as "the Jews " (see on $\mathrm{I}^{19}$ ).

The woman was not brought before Jesus for formal trial, but in order to get His expression of opinion on a point of the Mosaic law, which might afterwards be used against Him (see v. 6), of which other examples are given by the Snyoptists (cf. Mk. 12 ${ }^{13.18}$ ).
 and fam. 13 .
$2 \pi i$ Horxciq is supported by the uncials MSUTA and fam. 13 ; $\hat{2}$ $\mu o t \chi e i q$ is read by EGHKII, and is smoothed down in D 1o7I to $\& \pi$ адцартіа.
 Milligan gives from a fourth-or fifth-century papyrus an exact parallel to the present passage, where it is used of detection in sin, viz. :




 phrase descriptive of＂setting＂people in the midst of bystanders for the purpose of examining them．
 only．The phrase with ekretpajecy is Lucan ；cf．Lk． $10^{25}$.

For $8 . \delta$ ácralac，see on $1^{38}$ ．
 EGHKTII give кarel $\lambda \dot{p} \phi \theta \eta$ ．
$2 \pi$＇वvंтофக́pe，＂in the act．＂The phrase does not occur again in the Greek Bible，but is thoroughly classical．Cf．Philo，de spec．leg，iii．

 какойруоия．
notxev́etv does not occur in Jn．，but several times in the Synoptists．
5．iv $8 t \tau \hat{Q} \quad v 6 \mu \varphi \kappa \pi \lambda$ ．．In an ordinary case of adultery（e．g．Lev． $20^{10}$ ）the penalty was death for both parties，but the manner of execu－ tion is not specified，the Talmud prescribing death by strangulation． But in the exceptional and specially heinous case of a betrothed woman＇s unchastity，death was to be by stoning（Deut．22 ${ }^{21}$ ）．It was an unusual case like this that was put before Jesus．

These severe laws were rarely put in force，but nevertheless the dilemma was neatly framed．If He said that the guilty woman should be stoned，He would have been subject to the Roman law for inciting to murder；and although the Roman authorities were lax on occasion about such acts of violence（as in the case of Stephen，Acts $7^{\text {s8 }}$ ），there would have been a good pretext for handing Him over to them to deal with．If，however，He inclined to more merciful treatment，as was probably expected of Him，He would have been declared by His critics to be a blasphemous person who did not accept the enactments of the sacred law．Cf．Mk． $12^{14}$ for the dilemma about the tribute money ；and Mk． $10^{2}$ for the question about divorce，which，however puzzling，would not involve difficulty with the Roman authorities．

Augustine，however，puts the dilemma in a simpler way ：＂Si ut iuberet occidi perderet mansuetudinis famam ；si autem iuberet dimitti incurreret，tanquam reprehensor legis，calumniam＂（Enarv． in Ps．1．§8）．This may be right，but it does not recall the attempts to entrap Jesus recorded by the Synoptists．

For the first clause D has Muvañs $\delta \hat{e}$ è $\tau \hat{\varphi} \nu \delta \dot{\mu} \varphi$ ekèevaev．For
 has 入ı日oßo入eíOat（the verb used Deut． $22^{21}$ ）with EGHKII．

6．From тойто $8 \dot{6}$ to катทY．aṽov is om．by DM，the clause appear－ ing in the rec．supported by SUL fam． 13 （in the form karnyopiav кar＇ aüroî）．Such laying of traps for Jesus is often mentioned in the Synoptists，e．g．Mk． $8^{11}, ~ L k . ~ 11^{10}$ ．
kard is seldom used by Jn．，but cf，karŋүoplav kará followed by a genitive，at $18^{29}$ ．

кáтఉ кर́ұas is read here，but karakúұas at v．8，＂having stooped down．＂катаки́ттен occurs again in the Greek Bible only at 4 Kings
 катакижттet，＂to stoop，＂Milligan cites Aristeas ix．I．

кат＇́үpaфev．So DEGHMS，but KUTA fam． 13 have erpaфev． катаүрáфєь does not occur again in N．T．，but appears several times


in LXX, often meaning " to register," a sense also found in papyri. It indicates a record or register of something blameworthy in Job $13^{30}$, 1 Esdr. $2^{10}$, Ecclus. $4^{810}$; and this meaning is accepted in some ancient comments, both here and at v. 8 .

In a short recension of the story found in an Armenian MS. of the Gospels of A.D. 989, we have: "He Himself, bowing His head, was writing with His finger on the earth, to declare their sins ; and they were seeing their several sins on the stones." ${ }^{1}$ And again, after $e$ is
 duaprlas, as if Jesus was writing down the names and sins of the several accusers. Jerome has the same tradition : " Jesus inclinans digito scribebat in terra, eorum, uidelicet qui accusabant et omnium peccata mortalium, secundum quod scriptum est in propheta Relinquentes autem te in terra scribentur " (adv. Pelagium ii. 17, citing Jer. $1^{13}$ ).

There is, however, no evidence that Jesus was writing anything by way of record. That He was able to write may be assumed, although in no other place in the N.T. is He said to have written anything. But it is probable that on this occasion He was only scribbling with His finger on the ground, a mechanical action which would suggest only an unwillingness to speak on the subject brought before Him, and preoccupation with His own thoughts. ${ }^{2}$

If, however, the meaning of register for кaterpaфey is to be pressed, the emphasis must be placed on cls Tोेv vîv: "He began to register the accusation in the dust," as if He would have no permanent record.
 " affecting that it was not so," sc. " as though He heard them not." This is a classical use of $\pi \rho o \sigma \pi o u=2 \sigma \theta \mathrm{ar}$ with a neg. (cf. Thucyd. iii. 47) ; the verb occurs again in the N.T. only at Lk, $24^{28}$ (cf. I Sam. 21 ${ }^{13}$,



 as in the (unusual) instance of Jn. $17^{\circ}$.
avikuqev kai. So D 1o7I. The rec., with EGHK, has ayakíqas (cf. v. 10), while fam. 13 give àpaß入e\&as. In the N.T. àvaкímтeay is
 all the Gospels.
cimer aüroís. So DSUT 1071 fam. 13. M om. aitoîs. EGHK have $\pi \rho \partial s$ airous, the rec. reading.
§ avapápтทros ктл., " Let him that is faultless," etc. This is the true Synoptic note. avauáprضros does not indicate only innocence of overt sins of the flesh, but freedom from sinful desire cherished and
${ }^{1}$ See Conybeare, D.B. i. 154 ; and Burkitt, Two Lectures on the Gospels, p. 88.
*Perhaps Seeley's comment hits on the truth: "He was seized with an intolerable sense of shame. He could not meet the eye of the crowd, or of the accusers, and perhaps at that moment least of all of the woman. . . . In His burning embarrassment and confusion He stooped down so as to hide His face, and began writing with His fingers on the ground " (Ecce Homo, c. ix.).




indulged in．Cf．Mt． $5^{28}$ ．dva ${ }^{2}$ d́pryros does not occur again in N．T．， but is found Deut． $29^{15}, 2$ Macc． $8^{14}{ }^{12}{ }^{42}$ ．

For $\pi$ тêros（D ro7r），EGH give прด̂rov．
Bo入irw 入itov．So D and fam．13．Other uncials read rd̀v $\lambda!\theta_{0} v$, to bring out the point that the casting of the first stone was the duty of the witnesses who certified to the crime（Deut．${ }^{1} 7^{7}$ ）．But the allusion is the same，even if $\tau \delta v$ is omitted．The question of Jesus asks，in fact，who is to be the executioner in this case ？（cf．Augustine， Sermo xiii．§4）．

8．кal $\pi d \lambda_{\iota v} \kappa \tau \lambda$ ．Jesus again indicates His unwillingness to discuss the matter with the Pharisees．He begins to scribble on the dust for the second time．
 om．fam， $\mathbf{1 3}$ ．

As at v．6，fam， 13 support đ̌ypaфev for кart＇ypaфev（so D 28，31）．
9．The rec．，following EGHKS，after akovapres interpolates the
 fam． 13,1071 and the Lat．vss．

For the whole clause ol $8 t \mathbf{d} \mathrm{~d}$ ．
 After тpeoßutipov the rec，adds，only dsjndor eis кaO ets．
 om．in EGHKMI，etc．Westcott－Hort sexeav，but both additions are （cf．M 264）originally followed The glosses are unnecessary，although as an independent clause． planations they offer．Thery，although doubtless right in the ex－ occurring in Jn．；cf． 2 In． 2 elder men（ $\pi$ peofírepol，a word not having taken the lead in ${ }^{2}, 3 \mathrm{Jn} .^{.}$）were naturally the first to leave， silenced by His lead in trying to ensnare Jesus，and having been temptation which hedion that they must have felt the power of the placed in the week following the Tre woman．If the scene is to be in the moral authority which Jesus exercised is more readily intelligible． They dared not press the moral issue before the admiring and awe－ struck people．

For ets $\mathrm{ka} 0^{\prime}$ ets，cf．Mk． $\mathrm{I}_{4}{ }^{10}$ ；it is not a Johannine phrase．
каl кате入е（ $\phi \theta_{\eta} \mu$ fóvos．$\mu$ obvos is om．by fam． 13 ．Perhaps some disciples were present，and nothing is said of their going away，but the words may mean that Jesus and the woman were left quite alone （as the rec．text indicates），the onlookers feeling the painfulness of the scene．Augustine says ：＂Remansit magna miseria et magna misericordia＂（Enary，in Ps．1．\＆8）．Yet the woman remained $\mathrm{iv}_{\mathrm{v}}$ $\mu \dot{e} \sigma \varphi$, which suggests the presence of a little group ；and，furthermore， the words that Jesus said to her were overheard and were preserved．

кaтe入e＇$\phi 0 \eta$ ．The verb кata入einety is not used by Jn．

After $\delta$＇I $\eta \sigma$ ．the rec．，with EGHK，adds the gloss кal $\mu \eta \delta \in v a$
 never used by Jn．
 The rec．，with cursive support，has eimev ait $\hat{\eta}$, ＇H $\gamma v v \dot{\eta}$ ，the nom．with the article being used for the vocative，a Hebraic use that occurs Mk． $14^{35}$, Mt． $\mathrm{II}^{25}, \mathrm{Lk}$ ． $10^{21}$ ，but not in Jn．（see on $\mathrm{I}^{21}$ ）．

## 


moû cioiv; The rec. adds èceivo of karìhopol $\sigma o v$, and fam. 13 has the gloss, omitting êeâvot ; but om. DMFA ro7r.
-viels $\sigma \epsilon$ кarikplvev; The compound кataxplyety is not Johannine.
In this verse, Jesus is represented as waiting for a little before He spoke. "Has no one proceeded to condemn you ?" is His question at last.
11. Oíseis, кúple. "No one, sir." That is all the woman says from beginning to end. Indeed, she has no excuse for her conduct.

Oust dү'́ of катакрivw. The verbal similarity of these words to é $\gamma \dot{\omega}$ ov́ $\kappa \rho / y \omega$ of $8^{15}$ (where see note) may have suggested the position which the interpolated section occupies in the rec. text, viz. at the beginning of c. 8. But xataxpivect conveys condemnation in a degree which the simple verb кpiveav does not connote. Jesus does not say here that He does not pass judgment, even in His own mind, upon the woman's conduct, but that He does not condemn her judicially or undertake the duty of a judge who had to administer or interpret the Mosaic law (cf. Lk. $12^{14}$ ). Still less does His reply convey forgiveness ; the woman who was forgiven in Lk. $7^{48}$ was a penitent, but there is no hint of penitence in this case.

Probably, the apparent leniency of the words oùסè <үळ́ $\sigma \epsilon$ катакрivw (which could readily be misunderstood) led to their omission in the tenth-century Armenian MS. quoted above on v. 6, and also in a Syriac paraphrase given by Dionysius Barsalibi. ${ }^{1}$ The Armenian codex ends, "Go in peace, and present the offering for sins, as in their law is written," while the Syriac paraphrase has only, "Go thou also now and do this sin no more."

The warning $\mu \eta \times \dot{\text { itt }}$ d áprave is found also at $5^{14}$, where (as here) the person addressed has not confessed any sin. The woman had still time to repent.
àm̀े $\tau 0 \hat{v} v \hat{v} v$ is om. by fam. 13, but ins. DMSUT 1071. The phrase is Lucan (Lk. $\mathrm{I}^{48} 5^{10} 12^{52} 22^{69}$ ) but not Johannine.
${ }^{1}$ See Gwynn, Trans. R.I. Acad. xvii. p. 292.

# THE BOOK OF SER MARCO POLO THE VENETIAN CONCERNING THE KINGDOMS AND MARVELS OF <br> <br> THE EAST 

 <br> <br> THE EAST}

TRANSLATED AND EDITED, WITH NOTES, BY COLONEL SIR HENRY YULE, R.E., C.B, K.C.S.I, CORR. INST. FRANCE

THIRD EDITION, REVISED THROUGHOUT IN THE LIGHT OF RECENT DISCOVERIES BY HENRI CORDIER (OF PARIS)

PROFESSOR OF CHINESEHISTORY AT THEECOLE DES I.ANGURS ORIENTAI.ES VIVANTES ; VICE-PRESIDENT OF THE GEOGRAPHICAI. SOCIETY OF PARIS ; MEMBER OF COUNCIL. OF THE SOCIBTE ASIATIQUE; HON. MEMPER OF THE ROYAL. ASHATIC SOCIETV AND OF THE REGIA DEFUTAZIONE VRNETA DI STORIA PATRIA
with a memoir of henry yule by his dyughter AMY FRANCES YULE, L. A.SOG. ANT. SJOT., kTC.

> IN TWO VOLUMES-VOL. I. wITH MAPS AND ILLUSTRATIONS


## LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, W.
their success, and both in seamanship and in splendour they began almost to surpass their old rivals. The fall of Acre (1291), and the total expulsion of the Franks from Syria, in great measure barred the southern routes of Indian trade, whilst the predominance of Genoa in the Euxine more or less obstructed the free access of her rival to the northern routes by Trebizond and Tana.
32. Truces were made and renewed, but the old fire still smouldered. In the spring of 1294 it broke into flame, in consequence of the seizure in the Grecian seas of three Genoese vessels by a Venetian fleet. This led to an Batle in action with a Genoese convoy which sought redress. Bay of Ayas The fith a Genoese conwoy which sought redress. The fight took place off Ayas in the Gulf of Scanderoon,* and though the Genoese were inferior in strength by one-third they gained a signal victory, capturing all but thrce of the Venetian galleys, with rich cargoes, including that of Marco Basilio (or Basegio), the commodore.

This victory over their haughty foe was in its completeness evidently a surprise to the Genoese, as well as a source of immense exultation, which is vigorously expressed in a ballad of the day, written in a stirring salt-water rhythm. $\dot{\top}$ It represents the Venetians, as they enter the bay, in arrogant mirth reviling the Genoese with very unsavoury epithets as having deserted their ships to skulk on shore. They are described as saying :-
> "'Off they've slunk! and left us nothing ;
> We shall get nor prize nor praise ; Nothing save those crazy timbers Only fit to make a blaze.' $n$

So they advance carelessly-

> "On they come ! But lo their blunder ! When our lads start up anon, Breaking out like unchained lions, With a roar, 'Fall on ! Fall on !" $\ddagger$

[^43]This Alor! Alor! ("Up, Boys, and at 'em"), or something similar, appears to have been the usual war-cry of both parties. So a trumpet-like poem of the

Anár and Bahrámábád. Before the Sefavíchs (i.e. before A.D. 1500) the Anár road was hardly, if ever, used; travellers always took the Bafk road. The country from Yazd to Anár, 97 miles, seems to have been totally uninhabited before the Sefavíhs. Anár, as late as A.D. 1340, is mentioned as the frontier place of Kermán to the north, on the confines of the Yazd desert. When Sháh Abbás had caravanserais built at three places between Yazd and Anár (Zein ud-din, Kermán-sháhán, and Shamsh), the eastern road began to be neglected." (Cf. Major Sykes' Persia, ch. xxiii.)-H. C.]

## CHAPTER XVII.

## Concerning the Kingdom of Kerman.

Kerman is a kingdom which is also properly in Persia, and formerly it had a hereditary prince. Since the Tartars conquered the country the rule is no longer hereditary, but the Tartar sends to administer whatever lord he pleases. ${ }^{1}$ In this kingdom are produced the stones called turquoises in great abundance; they are found in the mountains, where they are extracted from the rocks. ${ }^{2}$ There are also plenty of veins of steel and Ondanique. ${ }^{3}$ The people are very skilful in making harness of war; their saddles, bridles, spurs, swords, bows, quivers, and arms of every kind, are very well made indeed according to the fashion of those parts. The ladies of the country and their daughters also produce exquisite needlework in the embroidery of silk stuffs in different colours, with figures of beasts and birds, trees and flowers, and a variety of other patterns. They work hangings for the use of noblemen so deftly that they are marvels to see, as well as cushions, pillows, quilts, and all sorts of things. ${ }^{4}$

In the mountains of Kerman are found the best falcons in the world. They are inferior in size to the Peregrine, red on the breast, under the neck, and between the thighs; their flight so swift that no bird can escape them. ${ }^{5}$

On quitting the city you ride on for seven days, always finding towns, villages, and handsome dwellinghouses, so that it is very pleasant travelling ; and there is excellent sport also to be had by the way in hunting and hawking. When you have ridden those seven days over a plain country, you come to a great mountain ; and when you have got to the top of the pass you find a great descent which occupies some two days to go down. All along you find a variety and abundance of fruits ; and in former days there were plenty of inhabited places on the road, but now there are none; and you meet with only a few people looking after their cattle at pasture. From the city of Kerman to this descent the cold in winter is so great that you can scarcely abide it, even with a great quantity of clothing. ${ }^{6}$

Note r.-Kermán is mentioned by Ptolemy, and also by Ammianus amongst the cities of the country so called (Carmania): "inter quas nitet Carmana omnium mater." (XXIII. 6.)
M. Pauthier's supposition that Sirján was in Polo's time the capital, is incorrect. (See N. et E. XIV. 208, 290.) Our Author's Kermán is the city still so called ; and its proper name would seem to have been Kwwadshir. (See Reinaud, Mem. sur RInde, 171 ; also Sprenger P. and R. R. 77.) According to Khanikoff it is 5535 feet above the sea.

Kermán, on the fall of the Beni Búya Dynasty, in the middle of the 11 th century, came into the hands of a branch of the Seljukian Turks, who retained it till the conquests of the Kings of Khwarizm, which just preceded the Mongol invasion. In 1226 the Amir Borák, a Kara Khitaian, who was governor on behalf of Jaláluddin of Khwarizm, became independent under the title of Kutlugh Sultan. [He died in 1234.] The Mongols allowed this family to retain the immediate authority, and at the time when Polo returned from China the representative of the house was a lady known as the Pádishah Khátain [who reigned from 1291], the wife successively of the Ilkhans Abaka and Kaikhatu ; an ambitious, clever, and masterful woman, who put her own brother Siyurgutmish to death as a rival, and was herself, after the decease of Kaikhatu, put to death by her brother's widow and daughter [1294]. The Dynasty continued, nominally at least, to the reign of the Ilkhan Khodabanda (1304-13), when it was extinguished. [See Major Sykes' Persia, chaps. v. and xxiii.]

Kermán was a Nestorian see, under the Metropolitan of Fars. (Ileh. passint ; Weil, III. 454 ; Lequien, II. 1256.)
["There is some confusion with regard to the names of Kermán both as a town and as a province or kingdom. We have the names Kermán, Kuwáshír, Bardshír. I should say the original name of the whole country was Kerman, the ancient Karamania. A province of this was called Kúreh-i-Ardeshír, which, being contracted, became Kuwáshir, and is spoken of as the province in which Ardeshír Bábekán, the first Sassanian monarch, resided. A part of Kúreh-i-Ardeshir was called Bardshír, or

Bard-i-Ardeshír, now occasionally Bardsír, and the present city of Kermán was situated at its north-eastern corner. This town, during the Middle Ages, was called Bardshír. On a coin of Qara Arslán Beg, King of Kermán, of A.H. 462, Mr. Stanley Lane Poole reads Yazdashír instead of Bardshír. Of Al Idrisp's Yazdashir I see no mention in histories; Bardshir was the capital and the place where most of the coins were struck. Yazdashir, if such a place existed, can only have been a place of small importance. It is, perhaps, a clerical error for Bardshir ; without diacritical points, both words are written alike. Later, the name of the city became Kermán, the name Bardshir reverting to the district lying south-west of it, with its principal place Mashiz. In a simihar manner Mashiz was often, and is so now, called Bardshír. Another old town sometimes confused with Bardshir was Sirján or Shirján, once more important than Bardshir; it is spoken of as the capital of Kermán, of Bardshir, and of Sardsír. Its name now exists only as that of a district, with principal place S'aídábád. The history of Kermán, 'Agd-ul-'Olá, plainly says Bardshir is the capital of Kermán, and from the description of Bardshir there is no doubt of its having been the present town Kermán. It is strange that Marco Polo does not give the name of the city. In Assemanni's Bibliotheca Orientalis Kuwáshir and Bardashir are mentioned as separate cities, the latter being probably the old Mashíz, which as early as A.H. 582 (A.D. 1186) is spoken of in the History of Kermann as an important town. The Nestorian bishop of the province Kermán, who stood under the Metropolitan of Fars, resided at Hormúz." (Houtam-Sehinaller, l.c. pp. 491-492.)

There does not seem any doubt as to the identity of Bardashir with the present city of Kerman. (See The Cities of Kirmän in the time of Hamd-Allak Mustaxuf and Marco Polo, by Guy le Strange, Jour. R. As. Soc. April, 1901, pp. 281, 290.) Hamd-Allah is the author of the Cosmography known as the Nushat-al-KMInb or "Heart's Delight." (Cf. Major Sykes' Persia, chap, xvi., and the Geographical Journal for February, 1902, p. 166.)-H. C.]

Note 2.-A MS. treatise on precious stones cited by Ouseley mentions Shebavek in Kermán as the site of a Turquoise mine. This is probably Shahr-i-Babek, about 100 miles west of the city of Kermín, and not far from Pares, where Abbott tells us there is a mine of these stones, now abandoned. Gocbel, one of Khanikoff's party, found a deposit of turquoises at Taft, near Yezd. (Ouseley's Travels, I. 211 ; J. N. G. S. XXVI. $63-65$; Khan. MC'm. 203.)
[" The province Kermán is still rich in turquoises. The mines of Páríz or Párez are at Chemen-i-mó-aspán, 16 miles from Páríz on the road to Bahrámábád (principal place of Rafsinján), and opposite the village or garden called Gód-i-Ahmer. These mines were worked up to a few years ago; the turquoises were of a pale blue. Other turquoises are found in the present Bardshir plain, and not far from Mashiz, on the slopes of the Chehel tan mountain, opposite a hill called the Bear Hill (tal-i-Khers). The Shehr-i-Bábek turquoise mines are at the small village Kárik, a mile from Medvár-i - Bálá, 10 miles north of Shehr-i-Bábek. They have two shafts, one of which has lately been closed by an earthquake, and were worked up to about twenty years ago. At another place, 12 miles from Shehr : i-Bábek, are seven old shafts now not worked for a long period. The stones of these mines are also of a very pale blue, and have no great value." (Houtum-Schineller, l.c. 1881, p. 491.)

The finest turquoises came from Khorasan ; the mines were near Maaden, about 48 miles to the north of Nishapir. (Heyd, Coml. du Levant, II. p. 653; Ritter, Erdk. pp. 325-330.)

It is noticeable that Polo does not mention indigo at Kermán.-H. C.]
Note 3.-Edrisi says that excellent iron was produced in the "cold mountains" N.W. of Jiruft, i.e. somewhere south of the capital; and the Jihain Numd, or Great Turkish Geography, that the steel mines of Niriz, on the borders of Kermán, were famous. These are also spoken of by Teixeira. Major St. John enables me to in.
dicate their position, in the hills east of Niriz. (Edrisi, vol. i. p. 430 ; Hammer, Mém. Iur la Perse, p. 275; Tcixeira, Kelaciones, p. 378; and see Map of Itineraries, No. II.)
[ "Marco Polo's steel mines are probably the Parpa iron mines on the road from Kermán to Shiráz, called even to-day M’aden-i-fálád (steel mine) ; they are not worked now. Old Kermán weapons, daggers, swords, old stirrups, etc., made of steel, are really beautiful, and justify Marco Polo's praise of them." (Houtum-Schindler, l.c. p. 49r.)-H. C.]

Ondanique of the Geog. Text, Andaine of Pauthier's, Andanticum of the Latin, is an expression on which no light has been thrown since Ramusio's time. The latter often asked the Persian merchants who visited Venice, and they all agreed in stating that it was a sort of steel of such surpassing value and excellence, that in the days of yore a man who possessed a mirror, or sword, of Andanic regarded it as he would some precious jewel. This scems to me excellent evidence, and to give the true clue to the meaning of Ondanique. I have retained the latter form because it points most distinctly to what I believe to be the real word, viz. Hundwadniy, "Indian Steel." * (See Johnson's Pers. Dict. and De Sacy's Chrestomathie Arabe, II. 148.) In the Vocabulista Arabico, of about A.D. 1200 (Florence, 1871, p. 211), Hunduwdon is explained by Ensis. Villers explains Hundwdin as "anything peculiar to India, especially swords," and quotes from Firdúsi, "Khanjar-i-Hundawann," a hanger of Indian steel.

The like expression appears in the quotation from Edrisi below as Hindiah, and found its way into Spanish in the shapes of Alhinde, Alfinde, Alinde, first with the meaning of stecl, then assuming, that of steel mirror; and finally that of metallic foil of a glass mirror. (See Dosy and Ingelmant, 2d ed. pp. 144-145.) Hint or Al-hint is used in Berber also for stecl. ( $\operatorname{Sec} /$ /. R. A. S. IX. 255.)

The sword-blades of India had a great fame over the East, and Indian steel, according to esteemed authorities, continued to be imported into Persia till days quite recent. Its fame goes back to very old times. Ctesias mentions two wonderful swords of such material that he got from the king of Persia and his mother. It is perhaps the ferrum candidum of which the Malli and Oxydracae sent a 100 talents weight as a present to Alexander. $\dagger$ Indian Iron and Steel ( $\sigma t \bar{\eta} p o s$ ' ${ }^{\prime} \mathrm{I} \nu \overline{\mathrm{o}} \mathrm{\kappa} \kappa \overline{\mathrm{~s}}$ каi $\sigma \tau \delta \mu \omega \mu a)$ are mentioned in the Periphus as imports into the Abyssinian ports. Ferrum Indicum appears (at least according to one reading) among the Oriental species subject to duty in the Law of Marcus Aurelius and Commodus on that matter. Salmasius notes that among surviving Greek chemical treatises there was one $\pi e \rho l$
 subject: "The Hindus excel in the manufacture of iron, and in the preparation of those ingredients along with which it is fused to obtain that kind of soft Iron which is usually styled Indian Steel (HindiAh). $\ddagger$ They also have workshops wherein are forged the most famous sabres in the world. . . . It is impossible to find anything to surpass the edge that you get from Indian Stel (al-hadid al-Hindi)."

Allusions to the famous sword-blades of India would seem to be frequent in Arabic literature. Several will be found in Hamása's collection of ancient Arabic poems translated by Freytag. The old commentator on one of these passages says : "Ut optimos gladios significet . . . Indicos esse dixit," and here the word used in the original is Hundwdiniyah. In. Manger's version of Arabshah's Life of Tïmur

[^44]are several allusions of the same kind; one, a quotation from Aurar, recalls the ferrum canditum of Curtius:

> "Albi (gladii) Indici meo in sanguine abluuntur:"

In the histories, even of the Mahomedan conquest of India, the Hindu infidels are sent to Jihannam with " the yell-watered blade of the Hindi sword"; or the sword is personified as "a Hindur of good family." Coming down to later days, Chardin says of the steel of Persia : "They combine it with Indian steel, which is more tractable . . . . and is much more esteemed." Dupré, at the beginning of this century, tells us : "I used to believe . . . . that the steel for the famous Persian sabres came from certain mines in Khorasan. But according to all the information I have obtained, I can assert that no mine of steel exists in that province. What is used for these blades comes in the shape of disks from Lahore." Pottinger names steel among the imports into Kermán from India. Elphinstone the Accurate, in his Caubul, confirms Dupré:
"Indian Steel [in Afghanistan] is most prized for the material; but the best swords are made in Persia and in Syria;" and in his History of India, he repeats: "The stecl of India was in request with the ancients; it is celebrated in the oldest Persian pocm, and is still the material of the scimitars of Khorasan and Damascus." *

Klaproth, in his Asia Polyglotla, gives Andun as the Ossetish and Andan as the Wotiak, for Steel. Possibly these are essentially the same with Hundawániy and Alhinde, pointing to India as the original source of supply. [In the Sikandar Näma, e Bard (or "Book of Alexander the Great," written A.D. 1200, by Abü Muhammad bin Yusuf bin Mu, Ayyid-i-Nizāmu-d-Din), translated by Captain H. Wilberforce Clarke (Lond., 188r, large 8vo), steel is frequently mentioned: Canto xix. 257, p. 202; xx. 12, p. 21I ; xlv. 38, p. 567 ; Iviii. 32 , pp. 695, 42, pp. 697, 62, 66, pp. 699; lix. 28, p. 703.-H. C.]

Avicenna, in his fifth book. De AnimA, according to Roger Bacon, distinguishes three very different species of iron : " Ist. Iron which is good for striking or bearing heavy strokes, and for being forged by hammer and fire, but not for cutting-tools. Of this hammers and anvils are made, and this is what we commonly call Iron simply. 2nd. That which is purer, has more heat in it, and is better adapted to take an edge and to form cutting-tools, but is not so malleable, viz. Steel. And the 3rd is that which is called Andena. This is less known among the Latin nations. Its special character is that like silver it is malleable and ductile under a very low degree of heat. In other properties it is intermediate between iron and steel." (Fr. R. Baconis Opera Inedita, 1859, pp. 382-383.) The same passage, apparently, of Avicenna is quoted by Vincent of Beauvais, but with considerable differences. (See Speculum Naturale, VII. ch. lii. 1x., and Specul. Doctrinale, XV. ch. lxiii.) The latter author writes Alidena, and I have not been able to refer to Avicenna, so that I am doubtful whether his Andena is the same term with the Andaine of Pauthier and our Ondanique.

The popular view, at least in the Middle Ages, seems to have regarded Steel as a distinct natural species, the product of a necessarily different ore, from iron ; and some such view is, I suspect, still common in the East. An old Indian officer told me of the reply of a native friend to whom he had tried to explain the conversion of iron into steel-" What! You would have me believe that if I put an ass into the furnace it will come forth a horse." And Indian Steel again seems to have been regarded as a distinct natural species from ordinary stecl. It is in fact made by a peculiar but simple process, by which the iron is converted directly into cast-steel, without passing through any intermediate stage analogous to that of blister-steel. When specimens were first examined in England, chemists concluded that the steel was made direct from the ore. The Ondanique of Marco no doubt was a fine steel resembling the

[^45]

Texture, with Animals, etc., from a Cashmere Scarf in the Indian Museum.
" Be deberses maineres laborés ì bestes et ansians mout richement."

Indian article. (Mrillor's Ctesias, p. 8o ; Curtins, IX. 24 ; Mitller's Geog . Gr. Mint. I. 262 ; Digest. Novum, Lugd. 1551, Lib. XXXIX. Tit. 4 ; Salmas. Ex. Plinian. II. 763 ; Edrisi, I. 65 5:66; J. R. S. A. A. 387 seqq.; Hamasae Carmina, I. 526 ; Eilliot, II. 209, 394; Reynolds's Ulbi, p. 216.)

Note 4.-Paulus Jovius in the 16 th centary says, I know not on what authority, that Kermán was then celebrated for the fine temper of its steel in scimitars and lancepoints. These were eagerly bought at high prices by the Turks, and their quality was such that one blow of a Kermín sabre would clenve an European helmet without turning the edge. And I see that the phrase, "Kermání blade" is used in poetry by Marco's contemporary Amír Khusrú of Delhi. (P. Jov. Hist. of his own Tinne, Bk. XIV.; Elliot, III. 537.)

There is, or was in Pottinger's time, still a great manufacture of matchlocks at Kerman ; but rose-water, shawls, and carpets are the staples of the place now. Polo says nothing that points to shawl-making, but it would seem from Edrisi that some such manufacture already existed in the adjoining district of Bamm. It is possible that the "hangings" spoken of by Polo may refer to the carpets. I have seen a genuine Kermán carpet in the house of my friend, Sir Bartle Frere. It is of very short pile, very even and dense; the design, a combination of vases, birds, and floral tracery, closely resembling the illuminated frontispiece of some Persian MSS.

The shawls are inferior to those of Kashmir in exquisite softness, but scarcely in delicacy of texture and beauty of design. In 1850, their highest quality did not exceed 30 tomans ( I 41. ) in price. About 2200 looms were employed on the fabric. A good deal of Kermán wool called Nưrk, goes via Bandar Abbási and Karáchi to Amritsar, where it is mixed with the genuine Tibetan wool in the shawl manufacture. Several of the articles nained in the text, including pardahs ("cortines") are woven in shawlfabric. I scarcely think, however, that Marco would have confounded woven shawl with needle embroidery. And Mr. Khanikoff states that the silk embroidery, of which Marco speaks, is still performed with great skill and beauty at Kermain. Our cut illustrates the textures figured with animals, already noticed at p. 66.

The Guebers were numerous here at the end of last century, but they are rapidly disappearing now. The Musulman of Kermán is, according to Khanikoff, an epicurean gentleman, and even in regard to wine, which is strong and plentiful, his divines are liberal. "In other parts of Persia you find the scribblings on the walls of Serais to consist of philosophical axioms, texts from the Koran, or abuse of local authorities. From Kermán to Yezd you find only rhymes in praise of fair ladies or good wine."
(Pottinger's Travels; Khanik. Me'm. IS6 segq., and Notice, p. 21 ; Major Smith's Report ; Abbote's MIS. Refort in F. O. ; Notes hy Major O. St. John, R. E.)

Note 5.-Parez is famous for its falcons still, and so are the districts of Aktár and Sirján. Both Mr. Abbott and Major Smith were entertained with hawking by Persian hosts in this neighbourhood. The late Sir O. St. John identifies the bird described as the Shidhinn (Falco Peregrinator), one variety of which, the Fidisi; is abundant in the higher mountains of S. Persia. It is now little used in that region, the Terlan or goshawk being most valued, but a few are caught and sent for sale to the Arabs of Oman. (V. R. G.S. XXV. 50, 63, and ATajor St. John's Notes.)
[ " The fine falcons, ' with red breasts and swift of flight,' come from Páríz. They are, however, very scarce, two or three only being caught every year. A well-trained Páríz falcon costs from 30 to 50 tomans ( 121 . to 20l.), as much as a good horse." (Houtum-Schindler, l.c. p. 491.) Major Sykes, Parsia, ch. xxiii., writes: "Marco Polo was evidently a keen sportsman, and his description of the Sháhin, as it is termed, cannot be improved upon." Major Sykes has a list given him by a Khán of seven hawks of the province, all black and white, except the Shdhin, which has yellow eyes, and is the third in the order of size.-H. C.]

Note 6.-We defer geographical remarks till the traveller reaches Hormuz.

## CHAPTER XVIII.

Of the City of Camadi and its Ruins; also touching the Carauna Robbers.

After you have ridden down hill those two days, you find yourself in a vast plain, and at the beginning thereof there is a city called Camadr, which formerly was a great and noble place, but now is of little consequence, for the Tartars in their incursions have several times ravaged it. The plain whereof I speak is a very hot region; and the province that we now enter is called Reobarles.

The fruits of the country are dates, pistachioes, and apples of Paradise, with others of the like not found in our cold climate. [There are vast numbers of turtledoves, attracted by the abundance of fruits, but the Saracens never take them, for they hold them in abomination.] And on this plain there is a kind of bird called francolin, but different from the francolin of other countries, for their colour is a mixture of black and white, and the feet and beak are vermilion colour. ${ }^{1}$

The beasts also are peculiar; and first I will tell you of their oxen. These are very large, and all over white as snow; the hair is very short and smooth, which is owing to the heat of the country. The horns are short and thick, not sharp in the point; and between the -shoulders they have a round hump some two palms high. There are no handsomer creatures in the world. And when they have to be loaded, they kneel like the camel; once the load is adjusted, they rise. Their load is a heavy one, for they are very strong animals. Then there are sheep here as big as asses ; and their tails are so large and fat, that one tail shall weigh some 30 lbs . They are fine fat beasts, and afford capital mutton. ${ }^{2}$ vol. I .

Mr. Rockhill (Land of the Lamas, ${ }^{130}$ ) says he never saw them (rind kumis.-H. C.]

The mare's-milk drink of Scythian nomads is alluded to by many ancient aatlenss But the manufacture of Kumiz is particularly spoken of by Herodotus. "1he (mare's) milk is poured into deep wooden casks, about which the blind slaves ate placed, and then the milk is stirred round. That which rises to the top is drawn win, and considered the best part; the under portion is of less account." Strabo als speaks of the nomads beyond the Cimmerian Chersonesus, who feed on horse-flecii) and other flesh, mare's-milk cheese, mare's milk, and sour milk ( $\delta \stackrel{\xi}{ }$ っүd\aктa) " reinh they have a particular weay of preparing." Perhaps Herodotus was mistaken about the wooden tubs. At least all modern attempts to use anything but the orthodox skins have failed. Priscus, in his narrative of the mission of himself and Maximin to Attila, says the Huns brought them a drink made from barley which they caftof Kd́pos. The barley was, no doubt, a misapprehension of his. (Herod. Bk. iv. p. 2, in) Rawol. ; Strabo, VII. 4, 6: Exterpta de Legationitios, in Corp. Hist. Bysant. I. 55 .)
CHAPTER LIV.

Concerning the Tartar Cushoms of War.
All their harness of war is excellent and costly. Their arms are bows and arrows, sword and mace ; but above all the bow, for they are capital archers, indced the best that are known. On their backs they wear armour of cuirbouly, prepared from buffalo and other hides, which is very strong. ${ }^{1}$ They are excellent soldiers, and passings valiant in battle. They are also more capable of hardships than other nations ; for many a time, if need be, they will go for a month without any supply of food, living only on the milk of their mares and on such gatme as their bows may win them. Their horses also will subsist entirely on the grass of the plains, so that there is no need to carry store of barley or straw or oats ; and they are very docile to their riders. These, in case of need, will abide on horseback the livelong night, armed at all points, while the horse will be continually grazing.

Of all troops in the world these are they which en. dure the greatest hardship and fatigue, and which cost
the least ; and they are the best of all for making wide conquests of country. And this you will perceive from what you have heard and shall hear in this book; and (as a fact) there can be no manner of doubt that now they are the masters of the biggest half of the world. Their troops are admirably ordered in the manner that I shall now relate.

You see, when a Tartar prince goes forth to war, he takes with him, say, 100,000 horse. Well, he appoints an officer to every ten men, one to every hundred, one to every thousand, and one to every ten thousand, so that his own orders have to be given to ten persons only, and each of these ten persons has to pass the orders only to other ten, and so on ; no one having to give orders to more than ten. And every one in turn is responsible only to the officer immediately over him; and the discipline and order that comes of this method is marvellous, for they are a people very obedient to their chiefs. Further, they call the corps of 100,000 men a Tuc ; that of 10,000 they eall a Toman; the thousand they call . . . . ; the hundred $G u s$; the ten . . . . ${ }^{2}$ And when the army is on the march they have always 200 horsemen, very well mounted, who are sent a distance of two marches in advance to reconnoitre, and these always keep ahead. They have a similar party detached in the rear, and on either flank, so that there is a good look-out kept on all sides against a surprise. When they are going on a distant expedition they take no gear with them except two leather bottles for milk; a little earthenware pot to cook their meat in, and a little tent to shelter them from rain. ${ }^{3}$ And in case of great urgency they will ride ten days on end without lighting a fire or taking a meal. On such an occasion they will sustain themselves on the blood of their horses, opening a vein and letting the blood jet into their mouths,
drinking till they have had enough, and then staunching it. ${ }^{4}$

They also have milk dried into a kind of paste to carry with them; and when they need food they put this in water, and beat it up till it dissolves, and then drink it. [It is prepared in this way; they boil the milk, and when the rich part floats on the top they skim it into another vessel, and of that they make butter; for the milk will not become solid till this is removed. Then they put the milk in the sun to dry. And when they go on an expedition, every man takes some ten pounds of this dried milk with him. And of a morning he will take a half pound of it and put it in his leather bottle, with as much water as he pleases. So, as he rides along, the milk-paste and the water in the bottle get well churned together into a kind of pap, and that makes his dinner. ${ }^{5}$ ]

When they come to an engagement with the enemy, they will gain the victory in this fashion. [They never let themselves get into a regular medley, but keep perpetually riding round and shooting into the enemy. And] as they do not count it any shame to run away in battle, they will [sometimes pretend to] do so, and in running away they turn in the saddle and shoot hard and strong at the foe, and in this way make great havoc. Their horses are trained so perfectly that they will double hither and thither, just like a dog, in a way that is quite astonishing. Thus they fight to as good purpose in running away as if they stood and faced the enemy, because of the vast volleys of arrows that they shoot in this way, turning round upon their pursuers, who are fancying that they have won the battle. But when the Tartars see that they have killed and wounded a good many horses and men, they wheel round bodily, and return to the charge in perfect order and with loud cries;
and in a very short time the enemy are routed. In truth they are stout and valiant soldiers, and inured to war. And you perceive that it is just when the enemy sees them run, and imagines that he has gained the battle, that he has in reality lost it ; for the Tartars wheel round in a moment when they judge the right time has come. And after this fashion they have won many a fight. ${ }^{6}$

All this that I have been telling you is true of the manners and customs of the genuine Tartars. But I must add also that in these days they are greatly degenerated; for those who are settled in Cathay have taken up the practices of the Idolaters of the country, and have abandoned their own institutions ; whilst those who have settled in the Levant have adopted the customs of the Saracens. ${ }^{7}$

Note 1.-The bow was the characteristic weapon of the Tartars, insomuch that the Armenian historians often call them "The Archers." (St. Martin, II. 133.) "Cuirbouly, leather softened by boiling, in which it took any form or impression required, and then hardened." (Wright's Dict.) The English adventurer among the Tartars, whose account of them is given by Archbishop Ivo of Narbonne, in Matthew Paris (sub. 1243), says: "De coriis bullitis sibi arma levia quidem, sed tamen impenetrabilia coaptarunt." This armour is particularly described by Plano Carpini (p. 685). See the tail-piece to Book IV.
[Mr. E. H. Parker (China Revicu, XXIV. iv. p. 205) remarks that "the first coats of mail were made in China in 1288: perhaps the iden was obtained from the Malays or Arabs."-H. C.]

Note 2.-M. Pauthier has judiciously pointed out the omissions that have occurred here, perhaps owing to Rusticiano's not properly catching the foreign terms applied to the various grades. In the G. Text the passage runs : "Et sachits que les cent millo est apelle un Tut (read fuc) et les dix mille un Toman, et les por milier et por centenier et por desme." In Pauthier's (uncorrected) text one of the missing words is supplied: "Et appellent les C.M. un Tuc ; et les X.M. un Toman ; et un millier Guz por centenier et por disenier." The blanks he supplies thus from Abulghazi: "Et un millier: [un Miny]; Gus, por centenier et [Un] por disenier." The words supplied are Turki, but so is the Gue, which appears already in Pauthier's text, whilst Toman and Tuc are common to Turki and Mongol. The latter word, Tiuk or Tigh h, is the horse-tail or yak-tail standard which among so many Asiatic nations has marked the supreme military command. It occurs as Taka in ancient Persian, and Cosmas Indicopleustes speaks of it as Tiupha. The Nine Orloks or Marshals under Chinghiz were entitled to the $T u k$, and theirs is probably the class of command here indicated as of 100,000 , though the figure must not be strictly taken. Timur ordains that every Amir who should conquer a kingdom or command in a victory should receive a title of honour, the Tugh and the Nakpard. (Infra, Bk. II. ch. iv, note 3.) Baber on several occasions speaks of conferring the Tugh upon his generals for dis-
tinguished service. One of the military titles at Bokhara is sitll Tokisabai, a corruption of Thigh-Siatib: (Master of the Tugh).

We find the whole gradation except the Tue in a rescript of Janibeg, Khan of Sarai, in favour of Venetian merchants dated February 1347. It begins in the Venetian-version: "La parola de Zanibeck allo puovolo di Mogoli, alli Baroni di Thomeni,* delli miera, delli centenera, delle dexiene." (Erämann, 576 ; D'Avesac, $577 \cdot 578$; Remusat, Langues Tartares, 303 ; Pallas, Sammi. I. 283 ; Sehmidt, 379, 381 ; Baber, 260, etc. ; Vambery, 374; Timour Inst. pp. 283 and 292-293; Bibl. de V Ec. des Chartes, tom. 1v. p. 585.)

The decimal division of the army was already made by Chinghiz at an early period of his career, and was probably much older than his time. In fact we find the Myriarch and Chiliarch already in the Persian armies of Darius Hystaspes. From the Tartars the system passed into nearly all the Musulman States of Asia, and the titles Min-bashi or Bimbashi, Yusbashi, Onbashi, still subsist not only in Turkestan, but also in Turkey and Persia. The term Tman or Twis was, according to Herberstein, still used in Russia in his day for 10,000. (Ramus. II. 159.)
[The King of An-nam, Dinh Tiên-hòang (A.D. 968) had an army of 1,000,000 men forming to corps of 10 legions ; each legion forming 10 cohorts of 10 centuries ; each century forming io squads of io men. -H . C.]

Nore 3.-Ramusio's edition says that what with horses and mares there will be an average of eighteen beasts (?) to every man.

Note 4--See the Oriental account quoted below in Note 6.
So Dionysius, combining this practice with that next described, relates of the Massagetee that they have no delicious bread nor native wine :

> "But with horse's blood
> And white milk mingled set their banquets forth."
(Orbis Desc. 743-744.)
And Sidonius :
" Solitosque cruentum
Lac potare Getas, et pocula tingere venis."
(Parag. ad Avitum.)
["The Scythian soldier drinks the blood of the first man he overthrows in battle." (Herodotus, Rawlinson, Bk. IV. ch. 64, p. 54.)-1I. C.] "When in lack of food, they bleed a horse and suck the vein. If they need something more solid, they put a sheep's pudding full of blood under the saddle ; this in time gets coagulated and cooked by the heat, and then they devour it." (Georg. Pachymeres, V. 4.) The last is a well-known story, but is strenuously denied and ridiculed by Bergmann. (Streifereien, elc. I. 15.) Joinville tells the same story. Hans Schiltberger asserts it very distinctly : "Ich hon och gesehen wann sie in reiss ylten, das sie ein fleisch nemen, und es dunn schinden und legents unter den "thel, und riten doruff; und essents wann sie hungert" (ch. 35). Botero had "heard from a trustworthy source that a Tartar of Perekop, travelling on the steppes, lived for some days on the blood of his horse, and then, not daring to bleed it more, cut off and ate its ears !" (Relazione Univers. p. 93.) The Turkmans speak of such practices, but Conolly says he came to regard them as hyperbolical talk (I. 45).
[Abul-Ghazi Khan, in his History of Mongols, describing a raid of Russian (Ourous) Cossacks, who were hemmed in by the Uzbeks, says : "The Russians had in continued fighting exhausted all their water. They began to drink blood; the fifth day they had not even blood remaining to drink." (Transl. by Baron Des Maisons, St. Petersburg, II. 295.)]

Note 5--Rubruquis thus describes this preparation, which is called Kurrir:

[^46]"The milk that remnins after the butter has been made, they allow to get as sour as sour can be, and then boil it. In boiling, it curdles, and that curd they dry in the sun; and in this way it becomes as hard as iron-slag. And so it is stored in bags against the winter. In the winter time, when they have no milk, they put that sour curd, which they call Griut, into a skin, and pour warm water on it, and they shake it violently till the curd dissolves in the water, to which it gives an acid flavour ; that water they drink in place of milk. But above all things they eschew drinking plain water." From Pallas's account of the modern practice, which is substantially the same, these cakes are also made from the leavings of distillation in making milk-arrack. The Kurít is frequently made of ewe-milk. Wood speaks of it as an indispensable article in the food of the people of Badakhshan, and under the same name it is a staple food of the Afghans. (Rubr. 229 ; Samml. I. 136 ; Daht, u.s. ; Wood, 311.)
[It is the chura of the Tibetans. "In the Kokonor country and Tibet, this krut or chura is put in tea to soften, and then eaten either alone or mixed with parched
barley ment (sate

Nots 6.-Compare with Marco's account the report of the Mongols, which was brought by the spies of Mahomed, Sultan of Khwarizm, when invasion was first
menaced by Che menascd Ly Chinghiz: "The army of Chinghiz is countless, as a swarm of ants or
locusts. Their warriors are matchless in lion-like valour, in obedience, and end they are accompanied by oxen, sheep, camels, and horses, and sweet or sour mill suffices them for food. Their horses scratch the earth with their hoofs and feed on the roots and grasses they dig up, so that they need neither straw nor oats. They themselves reck nothing of the clean or the unclean in food, and eat the flesh of all animals, even of dogs, swine, and bears. They will open a horse's vein, draw blood, and drink it. . . . . In victory they leave neither small nor great alive; they cut up women great with child and cleave the fruit of the womb. If they come to a great river, as they know nothing of boats, they sew skins together, stitch up all their goods therein, tie the bundle to their horses' tails, mount with a hard grip of the mane, and so swim over." This passage is an absolute abridgment of many chapters of Carpini. Still more terse was the sketch of Mongol proceedings drawn by a fugitive from Bokhara after Chinghiz's devastations there. It was set forth in one unconscious hexameter :
" Ândand u khandand' u sokhtand' u kushtand $u$ hurdand u rafland !"
"They came and they sapped, they fired and they slew, trussed up their loot and were gone !"
Juwaini, the historian, after telling the story, adds: "The cream and essence of whatever is written in this volume might be represented in these few words."

A Musulman author quoted by Hammer, Najmuddin of Rei, gives an awful picture of the Tartar devastations, "Such as had never been heard of, whether in the lands of unbelief or of Islam, and can only be likened to those which the Prophet announced as signs of the Last Day, when he said : 'The Hour of Judgment shall not come until ye shall have fought with the Turks, men small of eye and ruddy of countenance, whose noses are flat, and their faces like hide-covered shields. Those shall be Days of Horror !' 'And what meanest thou by horror ?' said the Companions ;
and he replied, 'Slaughter ! SLaughter !' This beheld the Prophet in vision 600 years ago. And could there well be worse slaughter than there was in Rei, wish I , wretch that I am, was born and bred, and where the whole population of five hundred thousand souls was either butchered or dragged into slavery?" Marco habitually suppresses or ignores the frightful brutalities of the
these were somewhat less, no doubt, in Kéhe frightul The Hindustani poet Amir Khosru gives a than elegant, which Elliot has translated (III. $5^{8}$.).

This is Hayton's account of the Parthian tactics of the Tartars : "They will run away, but always leeping their companies together ; and it is very dangerous to
give them chase, for as they flee they shoot back over their heads, and do great execution among their pursuers. They keep very close rank, so that you would not guess them for half their real strength." Carpini speaks to the same effect. Baber, himself of Mongol descent, but heartily hating his kindred, gives this account of their military usage in his day : "Such is the uniform practice of these wretches the Moghuls ; if they defeat the enemy they instantly seize the booty; if they are defeated, they plunder and dismount their own allies, and, betide what may, carry off the spoil." (Erdmann, 364, 383, 620 ; Gold. Horde, 77, 80 ; Elliot, II. 388 ; Haylon in Rams. ch. xlviii. ; Baber, 93 ; Carpini, p. 694.)

Note 7.-"The Scythians" (i.e. in the absurd Byzantine pedantry, Tartars), says Nicephorus Gregoras, "from converse with the Assyrians, Persians, and Chaldeeans, in time acquired their manners and adopted their religion, casting off their ancestral atheism. . . . . And to such a degree were they changed, that though in former days they had been wont to cover the head with nothing better than a loose felt cap, and for other clothing had thought themselves well off with the skins of wild beasts or ill-dressed leather, and had for weapons only clubs and slings, or spears, arrows, and bows extemporised from the oaks and other trees of their mountains and forests, now, forsooth, they will have no meaner clothing than brocades of silk and gold! And their luxury and delicate living came to such a pitch that they stood far as the poles asunder from their original habits" (II. v. 6).

## CHAPTER LV.

Concerning the administering of Justice among the Tartars.
THE way they administer justice is this. When any one has committed a petty theft, they give him, under the orders of authority, seven blows of a stick, or seventeen, or twenty-seven, or thirty-seven, or fortyseven, and so forth, always increasing by tens in proportion to the injury done, and running up to one hundred and seven. Of these beatings sometimes they die. ${ }^{1}$ But if the offence be horse-stealing, or some other great matter, they cut the thief in two with a sword. Howbeit, if he be able to ransom himself by paying nine times the value of the thing stolen, he is let off. Every Lord or other person who possesses beasts has them marked with his peculiar brand, be they horses, mares, camels, oxen, cows, or other great cattle, and then they are sent abroad to graze over the plains
without any keeper. They get all mixt together, but eventually every beast is recovered by means of its owner's brand, which is known. For their sheep and goats they have shepherds. All their cattle are remarkably fine, big, and in good condition. ${ }^{2}$

They have another notable custom, which is this. If any man have a daughter who dies before marriage, and another man have had a son also die before marriage, the parents of the two arrange a grand wedding between the dead lad and lass. And marry them they do, making a regular contract! And when the contract papers are made out they put them in the fire, in order (as they will have it) that the parties in the other world may know the fact, and so look on each other as man and wife. And the parents thenceforward consider themselves sib to each other, just as if their children had lived and married. Whatever may be agreed on between the parties as dowry, those who have to pay it cause to be painted on pieces of paper and then put these in the fire, saying that in that way the dead person will get all the real articles in the other world. ${ }^{3}$

Now I have told you all about the manners and customs of the Tartars; but you have heard nothing yet of the great state of the Grand Kaan, who is the Lord of all the Tartars and of the Supreme Imperial Court. All that I will tell you in this book in proper time and place, but meanwhile I must return to my story which I left off in that great plain when we began to speak of the Tartars. ${ }^{4}$

[^47]
the texts, and that grant quantite de chevaus was probably intended. Valuable ponies are produced in those regions, but I have never heard of large horses, and Martini's testimony is to like effect (p. 141). Nor can I hear of any race in those regions in modern times that uses what we should call long stirrups. It is true that the Tartars rode very short-"brevissimas habent streqas," as Carpini says (643); and the Kirghiz Kazaks now do the same. Both Burmese and Shans ride what we should call short ; and Major Sladen observes of the people on the western border of Yun-nan : "Kachyens and Shans ride on ordinary Chinese saddles. The stirrups are of the usual average length, but the saddles are so constructed as to rise at least a foot above the pony's back." He adds with reference to another point in the text : "I noticed a few Shan ponies with docked tails. But the more general practice is to loop up the tail in a knot, the object being to protect the rider, or rather his clothes, from the dirt with which they would otherwise be spattered from the flipping of the animal's tail." (MS. Notes.)
[After Yung-ch'ang, Captain Gill writes (II. p. 356): "The manes were hogged and the tails cropped of a great many of the ponies these men were riding; but there were none of the docked tails mentioned by Marco Polo."-H. C.]

Armour of boiled leather-" armes cuiracts de cuir bouilli" ; so Pauthier's text ; the material so often mentioned in medixval costume; e.g. in the leggings of Sir Thopas:-

> "His jambeux were of cuirbouly, $\times$ His swerdes sheth of ivory, His helme of latoun bright."

But the reading of the G. Text which is "cuir de bufal," is probably the right one. Some of the Miau-tzŭ of Kweichau are described as wearing armour of buffalo-
${ }^{2}$ leather overlaid with iron plates. (Ritter, IV. 768-776.) Arblasts or crossbows are still characteristic weapons of many of the wilder tribes of this region; e.g. of some of the Singphos, of the Mishmis of Upper Assam, of the Lu-tzŭ of the valley of the Lukiang, of tribes of the hills of Laos, of the Stiens of Cambodia, and of several of the Miau-tzŭ tribes of the interior of China. We give a cut copied from a Chinese work on the Miau-tzŭ of Kweichau in Dr, Lockhart's possession, which shows three little men of the Sang-Miau tribe of Kweichau combining to mend a crossbow, and a chief with armes cuiraces and jambeux also. [The cut (p. 83) is well explained by this passage of Baber's Travels among the Lolos (p. 71): "They make their own swords, three and a half to five spans long, with square heads, and have bows which it takes three men to draw, but no muskets."-HI C.]

Note 5.-I have nowhere met with a precise parallel to this remarkable superstition, but the following piece of Folk-Lore has a considerable analogy to it. This extraordinary custom is ascribed by Ibn Fozlan to the Bulgarians of the Volga: "If they find a man endowed with special intelligence then they say: 'This man should serve our Lord God;' and so they take him, run a noose round his neck and hang him on a tree, where they leave him till the corpse falls to pieces." This is precisely what Sir Charles Wood did with the Indian Corps of Engineers;-doubtless on the same principle.

Arclabishop Trench, in a fine figure, alludes to a belief prevalent among the Polynesian Islanders, "that the strength and valour of the warriors whom they have slain in battle passes into themselves, as their rightful inheritance." (Fraelin, WolgaBu!garen, p. 50 ; Stuaties in the Gospels, p. 22; see also Lubbock, 457.)

There is some analogy also to the story Polo tells, in the curious Sindhi tradition, related by Burton, of Bahá-ul-hakk, the famous saint of Multán. When he visited his disciples at Tatta they plotted his death, in order to secure the blessings of his perpetual presence. The people of Multán are said to have murdered two celebrated saints with the same view, and the Hazáras to "make a point of killing and burying in their own country any stranger indiscreet enough to commit a miracle or show any


The Sangmiau Tribe of Kweichau, with the Crossbow. (From a Chinese Drawing.)
"Ont armes corasts de cuir De bufal, et ont lances ct scaz ct ont balcstres."
disadvantage, where their rivals were so predominant and enjoyed exemption from duties, to which the Genoese remained subject. Hence jealousies and resentments reached a climax in the Levantine settlements, and this colonial exacerbation reacted on the mother States.

A dispute which broke out at Acre in 1255 came to a head in a war which lasted for years, and was felt all over Syria. It began in a quarrel about a very old church called St. Sabba's, which stood on the common boundary of the Venetian and Genoese estates in Acre,* and this flame was blown by other unlucky occurrences. Acre suffered grievously. $\dagger$ Venice at this time generally kept the upper hand, beating Genoa by land and sea, and driving her from Acre altogether.; Four ancient porphyry figures from St. Sabba's were sent in triumph to Venice, and with their strange devices still stand at the exterior corner of St. Mark's, towards the Ducal Palace. +

But no number of defeats could extinguish the spirit of Genoa, and the tables were turned when in her wrath she allied herself with Michael Palaeologus to upset the feeble and tottering Latin Dynasty, and with it the preponderance of Venice on the Bosphorus. The new emperor handed over to his allies the castle of their foes, which they tore down with jubilations, and now it was their turn to send its stones as trophies to Genoa. Mutual hate waxed fiercer than ever ; no merchant fleet of either state could go to sea without convoy, and wherever their ships met they fought.§ It was something like the state of things between Spain and England in the days of Drake.

The energy and capacity of the Genoese seemed to rise with

[^48]

Figures from St. Sabba's, sent to Venice.
[To face p. $f 2$.

Medireval Artillery Engines. Figs. 1, 2, 3, 4, 5, Chinese; Figs. 6, 7, 8, Saracenic: the rest Frank.

the Kaan ordered that the engines should be carried to his army which was at the leaguer of Saianfu. ${ }^{3}$

And when the engines were got to the camp they were forthwith set up, to the great admiration of the Tartars. And what shall I tell you? When the engines were set up and put in gear, a stone was shot from each of them into the town. These took effect among the buildings, crashing and smashing through everything with huge din and commotion. And when the townspeople witnessed this new and strange visitation they were so astonished and dismayed that they wist not what to do or say. They took counsel together, but no counsel could be suggested how to escape from these engines, for the thing seemed to them to be done by sorcery. They declared that they were all dead men if they yielded not, so they determined to surrender on such conditions as they could get. ${ }^{4}$ Wherefore they straightway sent word to the commander of the army that they were ready to surrender on the same terms as the other cities of the province had done, and to become the subjects of the Great Kaan ; and to this the captain of the host consented.

So the men of the city surrendered, and were received to terms ; and this all came about through the exertions of Messer Nicolo, and Messer Maffeo, and Messer Marco ; and it was no small matter. For this city and province is one of the best that the Great Kaan possesses, and brings him in great revenues. ${ }^{5}$

[^49][^50]Polo himself. Yet I have not introduced the words just quoted into our text, because they are, as we shall see presently, notoriously contrary to fact.

Note 2.-The same MS. has here a passage which I am unable to understand. After the words " 300 lbs , and more," it goes on : "Et la veoit l'en voler moult loing, desquelles pierres il en y aroit plus ad lx routes qui tant montoit Trune comme Pautre." The Bern has the same. [Perhaps we might read 1x en rottes, viz. on their way. - H. C.]

Note 3.-I propose here to enter into some detailed explanation regarding the military engines that were in use in the Middle Ages. * None of these depended for their motive force on torsion like the chief engines used in classic times. However numerous the names applied to them, with reference to minor variations in construction or differences in power, they may all be reduced to two classes, viz. great slings and great crossbows. And this is equally true of all the three great branches of medieval civilisation-European, Saracenic, and Chinese. To the first class belonged the Trebuchet and Mangonel; to the second, the Winch-Arblast (Arbalête à Tour), Springold, etc.

Whatever the ancient Balista may have been, the word in medireval Latin seems always to mean some kind of crossbow. The heavier crossbows were wound up by various aids, such as winches, ratchets, etc. They discharged stone shot, leaden bullets, and short, square-shafted arrows called quarrels, and these with such force we are told as to pierce a six-inch post (?). But they were worked so slowly in the field that they were no match for the long-bow, which shot five or six times to their once. The great machines of this kind were inade of wood, of steel, and very frequently of horn ; $\dagger$ and the bow was sometimes more than 30 feet in length. Dufour calculates that such a machine could shoot an arrow of half a kilogram in weight to a distance of about 860 yards.

The Trebrichet consisted of a long tapering shaft or beam, pivoted at a short distance from the butt end on a pair of strong pyramidal trestles. At the other end of the shaft a sling was applied, one cord of which was firmly attached by a ring, whilst the other hung in a loop over an iron hook which formed the extremity of the shaft. The power employed to discharge the sling was either the strength of a number of men, applied to ropes which were attached to the short end of the shaft or lever, or the weight of a heavy counterpoise hung from the same, and suddenly released.

Supposing the latter force to be employed, the long end of the shaft was drawn down by a windlass ; the sling was laid forward in a wooden trough provided for it, and charged with the shot. The counterpoise was, of course, now aloft, and was so maintained by a detent provided with a trigger. On pulling this, the counterpoise falls and the shaft flies upwards drawing the sling. When a certain point is reached the loop end of the sling releases itself from the hook, and the sling flies abroad

[^51]> " Francigenis nostris illis ignota diebus Res erat omnino quid balistarius arcus, Quid balista foret, nec habebat in agmine toto Kex quenquam sciret armis qui talibus uti." qui tatmusuti. Hirt. Franc. Script., V. 115.

Anna Comnena calls it T $\ddagger \alpha{ }^{\prime} \gamma \rho \alpha$ (which looks like Persian chark/2), "a barbaric bow, totally unknown to the Greeks" ; and she gives a very lengthy description of it, ending; "Such then are the facts about the Tagror, and a truly diabolical affair it is." (Alex. X.-Paris ed. p. 3gr.)

whilst the shot is projected in its parabolic flight.* To secure the most favourable result the shot should have acquired its maximum velocity, and should escape at an angle of about $45^{\circ}$. The attainment of this required certain proportions between the different dimensions of the machine and the weight of the shot, for which, doubtless, traditional rules of thumb existed among the medixval engineers.

The ordinary shot consisted of stones carcfully rounded. But for these were substituted on occasion rough stones with fuses attached, $\uparrow$ pieces of red-hot iron, pots of fused metal, or casks full of Greek fire or of foul matter to corrupt the air of the besieged place. Thus carrion was shot into Negropont from such engines by Mahomed II. The Cardinal Octavian, besieging Modena in 1249, slings a dead ass into the town. Froissart several times mentions such measures, as at the siege of Thin l'Eveque on the Schelat in 1340, when "the besiegers by their engines flung dead horses and other carrion into the castle to poison the garrison by their smell." In at least one instance the same author tells how a living man, an unlucky messenger from the Castle of Auberoche, was caught by the besiegers, thrust into the sling with the letters that he bore hung round his neck, and shot into Auberoche, where he fell dead among his horrified comrades. And Lipsius quotes from a Spanish Chronicle the story of a virtuous youth, Pelagius, who, by order of the Tyrant Abderramin, was shot across the Guadalquivir, but lighted unharmed upon the rocks beyond. Ramon de Muntaner relates how King James of Aragon, besieging Majorca in 1228, vowed vengeance against the Saracen King because he shot Christian prisoners into the besiegers' camp with his trebuchets (pp, 223-224). We have mentioned one kind of corruption propagated by these engines; the historian Wassáf tells of another. When the garrison of Dehli refused to open the gates to Aláuddin Khilji after the murder of his uncle, Firúz (1296), he loaded his mangonels with bags of gold and shot them into the fort, a measure which put an ead to the opposition.

Ibn Batuta, forty years later, describes Mahomed Tughlak as entering Dehli accompanied by elephants carrying small balistae ( $\mathrm{va}{ }^{\prime}$ 'ad $\left.{ }^{\prime}{ }^{\prime}\right)^{\prime}$ ), from which gold and silver pieces were shot among the crowd. And the same king, when he had given the crazy and cruel order that the population of Dehli should evacuate the city and depart to Deogir, 900 miles distant, having found two men skulking behind, one of whom was paralytic and the other blind, caused the former to be shot from a mangonel. (I. B. III. 395, 315.)

Some old drawings represent the shaft as discharging the shot from a kind of spoon at its extremity, without the aid of a sling (e.g. fig. 13) ; but it may be doubted if this was actually used, for the sling was essential to the efficiency of the engine. The experiments and calculations of Dufour show that without the sling, other things remaining the same, the range of the shot would be reduced by more than a half.

In some of these engines the counterpoise, consisting of a timber case filled with stones, sand, or the like, was permanently fixed to the butt-end of the shaft. This seems to have been the Trebuchet proper. In others the counterpoise hung free on a pivot from the yard; whilst a third kind (as in fig. 17) combined both arrangements. The first kind shot most steadily and truly ; the second with more force.

Those machines, in which the force of men pulling cords took the place of the counterpoise, could not discharge such weighty shot, but they could be worked more rapidly, and no doubt could be made of lighter scantling. Mr. Hewitt points out a curious resemblance between this kind of Trebuchet and the apparatus used on the Thames to raise the cargo from the hold of a collier.

The Emperor Napoleon deduces from certain passages in medixval writers that the Mangonel was similar to the Trebuchet, but of lighter structure and power. But

[^52]often certainly the term Mangonel seems to be used generically for all machines of this class. Marino Sanudo uses no word but Machina, which he appears to employ as the Latin equivalent of Mangonel, whilst the machine which he describes is a Trebuchet with moveable counterpoise. The history of the word appears to be the following. The Greek word $\mu d$ yyapov, "a piece of witchcraft," came to signify a juggler's trick, an unexpected contrivance (in modern slang "a jim"), and so specially a military engine. It seems to have reached this specific meaning by the time of Hero the Younger, who is believed to have written in the first half of the 7 th century. From the form $\mu a \gamma y a v i \kappa \delta \nu$ the Orientals got Mangan/k and Manjanik,* whilst the Franks adopted Mangona and Mansonella. Hence the verbs manganare and amanganare, to batter and crush with such engines, and eventually our verb "to mangle." Again, when the use of gunpowder rendered these warlike engines obsoiete, perhaps their ponderous counterweights were utilised in the peaceful arts of the laundry, and hence gave us our substantive "the Mangle" (It. Mangano) !

The Emperor Napolcon, when Prince President, caused some interesting experiments in the matter of medieval artillery to be carried out at Vincennes, and a full-sized trebuchet was constructed there. With a shaft of 33 feet 9 inches in length, having a permanent counterweight of 3300 lbs . and a pivoted counterweight of 6600 lbs . more, the utmost effect attained was the discharge of an iron 24 -kilo, shot to a range of 191 yards, whilst a $12 \frac{1}{2}$-inch shell, filled with earth, ranged to 131 yards. The machine suffered greatly at each discharge, and it was impracticable to increase the counterpoise to 8000 kilos., or $17,600 \mathrm{lbs}$. as the Prince desired. It was evident that the machine was not of sufficiently massive structure. But the officers in charge satisfied themselves that, with practice in such constructions and the use of very massive timber, even the exceptional feats recorded of medizeval engineers might be realised.

Such a case is that cited by Quatremere, from an Oriental author, of the discharge of stones weighing 400 manas, certainly not less than 800 lbs ., and possibly much more ; or that of the Men of Bern, who are reported, when besieging Nidau in 1388, to have employed trebuchets which shot daily into the town upwards of 200 blocks weighing 12 cwt. apiece. $\dagger$ Stella relates that the Genoese armament sent against Cyprus, in 1373, among other great machines had one called Troja (Truia?), which cast stones of 12 to 18 hundredweights; and when the Venetians were besieging the revolted city of Zara in 1346, their Engineer, Master Francesco delle Barche, shot into the city stones of 3000 lbs . weight. $\ddagger$ In this case the unlucky engineer was "hoist with his own petard," for while he stood adjusting one of his engines, it went off, and shot him into the town.

With reference to such cases the Emperor calculates that a stone of 3000 lbs . weight might be shot 77 yards with a counterpoise of $36,000 \mathrm{lbs}$. weight, and a shaft 65 feet long. The counterpoise, composed of stone shot of 55 lbs . each, might be contained in a cubical case of about $5 \frac{1}{2}$ feet to the side. The machine would be preposterous, but there is nothing impossible about it. Indeed in the Album of Villard de Honnecourt, an architect of the 13th century, which was published at Paris in 1858, in the notes accompanying a plan of a trebuchet (from which

[^53]Professor Willis restored the machine as it is shown in our fig. 19), the artist remarks : "It is a great job to heave down the beam, for the counterpoise is very heavy. For it consists of a chest full of earth which is 2 great toises in length, 8 feet in breadth, and 12 feet in depth"! (p. 203).

Such calculations enable us to understand the enormous quantities of material said to have been used in some of the larger mediaval machines. Thus Abulfeda speaks of one used at the final capture of Acre, which was entrusted to the troops of Hamath, and which formed a load for 100 carts, of which one was in charge of the historian himself. The romance of Richard Coeur de Lion tells how in the King's Fleet an entire ship was taken up by one such machine with its gear :-

> "Another schyp was laden yet With an engyne hyghte Robinet, (It was Richardys o mangonel) And all the takyl that thereto fel."

Twenty-four machines, captured from the Saracens by St. Lewis in his first partial success on the Nile, afforded material for stockading his whole camp. A great machine which cumbered the Tower of St. Paul at Orleans, and was dismantled previous to the celebrated defence against the English, furnished 26 cart-loads of timber. (Abulf. Ann. Muslem, V. $95-97$; Weher, II. 56; Miehel's Joinville, App. p. 278 ; Jollois, H. du Sidge d Orleans, 1833, p. 12.)

The number of such engines employed was sometimes very great. We have seen that St. Lewis captured 24 at once, and these had been employed in the field. Villehardouin says that the fleet which went from Venice to the attack of Constantinople carried more than 300 perriers and mangonels, besides quantities of other engines required for a siege (ch. xxxviii). At the siege of Acre in 1291, just referred to, the Saracens, according to Makrizi, set 92 engines in battery against the city, whilst Abulfaraj says 300, and a Frank account, of great and small, 666. The larger ones are said to have shot stones of "a kantar and even more." (Makrizi, III. 125; Reinaud, Chroniques Arabes, etc., p. 570; De Excidio Urbis Acconis, in Martine and Durand, v, 769.)

How heavy a mangonade was sometimes kept up may be understood from the account of the operations on the Nile, already alluded to. The King was trying to run a dam across a branch of the river, and had protected the head of his work by "cat-castles" or towers of timber, occupied by archers, and these again supported by trebuchets, etc., in battery. "And," says Jean Pierre Sarrasin, the King's Chamberlain, "when the Saracens saw what was going on, they planted a great number of engines against ours, and to destroy our towers and our causeway they shot such vast quantities of stones, great and small, that all men stood amazed. They slung stones, and discharged arrows, and shot quarrels from winch-arblasts, and pelted us with Turkish darts and Greek fire, and kept up such a harassment of every kind against our engines and our men working at the causeway, that it was horrid either to see or to hear. Stones, darts, arrows, quarrels, and Greek fire came down on them like rain."

The Emperor Napoleon observes that the direct or grazing fire of the great arblasts may be compared to that of guns in more modern war, whilst the mangonels represent mortar-fire. And this vertical fire was by no means contemptible, at least against buildings of ordinary construction. At the sieges of Thin l'Evêque in 1340 , and Auberoche in 1344, already cited, Froissart says the French cast stones in, night and day, so as in a few days to demolish all the roofs of the towers, and none within durst venture out of the vaulted basement.

The Emperor's experiments showed that these machines were capable of surprisingly accurate direction. And the mediaval histories present some remarkable feats of this kind. Thus, in the attack of Mortagne by the men of Hainault and Valenciennes ( 1340 ), the latter had an engine which was a great annoyance to the garrison ; there was a clever engineer in the garrison who set up another machine
against it, and adjusted it so well that the first shot fell within 12 paces of the enemy's engine, the second fell near the box, and the third struck the shaft and split it in two.

Already in the first half of the $\mathbf{1}^{\text {th }}$ century, a French poet (quoted by Weber) looks forward with disgust to the supercession of the feats of chivalry by more mechanical methods of war :-

> "Chevaliers sont esperdus, Cil ont auques leur tens perdus; Arbalestier et mineor Et perrier et engigneor Seront dorenavant plus chier."

When Gházán Khan was about to besiege the castle of Damascus in 1 1300, so much importance was attached to this art that whilst his Engincer, a man of reputation therein, was engaged in preparing the machines, the Governor of the castle offered a reward of 1000 dinars for that personage's head. And one of the garrison was daring enough to enter the Mongol camp, stab the Engineer, and carry back his head into the castle !

Marino Sanudo, about the same time, speaks of the range of these engines with a prophetic sense of the importance of artillery in war :-
"On this subject (length of range) the engineers and experts of the army should employ their very sharpest wits. For if the shot of one army, whether engine-stones or pointed projectiles, have a longer range than the shot of the enemy, rest assured that the side whose artillery hath the longest range will have a vast advantage in action. Plainly, if the Christian shot can take effect on the Pagan forces, whilst the Pagan shot cannot reach the Christian forces, it may be safely asserted that the Christians will continually gain ground from the enemy, or, in other words, they will win the batte."

The importance of these machines in war, and the efforts made to render them more effective, went on augmenting till the introduction of the still more "villanous saltpetre," even then, however, coming to no sudden halt. Several of the instances that we have cited of machines of extraordinary power belong to a time when the use of cannon had made some progress. The old engines were employed by Timur ; in the wars of the Iussites as late as 1422 ; and, as we have seen, up to the middle of that century by Mahomed II. They are also distinctly represented on the towers of Aden, in the contemporary print of the escalade in 1514, reproduced in this volume. (Bk. III. ch. xxxvi.)
(Etudes sur le Passe et 1 Avenir de IArtillerie, par L. N. Bonafarte, etc., tom. II. ; Marinus Sanutius, Bk. II. Pt. 4, ch. xxi. and xxii. ; Kington's Fred. II., II. 488 ; Froissart, I. 69, 81, 182 ; Elliot, III. 41, etc.; Hewitt's Ancient Armour, I. 350; Pertz, Scriftores, XVIII. 420, 751 ; Q. R. 135-7; Weber, III. 103; Hammer, llch. II. 95.)

Note 4.-Very like this is what the Romance of Cour de Lion tells of the effects of Sir Fulke Doyley's mangonels on the Saracens of Ebcdy :-

> "Sir Fouke brought good engynes
> Swylke knew but fewe Sarazynes-

A prys tour stood ovyr the Gate;
He bent his cngynes and threw thereate
A great stone that harde droff,
That the Tour al to roff
And slough the folk that therinne stood;
The other fledde and wer nygh wood,
And sayde it was the devylys dent," etc.-Weber, II. 172.

Note 5.-This chapter is one of the most perplexing in the whole book, owing to the chronological difficulties involved.

Saianfu is Siang-yang fu, which stands on the south bank of the River Han, and with the sister city of Fan-ch'eng, on the opposite bank, commands the junction of two important approaches to the southern provinces, viz. that from Shen-si down the Han, and that from Shan-si and Peking down the Pe-ho. Fan-ch'eng seems now to be the more important place of the two.

The name given to the city by Polo is precisely that which Siang-yang bears in Rashiduddin, and there is no room for doubt as to its identity.

The Chinese historians relate that Káblái was strongly advised to make the capture of Siang-yang and Fan-ch'eng a preliminary to his intended attack upon the Sung. The siege was undertaken in the latter part of 1268 , and the twin cities held out till the spring [March] of 1273 . Nor did Káblái apparently prosecute any other operations against the Sung during that long interval.

Now Polo represents that the long siege of Sainufu, instead of being a prologue to the subjugation of Manzi, was the protracted epilogue of that enterprise; and he also represents the fall of the place as caused by advice and assistance rendered by his father, his uncle, and himself, a circumstance consistent only with the siege's having really been such an epilogue to the war. For, according to the narrative as it stands in all the texts, the Polos could not have reached the Court of Kublai before the end of 1274 , i.e. a year and a half after the fall of Siang-yang, as represented in the Chinese historics.

The difficulty is not removed, nor, it appears to me, abated in any degree, by omitting the name of Marco as one of the agents in this affair, an omission which occurs both in Pauthier's MS. B and in Ramusio. Pauthier suggests that the father and uncle may have given the advice and assistance in question when on their first visit to the Kaan, and when the siege of Siang yang was first contemplated. But this would be quite inconsistent with the assertion that the place had held out three years longer than the rest of Manzi, as well as with the idea that their sid lad abridged the duration of the siege, and, in fact, with the spirit of the whole story. It is certainly very difficult in this case to justify Marco's veracity, but I am very unwilling to believe that there was no justification in the facts.

It is a very curious circumstance that the historian Wassdf also appears to represent Saianfu (see note 5, ch. lxv.) as holding out after all the rest of Manzi had been conquered. Yet the Chinese annals are systematic, minute, and consequent, and it seemis impossible to attribute to them such a misplacement of an event which they represent as the key to the conquest of Southern China.

In comparing Marco's story with that of the Chinese, we find the same coincidence in prominent features, accompanying a discrepancy in details, that we have had occasion to notice in other cases where his narrative intersects history. The Chinese account runs as follows :-

In 1271, after Siang.yang and Fan-ch'eng had held out already nearly three years, an Uighúr General serving at the siege, whose name was Alihaiya, urged the Emperor to send to the West for engineers expert at the construction and working of machines casting stones of 150 lbs . weight. With such aid he assured Kúblái the place would speedily be taken. Kúblái sent to his nephew Abaka in Persia for such engineers, and two were accordingly sent post to China, Alawating of Mufali and his pupil Ysemain of Huli or Hiulie (probably Ala'uddin of Miafarakain and Iswael of Heri or Herat). Kúblai on their arrival gave them military rank. They exhibited their skill before the Emperor at Tatu, and in the latter part of 1272 they reached the camp before Siang-yang, and set up their engines. The noise made by the machines, and the crash of the shot as it broke through everything in its fall, caused great alarm in the garrison. Fan-ch'eng was first taken by assault, and some weeks later Siang-yang surrendered.

The shot used on this occasion weighed 125 Chinese pounds (if calties, then equal to about 166 lhs. avoird.), and penetrated 7 or 8 feet into the earth.

Kashiduddin also mentions the siege of Siangyang, as we learn from D'Ohsson. He states that as there were in China none of the Manjaniks or Mangonels called K'umughá, the Kaan caused a certain engineer to be sent from Damascus or Balbek, and the three sons of this person, Abubakr, Ibrahim, and Mahomed, with their workmen, constructed seven great Manjaniks which were employed against Sayanfu, a frontier fortress and bulwark of Manzi.

We thus see that three different notices of the siege of Siang-yang, Chinese, Persian, and Venetian, all concur as to the employment of foreign engineers from the West, but all differ as to the individuals.

We have seen that one of the MSS. makes Polo assert that till this event the Mongols and Chinese were totally ignorant of mangonels and trebuchets. This, however, is quite untrue ; and it is not very easy to reconcile even the statement, implied in all versions of the story, that mangonels of considerable power were unknown in the far East, with other circumstances related in Mongol history.

The Persian History called Tabakok-i-Násiri speaks of Aikah Nowin the Manjantki Khds or Engineer-in-Chief to Chinghiz Khan, and his corps of ten thousand Manjantkis or Mangonellers. The Chinese histories used by Gaubil also speak of these artillery battalions of Chinghiz. At the siege of Kai-fung fu near the Hwang-Ho, the latest capital of the Kin Emperors, in 1232, the Mongol General, Subutai, threw from his engines great quarters of millstones which smashed the battlements and watchtowers on the ramparts, and even the great timbers of houses in the city. In 1236 we find the Chinese garrison of Chinchau (I-chin-lien on the Great Kiang near the Great Canal) repeling the Mongol attack, partly by means of their stone shot. When Hulaku was about to march against Persia (1253), his brother, the Great Kaan Mangku, sent to Cathay to fetch thence 1000 families of mangonellers, naphthashooters, and arblasteers. Some of the crossbows used by these latter had a range, we are told, of 2500 paces ! European history bears some similar evidence. One of the Tartar characteristics reported by a fugitive Russian Archbishop, in Matt. Paris (p. 570 under 1244), is: "Machinas habent multiplices, recte et fortiter jacientes."

It is evident, therefore, that the Mongols and Chinese had engines of war, but that they were deficient in some advantage possessed by those of the Western nations.
'Kashiduddin's expression as to their having no Kumghd mangonels, seems to be unexplained. Is it perhaps an error for Karahughd, the name given by the Turks and Arabs to a kind of great mangonel? This was known also in Europe as Carabaga, Calabra, etc. It is mentioned under the former name by Marino Sanudo, and under the latter, with other quaintly-named engines, by William of Tudela, as used by Simon de Montfort the Elder against the Albigenses :-

> "E dressa sos Calabres, et foi Mal Vesina E sas autras pereiras, e Dona, e Reina; Pessia les autz murs e la sala peirina."
("He set up his Calabers, and likewise his Ill-Neighbours, With many a more machine, this the Lady, that the Queen, And breached the lofty walls, and smashed the stately Halls.")
Now, in looking at the Chinese répresentations of their ancient mangonels, which are evidently genuine, and of which I have given some specimens (figs. 1, 2, 3), I see none worked by the counterpoise; all (and there are six or seven different representations in the work from which these are taken) are shown as worked by man-ropes. Hence, probably, the improvement brought from the West was essentially tlie use of the counterpoised lever. And, after I had come to this conclusion, I found it to be the view of Captain Favé. (See Du Fert Gregeois, by MM. Reinaud and Favé, p. 193.)

In Ramusio the two Polos propose to Kúblái to make "mangani al moado di

[^54]Ponente" ; and it is worthy of note that in the campaigns of Alaudin Khilji and his generals in the Deccan, circa 1300, frequent mention is made of the Western Manjaniks and their great power. (See Elliot, III. 75, 78, etc.)

Of the kind worked by man-ropes must have been that huge mangonel which Mahomed Ibn Kísim, the conqueror of Sind, set in battery against the great Dagoba of Daibul, and which required 500 men to work it. Like Simon de Montfort's it had a tender name ; it was called "The Bride." (Elliot, I. 120.)

Before quitting this subject, I will quote a curious passage from the History of the Sung Dynasty, contributed to the work of Reinaud and Favé by M. Stanislas Julien : "In the gth year of the period Hien-shun (A.D. 1273) the frontier cities had fallen into the hands of the enemy (Tartars). The Pao (or engines for shooting) of the Hwei-Hwei (Mahomedans) were imitated, but in imitating them very ingenious improvements were introduced, and pao of a different and very superior kind were constructed. Moreover, an extraordinary method was invented of neutralising the effects of the enemy's pao. Ropes were made of rice-straw 4 inches thick, and 34 feet in length. Twenty such ropes were joined, applied to the tops of buildings, and covered with clay. In this mannar the fire-arrows, fire-fao, and even the pao casting stones of roo lbs, weight, could cause no damage to the towers or houses." (1b. 196; also for previous parts of this note, Visdelou, 188 ; Gaubil, 34, 155 seqq. and 70 ; De MFailla, 329 ; Pauthier in loco and Introduction ; D'Ohsson, II. 35, and 391 ; Notes by Mrr. Edruard Thomas, F.R.S. ; Q. Rashid., pp. 132, 136.) [See I. p. 342.]
[Captain Gill writes (River of Golden Sand, I. p. 148): "The word 'P'ao" which now means 'cannon,' was, it was asserted, found in old Chinese books of a date anterior to that in which gunpowder was first known to Europeans ; hence the deduction was drawn that the Chinese were acquainted with gunpowder before it was used in the West. But close examination shows that in all old books the radical of the character ' P'ao' means 'stone,' but that in modern books the radical of the character 'P'ao' means 'fire'; that the character with the radical 'fire' only appears in books well known to have been written since the introduction of gunpowder into the West ; and that the old character 'P'ao' in reality means 'Balista.'"-H. C.]
[" Wheeled boats are mentioned in 1272 at the siege of Siang-yang. Kúblái did not decide to 'go for' Manzi, i.e. the southern of the two Chinese Empires, until 1273. Bayan did not start until 1274, appearing before Hankow in January 1275. Wuhu and Taiping surrendered in April; then Chinkiang, Kien K'ang (Nanking), and Ning kwoh ; the final crushing blow being dealt at Hwai-chan. In March 1276, the Manri Emperor accepted vassaldom. Kiang-nan was regularly administered in 1278." (E. H. Parker, China Review, xxiv. p. 105.) - H. C.]

Siang-yang has been twice visited by Mr. A. Wylie. Just before his first visit (I believe in 1866) a discovery had been made in the city of a quantity of treasure buried at the time of the siege. One of the local officers gave Mr. Wylie one of the copper coins, not indeed in itself of any great rarity, but worth engraving


Coin from a treasure hidden at Siang-yang during the siege in $1268 \cdot 73$, lately discovered. here on account of its comnection with the siege commemorated in the text ; and a little on the principle of Smith the Weaver's evidence : - "Tte bricks are alive at this day to testify of it ; therefore deny it not."
one of the names of Nestorian priests inscribed in Syriac on the celebreted monument of Si-ngan fu.
[In the description of Chin-kiang quoted by the Archimandrite Palladius (see vol. i. p. 187, note 3), a Christian monastery or temple is mentioned: "The temple Ta-hing-kuo-sze stands in Chin-kiang fu, in the quarter called Kia-t'ao l'eang. It was built in the 18th year of Chi-yuen (A.D. 1281) by the Sub-darugachi, Sie-li-ki-sse (Sergius). Liang Siang, the teacher in the Confucian school, wrote a commemorative inscription for him." From this document we see that "Sie-mi-sze-hien (Samarcand) is distant from China 100,000 li (probably a mistake for 10,000 ) to the north-west. It is a country where the religion of the Ye-li.k'o-wen dominates. . . . The founder of the religion was called Ma-rh Ye-li-ya. He lived and worked miracles a thousand five hundred years ago. Ma Sie-li-ki-sse (Mar Sergius) is a follower of him." (Chinese Recorder; VI. p. 108).-H. C.]

From this second mention of three years as a term of government, we may p:obably gather that this was the usual period for the tenure of such office. (Mid. Ainga., I. 86 ; Cathay, p. xciii.)

## CHAPTER LXXIV.

Of the City of Chinginju and the Slaughter of certain Alass there.

Leaving the city of Chinghianfu and travelling three days south-east through a constant succession of busy and thriving towns and villages, you arrive at the great and noble city of Chinginju. The people are Idolaters, use paper-money, and are subject to the Great Kaan. They live by trade and handicrafts, and they have plenty of silk. They have also abundance of game, and of all manner of victuals, for it is a most productive territory. ${ }^{1}$

Now I must tell you of an evil deed that was done, once upon a time, by the people of this city, and how dearly they paid for it.

You see, at the time of the conquest of the great province of Manzi, when Bayan was in command, he sent a company of his troops, consisting of a people called Alans, who are Christians, to take this city. ${ }^{2}$ They took it accordingly, and when they had made their
way in, they lighted upon some good wine. Of this they drank until they were all drunk, and then they lay down and slept like so many swine. So when night fell, the townspeople, seeing that they were all dead-drunk, fell upon them and slew them all; not a man escaped.

And when Bayan heard that the townspeople had thus treacherously slain his men, he sent another Admiral of his with a great force, and stormed the city, and put the whole of the inhabitants to the sword; not a man of them escaped death. And thus the whole population of that city was exterminated. ${ }^{3}$

Now we will go on, and I will tell you of another city called Suju.

Note 1.-Both the position and the story which follows identify this city with Chang-chau. The name is written in Pauthier's MSS. Chinginguy, in the G. T. Cingiggui and Cinghingui, in Ramusio Tinguigui.

The capture of Chang-chau by Gordon's force, 11th May 1864, was the final achievement of that "Ever Victorious Army."

Regarding the territory here spoken of, once so rich and densely peopled, Mr. Medhurst says, in reference to the effects of the T'ai-P'ing insurrection : "I can conceive of no more melancholy sight than the acres of ground that one passes through strewn with remains of once thriving cities, and the miles upon miles of rich land, once carefully parcelled out into fields and gardens, but now only growing coarse grass and brambles-the home of the pheasant, the deer, and the wild pig." (Foreigner in Far Cathay, p. 94.)

Note 2.-The relics of the Alans were settled on the northern skirts of the Caucasus, where they made a stout resistance to the Mongols, but eventually became subjects of the Khans of Sarai. The name by which they were usually known in Asia in the Middle Ages was Aas, and this name is assigned to them by Carpini, Rubruquis, and Josafat Barbaro, as well as by Ibn Batuta. Mr. Howorth has lately denied the identity of Alans and Aas; but he treats the question as all one with the identity of Alans and Ossethi, which is another matter, as may be seen in Vivien de St. Martin's elaborate paper on the Alans (N. Ann. des Voyagcs, 1848, tom. 3, p. 129 seqg.). The Alans are mentioned by the Byzantine historian, Pachymeres, among nations whom the Mongols had assimilated to themselves and adopted into their military service. Gaubil, without being aware of the identity of the Asu (as the name Aas appears to be expressed in the Chinese Annals), beyond the fact that they dwelt somewhere near the Caspian, observes that this people, after they were conquered, furnished many excellent officers to the Mongols; and he mentions also that when the Mongol army was first equipt for the conquest of Southern China, many officers took service therein from among the Uighúrs, Persians, and Arabs, Kincha (people of Kipchak), the Asu and other foreign nations. We find also, at a later period of the Mongol history (1336), letters reaching Pope Benedict XII. from several Christian Alans holding high office at the court of Cambaluc-one of them being a Chingsang or Minister of the First Rank, and another a Fanchang or Minister of the Second Order-in which they conveyed their urgent request for the nomination of an Arch-
bishop in succession to the deceased John of Monte Corvino. John Marignolli speaks of those Alans as "the greatest and noblest nation in the world, the fairest and bravest of men," and asserts that in his day there were 30,000 of them in the Great Kaan's service, and all, at lenst nominally, Christians.* Rashiduddin also speaks of the Alans as Christians; though Ibn Batuta certainly mentions the Aas as Mahomedans. We find Alans about the same time (in 1306) fighting well in the service of the Byzantine Fmperors (ANuntaner, p. 449). All these circumstances render Marco's story of a corps of Christian Alans in the army of Bayan perfectly consistent with probability. (Carpini, p. 707 ; Nub., 243; Ramusio, II. 92 ; 1. B. II. 428 ; Gaubil, 40, 147 ; Cathay, 314 seqq.)
[Mr. Rockhill writes (Kubruck, p. 88, note) : "The Alans or Aas appear to be identical with the An-ts'ai or A-lan-na of the IIou Han shin (bk. SS, 9), of whom we read that 'they led a pastoral life N.W. of Sogdiana (K'ang-chii) in a plain bounded by great lakes (or swamps), and in their wanderings went as far as the shores of the Northern Ocean.' (Ma Twan-lin, bk. 338.) Pci-shih (Lk. 97, 12) refers to them under the name of Su-tê and Wen-na-sha (see also Bretschnciller; Med. Geog., 258, et seq.). Strabo refers to them under the name of Aorsi, living to the north but contiguous to the Albani, whom some authors confound with them, but whom later Armenian historians carefully distinguish from them (De Mrorgan, Alission, i. 232). Ptolemy speaks of this people as the 'Scyihian Alans' ('Aravoi EkiOat); but the first definite mention of them in classical authors is, according to Bunbury (ii. 486), found
 Morgan, i. 202, and Deguignes, ii. 279 et seq.)
"Ammianus Marcellinus (xxxi. 348) says, the Alans were a congeries of tribes living E. of the Tanais (Don), and stretching far into Asia. 'Distributed over two continents, all these nations, whose various names I refrain from mentioning, though separated by immense tracts of country in which they pass their vagabond existence, have with time been confounded under the generic appellation of Alans.' Ibn Alathir, at a later date, also refers to the Alans as 'formed of numerous nations.' (Dulaurier, xiv. 455).
"Conquered by the Huns in the latter part of the fourth century, some of the Alans moved westward, others settled on the northern slopes of the Caucasus ; though long prior to that, in A.D. 51, they had, as allics of the Georgians, ravaged Armenia, (See Yule, Cathay, 316 ; Degrighes, I., pt. ii. 277 et seq. ; and De Morgan, I. 217, et seq.)
" Mirkhond, in the Tarikhi Wassaf, and olher Mohammedan writers speak of the Alans and As. However this may be, it is thought that the Oss or Ossetes of the Caucasus are their modern representatives (Klaproth, Tabl. hist., 180; De Morgan, i. 202, 231.)" Aas is the transcription of $A$-sod (Y'ren-shi, quoted by Devéria, Notes ätpige, p. 75. (See Bretsclineider, Med. Res., 11., p. S4.)-H. C.]

Note 3.-The Chinese histories do not mention the story of the Alans and their fate ; but they tell how Clang-chau was first taken by the Mongols about April 1275, and two months later recovered by the Chinese ; how Bayan, some months afterwards, attacked it in person, meeting with a desperate resistance ; finally, how the place was stormed, and how Bayan ordered the whole of the inhabitants to be put to the sword. Gaubil remarks that some grievous provocation must have been given, as Bayan was far from cruel. Pauthier gives original extracts on the subject, which are interesting. They picture the humane and chivalrous Bayan on this occasion as demoniacal in cruelty, sweeping together all the inhabitants of the suburls, forcing them to construct his works of attack, and then butchering the whole of them, boiling down their carcasses, and using the fat to grease his mangonels ! Perhaps there is some misunderstanding as to the zise of this barbarous lubricant. For Carpini relates that the

[^55]Tartars, when they cast Greek fire into a town, shot with it human fat, for this caused the fire to rage inextinguishably.

Cruelties, like Bayan's on this occasion, if exceptional with him, were common enough among the Mongols generally. Chinghiz, at an early period in his career, after a victory, ordered seventy great caldrons to be heated, and his prisoners to be boiled therein. And the "evil deed" of the citizens of Chang-chau fell far short of Mongol atrocities. Thus Hulaku, suspecting the Turkoman chief Nasiruddin, who had just quitted his camp with 300 men, sent a body of horse after him to cut him off. The Mongol officers told the Turkoman they had been ordered to give him and his men a parting feast ; they made them all drunk and then cut their throats. (Gaubil, 166, 167, 170; Carpini, 696; Erdmann, 262 ; Quat. Rashid. 357.)

## CHAPTER LXXV.

Of the Noble City of Suju.
Suju is a very great and noble city. The people are Idolaters, subjects of the Great Kaan, and have papermoney. They possess silk in great quantities, from which they make gold brocade and other stuffs, and they live by their manufactures and trade. ${ }^{1}$

The city is passing great, and has a circuit of some 60 miles; it hath merchants of great wealth and an incalculable number of people. Indeed, if the men of this city and of the rest of Manzi had but the spirit of soldiers they would conquer the world; but they are no soldiers at all, only accomplished traders and most skilful craftsmen. There are also in this city many philosophers and leeches, diligent students of nature.

And you must know that in this city there are $6,00 \mathrm{C}$ bridges, all of stone, and so lofty that a galley, or even two galleys at once, could pass underneath one of them. ${ }^{2}$

In the mountains belonging to this city, rhubarb and ginger grow in great abundance; insomuch that you may get some 40 pounds of excellent fresh ginger for a Venice groat. ${ }^{3}$ And the city has sixteen other great

## Old-Time <br> Makers of Medicine

THE STORY OF THE STUDENTS AND TEACHERS OF THE SCIENCES RELATED TO MEDICINE DURING THE MIDDLE AGES

BY

James J. Walsh, K.C.St. G., M.D. Ph.D., LL.D., Litt.D., Sc.D.

DEAN AND PROFESSOR OF NERVOUS DISEASES AND OF THE HISTORY OF MEDICINE AT FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE; PROFESSOR OF PHYSIOLOGICAL pSYCHOLOGY AT THE CATHEDRAL COLLEGE, NEW YORK

NEW YORK
FORDHAM UNIVERSITY PRESS
I9II

## BY THE SAME AUTHOR

## FORDHAM UNIVERSITY PRESS SERIES

MAKERS OF MODERN MEDICINE
Lives of the men to whom nineteenth century medical science owes most. Second Edition. New York, 1910. \$2.00 net.

THE POPES AND SCIENCE
The story of Papal patronage of the sciences and especially medicine. 45 th thousand. New York, 1911. \$2.00 net.

MAKERS OF ELECTRICITY
Lives of the men to whom important advances in electricity are due. In collaboration with Brother Potamian, F.S.C., Sc.D. (London), Professor of Physics at Manhattan College. New York, 1909.
\$2.00 net.

## EDUCATION, HOW OLD THE NEW

Addresses in the history of education on various occasions. 3rd thousand. New York, 1911.
\$2.00 net.
IN PREPARATION
MAKERS OF ASTRONOMY
PROBLEMS OLD AND NEW IN EDUCATION

## THE THIRTEENTH GREATEST OF CENTURIES

Georgetown University edition. $5^{\text {th }}$ thousand. 116 illustrations, nearly 600 pages. Catholic Summer School Press, New York, 1911. Postpaid, \$3.50.

# THE DOLPHIN PRESS SERIES CATHOLIC CHURCHMEN IN SCIENCE <br> First and second series, each $\$ 1.00$ net. 

IN COLLABORATION

## ESSAYS IN PASTORAL MEDICINE

o'malley and walsh
A manual of information on medical subjects for the clergy, religious superiors, superintendents of hospitals, nurses and charity workers. Longmans, New York, 1911. $\$ 2.50$ net.

The Church's first grave duty was the preservation of the old records of literature and of science. Fortunately the monasteries accomplished this task, which would have been extremely perilous for the precious treasures involved but for the favorable conditions thus afforded. Libraries up to this time were situated mainly in cities, and were subject to all the vicissitudes of fire and war and other modes of destruction that came to cities in this disturbed period. Monasteries, however, were usually situated in the country, were built very substantially and very simply, and the life in them formed the best possible safeguard against fire, which worked so much havoc in cities. As we shall see, however, not only were the old records preserved, but excerpts from them were collated and discussed and applied by means of direct observation. This led the generations to realize more and more the value of the old Greek medicine and made them take further precautions for its preservation.

The decadence of the early Middle Ages was due to the natural shifting of masses of population of this time, while the salvation of scientific and literary traditions was due to the one stable element in all these centuries-the Church. Far from Christianity inhibiting culture, it was the most important factor for its preservation, and it provided the best stimulus and incentive for its renewed development just as soon as the barbarous peoples were brought to a state of mind to appreciate it.

Bearing this in mind, it is easier to understand the course of medical traditions through the Middle Ages, and especially in the earlier period, with re-
gard to which our documents are comparatively scanty, and during which the disturbed conditions made medical developments impossible, and anything more than the preservation of the old authors out of the question. The torch of medical illumination lighted at the great Greek fires passes from people to people, never quenched, though often burning low because of unfavorable conditions, but sometimes with new fuel added to its flame by the contributions of genius. The early Christians took it up and kept it lighted, and, with the Jewish physicians, carried it through the troublous times of the end of the old order, and then passed it on for a while to the Arabs. Then, when favorable conditions had developed again, Christian schools and scholars gave it the opportunity to burn brightly for several centuries at the end of the Middle Ages. This medieval age is probably the most difficult period of medical history to understand properly, but it is worth while taking the trouble to follow out the thread of medical tradition from the Greeks to the Renaissance medical writers, who practically begin modern medicine for us.
It is easy to understand that Christianity's influence on medicine, instead of hampering, was most favorable. The Founder of Christianity Himself had gone about healing the sick, and care for the ailing became a prominent feature of Christian work. One of the Evangelists, St. Luke, was a physician. It was the custom a generation ago, and even later, when the Higher Criticism became popular, to impugn the tradition as to St. Luke having been a physician, but this has all been undone, and

## arabian influence

The fame of these great thinkers and writers in philosophy and in medicine came to be known not only through the distribution of their books long after their death, but during their lifetime, and in immediately subsequent generations, ardent seekers after knowledge, who were themselves afterwards to become famous by their teaching and writing, found their way into the Arabian dominions in order to take advantage of the educational opportunities afforded. These were better than they could secure at home in Christian countries, because the process of bringing culture and devotion to literature and science into the minds of the Northern nations, who had replaced the old Romans in Europe, was not yet completed. Bagdad and Cordova were the two favorite places of educational pilgrimage. The names that are most familiar among the scholars in the Middle Ages in Europe are those of whom it is recorded that they made long journeys in order to get in touch with what the Arabs had preserved of the old Greek civilization and culture. Among them are such men as Michael Scot or Scotus, Matthew Platearius, who was afterwards a great teacher at Salerno; Daniel Morley, Adelard of Bath, Egidius, otherwise known as Gilles de Corbeil; Romoaldus, Gerbert of Auvergne, who later became Pope under the name of Sylvester. II; Gerard of Cremona, and the best known of them all, at least in medicine, Constantine Africanus, whose wanderings, however, were prob-
ably not limited to Arabian lands, but who seems also to have been in Hindustan.
We are rather prone to think that this great spirit of going far afield for knowledge's sake is recent, or, at least, quite modern. As a matter of fact, one finds it everywhere in history. Long before Herodotus did his wanderings there were many visitors who went to Egypt, and many more later who went to Crete, and many more a few centuries later who went to the shores of Asia Minor seeking for the precious pearl of knowledge, and sometimes finding it without finding the even more precious pearl of wisdom, " whose worth is from the farthest coasts."

To the Arabs we owe the foundation of a series of institutions for the higher learning, like those which had existed around them in Asia Minor and in Egypt at the time they made their conquests. Alexandria, Pergamos, Cos, Cnidos, Tarsus, and many other Eastern cities had had what we would call at least academies, and many of them deserved the name of universities. The Arabs continued the tradition in education that they found, and established educational institutions which attracted wide attention. As we have said, the two most famous of these were at Bagdad and at Cordova. Mostanser, the predecessor of the last Caliph of the family of the Abbassides, built a handsome palace, in which the academy of Bagdad was housed. It is still in existence, and gives an excellent idea of the beneficent interest of this monarch and of other of the Abbasside rulers in education. Its fate at the present time is typical of the attitude of the Moham-
medans towards education. Though the building is still standing, the institution of learning is no longer there. As Hyrtl remarks, it is not ideas that are exchanged in it now, but articles of commerce. It has become the chief office of the Turkish customs department in Bagdad.

These institutions of the higher learning, founded by the Arabs, at first as rather strict imitations of the museums or academies of Egypt and Asia Minor, gradually changed their character under the Arabs. Their courses became much more formal, examinations became much more important. Scholarship was sought not so much for its own sake, as because it led to positions in the civil service, to the favor of princes, and, in general, to reputation and pecuniary reward. Formal testimonials proclaiming education, signed by the academic authorities, were introduced and came to mean much. Lawyers could not practise without a license, physicians also required a license. These formalities were adopted by the Western medieval universities to a considerable degree and have been perpetuated in the modern time. Undoubtedly they did much to hamper real education among the Arabs by setting in place of the satisfaction of learning for its own sake and the commendation of teachers the formal recognition of a certain amount of work done as recognized by the educational authorities. There was always a tendency among the Arabs to formulate and formalize, to over-systematize what they were at; to think that new knowledge could be obtained simply by speculating over what was already acquired, and developing it. There are a number of
comparisons between this and later periods of education that might be suggested if comparisons were not odious.

The influence of Arabian medicine on modern medicine can, perhaps, best be judged from the number of words in our modern nomenclature, which, though bearing Latin forms, often with suggestion of Greek origins, still are not derived from the old Latin or Greek authors, but represent Arabic terms translated into Latin during the Renaissance period. Hyrtl, without pretence of quoting them all, gives a list of these which is surprising in its comprehensiveness. For instance, the mediastinum, the sutura sagittalis, the scrobiculus cordis, the marsupium cordis, the chambers of the heart, the velum palati, the trochanter, the rima glottidis, the fontanelles, the alæ of the nose, all have their present names, not from original Latin expressions, but from the translation of Arabic terms. For all such words the Greeks and Romans have quite other expressions, in which the sense of our modern terms is not contained. This has given rise to many misunderstandings, and to many attempts in the modern times to return to the classic terminology rather than preserve what in many cases are the barbarisms introduced through the Arabic, but it is doubtful whether any comprehensive reform in the matter can be effected, so strongly entrenched in medical usage have these terms now become.
Freind, in his " History of Medicine," already cited, calls attention to the fact that the Arabs had an unfortunate tendency to change by addition or subtraction of their own views the authors that they
studied, and wished to translate to others. This seems to have been true even of some of the most distinguished of them. Of course, the idea of preserving an author's text untouched, and making it clear just where note and commentary came in, had not yet come to men's view, but quite apart from this the Arabs apparently often tried to gain acceptance for their own ideas by having them masquerade as the supposed ideas of favorite classic authors.

Another unfortunate tendency among the Arabs was their liking for the discussion of many trivial questions. Hyrtl, in his volume on " Arabian and Hebrew Words in Anatomy," ${ }^{1}$ declares that it is almost incredible how earnestly some trivial questions in anatomy and physiology were discussed by the Arabs. He gives some examples. Why does no hair grow on the nose of men? Why does the stomach not lie behind the mouth? Why does the windpipe not lie behind the esophagus? Why are the breasts not on the abdomen? Why are not the calves on the anterior portion of the legs? Even such men as Rhazes and Avicenna discuss such questions.
It was this tendency of the Arabs that passed over to the Western Europeans with Arabian commentaries on philosophy and science, and brought so many similar discussions in the scholastic period. These trivialities have usually been supposed to originate with the scholastics themselves, for they are not to be found in the Greek authors on whom

[^56]the scholastics were writing commentaries, but they are typically Oriental in character, and it must be remembered that during the twelfth and early thirteenth centuries, at least, Greek philosophy found its way largely into Europe in Arab versions, and these characteristically Arabian additions of the discussion of curious trivial questions came with them and produced an imitative tendency among the Europeans.

As a rule the more careful has been the study of Arabian writers in the modern time, particularly by specialists, the clearer has it become that they lacked nearly all originality. Especially were they faulty in their observations; besides, they had a definite tendency to replace observation by theory, a fatal defect in medicine. The fine development of surgery that came at the end of the Arabian period of medicine in Europe could never have come from the Arabs themselves. Gurlt has brought this out particularly, but it will not be difficult to cite many other good authorities in support of this opinion.

Hyrtl, in his " Thesis on the Rarer Old Anatomists," ${ }^{1}$ says that " the Arabs paid very little attention to anatomy, and, of course, because of the prohibition in the Koran, added nothing to it. Whatever they knew they took from the Greeks, and especially Galen. Not only did they not add anything new to this, but they even lost sight of much that was important in the older authors. The Arabs were much more interested in physiology; they could study this by giving thought to it without soil-

[^57]ing their hands. They delighted in theory, rather than in observation."

While we thus discuss the lack of originality and the tendency to over-refinement among the Arabian medical writers, it must not be thought that we would make little of what they accomplished. They not only preserved the old medical writers for us, but they kept alive practical medicine with the principles of the great Greek thinkers as its basis. There are a large number of writers of Arabian medicine whose names have secured deservedly a high place in medical history. If this were a formal history of Arabian medicine, their careers and works would require discussion. For our purpose, however, it seems better to confine attention to a few of the most prominent Arabian writers on medicine, because they will serve to illustrate how thoroughly practical were the Arabian physicians and how many medical problems that we are prone to think of as modern they occupied themselves with, solving them not infrequently nearly as we do in the modern time.

## VI

## THE MEDICAL SCHOOL AT SALERNO

The Medical School at Salerno, probably organized early in the tenth century, often spoken of as the darkest of the centuries, and reaching its highest point of influence at the end of the twelfth century, is of great interest in modern times for a number of reasons. First it brought about in the course of its development an organization of medical education, and an establishment of standards that were to be maintained whenever and wherever there was a true professional spirit down to our own time. They insisted on a preliminary education of three years of college work, on at least four years of medical training, on special study for specialist's work, as in surgery, and on practical training with a physician or in a hospital before the student was allowed to practise for himself. At Salerno, too, the department of women's diseases was given over to women professors, and we have the text-books of some of these women medical teachers. The license to practise given to women, however, seems to have been general and did not confine them merely to the care of women and children. We have records of a number of these licenses issued to women in the neighborhood of Salerno. This subject of feminine medical education at Salerno, because of its special interest in our time, will have a chapter by itself.

THE

## TURKISH EMPIRE:

178
HISTORICAL, STATISTICAL, AND RELIGIOUS CONDITION;

AL80 ITs
MANNERS, CUSTOM8, ETC.


TRANSLATED, REVISED, AND ENLARGED,

wifn
yIEMOIRS OP THE REIGNing sUltan, olier pacha,
the turkish cabinet, btc. etc.,

$$
\mathbf{I T}
$$

EDWARD JOY MORRIS,



PHILADELPHIA:
LINDSAY \& BLAKISTON.
Digitized by the $\mathbf{1 , 8 5 4}$. Adventist Research

## SULTAN ABDUL MEDJID.

The reigning Sultan succeeded his distinguished father, Mahmoud II., as sovereign of the Ottoman empire, July 1, 1839. Taking the reins of government at the age of 16 , and reared up to that period within the walls of the Harem, without the advantages of an enlightened education, he entered upon a task, to the requisitions of which he was deplorably inadequate. His immaturity of mind and character were, in some degree, supplied by the large experience, administrative abilities, and literal views of his Minister of Foreign Affairs, Reschid-Pasha - one of the most able statesmen that has ever figured in the annals of Turkish history.

At the period of his accession, the empire was in imminent danger of dismemberment. His rebellious Satrap, Mehemet Ali, Pasha of Egypt, had just achieved a victory over the Turkish forces at Nezib, which consummated the absolute independence of Syria, Palestine, Egypt, and menaced the loss of Arabia and the Pachalicks on the African coast of the Mediterranean. Exhausted by the prolonged war of Greek independence, and the subsequent hostilities with Russia, which cerminated in
the disastrous treaty of Adiañople, the Porte was deprived of sufficient resources to meet the emergencies of the crisis. To add to the public calamities, the CaptainPasha, a fortaight after the investiture of the new sovereign with the imperial insignia, sailed into the harbor of Alexandria with the entire Ottoman fleet, and delivered it into the hands of Mehemet Ali.

A party was now formed at the capital who advocated the dethronement of the young Sultan, a change in the reigning dynasty, and the elevation of Mehemet Ali, with the right of succession in his heirs, to the throne. This faction was composed of the religious orders, the law officers, and the more fanatical sectaries of the Prophet, who had resisted the reforms of Mahmoud II., as destructive to the religion and anti-Christian policy of the empire. Imbued with a contempt for European usages, improvements, and principles, they regarded their introduction as an attempt to subvert the religious and cizil polity of Mahomet, and to establish the Christian system on the ruins of the ancient faith of the country. The selection of his ministers by the young Sultan clearly indicated his resolution to pursue the policy of his father. To arrest such a course, fatal, as they believed, to the prosperity and duration of the empire, they induced the Captain-Pasha to surrender the fleet to the Pasha of Egypt, and organised a vast conspiracy against the government throughout the whole Ottoman dominions.

The only hope of the salvation of the kingdom lay in the interposition of the European powers. Their favor could not be gained but by politic concessions to the progressive spirit of the age, an increased tolerance of the religious faith of the Christian subjects of the Porte,
and the mitigation of the social and political abuses to which they were exposed. Reaction would isolate the government from the sympathy of the Christian states, and leave it to contend single-handed against domestic treason and external aggression by Russia. In pursuance of the wise counsels of his cabinet, the Sultan resolved on a decisive step, which at once raised him to the front rank of the enlightened rulers of the age.

On the 3d of November, 1839, numerous tents had been erected in the gardens of the imperial palace of Top-Kapou, called Gul-Khanes. A vast crowd began to assemble in this locality as early as eight in the morning, to witness a solemnity which Keenly excited the public curiosity. All the ambassadors and ministers of foreign powers, with the Prince de Joinville, repaired thither by invitation, in the state carriages. Strong detachments of troops surrounded the enclosure. The arrival of the Sultan, who ascended the imperial pavilion, was followed by that of the patriarchs of the Greek, Armenian-catholic, and Armenian-schismatic religions, the grand rabb: of the Jews, a deputation of the sarrafs, or Christian and Hebrew bankers, and by all the principal members of the corps of ulemas, the kazi-askers, kadis, mollas, \&ce. Near the Sultan, and on a separate line, were arranged the mufti, and seven generals of the highest rank. When all were seated, Riza Pasha delivered to Reschid Pasha, the minister of Foreign Affairs, a hatti-scheriff of his imperial Highness. The minister then ascended an elevated tribune, and read aloud this important state paper, which announced the opening of a new epoch in Turkish history.

[^58]held as rules always revered, in consequence of which the empire increased in strength and greatness; and all its subjects, without exception, attained the highest degree of welfaro and prosperity. Within the last 150 years, a series of events and variety of causes have, from not abiding by the holy code of laws, and the regulations that arose from it, ehanged the welfare and strength into weakness and poverty. Thus it is that a nation loses all its stability by ceasing to observe its laws. These considerations have constantly presented themselves to our notice, and since the day of our accession to the throne, the public weal, the amelioration of the state of the provinces, and the relief of the people, have never ceased to occupy our thoughts. Bearing in mind the geographical position of the Ottoman empire, the fertility of its soil, the aptitude and intelligence of its population, it is evident that by bringing into operation efficacious means, we may obtain, by the assistance of God, the object we hope to inzure, perhaps in the space of a few years. Thus, full of confidence in the Almighty, and relying on the intercession of our Prophet, we deem it necessary to seek, by new institutions, to procure to the states which compose the Ottoman empire, the happiness of a good administration.
"These institutions should have three oljects in view: First, to guarantee to our subjects perfect security of life, honor, and property; secondly, the regular levying and assessing of taxes; and thirdly, a regular system for the raising of troops, and fixing the time of their service.
"For, in truth, are not life and honor the most precious of all blessinga? What man, however averse his disposition to violent means, can withhold having recourse to them, and thereby injure both the government and his country, when both his life and honor are in jeopardy? If, on the contrary, he enjoys in this respect full security, he will not stray from the pathe of logalty, and all his actions will tend to increase the prosperity of the government and his countrymen. If there be absence of security of property, every one remains callous to the voice of his prince and country. No one cares about the progress of the public good, absorbed as one remains with the insecurity of his own position. If, on the other hand, the citizen looks upon his property as secure, of whatever natare it be, then, full of ardor for his interests, of which for his
own contentment he endeavors to enlarge the sphere, thereby to oxtend that of his enjoyments, he feels every day in his heart the attachment for his prince and for his country grow stronger, as well as his devotedness to their cause. These sentiments in him become the source of the most praiseworthy actions.
"The assessment of regular and fixed taxes is a consideration of vital importance, since the state, having to provide for the defence of its territory, can only raise the means necessary for the maintenance of the army by contributions on the people. Although, thanks be to God, the inhabitants of this country have lately been freed from the curse of monopolies, formerly improperly looked upon as a source of revenue, a fatal practice atill remains in force, although it cannot fail to give rise to the most disastrous conse-quences-it is that of venal corruption, known under the name of Htizam. According to this system of civil and financial practice, a distriet is abandoned to the arbitrary rule of one individual, but too often notorious for his rapacity, and the most cruel and most insatiable disposition; for, should this farmer of the revenue not be a virtuous man, he will have no other care but that tending to his own advantage.
"It becomes, then, necessary for every member of the Ottoman society to be taxed according to a fixed rate, in proportion to his means and circumstances, and that nothing farther should bo exacted from him, and that special laws should also fix and limit the expenses of our army and nary.
" Although we have already observed the defence of the country is a most important consideration, it becomes the duty of the inhabitants to supply soldiers to that object : it becomes essential to establish laws to regulate contingents which each district is to supply, according to the urgency of the moment, and to reduce the time of the military service to four or five years, for it is at the same time doing an injustice, and inflicting a mortal blow on agriculture and industry, to take, without regard to the respective populations of each district, from one more, from other fewer men, than they can afford to provide, and it is also reducing the soldiers to despair, and contributing to the depopulation of the country, to retain them all their lives in the service. In short, without the different laws of which the necessity has been shown, there is
neither strength, riches, happiness, nor tranquillity for the empire, and it has to expect these blessings as soon as these laws come into operation.
" It is therefore that in future the cause of every individual shall be tried publicly, according to our divine laws, after mature inquiry and examination; and till a regular sentence has been pronounced, no one shall have it in his power, either secretly or publiely, to put an individual to death, either by poison or by any other means.
" It is not permitted to attack the honor of any individual, unless before a court of justice.
"Every individual shall be allowed to be master of his own property, of whatsoever kind, and shall be allowed to dispose of it with full liberty, without any obstacle being offered by any one. For instance, the innocent heirs of a criminal shall not forfeit their right to his property, nor shall the property of a criminal be any longer confiscated.
" These imperial concessions extend to all our subjects, of whatever religion or sect they may be, and these advantages, they shall without exception, enjoy.
"Thus we grant full security to the inhabitants of our empire, of life, honor, and property, as we are bound to do, according to the text of our holy law.
"As to the other subjects, they are subsequently to be regulated after the decision of the enlightened members of our Council of Justice, the members of which will be increased according to necessity, which is to meet on certain days, which we shall appoint. Our ministers and dignitaries of the empire will assemble to establish laws for the security of life and property, and the assessment of taxes, and every member of these assemblies shall be free to express his opinion and to give his advice.
"Laws concerning the regulation of the military service will be debated at the military council, which will hold its meetings at the palace of the seraskier.
" As soon as one law is settled, in order that it may be for ever valid, it shall be presented to us, and we shall hopor it with our sanction, and to the head thereof we shall affix our imperial seal."

After the reading of the hatti-scheriff, Reschid Pasha delivered it to the Grand Vizir, who applied it to his lips with religious respect. The Sheik-el-Islam then pronounced a prayer, to which the crowd responded Amen! and the thunder of all the cannon of the fortification announced the close of the ceremony. The Sultan repaired to his palace, where he immediately received the pashas of the first rank, and formally enjoined upon them the strietest observation of the organic laws which his government was about to promulgate in pursuance of the imperial decree. These high functionaries then proceeded to the hall in which the mantle of the prophet is kept, and were sworn to an oath of fidelity by the mufti. A translation of the document was forthwith communicated to the ambassadors of the courts of Christendom represented at Constantinople.

The effect of this nobly-inspired document was to propitiate the public feeling of Europe in favor of Abdul Medjid. In consequence of this and other influences, after an armed demonstration of England and Russia against Mehemet Ali at Acre, on the coast of Syria, a treaty was signed with the great powess, July, 1841, by which the fleet was restored to the Sultan, Syria reincorporated with the dominions of the Porte, and Egypt retained as a tributary country, with the right of inheritance to the Pashalic in the family of Mehemet Ali. The system of reform was energetically prosecuted from this date; the navy and army were enlarged and improved in organization, discipline, and equipment. The condition of the Christian populations of Turkey has been greatly . ameliorated since 1839; and the governmental toleration conceded to them pr.sents a highly honorable contrast with that adopted by some of the nominally Christian
kingdoms of Europe towards professors of other than the establisảed religion.

The schedule of reform traced out in the Khattischeriff, would have regenerated the empire, if vigorously enforced. The corruption and ignorance of the public functionaries, and the comparative absolute despotism of the Pashas, in the provinces, have frustrated the generous aims of the Sultan; and his dominions remain in the same condition in which he received them. The sites of most of the ancient Greek cities, once the seats of large populations, are overgrown wastes; no carriage-roads have been laid out, and the internal trade is carried on as in the primitive ages - by caravans. The streets of the capital are insecure after night; and travelling is exceedingly dangerous, in consequence of the laxity in the administration of justice, and the organised bands of assassins and plunderers by which the country is infested. Whatever may be the issue of the pending struggle, no Christian man can look with indifference upon the wild, desolate, and demi-barbarous condition of the fairest countries of the Eastern world, embraced within the Turkish dominions.
Constantinople has, of late years, become a theatre of incessant intrigue between the leading states of Europe, through their envoys at that capital. ${ }^{\text {a }}$ The Ottoman cabinet is always constructed in a French, Russian, or English sense; and is swayed by the outside influences of the representatives of those powers. Distracted by these selfish and conflicting counsels, the attention of the Divan is almost exclusively directed to external policy, to the neglect of the domestic interests of the empire. To prevent the absorption of Turkey by Russia, the sovereigns of Europe are always ready to assist the Porte by
force of arms; but it may be doubted, if any of them are seriously disposed to aid in restoring the decayed vigor of the Ottoman empire, and of raising it to the position of a self-sustaining power. Whatever, also, Russia may lose in war, she is amply compensated for by the superior address of her diplomatists in treaty negotiations, who rarely fail to achieve at the council-board, territorial conquests which her armies could not acquire in the field. Of this, the most striking example is the acquiescence of the allies in the cession of the mouths of the Danube by the Porte to Russia. in the Adrianople treaty, and the limitation of the newly-formed kingdom of Greece to its present narrow bounds. The latter was an equally fatal mistake with the former, as it prevented the consolidation into a powerful nationality of the only people of the east whose natural intelligence, enterprising spirit, and intellectual superiority, capacitate them to succeed the Turks in their European possessions, and to oppose a barrier against aggrandisement.
Abdul Medjid, personally, is possessed of but few striking natural endowments. His character is timid and irresolute; and although humane and liberal in disposition, he is wanting in that energy of will and force of talent necessary to the crisis in which he finds himself placed. By many he has been compared to the mild and vacillating Constantine, under whom the Greek empire was extinguished by its Mussulman assailants. He is now in the 32d year of his age, and the 15th of his reign. His eldest son, Mohammed-Murad, was born September • 22, 1840. His protection of the Hungarian refugees, although it alienated from him the good-will of Austria, commanded the admiration and homage of all the free Christian states of the world.

Grand Duke Joseph as a cadet; after a seven years' service, he was created first-lieutenant, and adjutant of General Splenyi. In 1839, he married the general's daughter, retired from service, and cultivated an estate in the neighborhoor? of Comorn.

The political events of 1848 drew him from retirement, and he united with the struggle for independence in his adopted country. In the first battle which the Hungarians fought before Schewchat, October 28, 1848, Major Guyon distinguished himself greatly in the storming of the entrenchments. With equal valor he defended, for an entire day, the open town of Tyrnau, with but 1800 men, against an Austrian force of 10,000 men, under General Simunich. For his gallantry in these actions, he was promoted to a colonelcy; and on the 5th of February he took Branyisko by storm, one of the most brilliant victories of the Hungarian war.

He was recalled by Georgey, the traitor, from motives of jealousy, from the main army, and ordered to the command of the fortress of Comorn, into which he found his way by penetrating, with 20 hussars, through the close lines of a besieging Austrian army. When Georgey became Secretary of War, he recalled him from this post, which he had successfully maintained against overwhelming odds, and sent him to the south, where he fought with great success against Jellachich, and drove him back to Titel. On the 29th of July, he joined the main corps of Dembinski, and participated in the battles of Szovey and Temesvar. After the disastrous result of the latter, and the base treachery of Georgey, he, with General Bem, was almost the only commanding officer who insisted on a continuation of the war. He fled to Turkey with Kossuth, where his military reputation secured him a
welcome reception. He was one of the officers whom Austria, supported by Russia, insisted upon being delivered up to them. Abdul Medjid would not consent to surrender him to the vengeance of his enemies; and he was soon after appointed to a command in the Turkish army, and honored with the title of Churschid Pasha. He was not required to change his religion, and yet remains a Christian. In 1850, he was the commanding general in Damascus and Aleppo, in the latter of which cities he suppressed a rebellion, excited by the fanatical portion of the Turks in Syria. He has recently been sent to the field of war in Asia, to arrest the tide of defeat, and restore the order and discipline of the army in that quarter. He is a man of high probity of character, as well as great military talent, and possesses the warmest regards of his troops.

## THE CABINET.

I. mehemed ali pasifa, grand vizir, and brother-in-law of the sultan.

Mehemed Alt first served as sea-cadet on the flag-ship of the Captain Pasha. In 1829, he was introduced into the Seraglio as page of Sultan Mahmoud, and by degrees was promoted to the rank of chamberlain; and after the death of his patron, entered the army as a Pasha. He subsequently occupied several prominent posts, among others, that of Captain Pasha Seraskier. Upon the fall of Ali Pasha, he was made Grand Vizir.
The right-hand man of Mehemed Ali, is Ripik Bey, who unites an unshaken integrity with great talents. Ripik Bey is a warm friend of the English; and they 3*
extol him as a radical reformer, philanthropist, and friend of religious toleration, in the broadest acceptation of the term. Mehemed Ali is a discreet friend of reform, and is of energetic business habits.
II. mustapha pasha, president of tie council of ministers.

Mustapha Pasha led an adventurous life in his youth. Born in a small town near Monastir, when eight years old he was carried to Egypt, to see his uncle, Tan Pasha. After the destruction of the Mamelukes, he entered the army of Mehemet Ali, the viceroy of Egypt, and fought in the bloody campaign against the Wahhabites. He acted for some time as governor of Mecea, and in the same capacity was sent to the island of Candia, where he distinguished himself by his humanity, his respect for the rights of all his subjects, Christian and Ottoman, and his efforts to promote the prosperity of the country. He gained the affections of the whole population, who heard with regret of his recall. He is a man of capacity, and decided administrative talent. He is the father of Veli Pasha, the present Turkish ambassador in Paris.

## III. MEHEMED PASHA, SERIASKER.

Mehemed is an example of the fact that eminent services are sufficient of themselves, without patronage, to elevate a man to high posts. After the destruction of the Janissaries, he entered the army, in which he became an instructor. In 1827, the plague broke out among the troops at Therapia; but by his wise precautions in encamping the troops on elevated ground, not allowing
more than three to sleep in the same tent, and the complete isolation of the sick, he succeeded in extinguishing it in forty days. For this service he was promoted, and finally attained his present post.

## iv. reschid pasha, minister of foreign affairs,

Was born in 1802, in Constantinople. His father was administrator of the rich possessions of the mosque of Sultan Bajazet. One of his sisters married Ali Pasha, by whom the young Reschid was made his private secretary. In this capacity he accompanied his patron to the Morea, who was there appointed governor. He also acted in the same employment under the Pasha, when he subsequently commanded against the Greeks in the Morea. Upon the death of his friend he was appointed private secretary by the Grand Vizir, Selim Pasha, and served with him in the campaign against the Russians, in 1829. He also acted as secretary of the Turkish plenipotentiary, Izet Pasha, at the treaty of Adrianople. In reward for his services, he was raised to the dignity of Amedzi, or Great Referendary.

He also participated in the conferences with Mehemet Aliat Konieh, and finally succeeded in negotiating the treaty of Kutahea. He was next sent minister to France, for which he was peculiarly qualified by his knowledge of the language and literature of that country, and afterwards ambassador to London. After two years' diplomatic service in Europe, he was recalled. Driven sy civil convulsions and the plots of enemies from his country, he travelled through the principal countries of Europe. At Paris he heard of the death of Mahmoud, and his own appointment as minister of Foreign Affairs
undoubtediy attracted a great number of proselytes to Islamism. They were not repulsed, as by the Hebrews; they were, on the contrary, cordially and eagerly received. If we may justly reproach the victorious Mussulmans for having constrained the vanquished, by menace and violence, to renounce the faith of their fathers, it was only, for the most part, in the first intoxication of triumph, in the sack of cities, or when a protracted resistance had exasperated the vietor and inflamed his fanaticism. The scrupulous fidelity of the caliphs in the observance of their engagements, presented a strong contrast with the perfidious policy of the Greeks of the Western empire, and could not fail of exercising an incalculable influence upon the shepherd races, under the dominion of the Byzantine sovereigns.

It was especially in the two first centuries of the hegira, that the work of propagation obtained unparalleled success. This period, so prolific of grand events, in consolidating Islamism as a religion, and as a temporal power, presents a series of facts and results to which it would be difficult to find a parallel in the annals of the world. Onethird of the first century had not yet expired, when the empire of the Persians ceased to exist ; the last of the twenty-five Sassanides, the unfortunate Yezdedjvid, had perished, 651 A. D., in the river, which formed the ancient boundary between Iran and Touran. But the Oxus did not, at this time, arrest the conquerors. In 664, they had penetrated to Cabool, and the bloody discussions of the Ommiades and their rivals could not prevent the progress of the Mussulman arms into Transaxane and beyond the Indus.

They had been no less successful in Syria, Egypt, the north of Africa, and even on the shores of Byzantium.

The Arabic historians mention two expeditions in 652 and 659 , which were carried to the very walls of Constantinople. That capital was besieged in $668,672,717$, and the last siege had been preceded by great ravages in Thrace. Since 679, the shores of the Atlantic ocean, facing the Canaries, had received Islamism, which has ever since reigned supreme there, preserving to this day its primitive physiognomy. But, before it penetrated into Spain, thirty years later, Cyprus, Crete, Rhodes, Sicily, Sardinia, Corsica, and the Balearic islands, had been subjected by the lieutenants of the Calipha of Damascus, who became the omnipotent masters of the Mediterranean.

The rapid conquest of Spain, which the Moors could never entirely consummate, opened a new career to the insatiable avidity and burning zeal of the Mussulmans. They soon penetrated beyond the Pyrenees; the glorious efforts of Charles Martel arrested them in the heart of Gaul, but did not prevent them from desolating, for a considerable period of time, the provinces of Languedoc and Provence, and in maintaining themselves at Narbonne, Carcasonnr, and Perpignan, and in the country lying between the Cevennes and the sea.

The Ommiade Caliphs at Damascus and in Spain, the Abbasides at Bagdad and Cairo, and the Fathimites in Mauritania and Africa, frequently beheld the Islamism, which they had introduced into the vast regions that obeyed their spiritual power, compromised and impaired by the rival pretensions to the rights and title of Emirilmoumenin (commander or prince of the true believers). Moreover, after the great Haroun-Rechid, and his two successors, Emin and Mamoun, generals and governors of provinces, metamorphosed themselves into dynastic chiefs, and obtained by voluntary or forced concession, $4^{*}$

Salur, then chief of the Turks, adopted Islamism, with several thousand families, and called his people Turcoman, to distinguish them from those who had not yet embraced the faith. Some time afterwards, when the Turcomans emigrated, part to Armenia, and part to the western shore of the Caspian Sea, the first were entitled eastern Turcomans, and the latter western Turcomans; and their new country took the name which it bears at the present day. The Turcomans very early displayed an excessively warlike spirit, and a great passion for territorial conquests. They soon extended the limits of their empire to Sina, and dispossessed the feeble government of Persia of several provinces; in the fourteenth century, their power had already been considerably extended. By degrees, the Byzantine or Greek states along the coasts of Asia Minor, and upon the confines of Europe, were subverted by the invading hosts of Islamism, and converted into Turkish provinces.

## II. FOUNDATION OF THE TURKISH EMPIRE- OSMAN.

The Ottoman empire, properly so called, was founded at the commencement of the XIIIth century by Osman, whose history is connected with that of his grandfather, and the emigration of his race from the east to the west.

This scha, or Prince Soliman, at the head of his tribe, numbering about 50,000 souls, emigrated to Armenia about the year 1224. After his death, the hordes which had followed him divided; but the greater part remained under the authority of Ertoghrul, the youngest son of Soliman, and whose son Osman was to appear in history as the real founder of the empire that bears his name.

It was Osman, in effect, who laid the first foundations of a political and religious state in Turkey; and who, by his conquests, extended the bounds of his hardly nascent, and yet limited empire, to the shores of the Black Sea. Such were the beginnings of the Ottoman empire, in ${ }^{1}$ 1299. One hundred and fifty years elapsed before it was securely established by the taking of Constantinople, and a century more before it attained the meridian of its glory and power by the conquest of Cyprus, at which it rested for a century and a half. The peace of Carlowitz, in 1698, that is to say, four hundred years after its foundation, was the first sign of its decline; and since that period, it has continued rapidly to decay.

Osman himself already commenced the dismemberment of the Greek empire, in possessing himself of several of the cities and fortified places of Asia Minor; he created also a sort of maritime power, by means of which he committed numerous acts of piracy. In 1307, he made an attempt upon the rich and flourishing island of Chios, with thirty ships, whose crews overspread the country, and massacred the greater part of the inhabitants. A similar fate was inflicted by turns on Rhodes, Samos, Lemnos, Malta, and other islands of the Archipelago. Upon the continent, the same acts were committed; the towns were pillaged and burned, and the inhabitants put to death. While Osman pushed the limits of his empire far into the north, his frontiers to the south were menaced with an invasion of Tartars. Orkhan, the son of Osman, victoriously repulsed the invaders, and obtained possession of the ancient capital of Bithynia, the celebrated Brusa. After this achievement, which served as a resting-place, and which gave a throne to his descendants, Osman died in 1326.

The national costume next engaged his consideration. His first thought was of the turban, that distinctive sign of the people of the East. Mahomet attached the greatest importance to the arrangement of his own. It was formed, he said, upon the model of that of the angels, and was distinguished by two ends of muslin, one falling upon his forehead, the other upon his shoulders. A part of the Arabic nation yet preserves this custom.

Simple caps of yellow, red, or black felt were the primitive head-dress of the Ottomans. Caps of white felt (beurek), of the shape of a cabbage plant, were confined to the soldiers and functionaries attached to the person of the prince. On fete days they surrounded these caps with muslin, folded with the greatest care and taste. White, symbol of felicity, according to the words of the prophet, White is the happiest of all colors, was adopted as a presage of the future prosperity of the monarchy. This head-dress has undergone constant changes. Sultan Mahmoud, the father of the reigning sovereign, laid aside this ancient oadge of his predecessors, for the high-crowned brimless hat of red fez cloth, with a pendent tassel, and he has been followed in this radical change by Sultan Abdul Medjid. The primitive tarban is now chiefly worn by the Turks of the old school, who resist all change, as inimical to the duration and prosperity of the empire, and as in conflict with the example and injunctions of the prophet.

But one of the most important institutions of Aladdin was the formation of a regular military establishment. ' Ertoghrul and Osman had no permanent army. They were obliged, for every new expedition, to convoke some time in advance, Turcoman horsemen, named ekindji (runners), the only troops then in use. To obviate the
serious inconvenience of such a vicious organization, Orkhan created at first a body of piadé (footmen), who received a regular pay of an aktche (small piece of silver,) per diem - a very high compensation, when considered with respect to the relative value of the precious metals at that epoch, and to the price of articles of subsistence. His infantry force, divided into corps of ten, a hundred, and a thousand men, was always ready for service. But the pretensions and intolerable pride of these undisciplined troops obliged Orkhan to break them up.

By the advice of Aladdin, the Sultan formed a new force, composed entirely of young Christians taken captive in war, and converted by force to Islamism. This body, which afterwards became so formidable to its masters, soon surpassed the hopes of Orkhan. The Jani-Tscheri (new troop), a name which has been transformed into Janissaries by Europeans, under inflexible chiefs, learned to conquer and obey. After the policy generally pursued by the founders of empires, Orkhan sought to give a religious stamp to this military institution. HadjiBektach, a venerable cheikh, founder of the order of dervishes Beektachis, blessed the troop, by placing the sleeve of his robe upon the heads of the principal officers. "The soldiery which you have just created," said he to Orkhan, in an inspired tone, "shall be called JaniTscheri; it shall be victorious in every combat; its face shall be white,* its arm formidable, its sabre sharp edged, and its arrow piercing."

[^59]men repose at the foot of the mountain, and not far from Brusa. This famous city, now the residence of Abd-elkader, contains the tombs of an incredible number of princes, nobles, sacred characters, learned men, poets, musicians, and physicians. It was the capital of the Ottoman empire down to the capture of Constantinople, and is renowned for its hot springs, its delicious fruits, and its production of silk, large quantities of which are supplied for exportation.

## IV. INVASION OF EUROPE BY TIE TURKS.

As far back as 1263, a colony of ten or twelve thousand Turcomans, under the command of Saltukdedos, made a lodginent on the Black Sea, whence they were soon after expelled. To this first attempt succeeded a second, effected in 1321, by the Turks, who infested the coasts of Macedonia and Thrace with their vessels, burned the harvests, besieged the cities, and for ten months interrupted all intercourse between them. To put an end to these devastations, the emperor was obliged to sacrifice the crown diamonds. The first pacific relations between the Ottomans and Byzantines date from the reign of Orkhan, intermingled with peace and war, hostilities and alliances. The Greek emperors frequently were imprudent enough to invoke the aid of the Turks, for the adjustment of their domestic dissensions, a circumstance which constantly increased the desire of the latter to possess themselves of the Greek empire. The invasions of Europe by the Turks multiplied in a more decisive and dangerous manner from the incessant development of their naval forces. In 1333, the emperor of the Greeks concluded an alliance with Orkhan, upon the express condition that the latter should
respect the towns which yet belonged to the empire. The following year, however, in contempt of treaty obligations, a Turkish fleet of sixty sail landed in Europe, and the fields and towns were again laid waste. Already, in the year 1337, a report was circulated that Orkhan was to arrive before Constantinople with a fleet, to seize that capital. The emperor fortunately baffled this undertaking, which was actually attempted, and the Turks were obliged to retire ; but, with a blind infatuation, he contintinued to employ them as auxiliary troops in his army. They finally, in 1357, obtained a solid point of occupation in Europe. Orkhan ordered his son Soliman to make a new attempt at invasion, which succeeded, and put him in possession of Gallipoli, the key of Constantinople, on the Hellespont. Afterwards, profiting by an earthquake, which overwhelmed a great number of places in Thrace, Soliman established Turkish colonies there, and rebuilt the ruined towns. From this epoch, new hordes passed over to Europe from Asia, until the Turkish empire had extended its dominions from the borders of the Black Sea to the shores of the Danube. The capture of Gallipoli, which was the signal of the aggrandisement of the Ottoman power in Europe, was announced by proclamation to the other Asiatic princes, rivals of Orkhan, whose ancestors had shared the empire of the Sheldschukes with Osman. Henceforward, all communications giving notice of similar conquests, were ordinary acts, emanating from the Turkish department of state.

Oppressed by extreme grief at the loss of his beloved son Soliman, by a fall from his horse, Orkhan died of a broken heart in the 75th year of his age, and the 35th of ${ }^{\prime}$ his reign. He was one of the most distinguished princes of the house of Osman, and well deserves the eulogiums
body of infantry, to storm the city, but the ramparts resisted the artillery of the besiegers. A general assault was then undertaken; happily for Constantinople, its whole population flew to arms, and by courageous perseverance, saved it from the furious onset of the Turks, who were repulsed with great loss. In 1428, Amurat made a new treaty of peace with Hungary and Servia, by which the latter country imposed upon itself an annual tribute of 50,000 ducats. This point settled, he marched upon the fortress of Bressatonika, which had been sold to the Venitians, and which was to be returned to the Turks in 1430. The latter took it, after a hard contest, and rushed upon the inhabitants like a pack of carnivorous animals, massacring them without distinetion of age, sex, or condition, and devoting the place to a general sack. Amurat subsequently repeopled it with Turkish colonists, and transformed the churches into mosques. In the following years, new expeditions were made into Wallachia and Transylvania. Hermanstadt was besieged, in vain, for eight days; the suburbs of Cronstadt were burned, the whole country ravaged during forty-five days, and 70,000 inhabitants were carried off into slavery.

It was before the celebrated fortress of Belgrade, that Amurat, in 1440, met, in the person of the Hungarian, John Hunyady, a rival of equal prowess and a bility. The latter raised the siege of Hermanstadt, and attacked the Turkish army with such success as toslay twenty thousand of its number. At the battle of Vatag, the Hungarians likewise gained a victory, and took two hundred Ottoman standards. The next year, 1443, a new crusade of Hungarians, Poles, Servians, Wallachians, and Germans, took place against the Porte. John Hunyady invaded Servia, advancing as far as Nissa, where he beat the Turks. In
a second battle, no less decisive, in the plains of Jalovaz, the Turks were again defeated. Amurat being forced at the same time to maintain a serious struggle with the prince of Caramania, evincel a disposition to accept propositions of peace, which was finally concluded in July, 1444, at Szegedin; Servia was to be restored to its legitimate prince, and Wallachia remained under the Hungarian protection.

After a stormy reign of twenty-three years, Amurat, feeling the necessity of repose from his fatigues, yielded the reins of government to his son ; bet when, some time afterwards, Wladislas, king of Poland, broke the armistice, he re-assumed power, to march against the enemy, and chastise the perjurers. The two belligerent armies, on the 10 th of November, 1444, met before Varna, and a brilliant victory recompensed Amurat for his valor and military skill. The booty was immense. Amurat a second time laid aside power, and remitted the government again to his son. But he did not fail to perceive that the latter, but sixteen years of age, was not yet able to support the burdens of state. He re-ascended the throne, for the third time, and directed his attention to the south of the Byzantine empire, to the Peloponnesus and Albania. In the spring of the succeeding year, the Sultan marched against Albania, but an invasion of John Hunyady, in Servia, soon recalled him to a conflict with the latter, whom he defeated near Kassova, the 18th of October, 1448. ${ }^{1}$ The elite of the Hungarian nobility heroically fell fighting on the field of battle, and the contest lasted three days. John Hunyady a second time saved himself by flight, and was replaced by Skanderberg, equally famous as himself. For twenty-five years, this redoubtable chief, whose real name was George Castriota, and his title, Iskander-Bey,
that is, Prince Alexander, maintained a bloody struggle against the Mussulmans. His daring exploits, characterised as well by great military talent as by desperate courage, enabled him, on several occasions, to defeat the Turks, and to prevent the subjection of his native Albania. His extraordinary actions partake of the fabulous, and have furnished exhaustless themes of poetic commemoration to Greek eulogists. The Sultan retired to Adrianople, where he was solicited to lend his aid in raising Constantine to the Greek throne, which he did. Not long after, in 1450, he died, and Mahomet II, his son and successor, definitively took possession of the government.

During the thirty years of his reign, Amurat contributed greatly to the power and glory of the empire. His character was just and firm; if, as a true philosopher, he preferred the happiness of private life to the splendor of the throne, he knew when to tear himself from it at the call of his country, and to assume the cares of state. Pious and charitable, as almost all the princes of the dynasty of Osman were, his first care, on obtaining possession of an enemy's town, was to erect a cathedral, a mosque, an imaret, a medrece, and a khan. The mosque of Adrianople, one of the most beautiful structures of the empire, was his work, as well as the vast bridge thrown over the marsh between Salonica and Yeni-Chehir, and that of seventy-one arches at Erkene, and another at Angora. The toll of the latter was dedicated to the relief of the poor of Mecea and Medina, to whom the Sultan annually sent a donation of 3500 ducats at the departure of the pilgrim caravan. The organization of the army was much improved, and particularly the Janissary corps.
viIf. MAHOMET II. SIEGE AND fall of constantinople.
Mahomet II. received congratulatory deputations at Adrianople from all the Christian powers with whom he ' entertained amicable relations. He renewed all the treaties of peace, and also that with the prince of Caramania, although he then cherished the intention of declaring war against Byzantium. Some months after, he determined upon the construction of a fort upon the European shore of the Bosphorus, direetly facing that raised by Bajazet on the opposite shore. He thus proposed to render himself master of the communication between Constantinople and the Black Sea. On hearing of this, Constantine, in great alarm, immediately despatehed ambassadors to the Sultan, offering him tribute, and imploreć him to renounce his project. The Ottoman monarch replied, that no one had the right to object to works which it pleased him to erect on his own territory ; that both shores belonged to him ; that of Asia, because it was in the possession of the ' Mussulmans, and that of Europe, because the Christians could not defend it. He terminated with an order to the Greek envoys to retire; at the same time threatening to flay alive whoever should again bring him a similar message. He then set about the construction of the fort. The Sultan himself directed a part of the works, and entrusted the supervision of the remainder to his vizirs. Six thousand masons and mechanics were employed in the building of this formidable fortress. Besides the materials transported from Asia, the ruins of many houses and churches on the Bosphorus were made use of. The fort was finished in three months, and garrisoned by four hundred Janissaries. The commander was ordered to
allow the passage of vessels of all nations on the payment of a fixed tribute.

To breach the walls of Constantinople, which promised a long and troublesome resistance, the Sultan caused cannon of fabulous calibre to be founded, one of which is without an equal in the history of artillery. This cannon fired stone balls, nine feet in diameter, the distance of a mile. The report of the discharge could be heard for several leagues ; and it required fifty pair of oxen to drag it along, and one hundred men for its transportation and service.

Situated in the most magnificent position at the extremity of the European shore of the Bosphorus, the ancient Byzantium is built, like Rome, upon seven hills. When Constantine, in 330 , selected it for the imperial residence, he changed its first name into that of Constantinopolis (city of Constantine). By the Turks, from the perversion of the Greek words sis ryy roinv (to the city), it is called Istambol, or Stamboul. Its form is triangular ; the base of the triangle rests upon the continent of Europe on the west; it is defended by a double ditch, and a double line of fortifications. The two other sides are bounded to the south by the sea of Marmora, and to the north-east by a harbor, about three and a half miles long, and half a mile broad, which was called the Golden Horn by the Greeks; it is one of the best and most secure ports in the world. A single wall defends this double shore. At the time of the siege of Constantinople by Sultan Mahomet II., a heavy fortress was erected at each point of the triangle.

Alarmed by the immense preparations of the Sultan, and having a presentiment of the fall of their capital, the Greeks at this moment recalled all the sinister predictions
which had so long been current among them. Two gates of the city, the Golden Gate, and that called Cercoporta, had been walled up on account of a prophecy that the conquerors would enter the city by them. This tradition is likewise preserved among the Mussulmans; they in their turn are persuaded that the Christians will some day get possession of Stamboul through the Golden Gate, which gives access to the circuit of the seven towers. As to the Turks, their confidence was fortified by the words of the prophet, assuring them of the acquisition of a new capital for the Mohammedan faith, under the war-cry of "God is great, and Mohammed is his prophet."

On the first Friday after Easter, 6th of April, 1453, Mahomet appeared before Constantinople with an army of $250,000 \mathrm{men}$, and a fleet of 420 vessels, of all sizes. The number of armed Greeks did not exceed 5000 men, to which may be added 3000 strangers, who had repaired to the defence of the capital. Fourteen vessels, furnished by the allies, formed the entire fleet. Upon the land side fourteen batteries were erected, in one of which was placed the colossal cannon founded at Adrianople. It had required two months to transport it a distance of 108 miles; when it was in motion, it was preceded by 250 pioneers and carts, drawn by an hundred oxen, and sustained in equilibrium by 400 men. Placed before one of the gates of the city, it burst, killing the Hungarian who had founded it. Two hours were necessary to load it, and it could be fired but eight times in the course of a 1 day. A naval aetion occurred the 15th of April, before Constantinople, which the Turks lost, notwithstanding their numerical superiority. Not finding any means of penetrating with his fleet into the harbor, the entrance of
which was closed by a chain, the Sultan conceived the bold idea of transporting his vessels by land. This toilsome but not impossible operation, of which there were several examples in antiquity, was executed with great skill and success. A space of six miles was laid with planks, coated with grease. More than seventy vessels were pushed over this road in a single night; and on the morrow they were seen at anchor in the midst of the harbor of Constantinople, to the infinite surprise and consternation of the Greeks. The Genoese allies of the Turks attempted in vain to burn the fleet. Master of the port, Mahomet established a bridge across it, by means of casks secured to each other by iron cramps, and surmounted by planks firmly fastened together. The besieged in vain endeavored to destroy it by means of the Greek fire; but the vigilance of the Mussulmans foiled these efforts. After fifty days of siege, during which the Ottoman artillery had prostrated four towers, and opened a large breach at the St. Roman gate, the Sultan, through his son-in-law, summoned Constantine to surrender. The emperor nobly replied that he would defend to the last breath the empire which God had intrusted to his care.

Upon the receipt of this answer, the Sultan made every preparation for a general attack by land and sea. He promised to his soldiers all the city as booty, with the exception of the land and the edifices, which he reserved to himself. Loud shouts of joy hailed this promise. Premiums were offered to those who should first mount the ramparts, while the cowardly were menaced with instant death, if they should attempt to fly. The dervishes ran about the camp, promising the protection of the prophet to the soldiers, and constantly repeating the words, "There is no other god but God, and Mahomet is his
prophet." At night, a general illumination lighted up the shores of the Bosphorus, and the heights of Galata. Dances and joyous songs celebrated, in advance, the fall of Constantinople; whilst the besieged, terror-struck, and seized with a sombre presentiment, prostrated themselves in tears before the image of the Virgin, whose miraculous interposition had so often delivered them from the assaults of the Ottomans. In this critical hour, the emperor himself visited all the posts, haranguing the troops, and resorting to every means that could stimulate their drooping valor.

On the 29th of May, at daybreak, the besiegers commenced operations. Two hours of desperate and obstinate fighting elapsed before the victory was decided. To the efforts of the Turks, the Greeks opposed the courage of despair ; the terrible Greek fire set the vessels in flames; a storm of arrows and stones poured, like hail, upon the assailants. At this decisive moment, the Ottoman troops, on the point of giving way, were rallied by the exhortations of the Sheiks Ahmed Kourani, and Ak-ChemsUddin, who repeated aloud the extructs from the Koran relative to the taking of Constantinople. Finally, fifty Turks penetrated into the city by the gate of Cercoporta, which, by an inconceivable negligence, had been left open; the Greeks, struck with consternation, precipitated themselves towards the northern shore; the soldiers who guarded it closed the gates, and threw the keys into the sea. The fugitives then fled to the church of St . Sophia, awaiting in vain the coming of the angel, who, according to a prediction circulated among the people, was to repulse the enemy. But the gates of the temple were hewn down by the axe of the victors, and no miracle came to the rescue of the Christians.

Constantine, who was fighting in the breach, seeing the rout of his troops, threw himself among the Turks, and gloriously perished in the midst of his enemies. From this instant, pillage, conflagration, and profanations of all kinds, signalised the triumph of the Turks. When the city was entirely subdued, the Sultan made his triumphal entry by the St. Roman gate; he halted before the church of St. Sophia, alighted from his horse, and inspected it in detail, with expressions of the liveliest admiration for this superb temple. He was the first to ascend the altar, which he immediately dedicated to Islamism.

The body of Constantine, recognisable by purple boots, bespangled with golden eagles, was found among the dead; his head was at first placed upon a column of porphyry in one of the public squares, and was afterwards carried around for exhibition among the towns of Asia.

When Mahomet arrived at the imperial palace, he was forcibly impressed by the gloomy solitude and emptiness of the apartments, once so brilliant and animated; he recited aloud, at this sad spectacle, a Persian distich, "The spider has woven his web in the palace of the Cæsars; the owl causes the dome of Efrasiab to resound with its nocturnal wail." This philosophic reflection did not prevent the Sultan from abandoning himself to the most extravagant intoxication at his triumph, and to acts of cruelty. The grand duke, Nataras, and his sons, excepting the youngest, reserved for the service of the Sultan, as a page; Spanish and Venitian nobles, and Greek lords, all perished, victims of the ferocity of the conquerors. At last, after the three days of pillage, which he had promised to the army before the assault, the Sultan felt it necessary to put an end to these scenes of devastation. He recalled the Greeks to the city, caused new
buildings to be erected, and the mutilated monuments to be repaired. He even conceded to the vanquished the free exercise of their religion, and allowed them all the churches, from that of the Armenians to the gate of Adrianople. Such was the memorable siege of Constantinople, which delivered that city to the Mussulmans the 29th of May, 1453, eleven hundred and twenty-five years after its rebuilding by Constantine the Great, and eight hundred and fifty-seven years after the hegira, or flight of the prophet.

Athens, sufficiently attest his thirst of blood. The fiower of the nobility of the conquered towns, and the male children of the patricians of Venice, Greece, Servia, Wallachia, and Genoa, were condemned to the service of his antechamber, which sometimes conducted to elevated military rank, and the dignity of prince; but more frequently to misfortune and death. It was thus that the favorites Mahmoud Pasha, and Soliman Pasha, became vizirs. Resistance to the licentious passions of the Sultan was punished with death; the noble daughter of Erizzo, upon the conquest of Negropont, and the sons of the Grand Duke Wotaras, at the taking of Constantinople, died victims of their faith and virtue.

The efforts of Sultan Mahomet to consolidate, by permanent institutions, the empire which he had enlarged by his conquests, his solicitude for the organization of schools, the enlightened protection which he granted to men of letters, and the creation of establishments of beneficence, justify his claims to consideration as an enlightened statesman. A finished education had given him a taste for literature; and his own productions have procured him an honorable position among the Ottoman poets. He granted numerous pensions to native and foreign poets; and his court was surrounded by a distinguished array of profound legists. Under his reign, the office of preceptor of the Sultan became a fixed post. Twelve celebrated savants succeeded each other in this employment, from the youth to the death of Mahomet. He constructed vast ranges of bazaars, raised the magnificent palace upon the Seraglio point, which to this day forms one of the most imposing features in the external view of Constantinople; and secured the approaches to the city, from the Archipelago, by the erection of the famous castles of

Europe and Asia on the Dardanelles, where the strait is only 1500 yards wide. Eight of the principal churches were converted into mosques, and four new ones were built. The most elegant of the latter is that of the Fethyie, or the Conqueror, upon the gateway of which are engraved the words of Mahomet the prophet: "They will take Constantinople; and happy the prince, happy the army, which shall achieve its conquest!"

Let us now pass to the institutions of Mahomet, which subsequently formed the basis of the Turkish government. With the Orientals, the state is a house, or a perfect tent; and the idea which they have formed of it, has produced names for the different branches of administration, of corresponding harmony. The social and political edifice rests upon religious laws (Scheri), precedents and traditions (Audet), and the ordinances of absolute power.

The door (la porte), first strikes the eye in a house. It is used to designate the government, an expression which is derived from the practice pursued by the ancient kings, of administering justice before the gates of their palaces. The body-guard were formerly stationed before the gate of the palace; and access to the imperial residence of Constantine could only be gained by passing through this body, generally about seven in number. The porte signifies not only the government-Sublime Porte-but also, in particular, the army. The third figurative meaning of Porte refers especially to the court and harem, which is called the house or gate of felicity (Dari); while the porte of the government is named the Sublime Porte of the empire. The latter conducts to the edifice assigned to the different branches of administration, where the Grand Vizir presides. In the interior of the royal palace is the treasury chamber; and in the great hall the sofa,
constructions on the Dardanelles, finally weighed anchor and bore down the Hellespont. Upon their descent, the English were severely handled by the fire of the batteries and castles; two corvettes were sunk, and all the vessels suffered serious injury.* This naval expedition, and that directed against Egypt by England, determined the Sultan to declare war against Great Britain, and to contract an alliance with France.

In the meanwhile, the attempt of Selim to counterbalance the power of the Janissaries by the organization of a new military force, disciplined, armed, and equipped like European troops, led to the rising of the former body of troops. For two days, blood flowed in torrents in the streets of the capital; all the ministers and partizans of the new reforms were massacred, and the Sultan was obliged to suppress the corps of Nizam-Djedid (new order), the cause of the tumults. The triumph of the Janissaries was complete. Emboldened by success, the chiefs of the conspiracy resolved to depose a sovereign whose intelligence and civilized tastes were so unacceptable to the barbarous enemies of every useful innovation. The mufti united with them in their plans. He pitied, he said, the unhappy monarch, led astray by perfidious counsel, and whom the prophet abandoned, because, instead of putting confidence in God, he wished to assimilate the Ottomans

[^60]to the infidels. Upon announcing his deposition to the Sultan, that personage complacently laid aside the insignia of authority, in favor of Mustapha IV., whose reign lasted but a year, when another insurrection deposed him and placed Mahmoud II. upon the throne.

## II. from the reign of sultan mahmodd in. to the PRESENT TIME.

Mahmoud II. mounted the throne 28th of July, 1808, . with the determination of prosecuting the system of reform commenced by Sultan Selim. He was arrested in the outset of his plans by an insurrection of the Janissaries, who fired the city in several places, and murdered his prime minister, Moustapha Pasha, the zealous advocate of these schemes of regeneration. A war of continual reverses ensued with Russia, which was terminated by a treaty of peace at Bucharest, May 28th, 1812, fixing the Pruth as the boundary between the two empires, and making the fatal concession to Russia of both mouths of the Danube, with a part of Moldavia and Bessarabia. Mohammed Ali, Pasha of Egypt, rescced the sacred cities of Mecea and Medina from the Wahhabites, and sent the keys of the holy city to Constantinople, with the captive chief of the fanatical and troublesome sect. In 1819, the Porte recognised the independence of the Ionian islands. Ali-Pasha of Janina, in Albania, raised the standard of insurrection in that country, and kept it displayed amid varying scenes of reverses and triumphs for twenty years.

After centuries of submission, Greece began to manifest aspirations for national independence. In March, 1821, Ypsilanti published, in conjunction with Prince Sutzo, proclamations from Moldavia, inviting the Greeks to rise, under promise of Russian aid. At the end of May, the

Morea was in a general state of insurrection; the islands of Hydra, Spezzia, and Ipsara, equipped a fleet of one hundred and eighty sail; a rich Greek lady, Bobelina, whose husband had been killed by the Turks, armed three brigs, and commanded them in person. Patriotic and secret associations of Greeks were formed in Vienna, and all the chief capitals, to stimulate and support the war of independence by men and money. Irritated at these measures, the Sultan caused the Greek patriarch Gregory, whom he accused of probably having participated in the plot, to be hung. This murder was followed by like atrocities in other cities of the empire, upon the bishops and priesthood of the Greek church. In December, 1821, a congress, convoked by Ypsilanti and Mavrocordato, assembled at Epidaurus, and promulgated a provisionary constitution. In 1822, in revenge for the slaughter of the Turkish garrison, an immense Ottoman force landed upon the island of Scio, murdered in cold blood over 20,000 persons of both sexes, and carried as many into captivity. This beautiful island, the garden of the Archipelago, in a few hours, from a blooming paradise in the midst of the waters, was converted into a howling waste. The Christian ear of Europe was pained at these inhuman atrocities, and a general sympathy was awakened for the struggling Greeks. Lord Byron, after causing the European heart to vibrate with his lofty verse, in favor of the descendants of Leonidas, repaired in person to their aid, and also a large body of Philhellenists from America and Europe. First among the former, Dr. G. W. Howe, of Boston, Mass., deserves honorable mention for his devoted philanthropy, courage, and wisely-directed zeal.

The limited space assigned to this historical abstract, does not permit an indulgence in the details of this pro-
tracted struggle for liberty. Neither ancient nor modern annals exhibit more splendid examples of valor and patriotism than the Greek war of independence, nor mure patient endurance of the woes that man can inflict upon his fellow-man. The uncalculating intrepidity of Marco Bozzaris, with his chosen few, storming at midnight the multitudinous camp of the Turkish pasha at Carpenitza, can be paralleled only by the immortal action of Leonidas at Thermopyle. Themistocles at Salamis did not fight against greater odds, or with more glory, than Canaris and Miaulis in their fleets of feluccas, with overwhelming Turkish squadrons in the Egean sea. This sanguinary contest, one of "the bloodiest pictures in the book of time," was definitively closed by the destruction of the Turkish navy in the harbor of Navarino, by the combined Russian, French, and English fleet. In 1829, the independence of Greece was formally recognized by the Porte.

Sultan Mahmoud, convinced by the inability of his troops to repress the Greek insurrection, and the continual disasters of his army, that a radical military reform was necessary to the salvation of the empire, determined upon the destruction of the obstacle to all improvement - the Janissaries. In an audience of the chief dignitaries of the government, May 22, 1826, he solemnly announced this intention, and on the 28th of that month issued an imperial ordinance, terminating with the following words: "Vengeance, people of Mahomet, vengeance! Faithful servants of an empire which is to endure as long as the world, vengeance! Officers of all ranks, defenders of the faith, come to us! We must, by a common effort, repair our breaches, and in the face of the world raise up around our country the
ramparts of an invincible army. We must counteract the military tactics of Christendom."
By the terms of this decree, all the young men were ordered to leave the Janissary corps, and to be enrolled in regiments, for the purpose of instruction in the art of war as practised by the Christians. In the night of June 15, 1826, a formidable insurrection of the Janissaries broke out; more than 30,000 of them rose against the government; but the Sultan, advancing among his people with the standard of the prophet in his hands, called them to support the throne. A force of 50,000 men proceeded against the rebels, surrounded their barracks, which they set on fire, and consumed the greater part in the flames, pitilessly massacring all who attempted to escape. The survivors were exiled to Asia. Upwards of 20,000 perished by fire and sword. Thus was accomplished the destruction of these insolent pratorians, who, for several centuries, had held the Sultans in terror, and deposed or elevated them at will. The suppression of the fanatical sect of Bektachi dervishes next took place, as well as other branches of the military force that had previously taken part in the tumultuous disorders which had shaken the stability of the kingdom.

The Sultan now prosecuted his projects of reform with great firmness and energy. To save the capital from the frequent and desolating ravages of the plague, he established, in defiance of the Mahommedan doctrine of fatality, the preventive precautions of Quarantine police. He dismissed his ignorant Turkish quacks, and appointed four Germans as physicians of the imperial household, and founded a college of medicine. He sent young twen to Paris and London, to be educated in science and the modern languages, for the diplomatic and administrative
service of the government. He permitted the erection of a theatre and opera-house in the Christian quarter of Pera: he gave balls, concerts, and fêtes, to break down the Mussuman antipathy to Christians, and completely re-organized the army, so as to combine the Ottoman insigaia with the more convenient, bat certainly less becoming tight-fitting vestments of the French and English troops, and adopting also their fire-arms, discipline, and organization. He prevailed upon the Mufti to sanction, by a distorted interpretation of the Koran, the establishment of lazarettos ; and he even ventured, in defiance of a denunciatory proclamation of the ulemas, to offend the Mussulman prejudices against representations of the human face, by placing his portrait in all the barracks. In 1830, in imitation of the custom of Christian monarchs, he made a royal progress through the provinces of his kingdom. Previous to setting out, however, upon this journey, to flatter the popular notions, he consulted the State astrologer, who pronounced the cay , favorable, and the object propitious to the public welfare. He gravely shocked and offended his people, by returning from this expedition in an Austrian steamboat, who felt that it was both an impiety and sacrilege for "the shadow of God upon earth" thus to expose his sacred person among the Ghiaours. The fanaticism of the true believers was roused to an intense pitch of excitement by these Christian innovations and practices. The popular discontent, as is usual in such cases, manifested itself in incendiary conflagrations, one of which consumed 10,000 houses. To the complaining victims of this calamity, the Mussulman zealots replied: "God is great. Behold what the prophet does to teach the renegade Sultan to obey his precepts, and not to sully the throne
where it divides into channels, to Sulina. With respect to Moldavia, Wallachia, and Servia, the treaty of Akjerman was renewed, with an engagement on the part of the Porte, to execute, within a given period, the concessions made to the Seryians. A separate treaty was concluded for the Danubian principalities; the most important points were the nomination of the hospodars for seven years, instead of for life, as heretofore; direction of the administration left in their hands; concession of a special armed force, for the preservation of order. Moreover, no Mahommedan was to be allowed to reside, in future, in the Danubian principalities; and all the fortresses on the left bank of the Danube were to be razed. Among other guarantees which the treaty gave to Russia, was liberty of commerce for the subjects of the Czar in all the Ottoman empire. The indemnities to be paid to Russia for the expenses of the war, were the object of a secret article, and were fixed at the enormous sum of ten millions of Holland ducats, (this amount was reduced,-in 1830, to seven millions, seeing the notorions impossibility of the Porte to discharge it.) Turkey also adkered to the treaty of July 6,1827 , as well as to the posterior arrangements made by France, England, and Russia in the question of Greek independence.

External peace was followed by domestic insurrections in Bagdad, Bosnia, Albania, \&e., which were not subdued for several years. A conflict with Mehemet Ali, Pasha of Egypt, in consequence of his refusal to pay the arrears of tribute, threatened the disruption of the empire, which would probably have taken place, but for the intervention of the European powers. An Egyptian army under Ibrahim, the son of the Pasha, entered Syria, took Acre, Damascus and Aleppo, near which city a Turkish foreo
of 25,000 Turks was defeated with great loss; the campaign closed with an annihilating victory over the Turks at Konieh, December 21st, 1832. The advance of the Egyptians on Constantinople, to which they were encouraged by the disaffection oceasioned by the late events, was prevented by the intervention of Russia, in dispatching a squadron to the Bosphorus, and a military force to Buyukdere. In return for this timely aid, by a secret treaty concluded with the Porte at Skelessi in 1833, Russia obtained the privilege for her vessels of passing the straits leading from the Black Sca to the Archipelago, and the exclusion of the vessels of every nation that should be involved in war with her. By the treaty of Kutaieh, the whole of Syria, with the district of Adana, had been ceded to Mehemet Ali, but hostilities were renewed six years afterwards, between the Turks and Egyptians, and on the 23d of June, 1839, the former were again signally defeated at Nezib, near Aleppo.

Defore the news of this disaster reached Constantinople, the public eriers had announced the death of Sultan Mahmoud in the streets of the capital. This distinguished sovereign, the thirtieth of the dynasty of Osman, died in the 58th year of his age, and in the thirty-first of his reign. The loss of Greece, the destruction of the fleet at Navarino, and the conquests of Russia on the Black Sea and in Asia, together with the great expenditure of blood and money, undermined the foundations of the empire, and reduced it to a state of feebleness, from which it has not yet recovered. The reforms of this enlightened prince were more apparent than real. In the destruction of the Janissary force, so intimately connected by the antiquity of its origin and the sanctity of its consecration, by the venerable dervish Bektasch, with the history of the

Ottoman empire, the Sultan also extinguished the spirit of fanaticism - that all-powerful support of the imperfect work of the founder of Islamism, the legislation of which reposes entirely upon the principle of proselytism by force of arms. With the annihilation of this fanatical troop of soldiers, the passion of the Turks for war - that vital principle of their national existence - was also stifled. Reared in the Seraglio, and leaving its precincts only when called to the throne, his undisciplined and uninstructed intellect disqualified him for the part of a wise and politic reformer. He found every branch of the public service impaired by the corruption and ignorance of the various functionaries, and the military force inefficient to the defence of the empire, or the prosecution of aggressive war in consequence of its anarchial and undisciplined condition. Undismayed by the difficulties that surrounded him, the Sultan resolved to eradicate the evils of the country by the most prompt and energetic measures. Ignorant of the necessity of a previous education of his people to the Christian institutions he endeavoured to force upon them, his reforms were neither understood nor appreciated. His generous efforts to raise the empire to a position of equality with the Christian States were foiled by the exclusive and antipathetic spirit of Mohammedanism, and instead of restoring new life to its impaired constitution, they have only precipitated its decay. The religious fanaticism which gave birth to the Ottonan power is also destined to be the canse of its destruction. The stoic constancy and firmness of soul displayed by Sultan Mahmoud, under the crushing reverses that marked his long reign, his resolution of character, and his expanded and enlightened views entitle him to a distinguished rank among the princes of the dynasty of Osman
-the most fruitful of all royal races in remarkable sovereigns.

On the 1st of July, 1839, Abdul Medjid, his eldest son, ascended the throne at the age of 16 . Two weeks after his accession, the captain-pasha deserted with the Turkish fleet to Mehemet Ali. In 1840, Prussia, Austria and Great Britain signed a treaty at London, by which it was resolved that the whole of Syria should be re-ceded to the Porte. Mehemet Ali, relying upon the assistance of , France, withheld his adherence to this stipulation, and Great Britain and Austria intervening with a naval armament on the coast of Syria, besieged and took Acre, and obliged the Egyptians to evacuate the country. In 1841, France united with England, Austria and Prussia in a treaty for the settlement of the Oriental question, by which the hereditary government of Egypt was conceded to Mehemet Ali and his descendants, and foreign vessels of war, Russian as well as all others, were excluded from the Dardanelles, while the Porte was at peace. These events were followed by a rebellion of a very serious character in the mountains of the Lebanon, which was repressed by the energy and decision of Omar Pasha, the present Turkish commander-in-chief on the Danube.

In 1852, a dispute arose between the Porte and the Christian powers, on the subject of Montenegro and the Holy Places. France laid claim to the grand cupola of the church of the Holy Sepulchre, the tomb of Christ, the stone of anointment, the chapel of the Virgin, the great church of Bethlehem, the altar of the birth, and the grotto of annunciation. The concession of these demands gave rise to great dissatisfaction at St. Petersburg. To calm the irritation of the Greek chureh, the Sultan confirmed anew, by an imperial firman, the privileges, rights,
the Grand Bairam, or feast of sacrifices (in commemoration of the sacrifice of Abraham), which continues for four days. Then, as during the little Bairam, there is a sincere interchange of goorl wishes and compliments, and generosity, and oblivion of offences are again the order of the day. The mosques resound with prayer and the reading of the holy volume; the Sultan himself goes in procession and with great pomp, to prostrate himself before the divine majesty. The rich visit, and entertain each other in magnificent style; the poor find in the public charity all that they need to imitate the example of their superiors; all Constantinople is in gala, and the paschal lamb is found on all tables.

Hardly have the four consecrated days of the Koran expired, when everything returns to its accustomed order; the physiognomy of the Turks resumes its ordinary gravity; the city becomes quiet, every one returns to his business, and there is no more talk of ammsement until the following year. The Ramazan, in the space of thirtythree years, runs through all the different seasons of the year. The epoch is never determined a long time in advance. The phases of the moon, as is well known, reghlate the succession of months in the East. Although a knowledge of astronomy is, at the present time, sufficiently diffused in Turkey to enable a few Mussulmans to calculate the lunar revolutions, the priests of the mosques are, nevertheless, bound, as formerly, to pass the night on the minarets to watch for the new moon, and it is after their reports that the Turkish calendar is arranged. But these measures did not appear sufficient for the sacred months. The government, consequently, charges two persons to go and observe the moon of Ramazan from the summit of the Giant's mountain, on the Asiatic shore of the Bosphorus.

The report of these messengers fixes the epoch of the fast and the festivals. When, by chance, the sky is cloudy, or the atmosphere is obscured by fogs which intercept the light of the stars, reference is had to the chief of the astrologists, who solves the difficulty by affirming that the moon ought to have appeared at such a moment of the night. His declaration suffices, and the three sacred epochs are proclaimed.

A frank and reckless gaiety is never to be seen among the Turks. Dances and public sports, noisy amusements, \&c., are rigidly prohibited. The popular pastime consists in slow and silent promenades through the streets or in the environs. Parents and friends unite in parties of ten or fifteen to visit their relatives and aequaintances, but these visits never last longer than a few minutes, The Turks sometimes form groups upon the squares and promenades, smoke, drink coffee, and converse upon the rumors and news of the day with an extraordinary equanimity and complacency. A man, perhaps, is passing in the street, bending under the weight of a burden enveloped in a camel's skin, and roughly corded together; he may be asked, perhaps: "What are you carrying there?" and if he replies, "A dead slave!" no one would think of questioning him farther, so utterly indifferent are they to know, when sceing a dead man borne along, if he has been assassinated, drowned, or suddenly struck down by some secret malady.

Some commercial notabilities, accompanied by members of their respective embassies, are assembled in the antechamber of a Turkish minister, on the subject of a commercial treaty concluded with the Porte; the statesman is seated by himself in a corner of the sofa, and while the deputation is explaining the object of their visit, he will 15*

## CORPUS <br> SCRIPTORUM HISTORIAE

## BYZANTINAE.

EDITIO EMENDATIOR ET COPIOSIOR, CONSILIO
B. G. NIEBUHRII C. F.

$$
\begin{gathered}
\text { INSTITUTA, } \\
\text { OPRRA }
\end{gathered}
$$

EIUSDEM NIEBUHRII, IMM. BEKKERI, L. SCHOPENI,
G. ET L. Dindorfiorum aliorumque philologordm parata.

> PARS XIX.

NICEPHORUS GREGORAS.
volumen 1.

## BONNAE

IMPENSISED. WEBERI
MDCEXXIX.
lae et relationes selectae, ex codice singulari, quem Bibliothecae Regiae cum aliis multis nuper donavit C. Mavr. Telleritus, archiepiscopus Dux Rhemensis.
V. Manuëlis Philae poëma historicum de Michaëlis Glabae rebus gestis, ex alio cod. Regio (olim Telleriano) descriptum.
VI. Tomus pseudosynodi Palamiticae, editus a Combefisio.
VII. Excerpta ex scriptis Nicephori Blemmydae, Gregorii Cyprii, Theoduli Rhetoris, Nicephori Chumni, Barlaami, Acindyni, Palamae, Nicolai Cabasilae, Philothei patriarchae, Medici Taronitae, Cantacuzeni, Demetrii Cydoniir, ipsius Gregorae, et aliorum, omnia paucissimis exceptis anecdota.

Ita quatuor tomis integrum opus constabit: quod brevi, ut spero, absolvetur, favente hisce studiis nostris Illustrissimo $\mathbf{C o}_{0}$ mite, Cancellarii filio, Hieronymo Ponchartraemio. Nempe hic ad secretiora Regis consilia admissus, atque ipsius rei navalis administrationi praefectus, artium praeterea et Academiarum rebus ordinandis incumbit, successor idem et aemulus patris; quem litterarum ac litteratorum amore et exculto liberalibus disciplinis ingenio sic refart, ut ei non tam in curas quam in laudem successisse videatur.

## NICEPHORI GREGORAE

## vita. Opera. elogia.

Ad III. Abbatem CAMILLUM TELLERIUM, Bibliothecae Regiae Praefectum, scripsit IO. BOIVINUS.

## V I T A.

Gregorae vitam, accurate enarratam, non ita pridem vulgavit Martinus Hankius, vir doctus et in historiis Graecis Latinisque haud mediocriter versatus. Sed is libros Gregorae alios non viderat, nisi undecim priores, ab Hieronymo Wolfio editos. Ego, ut Tute scis Abbas Nobilissime, integros duodequadraginta habui; item alia quaedam eiusdem auctoris anecdota, ac in iis dialogum de Sapientia, qui et Florentius inscribitur. His omnibus, et aliis praeterea aequalium Gregorae scriptorum libris perlectis, plurima ad hunc diem paucis investigata didici; remque ab homine erudito, sed illis ipsis adiumentis destituto, iam (ut diximus) tractatam, de novo explicare institui. Caeterum si Hankii exemplo, alienorum operum pannis undique collatis, quendam veluti centonem texuissem, veritus sum, ne parvum per se argumentum in magnum sensim volumen excresceret. Malui itayue meis verbis, et continenti fere narratione, sigillatim quaeque et breviter commemorare: nimirum ut cuius historici libros, per varias Bibliothecas antea dispersos, tuis sumptibus tuaque, Abias Illustrissime, auctoritate collegissemus, eius ta dicta et facta brevi per nos libello comprehensa haberes; et hinc quanta apud suos celebritate Gregoras noster floruisset, facilius intelligeres; nec te navatae huic scriptori operae nostrae poeniteret. Non sum autem adeo iniquus, ut hac qualicunque grati animi significatione satis me tibi pro officio meo fecisse existimem: nec tuorum erga me meritorum magnitudinem sic ignoro, ut pares unquam beneficiis gratias relaturum me esse confidam.

Circiter annum Christi mecxcv, imperante Andronico seniore, Nicephorus Gregoras natus est in Asia. Paphlagonem
eum facit patriarcha Philothens in Antirrheticis ${ }^{\mathbf{1}}$ ). Ipse in dialogo de Sapientia vocat se Heracleotam. Avunculum certe habuit Ioannem ${ }^{2}$ ) Heracleae metropolitanum, eius scilicet, quae Heraclea Ponti dicitur et sita est in finibus Paphlagoniae. De parentibus aliisque cognatis nihil memoriae proditum est.

In ea urbe educatus prima puerilis doctrinae rudimenta sub antistite avunculo posuit. Inde ${ }^{3}$ ) translatus Byzantiam tradidit se in disciplinam patriarchae Ioannis Glyceos, qui apud illius aevi homines disertissimus et Attici sermonis peritissimus habebatur ${ }^{4}$ ). Eius autem pontificis consuetudine studiosus iuvenis ${ }^{5}$ ) tantopere delectabatur, ut diu noctuque ab illius ore penderet. Vicissim ipsi patriarchae sic discipuli stilus placebat, ut eum, longo morbo debilitatus ${ }^{6}$ ), testamentum sibi scribere et componere iusserit ${ }^{7}$ ).

Ut in rhetoricis patriarcham, ita in astronomicis magnum Logothetam magistrum excellentem habuit. Erat is Theodorus Metochites: qui quidem initio, sive Gregorae adolescentis ingenium nondum pernoverat, sive arcana scientiarum temere divulgari nefas. putabat, parcius cum eo colloquebatur, nee rerum cognitionem integram ei communicabat. Deinde enixis precibus et ad persuadendum composita eiusdem oratione victus perfecte et cumplate ei ominia reconditae artis praecepta tradidit ${ }^{\text {en }}$ ). Quin et eum doctrinae heredem a se institutum praedicavit non semel ${ }^{9}$ ); idque in iis versibus, quos exul scripsit, apertius professus est. Tanti denique ipsum fecit, ut liberis suis paene exaequarit. Itaque monasterio Chorae magnis sumptibus instaurato, socium illic et adiutorem eum ad omnia fere habuit ${ }^{10}$ ): rerum ibidem pretiosissimarum procurationem ei vivus commisit; moriens suam quodammodo vicem suumque in ea domo munus eidem administrandum legavit ${ }^{11}$ ).

Contra Gregoras Metochitae liberos, filium nempe et filiam, erudiit, et obscurissima quaeque veterum auctorum scriptaiis praelegit atque interpretatus est ${ }^{12}$ ). Metochitam ipsum omni semper officii genere coluit: imminentis calamitatis metu perculsum et affli-

1) Lib. xII. cod. reg. 1996. fol. 283. 2) Gregoras Hist. lib. ix . c. 7. 3) Anno Christi mecoxvi. 4) Eo patriarcha, A. C. mecexvir, cum Andronicus Imperator Iustiniani statuam equestrem, venti impetu quassatam, fulciri et columnam ipsam suppositam resarciri curavisset, Gregoras per ligneos gradus, a fabris extrinsecus circumductos, facilem ascensum nactus statuam curiose contemplatus est, atgue ex mensura quarundam partium totius Colossi magnitudinem aestimavit: ea scilicet opera rem antiguariis gratam facere se arbitratus. Vide Hist. lib. vil. e. 12. 5) Annos natus circiter 21. Vide lib, viI. c. 11. s. 1. 6) Testamenti scilicet exordium, quod extat Histor. lib. viI. 7) Anno Christi mecexx. 8) Lib. viii. c. 7. -9) Lib. vir. c. 5. 10) Lib. Ix, c. 13. 11) Lib. xxil. c. 2. 12) Lib. vil. c. 5.


 Imp. Mich, Palaeologi.




















 mae rerum metuebat. (III.) Igitur Ioannes Sebastocrator in tanto angore et metu versabatur. Ac fortasse eo tempore vivere desiisset, illiusque ditio ab Imperatore occupata esset, nisi exterorum commilitonum immodestia et nimia licentia rem Romanam praeter spem labefactasset, et foedissime pervertisset. Nam cum Romani impressionem in illius fines fecissent, et resistente nemine omnia facile subigerent, Comani cum iis nilitantes nibil frugi faciebant, sed omnia fana, omnia monasteria spoliabant, et impune cremabant, et venerabiles virgines captivas abducebant, ac sacris ut profanis abutebantur cum aliis rebus, tum sacrosanctis imaginibus, quas pro mensis habebant. Et quid multis est opus? sine ullo metu faciebant omnia, quae impiorum hominum consuetudo fert. Quamobrem belli exitus non bonus, nee principiis consentaneus fuit: ut progressa orationis ostendetur. (IV). Nam cum Ioannes Despotes exercitum secum adducens ad:-nisset, oppidula partim statim deditionem faciebant: partim sita locorum freta aliquamdiu resistebant; mox bellicarum machinarum violentis ictibus ad extremum sustinendis imparia, ipsa etiam sese submittebant. Quare Sebastocrator Ioannes, rebus omin ex parte desperatis novas Patras (id munitissimo castello nomen est) se recepit: ubi eum hostes circumeladunt et longo tempore circumsessum oppugnant. Id castellum in edito monte situm bellicas


A.c. 1259






















add. wal ante hanc vocem.
machinas facile contemnebat: sed ob multutudinem hominum ibi inclusam, reerum necesariarrum penuriam metuebat. Itaque Sebastocrator inops consilii multis curie distrahebotur, et urgeative malorum remedium quaerena animum in ommes parteas verrabat. Tandem post multer deliberationees consilium mirume ac plane divinum init: quod, ut sacrum et arcanum, penes se ipsum religiose castodit, ac nemini communicat, nies urbis custodi. Nam arcanum plurium suribus quam unius commissum multifariam erumpit: amiseoque arcani nomine, fama perrulgata dicí debet, tota castra tam amicorium quam hostium permeans, Unde ille, quippe vir prodens et huiva rel non ignarus, callide suum commentum struxit, quod erat huiuumodi. (V.) Observata nocte, in qua ob interlumium profundae tenebrae terram currcumirent, fune se de muro demititic. Deinde, cuna alius transitua ei non pateret, dlam in Romana castra hocerie vestibus ingrediturr et ne agnosecretur, magna voce et verbin aliquantulum barbnria, velut amiossum equum quaeritans clamat, et sic totic castra perradit ac praseterit. Turba vero militaris eum deridet et exaibilat, et suavissimis dicteriis exagitat. His dolis castras eum pertrnaniseat, et longiosime abesNicephorus Gregor. Vol. I.

## 120 NICEPH. GREGOR. HIST. BYZANT. IV. 10.

A. M.

















signia cum multis lacrymis ablicit: ac, „nudus," inquit, ,,ex utero materno sum egressus, nudus etiam hodie discedam." Tum caput pulvere conspersit, et ab imo suspirans clamavit ad Dominum, subitum ab eo auxilium implorans: ne post recentem cladem altera hac illata Romanum imperium funditus periret atque everteretur. Deinde futurum sibi adiutorem Deum confisus rem aggreditur: milites probatissimos, ex pedestribus copiis delectos, omni diligentia navibus imponit: item sagittarios, funditores et quidquid ferentariorum erat alios super alios crebro submittit: vulneratos subinde recipit, et iis vicissim alios recentes ac vegetos substituit, et hos quidem ipsos maximam partem lapidibus adversus hostem armatos. Quod cum ad vesperam usque faceret, victoriam de hostibus reportat; quorum omnes naves a Romanis captae sunt, duabus exceptis, quae fuga evaserant. Proinde omnis exercitus laudes Deo cecinit gratiasque persolvit, salutem et victoriam practer spem iis largito. Caeterum frater Imperatoris Ioannes, Despoticae dignitatis insignibus omnibus depositis, ut d -imus, sic Byzantium sine ornamentis rediit, eoque habitu reliquum vitae exegit.

# NIKНФОРОY TOY TPHГOPA 

# PתMAIKHE IETOPIAE <br> AOTOEE. <br> NICEPHORIGREGORAE <br> BYZANTINAE HISTORIAE 

LIBER QUINTUS.

## KEФAAAIA.














## ARGUMENTUM BOIVINI.

Foedus a Balduino initum cum Carolo Italiae rege. Pactum de Constantinopoli recuperanda. Caroli ambitio, prudentia, bellicae virtutes. Quid illum impulerit ad bellum Palacologo inferendum. Belli apparatus. Copiae terrestres. Classis. Palaeologus Byzantium namit. Siciliae regem et Venetos in Carolum concitat. Artaxerxae stratagema. Carolus incoepto non desistit. Palacologus legatos ad Papam mittit a per quos de avertendo Carolo et de Eeclesiarum concordia agit (Cap. 1). Palaeologi legatio benigne auditur a Romano Pontifice. Initur concordia. Quibus conditionibus. Iosephus Patriarcha concordiam improbat. Secedit. Sacerdotes et magistratus nom pauci imperatori adoersantur. Inaperatoris blanda et artificiosa oratio. Eiusdem severitas in contumaces. Paucorum selus et constantia. Vulgus imperitum passim dispersum. Sectae duae. Fanaticorum hariolationes. Vecei chartophylacis elogium. Concordiam ipse quoque repudiat. Imperatorem et caeteros eruditos facile refellit. Ingenio et eloquentia longe omnibus praestat. In carcerem cum
omni fere cognatione coniicitur. Blemmydae libros, pro Latino dogmate scriptos, accurate legit. Confert cum scriptis S. S. Patrum. Sententiam mutaot. Creatur Putriarcha. Imperatori egregiam operam navat. Quos adistores habuerit. Liturgia semel cum Latinias celebrata. Ubi. 1 quibus. Quonam casu (2). Anna et Maria, Imperatoris neptes ex sorore, quibus maritis nupserint. Lachanas Bulgarus latrociniis ditescit. Nrercitum cogit. Constantinum Toechum vincit et occidit. Eius regnum et urorem accipit. Oppidis Romanis imminet. Palacologus eum antevertere statuit. Ioanni Asani, legitimo Bulgarici regni heredi, filium suam Irenen despondet. Eundem cum magnis copiis in Bulgariam mittit. Lachanas Palaeologi dolo occiditur. Avan regnat. Constantini Toèchi uror et flius expelluntur. Terteres Bulgarus Asani socero exitium machinatur. Kum regno spoliat. Asan Byzantium aufugit (3). Genuenses Galataei insolescunt. Palaeologus ob unius civis Bysantini caedem minatur illis ertrema. Ut veniam impetraverint. Eorundem triremes duae piraticae, insalutato Imperatore, Constantinopolin practervehuntur. Earum reditum imperatoriae esspectant. Genuenses conantur evadere. Cum imperatoriis confligunt. Vineuntur. Latinorum fastus imminutus (4). Azatinae Sultani obitus. Melecus eius filius paternum imperium repetit. Ab Amurio Satrapa vincilur. Domum reversus occiditur. Turci ut latrocinari coeperint. Romanas provincias populantur. Adversus Seythas infirmi; adversus Romanos validissimi. Palaeologus magnum exercitum eis opponit. Duces praeficit incautos. Turci pracparatis insidiis proelium ineunt suo more. Terga vertunt. Romanos in insidias pertractos circumveniunt et opprimunt. Ad Sangerium usque praedabundi excurrunt. Palacologus munita Sangarii ripa Bithyniam tutatur. Copiae ceius terrestres ac navales aliis bellis distractac. Turci Asianis provinciis oceu-
patis grassastur. patis grassantur. Lomentatio rhetorica. Praedae partitio, Sorores duae in mutuo complexu exspirant. Andronicus iussu patris Tralles inataurat. Eadem urbs quadriennio post. Turcis dedita. Oraculum de Trallibus et de Andronico mullis suspectium. Eventu comprobatur. Attalus Troianus Trallium conditor; unde urbis nomen (5). Carolus rex et Palacologus Imperator diversis artibus pares. Sibi invicem officiunt. Providentio divina. Carolus hostis perpetuus Palacologi, sed irrito semper conatu. Byzantinos terra marique aggreditur. Rososules terrestribus copiis praejectus Ionium traiicit; quo consilio; qua spe. Palaeologus Fridericum Sieiliae regem in Carolum armat. Eo astu classem Caroli in Siculos avertit. Publicis precibus indictis exercitum cogit. Italorum militaris disciplina. Vt suo fastu sibi noceant. Dolis et levibus pugnis lacessuutur. Rososules Bellegradum obsidere pergit. Cum paucis progreditur ad aquatores defendendos. Byzantini eum circumveniunt. ReSiquas cius copias opprimumt, Carolus male adversus Siculos rem gerii. Fitium amittit., Moerore confectus morilur (6). Ioannes Trapesuntis Imperator Byzantium venit. Eudociam Palaeologi filiam urorem ducit, unde natus Alexius, Ioannis successor. Ioannes Sebastocrator fidem rureus frangit. Palaeologus legatos mittit ad Nogam Scytham affinem suum. Ausilia ab eo accipit. Thessaliae exitio imminet. Subito morbo correptus non potest destinata exsequi. Audito locorum nomine reminiscitur oracul. Dolet se aenigmate deceptum oculos viro insonti effodisse. Digressio de oraculif. Quis corum anctor. Cur ambigua et obscura. Quacnam cavenda. Quo anno mundi Michail Palaeologus obierit. Quo actatio. Kius cadaver neglectum et fortuito humatum, Biusdem dotes eximiae. Conscientia. Caritas erga Liberos nimia. Quantum cuique liceat sui ipsius et liberorum causa. Palaeologus suorum amore ius omne violavit. Scelerum fructus (7).
























1. ETucuaxrioy W. in mg.
2. Caeterum ut ordine progrediatur oratio et historiae contextus ignoratione rerum, quas praecognitas esse oportet, non interrumpatur, quaedam paulo altius repetenda sunt. Supra diximus Balduinum, Constantinopolitanis periculis elapsum, venisse in Italiam, ibique socium sibi adiunxisse Regen Carolum, atque cius filiam suo filio despondisse: ac dotis compensandae causa daturum se ei promisisse quam perdidisset Constantinopolin, si illius opibus in bello adiuvaretur. (ili) Ille igitur, cum hoc promissum velut semen quoddam animo concepisset, nihil iam exiguum de summa rerum agitabat, sed totam Iulii Caesaris et Augusti monarchiam somniabat, si Constantinopoli potiretur. Erat enim vir ciusmodi, ut non solum quae opus essent deliberando provideret, sed etiam deliberata strenue exequeretur. Et ut paucis dicam, naturae excellentia et solertis ingenii vi maiores suos longe superabat. Quare ea quae diximus quum animo parturiret, brevi perducturum se ad exitum sperabat. Ad eam porro expeditionem suscipiendam eum excitabat cum ipsius Constantinopolis passim divulsae et ruinis abruptae infirmitas, quae multum temporis ad instaurationem et confirmationem postularet, tum Imperatoris in rebus novis excogitandis solertia et summa in negotiis conficiendis celeritas. Quae sane permolesta illi erant, eiusque rationes turbabant, ac magnum illi terrorem
A. M.

6768 ${ }^{2}$ 6791 Imp. Mick Pilacoologi.

























ximam perturbationem prolapsis non modo Satrapae et quotquot nobilitate ac fortuna eminebant, omnem ditionem in plurimas partes divalsam partiti sunt: sed multi etiam obsćuri et ignobiles, adiuncta sibi hominum in-
fimorum colluvie, latrocinari coeperunt, praeter arcum et pharetram nihil secum gestantes: qui faucibus montium insessis finitimos agros et urbes Romanorum crebris et occultis incursionibus vexabant. Nam paulo ante acciderat, ut praesidia quae arces tuebantur, inde migrarent, cum annua stipendia efisco Imperatorio non numerarentar. Quod initio ut res parvi momenti neglectum maximum postea Romanis infortunium extitit, et clades ipsis gravissimas importavit. Turci autem illi qui Satrapias varie diviserant, com a Scythis pellerentur, Romanos pellebant: et quam infirmi erant adversus Scythas, tam adversus Romanos invalescebant: ut Scytharam incursio non calamitatis causa, sed summae felicitatis occasio illis essen. Frequentes itaque e Paphlagonia et e Pamphylia irruebant, Romanasque provincias populabantur. Tandem etiam ad bella et assiduas dimicationes ventum: e quibus unum praelium Romanos in omnia mala coniecit. (IIII) Multis Turcoruan copiis in Paphlagonia collectis Imperatori visum est magno et idoneo exercitu celerem illorum, quantum fieri posset, impressionem inhibere: ne illa parte veluti porta perfracts impuae deiade ac prohibente
























nemine longius evagarentar. Exercitum itaque illue validum misit. Duces vero praefecit qui stultitia et temeritate sua tum ipsi impegerunt, tum omnes copias amiserunt. Nam Turci pridie instantis pugnae tota nocte insomai exacta, antequam dies illucesceret, homines non paucos ad orientalem vicini fluminis ripam collocant. Tum amne superato ibidem castrametantur. Cum pugnae tempus advenisset, conflizere exercitus. Ac ini-
A. C. 1259 ad 1282
$\qquad$ r

























$\sigma \alpha l \mathrm{~A}$.
mediocrem hanc poeniam rependebat. Itaque Turcos fluvium transgressos transgressi ipsi quoque insequuntur, et eos qui segnius fugerent usque occidunt; donec in insidias Turcorum repente et de improviso incurrunt, nempe in viros recentes et vegetos ipsi cursu et aestu anhelantes. Ita line numeroso exercitu, inde flumine interclusi, paucis exceptis omnes ceciderunt, vix ulla re memorabili gesta. (V.) Turci autem inde auspicati velat poria aperta securi ac prohibente nemine omnes Romanas provincias ferro et flamuis vastabant, et ad Sangarium usque fluvium progrediebantur. Quamobrem desperatis rebus Inperator ripas fluminis crebris castellis muivit, ne ipsa etiam Bithynia potirentur. Neque enim caeteras Romanas legiones ab urgentibus bellis revocandas esse censebat. Nam Tracenses Bulgaricis, Macedonicae Thessalicis et Illyricis motibus; inferioris vero Asiae vires (quam Phrygia et Lycia terminant et quam Maeandri flumina alluent) aliis atque alitis Turcorum latrocinantium incursionibus ebstare debebant. Neque etiam ullo modo committendum videbatur, ut classe dissoluta et in terram perducta maris ipsius tranquillitas maioribus statim tempestatibus ac procellis turbaretur, quam quibus Asia laboraret. Quapropter Imperator suis quasque locis hostium adventum expectare iussit,



A. c.

1259 ad 1282 Imp. Micb.






















## 

prudentem et tutam eorum quae superessent custodiam incerto et periculoso eventui praeferendam ratus. (VI.) Postquam vero Turci nostrorum finiura I arces impune in Asia occupaverunt, et terris quas subegerant in Satrapias divisis totam amplexi sunt a mari Pontico et Galatico usque ad mare quod est circa Lyciam et Cariam et fluvium Eurymedontem: quis Iliade prolixiorem eorum malorum quibus noctu atque interdiu in Romanos grassati sunt, commemorationem pro dignitate absolverit, Romanorum viribus tantum imminutis et depressis, quantum potentia barbarorum augebatur? Nam omnia quidem velut uno collecta fasce perstringere segnioris et ingenii et linguae fuerit: nec quam lamentabilia sint ea quae perpetrata fuerunt, unus ac sinplex sensus ullo modo percipiat. Contra singulatim omnia neque nos narrando persequi possimus, neque quisquam, cuius animus miseratione et doloris sensu facile afficiatur, sine magna vi lacrymarum legere queat. Alioqui vero non historiam, sed naeniam scribere putaremur. Quare nec dicenda nec praetereunda sunt omnia: sed quaedam selecta de multis, atque alias alia, prout se dabit occasio, referenda erunt. (VII.) In illa igitur prima aggressione barbari praedam maximam et innumerabilens virorum, mulierum et earum rerum quae a viris expeditis ferri queunt cum coegissent, inter sese diviserunt. Porro in illa praeda inter caeteras res fue-
A. M. 6768
























runt et duae adolescentulac sorores: quae cum divellendae essent, quod non eidem domino sorte obvenerant, altera alteram intuens ita lamentari coeperunt, ut et Troianam Hecubam hac re superarent, et Nioben ipsam peremibus lacrymis genas rigantem, et quascunque libri Tragiec iactant. Nam et pectora palmis plangebant, et sanguinis rivos unguibus exprimebant, et ardentibus dolore visceribus gemitus edebant, veluti quoedam fumos ex magna fornace erumpentes: donec animo prorsus defectae mutuo in complexu vitam abroperunt, quasi natura corpora non prius quam animas separari pateretur. (VIII.) Post haec Imperatoris filius Andronicus abiit iussu patris instauratum urbem iampridem eversam. Ea erat Tralles, ultra Maeandrum sita. Ideo autem instauravit, ut esset deinceps propugnaculum vicinae regioni, quandocunque hostes incursuri essent. Sed prias quam ex eo tempore anni quatuor integri elaberentur, cum eandem urbem Turci circumdedisent, et diuturna obsidione pressissent, coscti sunt se ipsos hosti dedere qui intus erant, quotquot videlicet nondum siti et fame perierant, viginti millibue haud pauciores: qui cum in servitutem abducerentur felices eos praedicabant qui occubuisent, propterea quod semel et servitute et diuturnis laboribus defuncti essent. (IX.) Sed illod paene praeteriseem. Cum ea urbs, ut diximus, instauraretur, saxum inventum

## HISTORIAE BYZANTINAE V. 6.





A. $\mathbf{c}$. 1259 ad 1282 Imp. Mich. Palaeologi. P. 87 P.

















in mg. 15. Evvevịixovea $A$.
eat longo ibi tempore defossum, in quo hoc oraculum insculptum erat: ${ }^{\text {nhu}}$ hius urbis Trallium pulchritudo annis extinguetur: sed eius exiguae reliquiae extremis temporibus a populo, cui non erit princeps, perterrehent. Sed nequaquam capientur. Renovabitur autem a potente, cui a victoria nomen est: qui octuplicem splendide novenarium vivet discorum : et ter septem volvens Attali urbem illustrabit: cui et occidentales urbes parebunt, et feroces puerorum instar se submittent." Hoc oraculum multi non vetus vaticinium, sed recentiorum hominum commentum putabant. Nee etiom deerant, qui id fide dignum et verum iudiearent, indeque Imperatorem longaevum fore augurarentur. Nec enim in octuplici novenario resistebant, qui septuaginta duos annos conficit: sed et ter septem adiiciebant circuitus; ut totus numerus annon nonaginta tres impleret. Caeterum ut alia orecula obscura et intellectu difficilia aunt, multasque explicationes et interpretationes admittunt; donec ipso eventa comprobentur; sic et boc plerosque decipiebat, atque ipaum adeo Imperatorem Andronicum ad obitum ubque decepit, ut paulo post dicetur. Eo vero humanis rebes exempto ipsum sese declaravit. Nam Andronices cum Imperii insignibus annos duos et septanginta exegit, of in habita monastico fere biennium. Verum illud,

## NIKНФОРОY TOY ГРНГОР A

# PתMAIKHEIETOPIAE <br> AOTOE $\mathbf{s}^{\prime}$. <br> NICEPHORI GREGORAE <br> BYZANTINAE HISTORIAE 

LIBER SEXTUS.


#### Abstract

KE $\Phi$ A A AIA.              


## ARGUMENTUM BOIVINI.

Andronicus patri succedit. Imperii initia turbulenta. Scythae auxiliares ut dimissi. Michaēl Glabas. Corpus Imperatoris quo translatum. Luctus indictus. Res ecelesiasticae. Exules domum redeunt. Veccus clam secedit. Iosephus iterum patriarcha. Diaboli principatus et vectigalia. Tres in ecelesia Gracca factiones. Iosephus iterum patriarchatu cedit. Imperatoris aequitas. Factiosi Atramyttium conveniunt. Moritur Iosephus. Gregorii Cyprii eloquentia. Ut patriarcha designatus sit. Cur dilata consecratio. Cosylenus antistes Debreno praelatus. Heracleensem inaugurat. Hic novo patriarchae manus imponit. Lex Severi Imperatoris. Constantinus Magnus concessa urbibus prioilegia non abrogavit. Zelotae cur Gregorium Cyprium suspectum habeant. Eorum crudelitas, ambitio, avaritia. Synodus Atramyttena. Indicium de libris igni pernissum. Ignis neutris favet. Concordia redintegrata. Patriarchae
auctoritas stabilita. Arseniatarum postulatio. Corpus Arsenii in Sophiae templo deponitur. Quonam deinde translatum. De Theodora Eulogiae filia (Cap. 1). Andronicus viduus ab Hispanorum rege urorem petit. Irene ei datur idque inconsulto Papa. Mos vetus Latisorum principum. Irenes elogium. Gregorius Cyprius Vecco invidet. Eum relegari curat. Vecci querelae. Synodus. Vecei eloquentia. Gregorims patriarcha et Musalo magnus Logotheta eum refellunt. Musalonis auctoritas. Insigne dignitatis. Veccus disputando nihil proficil. Communionem adversariorum repudiat. In exilium denuo mittitur cum Meliteniota et Metochite. Crudelitas selotarum in eos, qui Latinae eevesiae adhaeserant. Iusta crudelitatis poena. Andronicus paterni sceleris vindictam timet. Lascarem caecum invisit et solatur. In Orientem abit (2). Quinam Andronico auctores fuerint, ne sumptum faceret in classem. Quam funestum id consilium rei Romanae fuerit. Latinorum vires ex co auctac. Piraticarum navium audacia. Gasmulica turba ob inopiam dispersa. Neglectae triremes multae pereunt. Paucae incolumes servatac (3). Gregorius Cyprius Veceo supplici opem negat. Insto Dei iudicio punitur: Accusatur a suis ut blasphemus. Ab amicis ingralis proditur. Idem ei accidit quod olim Iulio Caesari. Omni praesidio destitutus secedit in monasterium Hodegetriae. Inde in alind transit, a mulicre nobili evocatus. Moritur. Chilas et Daniel eius accusatores animi ingrati dant poenas. Accusantur ipsi quoque a carissimis. Imperator eos aversatur. Contemnuntur a collegis. Vitam in urbe finimat moerore confecti (4). Gregorio Cyprio succedit Athanasius, vir illiteralus et austeris moribus. Clericos castigat. Nec pontificibus parcit. Gregorius Cyprius viros doctos et eruditos ecelesiis praefecerat. Iis Athanasins residendi necessitatem imponit. Ipsos principes censurae metu continet. Quas res monachis interdixerit. De equitatione quid statuerit. In monachos hypocritas severe animadvertit. Item in fanaticos. Poenae impositac. Athanasii constitutiones non diu viguerunt. Mos antiquus interpretandi publice sacras scripturas; item praedicandi verbum divinum. Uterque mos novissime abrogatus. Status ecelcsiae in peius mutatae. Mormm depravatio Iurandi licentia. Rationis et doctrinae lur extincta. Eius mutationis causae expenduntur. Cur ecelesiam Graecom desolari oportuerit. Miruna eam cladem in Athanasii tempora incidisse (5). Andronicus Constantinum Porphyrogenitum fratrem suspectum habet. Prima simultatis causa. Secunda. Tertia. Priores duae prorsus iniquae. Tertias paulo iustior. Cyrus iunior cur fratrem in se armaverit. Cur Augustum Antonius. Porphyrogenitus urorem ducit. Studii monasterium instaurat. Andronicus in Asiam transit. Porphyrogenitum in carcerem coniicit : itera cius amicos (6). Tumultus pablicus contra Athanasium. Irarum causa, Athanasius secedit. De excommunicationis sententia manu cius clanculum scripta. Ut a pueris inventa sit. Ques motus excitaverit. Athanasii fama imminuta. Vt is apud Imperatorem se excusaverit. Veniam dat et petit. De Ioanne Sozopolitano. Eo patriarcha, monachi improbi respirant. Michaël Andronici flius diademate ornatur (7). Italus et Armenus affinitatem Imperatoris ambiunt per legatos. Italus cur non auditus. Metochites et Glycys, qui et quales viri. Eunt in insulam Cyprum legati de affinitate. Re infecta in Armeniam profisiscuntur. Suum illud iter Glycys descripsit. Maria regis Armeniae soror Ryzantium adducitur. Turci Romanos fines populantur. Philanthropenus et Libadarius in Asiam mittuntur. Eorum elogium. Philanthropeno omnia prospere succedunt. Multi ad illum se adiungunt. Libadarius eum suspectum habet. Cretenses transfugae ipsum hortantur ad defectionem, Philanthropenus haesitat. Consentit. Imperii insignia non admittit. Fius defectio munciatur Libadario et Imperatori. Philanthropenus imprudens

Libadarium imparatum omittit. Theodorum Iniperatoris fratrem invadit. Libadarius pecuniam et militares copias cogit. In Lydia castrametatur. Cretenses pecunia corrupti Philanthropenum ei victum tradunt. Libadarius capto insuliat. Visum adimit. Notatur ut insolens et crudelis (8). Terrae motus. Multae aedes labefactae. Michaëlis Archangeli statua deiecta. Quis illam primum crexerat. Quis lapsom restituit. Moritur Ioannes Trapesuntis Imperator. Alexius filius ei succedit. Eudocia vidua Byzantium venit. Crali nubere recusat. Cralis inconstantia erga usores. Imperator filiam suam Simonidem ei despondet. Thessalonicam conveniunt. Porphyrogenitus fratrem vinctus sequitur. Obsides dati a Crale. De Sphendostlavi sorore et de Cutrule. Simonis quinquennis a sponso quadragenario abducitur (9). Alani a Scythis subacti legatos mittunt ad Imperatorem. Eorum postulata et promissa. Andronicus Romanis diffisus; ad auxilia externa se convertit: quanto rei Romanae damno. Alani cum uxoribus et liberis admissi. deerbis exactionibus occasionem praebent. In Asiam transeunt Michac̈lis Imperatoris ductu. Circa Magnesiam castrametantur. Turci cos observant. Inordinatos adoriuntur. In fugam vertunt. Imperator recipit se in urbem Magnesiam. Alani Christianorum agros populantur. Turci usque ad oram Lesbi progrediuntur (10). Veneti a Genuensibus sacpius victi magnam classem instruunt. Genuenses Galataci ut sibi et rebus suis consuluerint. Korum domus et naves vacuae incenduntur. Byzantini ob incensa suburbia in Venetos sacviunt. Veneti satisfieri sibi ab imperatore postulant. Non audiuntur. Byzantinos ob abiectam rei navalis curam iniuriae expositos despiciunt. Lisdem superbe illudunt. Praeda onusti domum redeunt. loannes patriarcha contemnitur, ut simplex et indoctus. Secedit. In patriam revertitur (11).


## Imp. Andron.

Senioris.
P. 96

## V. 80



 1. Cum autem ad filium Andronicum suprema auctoritas et Imperii successio transiisset, magno tumultu plena erant omnia. Hinc enim ii qui ab Eeclesia abscissi erant bellum Eeclesiasticum suscitabant, occasionem nacti ipsum Imperatoris obitum : inde auxilia Scythica, quae quatuor millium numerum excedebant, magnum Reipublicae periculum minitabantur, ne propter obitum eius a quo arcessita fuerant novi aliquid in hac rerum mutatione molirentur. Frat autem eis facillimum, si vellent, cum Romanae legiones nondum adessent, omnia miscere caedibus, et praedas agere, et pe-

## HISTORIAE BYZANTINAE VI. 1.

























 cuniam una cum ipso Imperatore et Patribus conscriptis abducere. His igitur de causis Andronicus plerisque negotiis dilatis ac praeteritis omnem suam curam ad id convertit, quod maxime urgebat. Eos porro manibus non plenis domum dimittere, nec Scytharum instituto consentaneum esse id videbat, neque alias citra tumultum et pugnam abituros. Romana vero pecunia eos explere velle nec facile erat, et nefas esse videbatur. His igitur de causis viae duce adiuncto Michaēle Glaba, magno Comite stabuli, qui rei militaris usu tantum excellebat, ut reliqui duces prae eo pueri viderentur, adversus Triballos, qui et ipsi infestissimi hostes erant et Romano Imperio magnas quotidie clades inferebant, abire eos quamprimun iussit, ut eadem opera et Triballorum vires imminuerent, et ipsi maxima praeda parta inde domum Istro traiecto recederent. Et haec quidem ex sententia successerunt. (II.) Imperatorem vero necesse erat Constantinopolin proficisci, et patris sui Michaëlis Inperatoris obitum matri suae Theodorae Despoenae renunciare; item luctum publicum, qualis Imperatoribus conveniret, indicere. Itaque cadaver Imperatoris in urbem Selybriam deportari iussit, veritus ne id Latini furarentur. Ipse Byzantium rediit. Peracto deinde luctu prima et maxima el cura haec fuit, ut rebus Ecclesiae constituendis operam daret. Etenim vivo patre id consilium animo fixum





















12. ásios W. 13. áyeiet A. 19. Idiovs A.
ralissime ab illo tractabatur, et ubi libitum erat ad arbitrium suum vivebat. Kx quo enim fratrem comprehensum esse cognorat, moderatius esse vivendum intelligebat: abiectisque dignitatis suae debitis insignibus, privati habitu utebatur. Quibus de causis multum et sincere ab Imperatore diligebatur. Hunc igitur pincerna invadit et comprehendit, ne ad illum Imperatorio nomine ornatum aliqui accurrerent, conflatoque inde exercitu, rei a se inceptae non minimum obstarent. (VII.) Sed haud animadvertit, se umbram omisso captare corpore. Nam protovestiarites Libadarius, pincernae in supervacaneis istis occupationem sibi peropportunam ratus, et divinitus cblatam c.ccasionem in tam violento et subito adversarum rerum motu amplexus, omnem pecuniam contrahit, omnes copias summa festinatione tum e maritimis Ioniae locis, tum ex mediterraneis, denique undecunque in unum conducit. Suis enim opibus eorumque quos secum habebat divitum in argentum redactis, atque etiam pecuniae Imperatoriae magna vi e Philadelphia arcessita, exercitui abunde omnia suppeditabat, maiora etiam pollicens et spe alacriores reddens. Quo factun ut priusquam decem exirent dies, cum magnis copiis in media Lydia castrametaretur, et ibi pincernae impetum validis viribus exciperet. Iam ad perfi; cienda ea quae Libadarius cupiebat efficacissimum illud visum est, quod et

## 


A. C. 1282
 ${ }^{2 d}$






















totum negotium cito confecit. Nam cum sciret Cretenses maxime pincernam in acie tueri, ac circa illum proximos conglobari, clam cum illis egit, maximanaque pecuniam daturum et apud Imperatorem illustres dignitates eis impetraturum se promisit, si postquain exercitus confligere coepissent, pincernam vinctum sibi traderent. Qui cum iam pridem illius cunctationem et moras in praesenti instituto moleste ferrent, et alioqui fortunam eius conatibus adversari viderent, pollicitationes admittunt, et inter puguandum totam fabulam peragunt. Sic et ipse vinctus traditur, et brevi totus eius exercitus dissipatur. (VIII.) Protovestiarites autem Libadarius, cum negotium sententia confecisset et ad felicem exitum perduxisset, non mediocri fastu victo insultavit, nee fortunam viri reveritus, nec humaniter successibus suis usus. Sed Imperatoris clementia considerata, qui ad decernenda supplicia difficillime moveretur, et metuens ne captivus veniam impetraret, tertia postquam eum ceperat die visum illi ademit. Adeo acerbus et saxeus in hominem calamitosum fuit. Solet enim humana mens facillime de statu dimoveri, nisi rationis ductu regatur, quae inconstantem fortunae temeritatem certo moderamine coerceat. Nam in pugna quidem et acie quicquid egeris, excusationem habet, cum circumstantium negotiorum mole ratio op-




 дvoito.



















primitur, cum manus velut ebriae sunt, nec mens adest, quae eas regat et rebus gerendis praesit. Verum cum pericula ipsa iam propulsata sunt, cum libera voluntas tempus ad consultandum habet, re perpensa, certo animi iudicio manum armare eique ius omne permittere, id vero animum vitiosum arguit, si quid secus quam oportet committatur.
9. Sub hoc tempus terrae motus maximus fuit, quo multae magnae aedes, multa etiam et magna templa partim corruerunt, partim dehiscentibus muris labefacta sunt. Corruit et Michaēlis Archangeli statua, quam Michaël Palaeologus ante aedem S. Apostolorum, cum Constantinopolin recepisset, columnae imposuerat. Eandem autem deinde filius eius Andronicus Imperator eodem habitu refecit et erexit. (II.) Insequuta aestate Eudocia Imperatoris soror Trapezunte in Urbem venit, marito eius Ioanne Lazo mortuo. Venit autem cum filio suo iuniore. Nam primogenitum Alexium ad paternum imperium administrandum domi reliquerat. Eudociae nuptias Crales Serviae per legatos ambiebat, ut perpetuum foedus cum Romanis sanciret. Erat enim potens, neque unquam Romanam rem turbare desistebat, partim occupando urbes, partim agros populando. Ea res in magnam dubitationem Imperatorem adduxit, primum quod Cralis amicitian magni faciebat: deinde quod

## HISTORIAE BYZANTINAE VI. 9.


 A. $c$. 1282






















17. $\dot{v} \pi^{\prime} \mathrm{A} ., \vec{l} \pi^{\prime} \mathrm{W}$.
soror Eudocia illius coniugium abominabatur, et ne primoribus quidem auribus vocem eorum qui de illo loquerentur admittebat: tertio, quod quartum esset illud quod peteret coniugium. Nam cum prima uxore, Blachiae Principis filia, per annos aliquot vixerat; deinde ea in patriam remissa, sororem uxoris fratris sui, monastico prius habitu detracto, duxerat uxorem. Cum autem Tribạllorum Ecclesia illegitimis illis nuptiis diutius adversaretur, longo post tempore et illam ablegaverat, et Bulgariae Principis Sphendosthlavi sive Wenceslavi sororem sibi iunxerat, uxorem tertiam. Atque ex nulla harum trium uxorum liberos susceperat. Sed cum et haius amor refrixisset, illustriorem affinitatem quaerebat. (III.) Enimvero cum Eudocia matrimonium illud toto animo aversaretur, ille vero petitionem vehementer urgeret non parvis minis additis : coactus Imperator illi de Simonide filia sua significat, quintum iam annum agente, ut ab illo domi accepta aleretur, donec ad nubilem aetatem perveniret, ac deinde coniux esset. Appetente igitur vere, Imperator cum Inperatrice et cum filia Thessalonicam proficiscitur, in vinculis etiam Porphyrogenitum adducens, veritus ne matris opera elaberetur. Nam mater 'heodora Imperatrix non desinebat quotidie ob filium quiritari et liberationem eius flagitare. (IV.) Eo-









 уибти.












## 

dem et Crales venit, obsides adducens secum principum Triballorum filios, item Sphendosthlavi sororem ad pacem confirmandam. Cum qua non multo post quam in urbem perducta erat, furtim consuevit Michaël Cutrules, qui uxorem duxerat sororem Imperatoris, eaque mortua viduus tunc erat. Cum ea inquam iste consuevit principio clam, deinde eandem palam uxorem duxit. Et ut rem in panca conferam, Crales foedere sancito et probe ita ut Imperator volebat firmato domum discedit, secumque Simonidem infantulam abducit, ipse quadragenarius, et socero quinque circiter annos natu maior.
10. Sequente anno aliqui Massagetae ex iis qui ultra Istrum habitant (Alani vulgo dicuntur) clandestinam legationem ad Imperatorem cum in Urbem rediret mittunt : qui cum iam inde antiquitus Christiani essent, postea a Scythis per vim subacti, corporibus inviti serviebant: animis vero desiderio libertatis tabescebant, et impios abominabantur. Petunt igitur locum sufficientem ad habitandum amplius decem millibus hominum, qui si Imperatori placuisset cum omni familia migraturi essent; unaque strenuam operam se contra Turcos velle navare promittunt, qui auctis viribus totam Romanorum Asiam impune incursabant ac populabantur. Ea legatio



A. c 1282 ad 1328























[^61]A. $M$. 6791 ad 6836 Imp.Andron. Senioris.












 і̀ $\mu$ '̇ts



D Эv́ovts







12. xvxえळ́бavzes $\mathbf{W}$.
larentur, scirentque an illi militarem in castris disciplinam observarent. Norant enim, famam multa quae haud essent nunciare, et in rebus augendis modum excedere. Itaque circumspiciebant, verumne esset quod ferebatur, non posse illos invadi : an vero dolis et insidiis Persicis circumveniendi et in fugam coniiciendi essent. (III.) Cum autem eos vidissent nullo ordine praedatum crebro exire, (Romanos enim agros magis populabantur, quam si aperti essent hostes) bellicosissimi Turcorum consueto ordine et disciplina militari de montibus descendunt, initio paululum, deinde longius, ac subinde maiore et confidentiore cum impetu: nec obscurum erat, eos castra Imperatoris circumdaturos. Verum nostri ne prima quidem hostium aggressione tolerata paulatim pedem referendo discesserunt, barbaris pone sequentibus, et castra in proximo constitnentibus. Nostri enim quam multi essent barbari non videbant: sed idem illis ex metu accidebat quod ebriis qui non ea quae re ipsa sunt vident, sed pro aliis alia videre se putant, quia humore plarimo circa cerebrum collecto visus corum turbidus existit, et ad res obiectas temere velut sobmersus fluctuat. Exercitus enim quos iniuria et andacia antecedit, ruinam sibi ipsis protinus et interitum asciscunt : et priusquam hostis irruat, ipsi sua timiditate evertuntur, ipsimet sibi hostes sunt,


A. $\mathbf{c}$ 1282




















 divina vindicta eum exitum decernente, quem facta illorum meruerunt. Neque enim probabile erat, rem bene gesturos esse eos, qui lacrymas et execrationes pro viatico secum abstulissent. Caeterum imperator Massagetas fugisse cernens, quod cum paucis resistere barbaris non poterat, in munitissimum castellum Magnesiam, calamitatis exitum praestolaturus, sese coniecit. At Massagetae usque ad Hellespontum Cbristianorum agros populantes descenderunt, atque inde in Europam traiiciunt, non aliter quam si ea de causa duntaxat e Scythia arcessiti essent, ut Turcis maturius quam oporteret viam ad mare monstrarent. Nec enim multi dies intercesserunt, cum et Imperator Byzantium rediit, et barbari ingruentes omnia fere ad oram usque Lesbi inter se partiti occuparunt.
11. Hoc tempore bellum etiam inter Genuenses et Venetos exarsit : in quo Veneti multis navibus et pecuniis amissis alias alibi victi. Tandem septuaginta navibus instructis eos Genuenses qui e regione Constantinopolis habitant adorti sunt; sed neminem eorum ceperunt. Nam illi praceognito illorum adventu uxores, liberos, et opes suas intus Urbem concluseruit: ipsi vero suis triremibus conscensis in Euxinum pontum delati hostem persequentem fugerunt. Itaque Veneti, cum eos capere non possent, eo deinde redacti sunt, ut domos illorum et vacuas onerarias quae occurrebant incenderent, unaque cum eis Romanorum omnes aedes extra moenia:

 Imp.Andron.


## Senioris.
























## 13. M̌loyoy A.

ulti eos, quod hostium uxores, liberos et opes in tuto collocassent. Unde factum, ut Romani adversus Venetos in Urbe habitantes concitati nonnullos discerperent, eorumque res diriperent. (II.) Qua de causa sequente aestate cum octodecim armatis triremibus Veneti advenerunt, damnum datum pensari ab Imperatore postulantes. Neque enim illud amicitiae ius esse, ut magnam iniuriam moderate ulti tandem extremo supplicio afficerentur. Romanos priores rupisse foedus: quod in ipso belli discrimine hostium uxoribus, liberis, pecuniis tutum asylum aperuissent. Sed cum Imperator postulationem Illam aequam esse negaret, neque etiam pro maiestate Imperatoria impudentem illorum audaciam castigare auderet, quod triremes quas opponeret non habebat (nam quas habuerat, eae ut diximus perierant); eo confidentiae venerunt, cum infirmas Romanorum vires omnino contemnerent, ut id dedecus Romano Imperio impresserint, quod me vel referre pudeat. Nam cum alicui invito et coacto malorum causae existunt, dolere quidem fas est, sed moderate quoniam illic conscientia nullo poenitentiae verbere flagellatur, sed diviaum illud iodicium credit, cuius ídcirco rationes occultae et arcanae sint. Hic autem Romani de industria et data quodammodo opera ultro di-



A. $c$. 1282 ad 1328






 qо













10. $\omega_{c}$ add. A.
gnitatem Imperii infra servilem conditionem ablecerunt, triremibus e mari sublatis ob spem lucri; quod cum perexiguum fuisset, diuturna et maxima detrimenta peperit, cum ignominia multo maiore coniuncta. Neque enim vel Latinis Romanos ita audacter despicere, vel Turcis arenam maris intueri aliquando licuisset, si Romana classis ut olim mare tenuisset: neque unquam in id discrimen res adductae fuissent, ut Romanis non tantum finitimae gentes sed etiam remotissimae, instar Tantalei cuiusdam saxi exiguo filo supra caput suspensi, fornidandae essent, et omnibus annua tributa pendere cogerentur, quemadmodum Lysandro et Dercyllidae et Laconicis praefectis, quos Harmostas vocant, olim Athenienses et Boeoti clade accepta persolverunt. (III.) Sed illuc redeo. Veneti cum triremibus armati in sinum Ceratinum progressi ad septentrionale littus appulerunt e regione palatii: et inde legatis missis res repetebant, quascunque Venetis Urbem incolentibus Byzantini nulla ab ipsis iniuria affecti ademissent: se plura invitis Romanis erepturos minitantes, nisi sponte quod aequum esset redderent. Sed cum Imperatorem nolle res restituere intellexissent, illico Romanam potentiam per ludibrium contemnere coeperunt, et omnes aedes e regione Urbis sitas incenderunt vacuas habitatoribus. Nam ii adventu il-

Nicephorus Gregor. Vol. I.















 Posino.
A. C. 1303


 лаер́ $\boldsymbol{\varepsilon \varkappa \psi е \nu . ~}$

## 1. Fr add. A. <br> 

lorum non expectato migrarant. Item manipulos frumenti, quotquot in areis erant, igne consumpserunt: quod non aliud fuit nisi ludibrium quoddam et subsannatio Imperatoris. Sic enim accidit, ut tenui aura a Septentrione aspirante flamma ventilaretur, et multo fumo regia compleretur. Postridie digress: in eo fuerunt occupati, ut onerarias in Urbem euntes interciperent, et e Propontidis insulis praedas adnavigando agerent: nec cumulandis opibus contenti viros etiam ex antennis capite deorsum verso suspensos ante Urbis muros flagellarent, ut cuiusque cognati spectantes illud captivos magno pretio redimerent. Ita Veneti maiore pecunia quam postularant conquisita domum redierunt. (IV.) Ioannes autem patriarcha cum se ob inscitiam et simplicitatem contemni cerneret, et manifestis conviciis a quibuadam pontificibus incessi, moerore et animi pusilli aegritudine victus scriptam offert Imperatori dignitatis suae abdicationem, quandoquidem opem sibiferre nollet. Digressus aliquamdiu in sanctissimae Dei genitricis Pammacaristae monasterio solitariam vitam egit. Deinde in patriam Sozopolin oppidulum sese contulit, ibique aevi reliquum in solitudine exegit.

## NIKHФОРОY TOY ГPHГOPA

# PתMAIKHE IETOPIAE <br> AOTOEz <br> NICEPHORI GREGORAE <br> <br> BYZANTINAE HISTORIAE 

 <br> <br> BYZANTINAE HISTORIAE}

LIBER SEPTIMUS.

## KE $\Phi$ A A AIA.






























## ARGUMENTUM BOIVINL

Provinciae Asianae a Turcis occupantur. Earum partitio. Nomina Satraparum. Athanasius imminentem Dei iram praenunciat. Terrae motus. Imperator Athanasium prae caeteris patriarchatu dignum iudicat. Restituendum censet. Plurimi refragantur. Quidam obtemperant. Athanasius Constantinopolitanae ceelesiac iterum praeficitur. Patriarcha Alesandrinus fabellam Imperatori narrat et Athanasium notat (Cap. 1). Italiae rex Siciliae regem imparatum terra marique oppugnat. Variis cladibus afficit per biennium. Rogerius Catalanus; maris et insularum terror. Quas copias secum habuerit. A Siciliac rege arcessitur. Eius adventu urbes redeunt ad domimum legitimum. Italiae rex cas armis repetit. Re male gesta diseedit. Bellum reparat. Vincitur. Pacem petit et affinitatem (2). Rogeriani milites, rebus Siciliae tranquillis, incerti quo se vertant. By=antium eunt ab Andronico acciti; Catalami mille; Almugavari totidem. Honores Rogerio delati; item Berengario Entencae. Catalani in Asiam missi; hospites et socios vexant. Philadelphiam obsessam liberant. Episcopi Theolepti virtus. Asiae recuperandae occasio cur omissa. Romani et Alani domum revertuntur. Catalani stipendiis fraudati Romanas urbes hostili more pervadunt. Eorum crudelitas. Imperator ut haec tulerit. Rogerius ex Asia in Thraciam redit. Iuniorem Imperatorem adit. Stipendia persolvi postulat. Obtruncatur (3). Milites Romani, occiso Rogerio, cum Catalanis debellatum putant. Providentiae divinae decretis non resistendum. Malorum consiliorum malus exitus. Romanarum cladium causae. Catalani Colliupolin, caesis oppidanis, muniunt. Terra et mari bellum apparant. Mari vincuntur a Genuensibus. Berengarius, navarchus captus ; deinde redemptus. Cataiunorum consternatio. Omnia ipsis infesta. Tolerandae obsidioni se accingunt. Turcos auxilio arcessunt. Praedas agunt. Michaêl Imperator in eos movet. Turcopulos et Massagetas secum ducit. Iurta Apros castrametatur. Exercitum instruit. A Massagetis et Turcopulis deseritur. Turbatam aciem frustra conatur restituere. In hostes temere invectus vis cvadit. Equitis fidelis virtus. Andronicus filium obiurgat, ut vitae prodigum. Romanorum fuga et elades. Turcopulorum ad Catalanos transitio. Catalanorum duces inter se dissident. Berengarius occiditur. Ximenes Byzantium se recipit. Ornatur Magni Ducis titulo, et affinitate Imperatoris. Massagetae in Scythiam transituri a Turcopulis et Catalanis profligantur (4). Imperatrix, privignum erosa, liberos suos conatur ei exaequare. Mos succedendi apud Latinos principes receptus. Andronici usores duae: liberi sex. Andronicus uroris petitioni refragatur. Haec virum fastidiis ulciscitur. Unde dissidium. Irene Thessalonicam secedit. Maritum traducit. Mulierum impudentia. Andronici lenitas. Irene filio suo Theodoro urorem quacrit. Conditione ab Athenarum duce repudiata ad Spinulam itur. Latini nobiles Imperatorum Byzantinorum affinitatem vir dignantur. Irenes genus. Marchionum dignitas. Digressio de dignitatum titulis. Marchionum Longobardorum provincia. Theodorus eo mittitur. Multas opes secum transfert. Ioannes, alter Irenes filius, Nicephori Chumni fliam urorem accipit. Sine liberis decedit. Irenes profusa liberalitas erga Cralem generum. Spes delusae. Cralis usor cur sterilis. Crales, Irene urgentsuccessorem sibi designat, primo Demetrium; deinde Theodorum Marchionem, usoris suae fratres. Neuter in Triballia assuescit (5). Catalani Thraciam vastant. Locum quaerunt, in quo consistant. Quantae corum copiae fuerint. In Macedonia apud Cassamdriam hibernant. UrBibus Macedonicis imminent: in primis Thessalonicae. Andronicus Christopolitanas angustias mumit. Milites conscribi curat, qui urbes defendant. Hoates commeatu destituti reditum in Thraciam parant. Audiunt
graeclusum sibi iter. In magno metu versantur. Thessaliam petumt, Iurta Olympum castrametantur. Agros finitimos populantur. Qui et quot Turci fuerint in exercitu Catalanorum. Quos duces habuerint. Ut in itinere Thessalico praedam partiti discesserint a Catalanis (6). Catalani Turcis dimissis in Thessaliam irrumpunt. Prineipum Sebastocratorum haeres ultimus morti vicinus. Nius uror. Liberi ex ea nulli. Thessali Catalanos sibi conciliare amicitia statuynt. Catalani Thessotorum pecuniam et societatem incertae spei praeferunt. Superatis Thermopylis iuxta Cephissum castra ponunt. Cephissi cursus. Athenarum princeps Catalanis transitum negat. Eosdem contemait. Catalanorum vires. Callidum strategema. Atheniensis excrcitus numerosus in limum impingit. Internecione deletur. Catalani Thebas et Athenas capiunt. In iis locis considunt (7). Turci relictis Catalanis suos duces sequantur. Melecus recipit se ad Cralem. Chalel in Macedonia subsistit. Pacems offert Romanis. Pacis conditiones. Magnus stratopeiarcha Turcos ad Hellespontum perducit. Romani fidem violant. Turci castellum occupant. Aurilia arcessunt. Regionem vastant. Michaēl Imperator ad eos debcllandos evocatur. Militum rusticanorum temeritas. Romanorum socordia. Barbari sibi et rebus suis optime consulunt. Vexillum Imperatorium adoriuntur. Imperator a militibus destituitur. Pebilis et invitus discedit. Duces resistunt. Ab hostibus capiuntur. Imperï insignia direpta et ludibrio habita (8). Athanasii patriarchae altera secessio. Secessionis causa. Nipho in cius locum succedit, vir illiteratus. Eius studia et malae artes. Uno hoc laudandus, quod Arseniatas ad communionem admiserit. Arseniatarum petitiones. Quinam ex his schisma renovaverint (9). Turci Thraciam vastant. Imperator mercenarios milites peregre accire statuit. Fisci inopia. Petitum a Crale ausilium. Philes Palaeologus Turcicum sibi bellum deposcit. Eius elogium. Ab Andronico ob innocentiam vitac laudatus postulata impetrat. Militum animos sibi mancipat. Hostium consiliss per exploratores cognitis legiones educit. Apud Xerogypsum fuvium castra ponit. Turcorum adventus. $\boldsymbol{P}_{\mathbf{s}}$ gnae apparatus. Ut aciem inclinatam philes restituerit. Barbarorum strages. Romani instant fugientibus. In Chersoneso castrametantur. Imperatoriae triremes Hellespontum obstruunt. Aurilia Romanis a Crale et a Latinis missa. Turcici praesidii oppugnatio. Latinorum machinae. Barbari nocturnis cruptionibus frustra tentatis spem salutis abiiciunt. Se et sua omnia Latinis dedunt. Multi per noctem a Romanis intercepti et trucidati. De cacteris quid actum sit a Latinis (10). Niphoni ob sacrilegia expulso Ioannes Glycys laicus in patriarchatum succedit. Huius elogium. Cur habitum monasticum non inducrit. Gregoras iuvenis. Eloquentiae studiosus. Glyceos auditor assiduus. Theodori Metochitac auctoritas. Filia Ioanni Panhypersebasto nupta, Lens Metochitae. Animi et corporis dotes. Summa eruditio. Dicendi gemus. It litterarum studium cum rei publicac administratione coninnncrit (11). Irenes Imperatricis obitus. Sepultura. De eius pecuniis quid actum sit. S. Sophiae templum ruinam minatur. Duabus pyramidibus exstructis fulcitur. Andronicus mavult vetera aedificia instaurare, quam nova erstruere. Eius modestia laudatur. Templa ab eo restituta. Eiusdem opera alia publica. De columna, statua et cruce in vestibulo templi S. Sophiae ercetis. Cruz deiecta reponitur. Caetera longo tempore labefacta renovantur. Statuae dimensio. Item crucis et globi (i2). Andromico iuniori uror datur Irene Alemana. Michaèl Imperator Thessalonicam abit. Abeundi causa. Ibidem moritur. Oraculum de eins morte. De rebus Thessalicis repetuntur ea, quae iam dicta fuerant. Ioannis Ducue sine tiberis defuncti provinciae et urbes distractae. Quaedam Romano Impevio adiectae. Caeteris poenac a Symodo frustra indictac (13).




















## 

1. Sub hoc tempus ex Oriente maximi calamitatum flactus exundarunt, perinde ac si infiniti ventorum turbines repente confligerent et omnia sursum deorsum agerent ac permiscerent. Nam cum Imperii Romani orientales tractus militaribus copiis destituti essent, Turcorum satrapae sociatis viribus omnia usque ad mare universum incursare, et in ipsis iam littoribus colonias conatituere coeperunt. Et maxima quidem pars virorum simul et mulierum, item infantes, iumenta, pecuniae, in hostium potestatem concessere. Qui vero clam evaserant, eorum alii in proximas urbes confugerunt, alii inopes et suis rebus spoliati in Thraciam traieceruot. At Turci iam inita concordia omues quae in Asia erant Romanae ditionis provincias sorte distribuerunt. Carmano Alisurio maior Phrygiae mediterraneae pars obvenit: item quaecunque ad Philadelphiam et ad proxima quaeque loca pertinent ab Antiochia usque urbe, quae ad Maeandrum fluvium sita est. Quiequid inde est Smyrnam usque et ad eam quae interiacet maritimam Ioniae oram, Sarchani cuidam obtigit. Nam Magnesiam, Prienen, et Ephesum alius, nomine Sasan, iam interceperat. A Lydia et Aeolia usque ad Mysiam Hellesponto adiacentem Calames et filius eius Carases obtinebant. Quac circa Olympum suut, et omnem inde Bithyniem Atman.

## HISTORIAE BYZANIINAE VII. 1.215






















 vov ivvō̆́óte

A flumine Sangario ad Paphlagoniam Amurii liberl inter se partiti sunt. (II.) Sequente anno dicunt Athanasium, qui patriarchatum ante Ioannem tenuerat et abdicaverat, Imperatori clam nunciasse, praevidere se impendentem Romanis divinam indignationem: hortatumque ease, ut tribus perpetuis noctibus Deum deprecaretur. Cum antem postridie terrae motus factus esset, dixisse Imperatorem, eam ease praedictam ab Athanasio numinis indignationem: ac post affirmasse, neminem patriarchico solio digniorem esse. Neque enim nisi divinitus illustratum futura praevisurum fuisse: persuasumque habere, cum primum is in patriarchalem sedem restitutus foret, hostes quam longissime ab Imperii Romani finibus recessuros, futurumque ut ver hiemi, serenitas tempestati anccederet, et Romamae ditionis limites facile propagarentur. (III.) Ea res fere omnes pontifices et sacerdotea, omnes monasteriorum praepositos, clericos omnes, et universos paene dixerim aedilitiorum munerum aliorumque negotiorum publicorum administratores, viri severitatem recordatos, haud mediocriter perturbavit. Itaque Imperatori de terrae motu et vaticiantione Athanasiil concionanti fidem habere mon poterant: sel submurmurabant, quod illius magaificandi atudio ea confingeret, et falsam illi auctoritatem comciliaret, ut
A. M.



















 voy. 11. Totam hanc sectionem om. A. Vid. Notas.
sui desiderii probabilem habere causam videretur. Sed tamen blandimentis et verbis ad persuadendum accommodatis Imperator quosdam e pontificibus et monachis circumventos in suas partes pellexit, cum quibus pedes ad Athanasii cellam circa Xerolophum abiit; et apud illum quae dicenda erant de patriarchatu locutus persuasit, ut illius dignitatis insiguia reciperet. Neque enim alia manuum inopositione, plansuve et triumphis ad eam pertinentibus, opus esse, cum ea illi iampridem abunde contigisset, quamvis interim eam ex moerore repudiasset. His ita gestis septimo die Athanasius in patriarchicum solium redit. (IV.) Tum autem forte in Urbe versabatur Aegyptiacae Alexandriae patriarcha, vir gravis, cuius mores solertia ips; ingenii ornabat: quas ob res eum Imperator plurimum reverebatur et diligebat. Is cum inflammatum Imperatoris studium erga Athanasiun videret, audiretque eum illius nomen maguis laudibus ad miraculum usque extollentem, adeo ut eum toto animi affectu divo Chrysostomo aequipararet, festive admodum magniloguentiam et intempestivum eius stadium taxarit his fere verbis: ${ }_{o n}$ Erat," inquit, "sator quidam, qui felem albam habebat, unum quotidie marem domi capere solitam: quae aliquando per imprudentiam in

## HISTORIAE BYZANTINAE VII. 2.























zraixet rois
17. बradiops $\alpha \pi i z o v \sigma \alpha$ rijs ท̀zzipov, ci' A. Vid. Notas. 21. roviro
medium vas incidit, in quo sutor ille atramentum habebat, tingendis coriis destinatum, unde et vix eluctata tota nigra evasit. Ac mures quidem opinabantur eam, monastico habitu sumpto mutatam, non commissuram esse deinceps, ut carnibus vesceretur. Itaque metu posito per pavimentum dispersi odorari et vestigare coeperont ea quibus alerentur. Illa vero cum prodiisset, et tantam praedam oculis suis obversari vidisset, omnes simul comprehendere admodum cupiens haudquaguam poterat; attamen duobos comprebeasis epulata est. Reliqui omnes fuga salutem quaesiverunt, admirantes, guo pacio sumpto monastico habitu crudelior evasisset. Vereor igitur," inquit, ${ }^{\text {ne }}$ et Athanasius hic, praedictionum praemium sedem patriarchicam iamnunc consequatus, priorem illam asperitatem posteriore multo maiore delent, sumpta inde superbia elatus."
2. His temporibus Carolus Iraliae et Theodoricus Siciliae Rex bellum inter se gesseruut. Est autem Sicilia magna et populosa insula, milliaribos non amplius triginta a continente distans : sil quis fretum, quod inter Seylleenm Italiae promontorium et Messanam Siciliae maritimam urbem interfloit, metiatur. Carolus igitur, qui iampridem Siciliae potiri cupiebat, et id consilium animo agitabai, clam naves longas aedificat: cseteraype ad





















11. Juazovilocs A., д̀courovzicus W.
bellum tam mari quam terra gerendum necessaria pro virili comparat. Tandem cum inimicitiae in apertum erupissent, Carolus Theodorico adhuc imparato formidabilis erat, et valde eum premebat, e continente subinde ininsulam traiiciendo cum omni et peditatu et equitatu suo: ac per biennium damnis illatis hieme domum se recipiebat; verno autem tempore maioribus semper copiis bellum redintegrabat. (II.) Illis porro temporibus accidit, ut Latinus quidam, Rogerias nomine, ex inferiohe Iberia et ex Gallia, quae sita ultra Alpes magis versus Occidentem vergit, collecto exercita sordidorum hominum, bellis tam marinis quam terrestribus assuetorum, non minus quatuor triremibus inde compleret; atque ita piraticam, cuius erat omnium qui unquan fuerunt peritissimus, impune exerceret. Non enim naves onerarias tantum, quae a Septentrione et Austro profectane ascenderent et descenderent, invadebat: sed magnas otiam insulas praeter et circum navigando infestabat, et mari infero metuendus ovaserat. Cam igitar Sicilia iam ab omni parte Caroli exercitibus obsepta esset, ac Theodoricus eo redactus foret, ut externa auxilia petere cogeretur, Rogerium illum quem diximus arcessit, hortaturque, ut etiam alios undecunque fortiosimos asciscat, circiter mille equites, ut aequatis viribus atrenue et fortiter dimicent adversus Caroli exercitus appositum. Cum autem ille adreniaset, et mille pedi-

## HISTORIAE BYZANTINAE VII. 3. <br> 219


















 ди́үрити. voi à ara




## 7. ${ }^{2} / \alpha_{\varepsilon}$ W. <br> 20. Evvìsoay A.

tes, quibus classis constabat, ac totidem, quos inter equites retalerat, secum adduxisset, statim omnes Siculae urbes, quascunque Carolus captas subegerat, tessera veluti conversa, ad Theodoricum redierunt, alienum iugum tolerare haud assuetae. (iII.) Id Carolus cum audisset aegerrime tulit, ut quedam quasi furore percitus videretur, quod diuturnas spes suas ad exitum iam perductas, et omni laborum fructu tantum non cumulatas, in ipso portu cerneret effusas. Igitur exeunte vere cum magnis copiis ailventat. sed cum Theodorico iam et numero et viribus firmiore coogressus aliter guam volebat discessit. Eo anno sic exacto sub veris initium totam Itslinm, ut ita dicam, Carolus in Siciliam traducit: ut ultima haee disceptatio easet, quae diuturnis bellis finem imponeret. Sed denuo longe pluribus amissie victus domuan redit, malorum gravissimorum numerosum veluti agmen secum valieas. Rebus ergo ex omni parto desperatis legatos ad Theodoricum de pace et affinitate inter liberoo iungenda miltit.
8. Quse cum utrinque placuisent, armisque positis reges pacem concordem agitarent: Catalanis, Theodorici socits, deliberandum esse visum eest, quo converai rebus suia congenlerent. Neque enim aedes illis aut certae posseisiones erant, quas eos reditum suum urgere cogerent s sed alias aliun-


























de et multi multis e locis racui et expediti propter latrocinii emolumenta confluxerant, incertis sedibus in mari oberrantes. Eorum igitur duci Rogerio placuit ad Imperatorem Andronicum legatos mittere, qui significarent, venturum se ei auxilio contra Turcos, si ita vellet. Quae conditio cum valde Imperatori placuisset, e Sicilia Byzantium proficiscitur, duo hominum millia secum ducens: quorum mille Catalanos nominabat, quod plerique ab illa gente oriundi essent: alteros mille Almugavaros; sic enim Latinus sermo pedites ad bellum euntes vocat. Idcrirco ille hos quoque in eum militiae ordinem ascriptos eo etiam nomine appellavit. (III) Statim igitur cum venisset, Imperator eum sibi per affinitatem iungit, Maria sororis suae et Asanis filia nuptum illi data, eundemque Magni Ducis dignitate ornat. Sed cum paulo post alius etiam Catalanus Berengarius Entenca a Roger.u arcessitus advenisset, ipsi quidem Rogerio Caesaris titulum, Berengario autem Magni Ducis dignitatem Imperator decernit. Impensae vero, quaecunque in corum vestinenta et donativa et annua stipendia factae sunt, adeo omnem modum excessere, ut brevi tempore fiscum exhauserint. His ita provisis cum in Asiam traiiciendum esset, et cum hoste pugnandum. quid dicam quantas in transitu clades Romanis, qui in oppidula àsiae ma-



A. $c$. 1282 ad 1328






















ritima confugerant, importarint? Viris enim et mulieribus pro mancipiis abusi sunt; eorum vero rem familiarem omnem pro sua consumpserunt: et (ut fieri solet) in itinere multas execrationes ex imo pectore profectas, et lacrymas multas collegerunt, quas miseri illi iniuria ab his affecti profundebant. Et haec quidem primo anno acta sunt. (III.) Insequuto autem vere Philadelphiam iverunt ad expellendos hostes, qui eam urbem obsidebant. Nempe cives Philadelphienses geminis malis oppugnabantur: foris hostilibus copïs, quae iamdudum circumsedebant; intus hoste multo graviore, penuria rerum necessariarum et fame. Ac id quidem munus pulcherrime et fortissime administrarunt, dextera ipsa Dei superne adiuvante, propter insignem virtuten Theolepti, divini viri, qui illi urbi praeerat in sacria. Nam cum Turci Latinorum disciplinam inilitarem armorumque splendorem et vio- , lentissimum impetum vidissent, metu perterriti non modo procul ab urbe, sed paene ultra veteres Romanorum fines fuga se abripuerunt. Tantus enim et talis erat ille exercitus, ita et armis et rei militaris use et militum nomero instructus (una enim cum Latinis militabant non modo Romani lectissimi, sed et omnis Alanorum exercitus), ut haud abs re conspectu illius

## 222

## NICEPHORI GREGORAE


6791



















 tavtiov tǎy?
hostes percellerentur, multique dicerent, nisi eos Imperator aliquo metu deterritus longius progredi vetuisset, nitili fuisse probibiturum, quo minus brevi omnes Romanas et urbes et provincias hostibus vacuas ac purgatas Imperatori tradidissent. Sed ea loquebantur homines, quii prasesentia tantum coosiderabant, neque quiequam altius animo complecti poteranit. Divinum enim revera iudicium illod erat, iampridem confirmatum, ut Romanum imperivm extremis calamitatibus affligeretur. Quapropter arcenis Providentise rationibus plarime res utilia consilia impedire, multae autem ad adiuvanda ea quae noxia essent concurrere videbantur. Sed ittam quidem expeditionem sub finem veris facile confecerunt. (IV.) Cum autem longius progredi non possent, propterea quod nullos habbebant ductores, quir vias ggutas et minime tritas indicarent, et planum iter ipsis facerent, ( vide-
bant enim bannt enim expeditionem illam longinquam, nemine viam monstrante, sine
multis caedibut tis bellisedibus confici haud posse, neque vero is erat Rogerius, qui mulverii ac diegionati prudentian parta magnum discrimen sic temere adiret) dique Alanit Latini vero cum Rogerio Caesare urbeeq quae miseris Romanis reliquae erant pervagati pessime habuernts, hostili impetu in eos, a quibus arcessitif fuerant, converso, causam afferentes, quod constitutum ab Imperatore annuum stipendium non accepissent, ac proinde necesarrio an-



A. c 1282 ad





















$$
\text { 1. } \tau \dot{v} v \lambda \mu \dot{\nu} y-\sigma \varphi \tilde{\alpha}_{S} \text { add. A. } \quad \text { 5. } \tau \varepsilon \text { add. A. }
$$

tequam fame consumerentur, eorum opes consumerent qui se arcessissent, et pactis ac conventis non stetissent. Itaque cerrnere erat bona miserorum Romanorum omnia diripi, virginibus et matronis contumeliose illudi, senes et sacerdotea vinctos abduci, et supplicia cum alia pati, quae nova quotidie in miseros Latinorum immanitas excogitabat: tum imminentem cervicibus securim, ut iamiam morituros, videre, niai abditam pecuniam ostendissent. Qui omnia proferebant, pistillo nudiores abibant : qui nihil quo se redimereat habebsant, extremitatibus corporum mutilati miserabile in viia spectaculum iacebant, aliquem scilicet quaerentes, qui frustum panis aut
oboum porrien obolum porrigeret; ut quibus nihil ad sustentandam vitam subsidfi, praeter vocem et lacrymarum rivos, reliquum esset. (V.) Quae cum Imperator resciviset, haudquaquaan ferenda el visa sunt; quoniam heec Romanas provincias longe atrocius quam belli mala affligebant, et simul Deum etinam ad iram concitabant contra eos, qui peregre illos arcesaiseent. Neque tamen corum iniurias ulcisci promptum erat, eo quod ob magnam egestatem ludibrio erant Imperatoriae legiones. Anguatis igitur rebus, cum opus easet aliquo strategemate, cuius praesens auxilium foret, traiicit Rogerius Caesar, et omnem Latinum exercitum secum in Thraciam adducit. Nithil enim Asiaticis Romanis erat reliquum vel pecuniae, vel re-













B













rum aliarum, quibus carnificum ventres alerentur. Ac visum illi est, caeteris in praesidio Calliupoleos relictis, cum ducentis militibus delectis Michaëlem Imperatorem, qui tum Orestiade in Thracia cum exercitu commorabatur, convenire, ut et constituta omnia stipendia postularet; et, si esset opus, minas adderet. Quo facto inflammata iracundia, quam Imperator contra istum iam antea animo conceperat, plures milites strictis ensibus circumdatum iuxta regiam interficiunt, unaque aliquot eius comites. Nam maior eorum pars clandestina fuga periculum evaserunt; iique contentiore cursu Latinis Calliupoli agentibus quid actum esset nunciarunt.
4. Ac Romani quidem milites hoc facinore perpetrato putarunt se Latinorum animos contudisse, et ab insolenti fastu ad meliorem frugen revocatos eo adduxisse, ut et voluntatibus posthac et corporibus ultro $\operatorname{tanc}$ ', um mancipia obnoxii essent Romanis, ac ut duorum alterum uno consensu eligerent, vel illis sponte servire, vel qua venissent, inviti pedem referre. (II.) Yerum huiusmodi cogitationes animum humi repentem et crassioris materiae limo ab ijsa natura infixum sapiunt; qui intelligere non possit, quas-
dam esse Provident et quibus rerum exitus certos, causae ipsae praeviae spondeant: porro nous eas quidem ultro oblivisci, et molestiam quae inde existit prae philautia de-

## HISTORIAE BYZANTINAE VII. 4.




A. C. 1232 ad 1328



















 14. $2 v$ ante $\varepsilon$ il add. A. 17. evezze A., ivgiet W. 21. rovil A., ravil W.
clinare; vindictam vero easdem suis pugillaribus inscriptas custodire, ac messis trituraeque tempus quodammodo expectare, ut quemadmodum quisque sementem fecerit, ita et suo tempore metat. Alioqui sane ipso eventu homo coceri queat, iis quae divinitus non prosperentur, et terram et mare et aerem adversari, tanquam fugitivum Dei, et violatorem iustitiae fortiter ulci${ }^{\text {scentia. Idem ubi sese cognorit, ipse sibi praecipere queat, non refragan- }}$ dum esse latae divinitus sententiae, qualis ea cunque fuerit; neque violenter quiequam agendum, sed sua sorte acquiescenti fallendum tempus, ac vim necessitatis adiutandam potius quam impediendam, licet aliter agat nos quam vellemus. Longe enim melius esse potentiorem vim sequi nibil agendo, et eodem cum ipsa impetu abripi, quam agendo aliquid materiam veluti praebere iniqui temporis violentiae: quod perinde fuerit, ac si quis flammae impetum reformidans adhuc circum aedes vagantis non quidvis moliatur, quo eam longius progredi vetet, aut etiam prorsus restinguat, sed sarmentorum fasciculos congerat, et multum olei affundat: aut si quis vehementi Borea desuper ingruente et immanes fluctus per pronum ex aliis alios volvente tamen navicula exigua adversis fluctibus ultro navigare incipiat. Ea enim esse ciusmodi, ut aspectum minime laetum iucundumve prae-

# GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN STAATEN. <br> Herausgegeben von 

A. H. L. HEEREN, F. A. UKERT, W. v. GIESEBRECHT UND K. LAMPRECHT.

# GESCHICHTE <br> DES <br> OSUINISCHEN REICHES. <br> <br> NACH DEN QUELLEN DARGESTELLT <br> <br> NACH DEN QUELLEN DARGESTELLT <br>  <br> N. JORGA, <br> Professor an der Universität Bukarest. <br> Erster Band. <br> (Bis 1451.) <br>  <br> $$
\begin{gathered} \bullet \\ \bullet \\ \vdots \end{gathered}
$$ <br> GOTHA 1908. 

FRIEDRICH ANDREAS PERTHES AKTIENGESELLSCHAFT.
sammengedrängten Städten elendiglich dahinleben, findet er kein Vergnügen. Dem Euphratufer folgend steigt er herab, nach Syrien hinein - vielleicht eine Erinnerung an den anderen, seldschukischen Soliman. Nicht weit von Alep will er einen Fluis durchreiten; er spornt das gehorsame Pferd an und findet in den reifsenden Wellen den Tod, wie kurz vor ihm der grofse deutsche Kaiser in einem anderen kleinasiatischen Flusse. Man vermag sogar, dort, wo die Anwohner von einem alten „türkischen Grabe" sprechen, seine Ruhestätte zu zeigen ${ }^{1}$ ).

Als Söhne des verstorbenen angeblichen Schachs werden Sunkurtekin, Güntoghdi, Ertoghrul und Dunder aufgezählt, die alle vier entschieden echt türkische Namen tragen. Aber nur Ertoghrul erscheint in glaubwürdigen, nicht allzu späten Quellen. Zwar der so ausführliche Pachymeres kennt ihn nicht; erst bei Chalkokondylas, einem Erzähler aus dem 15. Jahrhundert, der türkische Quellen benutzt und die türkische Herrschaft in Europa in der Absicht, sie zu verherrlichen, als eine Fortsetzung des alten Reiches betrachtet, tritt er uns historisch entgegen, aber er ist bei ihm der Sohn eines Ogus - Alp und ein Enkel des "grofsen Richters" Jundus-Alp, Juduzalpis ${ }^{\text {T }}$. Auch sein Bild erscheint in der griechischen Beleuchtung zweifellos ganz entstellt: er soll über eine bedeutende Seemacht verfügt haben, seine Schiffe sollen bis nach Euböa und den moreotischen Gestaden gesegelt sein, zu einer Zeit, als Alaeddin in Ikonion herrschte ${ }^{3}$ )! Auch hätte er vom Dorfe Soguti (Sögud, byzantinisch Thebasion) ${ }^{4}$ )

[^62]in Mysien aus, 250 Stadien vom Meere entfernt, eines kleinen Barbarenreiches gewaltet ${ }^{1}$ ). Auch die türkischen Jahrbücher kennen diese erste "Hauptstadt" unter dem Berge Tmolus, in der Nähe der Festung Biledschik, nur dafs die Bewohner jedenfalls im Sommer ringsumber ins Gebirge gingen, trotz alles "hauptstädtischen" Charakters.

Vermutlich war Ertoghrul einer der fremden turkomanischen Heerführer des grofsen Alacddin, ein Turkomanenhäuptling, wie sic eben damals, als selbst Kaiser Laskaris von ihnen gefangengenommen und dem Sultan verkauft ward, allerorten in Kleinasien ihr Handwerk zu treiben beginnen, für jeden Machthaber gefährlich und wertvoll. Nach türkischer Überlieferung wäre er zuerst bei Angora, dann am Berge Karadschadagh erschienen: Alaeddin brauchte die 400 Turkomanen Ertoghruls im Kampfe mit den Mongolen. Wie jedem Mächtigen im ikonischen Reiche wurde auch ihm ein militärisches Lehn - das also wäre Soggud gewesen - verliehen, um sich davon nach dem Muster der byzantinischen Stratioten erhalten und bewaffnen zu können. Wenn das türkische Zeugnis recht hat, hätte er auch den befestigten Ort Karahissar (Maurokastron) überrumpelt. Jedenfalls genügten dem habgierigen Turkomanen solche Erfolge nicht; vielmehr waren seine Leute bald gewöhnt, sich in den fiskalisch hart bedrängten, von reichen, aber hilflosen Bauern bewohnten Themen an der Propontis und am asiatischen Bosporus sichere Beute zu suchen ${ }^{2}$ ).

Nach Alaeddins Tod durte Ertoghrul so ziemlich als unabhängiger Herrscher auftreten. Jährlich im Frühling stiegen seine Türken hinauf ins Gebirge; jährlich zogen die stets kriegsbereiten Jünglinge des Lagers ins „römische" Gebiet, um dort ihre Tapferkeit und Geschicklichkeit zu erweisen und sich chrende Beute zu erwerben. Nicht weniger als 93 Jahre soll das Leben Ertoghruls gewährt haben; späterhin wurde sein Grab in Sögud von türkischen Wanderern aufgesucht. Und man erzählte sich in Asien, das jetzt seinem Stamme gehörte, von wunderbaren Visionen und Träumen, die dem rohen Söldling und einfachen

[^63]Hirtenführer die glänzende Zukunft seines Hauses vorhergezeigt hätten ${ }^{1}$ ).

Weit reicher noch wird die Laufbahn Othmans, eigentich Osmans, als des eigentlichen Begründers des nach ihm benannten osmanischen Staates von der türkischen Sage ausgeschmückt. Mit zahlreichen Verwandten und Getreuen umgeben die späteren Chronisten des neuen Reiches den Ghazi, ,,den Tapferen", den immer der Sieg begleitet. Sein Bruder Sarujati-Saudschi fallt im Kampfe mit dem griechischen Befehlshaber Kalanos und wird dadurch zum Sehib, zum Glaubensmärtyrer; sein Grab in Sögud wird als heilig angeschen ${ }^{9}$ ). Auch Saudschis Sohn BaiKhodscha trägt die Waffen gegen das verachtete Christengesindel ${ }^{3}$ ). Ak-Temur, "der weifse Temur ", cin Spröfling von Osmans zweitem Bruder Jundus-Alp, nimmt an viclen gröfseren Schlachten teil und geht als Gesandter seines Oheims an den verfallenden Hof von Ikonion ${ }^{4}$ ). Dunder, der Sohn des früheren Prinzen desselben Namens, wird von Osman selbst mitleidlos durch einen Pfeilschufs getötet, als er von einer kriegerischen Unternehmung abrät ${ }^{5}$ ). Ein anderer Sohn Jundus - Alps, Aithogdi, fallt in der grofsen Schlacht bei dem "Schlosse der Schafe", Kujun-Hissar, wo die vereinigten christlichen und mosleminischen Nachbarn dem gefährlichen Emporkömmling entgegentreten, und erhebt sich durch diesen Tod ebenfalls zu den seligen Sehibs; sein Grab besitzt die wunderbare Kraft, ebensowohl bauchkranke Pferde als fieberkranke Menschen zu heilen ${ }^{6}$ ).

Aus derselben Quelle erfährt man von der Jugendliebe Osmans zu der schönen Malchatun aus dem Dorfe Itburnu; von dem alten Scheich Edebali, der an der Handelsstrafse ein Gasthaus, ein Imaret hält und dessen Tochter symbolisch dem bei ihm aufgenommenen Osman im Traume erscheint, um in den nächsten Tagen scine Frau, die "Sultanin" Malichon zu werden; und von ihrer Schwester, die Kaireddin aus dem Gefolge Osmans, den künftigen Bascha, heiratet. Malichon wird die Mutter

1) Türkische Jahrbücher.
2) Leunclavius Sp. 125 .
3) Ebenda Sp. 124.
4) Ebenda Sp. 126, 158 .
5) Ebenda Sp. 132 .
6) Ebenda Sp. 157.
des tapferen Urkhan und eines zweiten Sohnes, der nach dem Namen des seldschukischen Protektors Alacddin, sonst Ali, genannt wird. Die Sultanin stirbt in hohem Alter, etliche Monate nach dem Tode Edebalis, des nunmehrigen Besitzers des Schlosses Biledschik ${ }^{1}$ ), und wird in diesem Schlosse zur Seite des Vaters beigesetzt. Auch ein Sohn Edebalis, Mahmud-Pascha, wird als Augenzeuge vieler Geschchnisse zur Zeit Osmans erwähnt ${ }^{2}$ ).

Als treuer Freund aber, der immer an der Seite Osmans ist und ihm zu Gefallen zuletzt sogar den muhammedanischen Glauben annimmt, wird der christliche Nachbar Michael (Michacl Köse) von Chirmenkia genannt. Der immer dienstfertige Tschausch Samsama, der Sorkona und Karatekkin zu Lehn erhält, hat einen Bruder Sulmissa, der ihm an Tapferkeit nicht viel nachgibt ${ }^{3}$ ). Weiter erscheinen als „Tapfere" (Ghazis), als Auserwählte des Begründers der osmanischen Macht, Tadschi-Ali, Dursun-Fakich, Hassan-Alp, der spätere Herrscher von Jark-Hissar, Durgut-Alp, dem Ainegöl verliehen wird ${ }^{4}$ ), Balabanzuk, Saltuk-Alp, KungurAlp von Karatepessi, dem „Schwarzen Hügel ", Abdurrahman, der Statthalter im Bosporusgebiete, Aktsche-Khodscha von Upsu (Hypsu), und aller Heldentaten werden von den Chronisten nach Gebühr behandelt.

Nicht weniger ausfürlich findet man endlich in diesen verdächtigen Quellen alle Förderer, Nachbarn und Feinde Osmans aufgezählt. Da begegnet uns der vermeintlich mächtige Alaeddin II. von Konieh, der unversöhnliche Teiffurst von Kermian, der Tatar Dschandar, der, als er geschlagen wird, versprechen mufs, das osmanische Gebiet nie mehr anzugreifen '). Man trifft ferner auf christliche "Könige" (tekkiur, vgl. armenisch takawur), die, bei dem Mangel einer regelrechten und straffen Verwaltung, aus ihren befestigten Städten, aus ihren zópuč oder Burgen, von den Türken Hissar genannt, das ganze Land, den Winkel zwischen dem Gosu und dem Sangaris zu beherrschen imstande sind, der nördlich an Nikäa, westlich an die grofse fleifsige Stadt Brussa und den von den Türken als Keschisch bezeichneten Olympos,

1) Leunclavius Sp. 154 .
2) Ebenda Sp. 115 .
3) Ebenda Sp. 129.
4) Ebenda Sp. 154.
südöstlich aber an das alte Doryläon (das für die Leute Osmans schlechthin ,, die alte Stadt", Eskischehr, ist) stöfst ${ }^{1}$ ): sie wenden dabei das genugsam bekannte byzantinische Ausnutzungssystem an. Die osmanische Chronik erzählt uns von den unglücklichen Schicksalen dieser kleinasiatischen Feudalen, die sich zwar durch Rasse und Glauben, keineswegs aber in Einrichtungen, Sitten und moralischen Anschauungen von den mosleminischen Eindringlingen unterscheiden. Der Herr von Biledschik (griechisch Belokoma), einem rheinischen Barone des 13. Jahrhunderts nicht unähnlich, wird von Osman getötet, und sein Schlofs fällt an den Sieger ${ }^{z}$ ); nicht besser ergeht es dem Nachbar in Zuplion. Ka-radscha-Hissar, gricchisch Melangeia, wird den Christen entrissen. Auch der griechische Verwalter von Angelokoma, einer Burg, deren Name von den Türken in Anspielung auf den naheliegenden See (türkisch göl) Ainegöl ausgesprochen wird, verschwindet vor den natürlich fortschreitenden Eroberern aus dem alten Räıberneste Sögud ${ }^{3}$ ); darauf kommt die Reihe an die Christen von Chalke (türkisch Koltze) ${ }^{4}$ ) und von Sandaraka (Sorkon) jenseits des Sangaris ${ }^{5}$ ). Das alte Philomelion, wo byzantinische Kaiser bisweilen ihr Lager aufgeschlagen hatten und das nun auch Akgöl, ,,der weifse See", heifst, sicht die "Ghazis" erscheinen ${ }^{6}$ ); die Ortschaft Köpri-Hissar, ", die Burg der Brücken", d. h. der fünf Brücken über den Sangaris, den neuen Sakara der Osmanen, wird türkisch ${ }^{7}$ ). In Kelbianon-Gelfilan werden türkische Spahis an Stelle der griechischen Stratioten angesiedelt. Ebensowenig vermag sich Jar-Hissar zu halten: der älteste Sohn Osmans heiratet die Tochter des dortigen Schlofshauptmanns, die durch ihre Schönheit weit berühmte Lulufer, die in Brussa ",an der Stadtmauer bei Kaplidsche und dem Imaret" begraben liegt ${ }^{8}$ ). Eine bedeutendere Erwerbung ist Jenischehr, , die neue Burg", nur 20 Meilen von Nikäa, dem Isnik der Türken, entfernt ${ }^{9}$ ): hierhin wird die Hauptstadt des kleinen osmanischen
[^64]Fürstentums verlegt und der alte Name des Ortes mit der Zeit - aber gewifs erst später - in Beg-Schehr umgewandelt ${ }^{1}$ ). Als die benachbarten Gebieter mit dem Strategen von Brussa an ihrer Spitze und von dem mosleminischen Herrscher in TekkeIli unterstützt sich gegen Osman vereinigen, wird der türkische Gegner bis nach Lopadion, dem nunmehrigen Ulubad, verfolgt ${ }^{2}$ ); hier liefert ihn der byzantinische Befchlshaber seinen stammverwandten Feinden aus, und er wird getötet. Der Schlofshauptmann von Lebedos - Lebededschi-Hissar - mufs die Oberhoheit Osmans anerkennen, und sein Sohn dient in dessen Heer. Leuke - Lefke - erklärt seine Unterwerfung; die Burg Meketse schliefst sich an. Nicht glücklicher sind die Verteidiger von Asprokastron - Akhissar - und Gaiukoma - Geive - in ihren Bestrebungen, diese byzantinischen Kastelle dem Reiche zu erhalten. Karatepessi, der „Schwarze Hügel", Karatekkin, Hypsu (Upsu) sowie Halonas oder Sol-bazar (Salzmarkt) fallen in kurzer Folge den "Tapferen" in die Hände, die als Lehnsritter nach byzantinischem Muster, als Besitzer erblicher Timars bald das ganze Gebiet innehaben und naturgemäís ihren Besitzstand zu erweitern trachten ${ }^{3}$ ).

Bei jeder Gelegenheit wird die Schlauheit Osmans hervorgehoben: durch allerlei Listen und Betrug versteht er es, seine Krieger in die starken Schlösser einzuschmuggeln. Sie müssen als Bäuerinnen verklcidet zu Markt gehen; sie dienen weiblichen Familiengliedern des Begs von Sögud, die angeblich auf der Fahrt nach einem sicheren Zufluchtsort sind, zur Begleitung. Hochzeitsschmäuse, freundschaftliche Besuche werden meisterhaft benutzt. Längst ist die glänzende Ritterlichkeit der Seldschukenzeit vorüber; mit den althergebrachten Kunststücken des Wüstenräubers vereinigen diese neuen kleinasiatischen Türken die Finessen iher griechischen Nachbarn: wer am meisten lügt, dem glückt es am besten, und in dieser Kunst zeigt sich Osman den heruntergekommenen Byzantinern entschieden überlegen.

Anderseits aber verfehlt man hicht, ihn als milden und ge-

[^65]rechten Herrn hinzustellen. Er nimmt Christen in Schutz; seinen Subaschis wird anempfohlen, die Bevölkerung ohne Unterschied der Religion zu schonen; neben der von seinen Kadis geübten Gerichtsbarkeit wird die der christlichen Priester wohlwollend geduldet; nirgends sind die Marktsteuern so niedrig wie in seinem Gebiete, das den Kaufleuten aus jedem Stamme voll. kommene Sicherheit gewährt: ist doch eine der ersten Episoden aus dem Leben Osmans dic Züchtigung von Räubern, dic den Verkehr stören.

In jenen ersten Jahren, als Osman noch zu Sögud in der Mitte seiner Ogusen bescheiden als Söldnerhauptmann lebte, das osmanische Heer sich mit Feldarbeit abzugeben nicht verschmähte - die Sage spricht von der weifsen Fahne, die die Arbeiter zur Mahlzeit um den Kessel mit gekochtem Reise versammelte ${ }^{1}$ ) - und cin Erfolg gegen die Karawanenräuber als ein grofser Sieg angesehen wurde, wufste in Konstantinopel niemand etwas von dem Dasein dieses unbedeutenden Begs; auch die türkischen Nachbarn, voran der mächtige Fürst von Kermian, bekümmerten sich nicht um ihn. Was später von Gesandtschaften an den Hof von Konich, von einer Belehnung mit der grünen Fahne und dem Rofsschweif seitens des seldschukischen Sultans, von der Sendung einer Feldmusik, die „zur Kindizeit" (6 Uhr abends) gespielt und die Ghazis auf jedem Zuge mit kriegerischen Nubets ermuntert habe, erzählt wird, gehört sicherlich zu den Erfindungen, die die Wiege der osmanischen Macht zu schmücken bestimmt waren. Demselben Zwecke dient auch das angebliche Testament des zweiten Alaeddin, durch das dem treuen Osman nicht nur das bedeutende, südlich gelegene Eskischehr - Dorylaion -, sondern auch Kiutayeh, die Hauptstadt von Kermian, und sogar Angora hinterlassen worden wären.

Erst nach dem Zusammenbruche des seldschukischen Reiches, als Osman keinen Oberherrn mehr anerkennt und an der Begründung cines selbständigen mesothynischen Fürstentums arbeitet, treten seine Taten in den Gesichtskreis der Politiker Kon-

[^66]stantinopels. Schon seit langem, in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, hatten unbekannte Türken zwar die Reichsgrenze überschritten und bis Brussa geplündert ${ }^{1}$ ); die türkische Chronik weifs sogar von einer ersten, wenn auch nur vorübergehenden Besetzung Nikäa-Isniks, wo die ersten „rumischen" Seldschuken ihren Aufenthalt und ihr gewöhnliches Lager gehabt hatten, zu berichten; ein Schlofs und ein Brunnen sollten noch den Namen des osmanischen Heerführers Tadschi-Ali tragen. Doch gehören diese Ereignisse in jene Jahre, da Osman dem Sultan noch nicht die Suzeränität aufgekündigt hat. Aber als er sich im Jahre 1301 vor dem Schlosse Baphäon, türkisch Kujun-Hissar, „Burg der Schafe " genannt, bei Nikomedien-Ismid den vereinigten griechischen Befchlshabern gegenübersah, da war Osman schon selbst der Herrscher in einem eigenen mosleminischen Staate, der auf türkischer Kraft und türkischem Heldenmut, jedoch zugleich auf sorgfaltiger und unparteiischer mongolischer Verwaltung und auf übernommenen griechischen Einrichtungen wie dem Lehnsrittertum, das erblich in seinem Gebiete war ${ }^{2}$ ), beruhte. Osman crrang auch मicr, am $2 \%$. Jmin, den Sies. Muzalon, der oberste miliatitische Beante der Proviaz, der übrigens nur ein unbedeutendes Korps von etwa 2000 Griechen und Donaualanen hatte, die unmöglich genügen konnten, die Osmanli zu enternen oder auch nur am Fortschreiten zu verhindern, war dauernd aufserstande, die cinmal verlorene Stellung wiederzugewinnen. Nur die gröfseren Städte Nikomedien, Nikäa und Brussa wie auch Kyzikos, Pegai, Lopadion und Achyraos ${ }^{3}$ ) wurden für das Reich gehalten; aber Osman galt von jetzt an als ein festangesessener Nachbar der Reichsprovinzen. Er war „der Beherrscher des Gebietes bei Nikäa" "4).

Auch als dann der erkrankte Beg ruhig in seiner neuen Hauptstadt zu verbleiben sich gezwungen sah, kam dic Erweiterung der Grenzen des neuen türkischen Fürstentums nicht zum

[^67]Stillstand. Es waren nun die Inhaber der einzelnen militärischen Timars, die sie sich angelegen sein liefsen, ohne auch nur die Genehmigung des Begs dazu einzuholen die Verpflichtung zu fühlen: für die Griechen war es etwas Gewöhnliches geworden, die "Leute Osmans" - durch diese Bezeichnung glaubten sie sich geehrt, während die frühere Benennung als ,,Türken " ihnen eine unlicbsame Erinnerung an das Nomadenleben der Vorzeit wat - aus den Bergen hervorkommen zu sehen. Sie wollten jetzt nicht mehr nur verheeren, wie ihre Vorläufer das so oft getan hatten; im Gegenteil, jeder friedliche Feldarbeiter war vor ihnen sicher; denn ihr Ziel ging darauf hinaus, das Land dauerhaft und für alle Zeiten im Namen der osmanischen Gemeinschaft zu besetzen. Der alte Prioritätsstreit zwischen ihnen und Tekke war entschieden; kaum konnte auch der andere Nachbar, der Kermian, sich noch in Träumen wiegen, wie er den Nebenbuhler vernichten oder unterjochen möchte: hatten doch die Osmanen Doryläon in der Nähe von Kiutayeh selbst in Besitz genommen. Die Türken am Mäandros waren ihre Verbündeten gegen das $\dot{\text { verfallende griechische Reich geworden }}{ }^{1}$ ).

Die Byzantiner ihrerseits suchten gleichfalls Türken gegen die Osmanli auszuspielen; Kuximpaxis wurde in Nikomedien Befehlshaber ${ }^{2}$ ). Die Gefahr verlangte aufserordentliche Mittel: um zu cinem neuen grofsen Zuge gegen die Bedränger der asiatischen Provinz gegenüber Konstantinopel das nötige Geld zu gewinnen, wurden alle Hofpensionen, selbst diejenigen des Klerus und der kaiserlichen Wache einbehalten. Der junge Mitkaiser Michael erschien bei Pergamon und ging bis Kyzikos vor, aber die sich zusammenrottenden Scharen der Türken zwangen ihn, nach Pegai zurückzuweichen, wo das Gefühl der Scham ihn krank daniederwarf ${ }^{3}$ ). Und die Streifzüge der Türken Osmans griffen weiter aus, immer gegen diesen oder jenen befestigten Platz gerichtet; jede der kriegerischen Abteilungen der verschiedenen Ghazis drang auf ihre eigene Gefahr vor, um eine Ausdehnung des Gebietes ihres Oberherrn zu bewirken, àoívtaztoı $\alpha \alpha i \not \approx \alpha u{ }^{3}$ $\delta \lambda$ ifors; der gemeinsame Zweck aller Unternehmungen aber war,
den osmanischen Besitz über ganz Kleinasien sich erstrecken zu lassen. Bei Chele, Astrabete, Hieron, selbst am Bosporus wurden die Vorläufer der drohenden mosleminischen Reichseroberung gesehen; sogar die Hauptstadt selbst schien in Gefahr zu scin; laut schrien die Mifsvergnügten in Konstantinopel, dafs der Kaiser "wie eingeschlafen oder tot" sei ${ }^{1}$ ). Wiederum wurde Nikäa von Osman belagert; Nikomedien verfügte nicht mehr über die notwendigen Vorräte, um den Türken Widerstand leisten zu können. Jetzt werden in der reichen, sorgfailtig zusammengebrachten Chronik des Pachymeres die mosleminischen Erfolge im Innern und die endgültige Besetzung von Belokoma, Angelokoma, Melangeia, Anagurdis und Platanea wie die Verwüstung von Burgen wie Krulla, Katoikia in dem Winkel zwischen dem Sangaris und seinem westlichen Nebenflufs ebenfalls und zum erstenmal verzeichnet: in Belokoma-Biledschik sollen die Osmanli grofse Reichtümer vorgefunden haben ${ }^{2}$ ). Der gewöhnliche Handelsweg von Herakleion und Nemikomis nach Nikäa wurde unterbrochen, und die Karawanen mufsten den Umweg über Kios machen. Nur während der Nacht konnte die ehemalige Hauptstadt von den byzantinischen Truppen und den Bauern verproviantiert werden. Der zu Hilfe gesandte General der Tzankratoren wurde von cinem Haufen Türken, der nach Pachymeres freilich 5000 osmanische Krieger gezählt hätte, umzingelt und gänzlich geschlagen ${ }^{3}$ ).

Aber noch mufste Osman dem Wunsche, seinem Ehrgeize durch die Einnahme des ersehnten Isnik genugzutun, entsagen; Kyzikos, Pegai, Lopadion blieben vorläufig byzantinisch. Es scheint, als ob der greise Beg die Tapferkeit des in kaiserlichen Diensten stehenden Katalanen Roger zu würdigen wufte und sich beschied, gelegenere Zeiten zur Abrundung seines kleinen, rasch zusammengewachsenen Reiches abzuwarten ${ }^{4}$ ).

Als aber Roger auf Befehl des byzantinischen Kronprinzen meuchlings getötet wurde, war für alle Türken von Konieh bis Sögud die Stunde des Triumphes gekommen. Zwischen den

[^68][^69]3000 Katalanen, den nunmehrigen Feinden des Reiches, und den Leuten Osmans wurde Waffenbrüderschatt geschlossen. Vergebens suchten die Byzantiner die Überfahrt der türkischen Scharen von Asien nach Europa durch alle Mittel zu verhindern ${ }^{1}$ ); bald stehen den Abenteurern aus dem Westen 500 Türken unter Khalil und weitere 2000 und 3000 zur Seite; die Turkopulen aus dem Gefolge des verstorbenen Seldschuken Azzeddin fallen ihnen $z \mathrm{u}^{\text {y }}$ ). Nachdem die Barbaren den grö́sten Teil der kaiserlichen Besitzungen in Europa kennen gelernt hatten - bis Thessalonike drangen sie sor - , forderten sie die Teilung der reichen Beute, worauf viele zu ihren gewohnten Herren zuruickkehrten ${ }^{3}$ ). Die in Europa verbliebenen wurden von Khalil und einem gewissen Melek weitergeführt: der letztere begibt sich als Söldnerhauptmann mit 1000 Reitern zu dem serbischen Zaren Duschan, während der andere mit 1300 Pferden und 800 Mann Fufsvolk scine Quartiere in Makedonien aufschlägt. Vergebens wollen die Kaiserlichen das Land von ihnen reinigen : sogar die Fahne mit dem Doppeladler gerät in Gefahr, und die siegreichen Barbaren erbeuten nebst vielem Gelde die Kalyptra des Kaisers, die schönc mit Perlen und Edelsteinen geschmückte Krone, die sich Khalil einen Augenblick spottend aufs Haupt setzt.

Endlich erscheint ein neues, von dem Paläologen Philes zusammengebrachtes Heer, um die gefâhrlichen Gäste zu verjagen. Bei Vizya stöfst es auf 1200 Türken, bei dem benachbarten Xerogypsos kommt es zur Schlacht. Aus den Karren, in denen sie ihre Familien umherfuhren, hatten die Barbaren cine Wagenburg zur besseren Verteidigung gebildet, in deren Mitte die von ihnen so geschätzten Sklaven zusammengebracht waren. Vor dem Zusammentreffen sahen die Griechen voll Verwunderung, wie die Gegner, ehe sie zu den Waffen griffen, „Erde auf ihre Köpfe streuten und die Hände zum Himmel erhoben". Dennoch wurden sie diesmal besiegt und bis zum gallipolitanischen Chersonesos verfolgt; der Kaiser entsandte fünf grofse Scliffe an den Hellespont, um den Geschlagenen den Rückweg abzuschneiden;

[^70]2000 serbische Reiter schlugen sich zu den byzantinischen Truppen. Auch die Genuesen in Pera hatten noch besondere Mafsregeln getroffen, zur Vernichtung der Eindringlinge beizutragen. So war keine Hoffnung auf ein Entkommen für die Barbaren vorhanden. Auf ihrer wilden Flucht gerieten sie irrtümlich auf griechische Fabrzeuge und wurden niedergemetzelt ${ }^{1}$ ). So endete das erste grofse türkische Abenteuer in Europa.

Den in Asien verbliebenen Osmanli hatten den Katalanen bei ihrem Abzuge die Stadt Kuvuklea in Mysien übergeben ${ }^{\text { }}$ ). An dem Glücksspiel der curopäischen Raubzuige hatte das Osmanentum selbst übrigens kaum einen Anteil genommen; die disziplinierten Türken hatten daheim Wichtigeres zu tun. Im Jahre 1326, nach der gewöhnlichen Annahme, fiel auch Brussa, das seit langem bereits dem benachbarten Beg einen hohen Tribut bezahlt hatte, in die Hände Urkhans, des Sohnes des allmählich uralt gewordenen und todkranken türkischen Herrschers ${ }^{3}$ ); die Belagerung der Stadt hatte mehrere Monate gewährt; um die künftige Hauptstadt seiner asiatischen Besitzungen beständig beobachten und beunruhigen zu können, hatte Osman zwei Schlösser, eins bei den Thermen, das andere nach dem Olympus hin bei Balabandschuk, erbaut und war selbst gekommen, um sich von den Fortschritten der Belagerung zu überzeugen. Endlich ergab sich der byzantinische Befehlshaber unter ehrenvollen Bedingungen. Auch bei dieser Gelegenheit loben die türkischen Geschichtschreiber das umsichtige Verfahren Osmans, der, indem er die jüngeren Bürgersöhne zurückhielt, auch die Auswanderung der übrigen Familienglieder klug zu verhindern verstanden habe.

Kurze Zeit nach dem Falle Brussas, noch im selben Jahre 1326, starb der Emir an der Gicht ${ }^{4}$ ). Als der arme Osman-Beg, als

1) Gregoras S. 253 f.; vgl. Pachymeres II, S. 600-601, 607.
2) Pachymeres S . 58 o .
 vgl. Gregoras 1, S. 384, wo die Einnahme der Stadt unter einem späteren Datum erwähnt wird; siehe auch Leunclavius S. 158 f .
3) Leunclavius a. a. O. Vgl. über die letzten Jahre Osmans: Pachy meres II, S. 618. Kassianos, der Schwieger:ohn des Kaisers Andronikos, kommt nach Asien und wird verdächtigt, mit den Türken in Familienberichangen treten ${ }^{24}$ wollen; S. 636 f.: Verhälnis der Türken zu den Mongolen. Siehe über Osman

Jorga, Geschichre des osmanischen Reiches. I.
nopel zu bringen und im Einverständnisse mit dem Kaiser dem osmanischen Reiche in Europa ein Ende zu bereiten; Saudschi war zum künftigen Sultan der asiatischen „Turchia" bestimmt.

Nachdem die Flotte an dem besten walachischen Hafen, Brǎila, vorbeigekommen war, wagte sie es, die stark befestigte Stadt Silistrien anzugreifen, und brannte das weiter oberhalb gelegene türkische Schlofs Turtucaia (Tutrakan) nieder. Energisch ging man gegen Giurgiu vor; um jeden Preis wollte Vlad Dracul, der die Schiffe auf dem linken Ufer mit 5000 Rumänen begleitete, diese für ihn höchst lästige türkische Besitzung in seine Gewalt bringen, um den heidnischen Nachbarn die bequemste Heerstrafse nach Bukarest, Tïrgovişte, Cîmpulung und dem reichen siebenbürgischen Kronstadt sperren zu können. Dank den Anstrengungen des walachischen Fürsten ging Giurgiu wirklich wieder in christliche Hände über: der Sohn Turakhans, der darin befehligte, ergab sich ihm und dem jungen Prinzen Mircea, die Kriegsgefangenen wurden grausam niedergemetzelt. Auch das Giurgiu auf dem rechten Ufer gegenüberlicgende Rustschuk verliefsen die Türken. Darauf kamen viele Bulgaren freudig in die Walachei, um sich hier neu anzusiedeln; so gewann Vlad 12000 Einwohner für den schlechtbevölkerten südlichen Teil seines Fürstentums. Die Ungarn trafen erst Mitte September unter Nikopolis ein.

Hunyadi wiederholte diesmal den Feldzug Siegmunds vom Jahre I395 und griff wiederum „Klein-Nikopolis", d. h. Turnu, an. Nach zwei Wochen erkannte er die Aussichtslosigkeit der Belagerung. Darauf fuhren die Galceren von der Mündung des Olt westlich zu der des Jiiü; hier setzte man endlich über die Donau, und das 1396 von Siegmund zerstörte Rachowa wurde von den Christen abermals eingenommen. Die Türken, die alle Bewegungen der Ungarn, Rumänen und Franken vom bulgarischen Ufer aus verfolgt hatten, liefsen sich in keinen Kampf ein, und mit seinen schwachen Kräften in dieser Jahreszeit einen ,,langen Zug" zu unternehmen, war für den erfahrenen Führer des christlichen Heeres ein Wagnis, auf das er sich nicht einliefs. So endete in den letzten Oktobertagen dieses neue Abenteuer, das nur für die Walachei durch den zeitweiligen Besitz

Giurgius einen Gewinn gebracht hatte. Am 2. November waren die burgundischen Schiffe wieder im Hafen von Konstantinopel ${ }^{1}$ ).

Bald darauf schlossen die Venezianer, die sich von dem wahren Stande der Dinge Rechenschaft gaben, ihren Frieden mit Mohammed II. als dem Sultan Europas; der am 25 . Februar 1446 unterzeichnete Vertrag wurde erst im September vom alten Sultan, der die nach der Schlacht bei Warna wieder Mohammed überlassene Regierung im Herbst 1446 infolge eines Janitscharenaufstandes von neuem selbst übernommen hatte, ratifiziert. Der Despot Georg blieb auch weiterhin der Freund der Türken und trachtete, auf sie gestützt, seinen ehemaligen Besitz in der Zenta wieder an sich zu bringen. Er wollte, wenn nicht das Stipan entrissene Antivari und Drivasto, welch letzteres schon vor der Eroberung durch die Venezianer in Gefahr schwebte, von den Leuten des Woiwoden besetzt zu werden, so doch wenigstens einige Teile des schönen Landes an der Adria auf friedliche oder gewaltsame Weise gewinnen. Zu diesem Zwecke vergafs Georg alle erlittenen Kränkungen so weit, dafs er sich mit seinem schlimmsten Feinde Stipan, dem ,,Grofswoiwoden von Bosnien und Herzog von Chlum ", verband; sie versprachen dem neapolitanischen Könige, ihm Narenta in die Hände zu spielen und ihm aufserdem bei der Eroberung Ungarns Hilfe zu leisten. Auch der walachische Fürst Vlad schickte jetzt wieder Tribut an die Pforte und erkannte deren Oberhoheit an ${ }^{2}$ ).

So standen nur noch das griechische Reich und Ungarn im Kriege mit dem Sultan, der seinerseits keinen Frieden wünschte.

Noch im Jahre 1445 liefs Johann VIII, in Venedig, Rom, am Hofe des deutschen Königs, in Frankreich, wo wiederum der Kreuzzugseifer zu erwachen schien und der Dauphin, niemand anders als der spätere König Ludwig XI., versprach, ,,in eyme Jare mit allem synem Volke to Hulpe comen", und endlich in

[^71]Burgund, das ihn mit besonderem Wohlwollen empfing, durch den Erzbischof Pachomios als seinen Gesandten lebhafte Klage über die Unhaltbarkeit seiner Lage führen; und Anfang 1446 verlangte der ", cardinalis armate christianorum" Unterstützung für den neuen Kreuzzug. Auch Hunyadi, der im Jahre 1446 zum Gubernator des Reiches im Namen des von seinem Vormund Friedrich III. festgehaltenen Kindes Ladislas gewählt worden war, hoffte, die Schmach von Varna zu rächen und die Osmanen zu einem leidlichen Frieden zu nötigen. In der Tat ging er im Winter des Jahres über die Karpathenpässe, und es hatte den Anschein, als wollte er den Krieg wieder eröffnen; doch erreichte er mit seinen wenigen Truppen nur die Gefangennahme Vlads und seines Sohnes Mircea, die er überraschte und tötete. Dadurch kam ein neuer Fürst, vielleicht der jüngere Dan, auf den walachischen Fürstenstuhl, dem bald Vladislav, der Sohn eines anderen Dan, folgte. Auf diesen geringen Erfolg beschränkte sich der grofse christliche Zug, den der Woiwode den ihm befreundeten Venezianern, die mit dem mailändischen Kriege vollauf zu tun hatten, am 19. Oktober 1446 angekündigt hatte ${ }^{1}$ ).

Sultan Murad war wieder nach Europa zurückgekommen, um die griechischen Dynasten im Peloponnes an ihre Pflichten gegen sein Reich zu erinnern. Denn der ehrgeizige Konstantin hatte wie so mancher andere geglaubt, dafs das Ende des osmanischen Reiches nahe bevorstehe, und mit seinem Bruder Thomas, dem ",Despoten von Klarentza", sich angeschickt, die von Venedig fast vergessene Halbinsel, auf der die alte lateinische und dann navarresische, zuletzt durch die Tocco und Zaccaria vertretene Herrschaft erloschen war, ganz byzantinisch zu machen. Das Herzogtum von Athen und Theben schien nur auf den Gnadenstofs zu warten. Nerio, der Neffe Herzog Antonios, der als ein schlauer und energischer Gegner der Venezianer 1435 gestorben

[^72]war, hatte nach dem Willen der Athener Bürger die Witwe seines Oheims geheiratet, war aber nach einer kurzen Regierung als türkischer Vasall, der jämmerlich von der Gnade des thessalischen Begs abhing, nach Italien zurückgekehrt. 1439 wurde ein anderer Antonio, der Bruder Nerios, sein Nachfolger. Nach dessen Tode kam Nerio aus Florenz wieder und erkaufte sich noch einmal die Duldung des türkischen Grenzkommandanten Turakhan. Als sich der Zusammenbruch der türkischen Macht zu vollziehen schien, bemächtigte sich Konstantin mit seinen Albanesen der böotischen Länder Nerios, der in Athen als byzantinischer Vasall lebte, und liefs das Hexamilion wiederherstellen; auch annektierte er trotz des Einspruches der Venezianer Vetrinitza. All das bedeutete die Kriegscrklarung an den Sultan ${ }^{1}$ ).

Als Murads Truppen sich in Pherai sammelten und sich der Sultan selbst von Adrianopel dorthin begab, um seinen ersten kaiscrlichen Feldzug in Morea zu beginnen, sahen sich Konstantin und Thomas ohne Verbündete. Der serbische Despot, dessen Sohn Lazar im Oktober 1446 eine Tochter des letzeren geheiratet hatte, war ein Schützling der Türken, und Venedig wolite den mit dem Sultan soeben abgeschlossenen Frieden um so unsicherer Nachbarn willen, wie es die Paläologen waren, nicht verletzen. So nahmen die Osmanen, in deren Reihen sich sowohl Turakhan von Thessalien, dem sein Verhalten bei Varna verziehen worden war, als auch der verjagte Nerio sich befanden, im November des Jahres das Hexamilion ein; Vasilikata, das alte Sikyon (türkisch Germa?), fielen in die Hände der türkischen Truppen, die auch bei Patras und Klarentza erschienen. Doch beteiligte sich der Sultan an diesen Streifzügen, deren Zweck war, möglichst viele Sklaven zu erbeuten, nicht in Person; Turakhan, der bis tief ins Innere der Halbinsel gedrungen war, brachte ihm deren eine schöne Ernte zum Isthmus. Nerio wurde von neuem Herzog von Athen; die Wlachen Thessaliens, die zuvor einen Paläologen zum Führer verlangt hatten, um mit den umwohnenden Osmanen einen

[^73]Guerillakrieg zu führen, begaben sich jetzt wieder unter kaiserlich türkischen Schutz. Durch Leistung eines erhöhten Tributes retteten sich auch Konstantin und Thomas ihren Besitz ${ }^{1}$ ).

Auch Albanien hatte sich 1444, in dem Jahre der grofsen Krise, erhoben und sollte gezüchtigt werden. Von den Topias hörte man jetzt kaum, und die Dukaschins waren während einiger Zeit wie vergessen; die Spatas machten nur wenig von sich reden. Die Söhne des verstorbenen Iwan Kastriota, Georg und Stanissa mit Namen, lebten auf ihren Schlössern Dibra und Emathia (Mat) unter dem venezianischen Schutze, den die Familie 1445 gewann, bescheiden dahin. Aber Georg, der zum Islam übergetretene Sohn Iwans, dem die Türken den Namen Skander und den Begtitel gegeben hatten, fühlte höheren Ehrgeiz: nachdem or sich mit der Tochter des Arianites vermählt hatte, mischte er sich Ende des Jahres 1447 in den vom Despoten Georg 1448 wieder eröffneten Krieg um die Zenta; Georg war im Sommer von venezianischen Ofizieren geschlagen und zurückgedrängt worden; der junge Skanderbeg aber, der wieder zum Christentum zurückgekehrt war, wandte sich an die Dukaschinen um Hife und griff das venezianische Durazzo an, wodurch er ganz Albanien in neue Verwirrung zurückwarf.

Der frühere Renegat, der jetzt den eifrigen Christen spielte, hatte sich bereits 1444 mit dem unglücklichen König Wladislaw verbündet und unterhielt seit 1446 regelmäfsige Beziehungen zum Papste und ungarischen Baronen. Den ganzen Winter und Frühling hindurch waren die albanesischen Handelsstrafsen durch diese gefährliche Rebellion gesperrt worden, als die Republik sich an den Sultan wandte, um durch seinen grofsherrlichen Befehl die Einstellung der Verheerungen und Feindseligkeiten zu erwirken. In der Tat erklärte dieser den jungen Kastriota als Aufrührer, und

1) Uber die Heirat Lazars Phrantzes S. 202; „Notes et extraits" II, S. 415 bis 416, 419-421. Uber den türkischen Zug Dukas S. 222; Phrantzes S. 202-203; Chalkokondylas S. 340 f .; "Chronicon syntomon" S. 519. Gute Erzählung in Seadeddin II, S. 105-107. Erwähnung in den venezianischen Aktenstücken "Notes et extraits " I ${ }^{2}$, S. 220-221, 229. Vgl. Hopf II, S. 114; Lampros a. a. O.

Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches. I.
im Herbst flüchtete er mit seinen Albanesen in dieselben Besitzungen, die sie bisher unaufhörlich beunruhigt hatten. Denn Murad ergriff freudig die Gelegenheit, das freie Treiben der gefürchteten albanesischen Häuptlinge, sowohl der Christen unter ihnen als der in ihrer Heimat verbliebenen Renegaten, einzudämmen. Aber schon im August sahen sich die Türken, welche das starke Sfetigrad erobert hatten, gezwungen, sich aus Mangel an Lebensmitteln zurückzuziehen. Darauf wurde am 4. Oktober 1448 im Lager Skanderbegs unter den Mauern von Alessio cin Frieden geschlossen, der der Republik das seit langem verlorene und von Lek Zaccaria zuletzt vermachte Dagno zurückgab. Der Albanesenhäuptling hatte den Entschlufs gefafst, sich mit seinen Kriegskameraden zu dem neuen Heere Hunyadis zu begeben ${ }^{1}$ ).

Denn schon im Mai 1447 weilte ein Gesandter Hunyadis in Venedig und sprach den seit langem und für immer in dieser Beziehung ernüchterten Venezianern vom Ideale des allgemeinen Kreuzzuges. Ragusa, das unter ungarischem Schutze stand, hatte bereits im März 2000 Dukaten für denselben versprechen müssen. Im folgenden Jahre tauchte der Gedanke, die ersehnte Rache zu nehmen, mit erneuter Stärke auf: zweimal kam Nikolaus von Krakau nach Venedig und zum Papste, um eine Koalition des Westens zustande zu bringen. Im März 1448 rühmte sich der Gubernator, dafs der heilige Stuhl und König Alfons ihm je 4000 Reiter schicken würden, und verlangte ein ähnliches Kontingent von der Republik ${ }^{\text { }}$ ).

Doch erst spät im Herbste ging der neue Zug vor sich, um in die Spuren des Zuges vom Jahre 1443 zu treten. Am 8. Sep-

[^74]tember war Hunyadi im Banat; erst nach 20 Tagen hatte er ein genügendes Heer beisammen, und am 28. überschritt er beim rumänischen Schlosse Severin, das längst wieder den Ungarn gehörte, die Donau. Weiter unterhalb, bei Nikopolis, versuchte der walachische Fürst nach Bulgarien überzusetzen, wurde aber von den dortigen Begs Mehmed, Isa und Sguro, dem Sohne des anatolischen Beglerbegs, zurückgeworfen; zur Strafe kam 1449 der Beglerbeg von Rum, setzte sein Lager bei Giurgiu und befestigte es von neuem ${ }^{1}$ ).

Bis Nisch wurden die Ungarn von keinem Feinde belästigt, das osmanische Heer hatte sich kaum aus den Gebirgsschluchten Albaniens zurückgezogen. Diesmal versuchte Hunyadi auf einem anderen Wege nach Romanien zu gelangen: weil er auf die Hilfe der Albanesen rechnete, ging er direkt nach Kossowopolje, dessen traurige Warnung er vergessen hatte. Sein Heer war nicht stärker als das des Jahres 1444 ; der neue walachische Fürst war selbst nicht erschienen, sondern hatte nur scin Kontingent geschickt. Weit besser dagegen als früher wufste man die böhmischen Karren zu nutzen; die Wagenburg mufste den Christen den Mangel einer tüchtigen Infanterie, wie es dic Janitscharen waren, ersetzen. Die Serben beobachteten die Bewegungen ihrer vormaligen Retter und zeigten sich wenig willfährig, ihnen zu helfen. Darum sah Hunyadi das Land als feindlich an und liefs überall plündern. Am Vorabend des St. Lukastages (17. Oktober 1448) erblickte man von den Anhöhen die von Prischtina her vordringenden, vom Sultan in Person angeführten türkischen Scharen. Sie kamen aus Adrianopel; in ihren Reihen befanden sich viele asiatische Krieger, die erst vor kurzem die Mcerengen überschritten hatten; an ihrer Spitze stand der Albanese Sguro, der neue asiatische Beglerbeg, und jener von Rum; Turakhan, Isa-Beg von Albanien, Hissir, Sinan, der Bruder Sarudsches, hatten serbische, bulgarische und albanesische Kontingente herbeigeführt ${ }^{2}$ ).

Am ersten Schlachttage fanden nur glänzende Reitergefechte, so ein Zweikampf zwischen einem ungarischen Vitéz und einem

[^75]anatolischen Spahi, statt, dic keine Entscheidung brachten. Während der Nacht versuchten die Christen auf den Rat des Prätendenten Daud, des Sohnes Saudschis, den die Slawen Saugewitsch nannten, den Sultan im Mittelpunkt seines Lagers zu überrumpeln. Als am anderen Morgen die asiatischen Lehensreiter tapfer von den Ungarn angegriffen wurden, trat die Kavallerie von Rum gegen sie in Tätigkeit, und es gelang ihr, den Feind zu besiegen; Turakhan erschien im Rücken des christlichen Heeres, und die leichten albanesischen und rumänischen Truppen entgingen dem Verderben durch eilige Flucht. Während dessen hatte sich Hunyadi die schwere Aufgabe gestellt, die Janitscharen anzugreifen. Aber seine äufserst mutigen Anstrengungen führten zu keinem Erfolge: nach einem furchtbaren Gemetzel gingen die Türken in guter Ordnung zurück, während das christliche Heer sich in allen Richtungen der grofsen Ebene zerstreute. Hunyadi selbst wollte über Sitnitza nach Belgrad entkommen, aber serbische Bauern nahmen den Flüchtling gefangen und brachten ihn zum Despoten. Georg liefs seinen früheren Beschützer erst frei, nachdem er sich schriftlich zu einer Familienverbindung verpflichtet hatte : eine Enkelin des alten Brankowitsch sollte die Frau des jüngeren Sohnes Hunyadis, des späteren Königs Matthias, werden. Um Georg für dieses schnöde Verhalten zu strafen, verheerte der ungarische Gubernator im Jahre 1450 einige Teile des nördlichen Serbien. Doch kam es in demsciben Jahre zu cinem Waffenstillstand auf drei Jahre mit dem osmanischen Reiche, in den Serbien als dessen Vasallenstaat einbegriffen war ${ }^{1}$ ).

Kurz nachdem Ungarn und Osmanen sich noch einmal auf dem historischen Felde von Kossowo gemessen hatten, verschied am 31. Oktober 1448 der gichtbrüchige Johann VIII. im Alter

1) Die echten Quellen für die Schlacht sind: der Brief Hunyadis nach seiner Freilassung in Schwandtner II, S. $57-58$; ragusanische Briefe im „Diplomatarium Ragusanum" S. $467-470$; venezianische Berichte in "Notes et extraits" $1^{2}$, S. 233 Anm .; die türkische Erzählung in Leunclavius und Seadeddin und das wichtige Zeugnis des Chalkokondylas S. 356 ff. Über den Einfall Hunyadis in Serbien Fefsler-Klein II, S. 522-523. Endich über den Frieden von 1450 Schimek, Politische Geschichte des Königreichs Bosnien, S. 122-123; vgl. „Acte şi fragmente" III, S. 23 f.; „Diplomatarium Ragusanum" S. 47 I.
von 56 Jahren. Sein Bruder Theodoros, der, wie vor ihm Demetrios, eine Überrumpelung Konstantinopels versucht hatte, war schon im Jahre zuvor in Selymbria, dessen Despotat ihm zuletzt verblieben war, an der Pest gestorben. Aber Demetrios und Thomas benutzten beim Tode ihres älteren Bruders und Kaisers alle Mittel, um sich der Hauptstadt zu bemächtigen. Zwischen ihnen und Konstantin, der in Morea weilte, wäre sicherlich ein neuer Bruderkrieg ausgebrochen, wenn der entscheidende Wille des türkischen Oberherrn der dynastischen Frage nicht eine schnelle Lösung gefunden hätte. Am 16. Januar 1449 wurde Konstantin in Misithra zum Kaiser gekrönt, und am 12. März langte das katalanische Schiff im byzantinischen Hafen an, das diesen neuen türkischen Vasallen, den letzten, den die Osmanen duldeten, in seine Stadt brachte ${ }^{1}$ ).

Im Sommer 1450 erschienen fast überall im Archipel, vor Lesbos, dem Sitze der Gattilusii, vor Naxos und Milo, den wertvollsten Inseln des Herzogtums, wie auch im Westen vor dem entfernten Leukas türkische Korsarenschiffe, und die Dynastie der Crispi im Archipel sowie der neue kephallenische Herzog Lionardo Tocco, dem der Sultan 1449 Arta entrissen hatte, verlangten schleunige venezianische Hilfe. Aber Venedig dachte nicht mehr daran, wie einst im Jahre 1418, das freie Meer gegen den türkischen Angriff zu verteidigen. Im Gegenteil; als der neue byzantinische Kaiser zum Schaden der venezianischen Kaufleute den Zoll erhöhte, machte man im Senat den Vorschlag, vom Sultan das noch byzantinisch gebliebene Heraklea als Pfand zu verlangen ${ }^{2}$ ).

In diesen letzten Jahren seiner Regierung war die Aufmerksamkeit des Sultans vor allem auf das gefährliche albanesische Aufruhrnest gerichtet. I450 kam es zu einem neuen Zuge dahin. Murad selbst begab sich in Begleitung seines Sohnes und Erben Mahommed nach Albanien und nahm mehrere Plätze ein, aber das wichtige Krua oder Kroia (türkisch Akdschehissar), die

1) Phrantzes S. 203; Dukas S. 224; vgl. ,Notes et extraits" I ${ }^{2}$, S. 230 Anm. I, 256 Anm. 2.
2) „Notes et extraits" I ${ }^{2}$, S. 248 Anm. 2, 252, 254-256.
eigentliche von ihm den Türken entrissene Residenz Skanderbegs, der ihm unsterblichen Ruhm verlieh, vermochte den Türken zu widerstehen, auch nachdem sie im Juni die Wasserleitung durchgeschnitten hatten. Nach dem Abzuge des osmanischen Heeres raubten im Herbste Scharen von Akindschis auch auf venezianischem Gebiete. Skanderbeg, der ein Verbündeter der Republik geworden war, bot ihr vergebens Kroia an. Er erfreute sich auch der Allianz des aragonesischen Königs von Neapel, die nicht ganz unnütz für ihn war. Das kleine Ragusa nahm ihn freundlich in seine Mauern auf, ohne an die Möglichkeit türkischer Rache zu denken ${ }^{1}$ ).

In demselben Jahre feierte Murad die Hochzeit seines Erben mit der Tochter Solimans von Sulkadr (im fernen turkmenischen Osten, bei Malatieh) mit Entfaltung grofser Pracht. Der Vater der Braut war ein mächtiger, von allen mosleminischen Dynasten hochgechrter Fürst; auch Dschakmak, der Sudan von Kairo, hatte eine Prinzessin von Sulkadr heimgeführt. Viele christliche Fürsten und Geiseln waren bei den Festlichkeiten, die vom September bis in den Dezember währten, anwesend. Dann gab man dem jungen Herrscher einen alten und bewährten Berater mit, und er machte sich nach seinem Asien auf den Weg, wo er die Provinzen Aidin und Sarukhan verwalten sollte. Kurze Zeit nach Beendigung der Festlichkeiten erkältete sich aber der alte Sultan auf einem Spaziergange in der Umgebung Adrianopels; nach vier Tagen, am 2. Februar 1451, starb er. Die eigentliche Leitung der Reichsgeschäfte hatte er seinem alten treuen Khalil übergeben. Wie beim Tode Mohammeds I. verheimlichte man das Verscheiden des Sultans mehrere Tage, um dem Thronerben Zeit zu geben, von Manissa nach Adrianopel zu kommen. Dann ergriff Isak-Beg den Befehl über den glänzenden Trauerzug,

[^76]der den Toten nach der kaiserlichen Gruft in Brussa bringen sollte ${ }^{1}$ ).

Mit Murad starb der letzte energische und zugleich schonende, kräftige und milde, tapfere und friedliche Sultan - Brocquière ${ }^{q}$ ) charakterisiert ihn als eine ,, doulce personne, benigne et large de donner seignourie et argent" -, der mit dem losen Zusammenhange der Provinzen, mit den lockeren Zügeln der Vasallität, mit der Verpflichtung zu Tribut, Geiseln, Ehrengaben und Heereskontingenten sich begnügte. Er war im Grunde der ebenso hoch verehrte wie stark gefurchtete königliche Oberherr seiner frei schaltenden und waltenden christlichen Tekkiurs, Woiwoden und Herzöge, seiner asiatischen Emire aus edelm altem Blute, seiner von ihm eingesetzten Sandschaks, Begs, Subaschis. Durch freieres Denken und sanfteres Auftreten ähnelte er seinem Ahnen Murad I. ebenso wie durch die Bescheidenheit seines Regierungsideals. Auf ihn folgte ein zweiter Bajesid, ein wahrer Kaiser, der das kaiserliche Regiment wirklich durchführte und für alle Zeiten fest begründete und nicht nur, wie der erste, den Versuch dazu machte. In Mohammed II. war ein Herrscher auf den osmanischen Thron gelangt, der eine einzige Hauptstadt, einen festen Hof, byzantinisch geregelte Würden, Einrichtungen, Einkünfte und Ausgaben, zuverlässige, vom Willen des Sultans in allem abhängige Beamte und feste natürliche Grenzen haben wollte. Er war bereit, sein ganzes Leben an der Erreichung dieses hohen Zieles zu arbeiten.

Mit kräftigem Arm eröffnet dieser junge Mohammed eine neue Ära in der osmanischen Geschichte.

1) Über die Fürsten von Sulkadr De la Broquière S. 82,118 und die Vorrede Schéfers S. Lx-1. Über den Tod Murads Dukas S. 224-230; Phrantzes S. 211 ; Chalkokondylas S. 375; Seadeddin II, S. II9f. Vgl. "Notes et extraits" I?, S. 264 Anm. 2.
2) S. 181 .

## ALLGENEINE STAATENGESCHICHTE.

Herausgegeben von KARL LAMPRECHT.

1. ABTEILUNG: GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN STAATEN. - Il. ABTEILUNG: GE. SCHICHTE DER AUSZEREUROPĂISCHEN STAATEN. - III. ABTEILUNG : DEUTSCHE LANDESGESCHICHTEN.

# Erste Abteilung:  

Herausgegeben
von
$\uparrow \uparrow$ A.H. L. HEEREN, F. A. UKERT, W. v. GIESEBRECHT UND K. LAMPRECHT.

Siebenunddreifisigstes Werk.
JORGA, GESCHICHTE DES OSMANISCHEN REICHES.

> Erster Band
> $\left(\right.$ Bis $\left.^{1}+5 \mathrm{I}.\right)$


GOTHA 1908.
FRIEDRICH ANDREAS PERTHES AKtiengeselischaft.






















nisset et regno potitus esset, Romanorum, imo Christianorum omnium imperium perditurum et deleturum. et vero urbs nunc in angustiis est propter principem meum et imperatorem recens reguum adeptum, cui de reditibus imperii grande aes alienum solvendum est, propter expeditiones et donativa tom militibus, tum cunctis aulicis collata conflatum. quare temporibus placatis opus est, ut rebus ad bellum necessariis et idoneis se instruat. quod si deus propter peceata nostra concesserit, ut nequam ille, iuvenili audacia et animi pravitate actus, urbem bello aggrediatur, nescio equidem, quid nobis futurum sit. profecto felix nuntius foret, si iuvenem, qui nunc ameras factus est, obiisse nuntiares, siquidem pater eins alium filium non lhaberet et seni e luctu oriretur aegrotatio, ex aegrotatione deminutio vitae : unde in periculum et magnam seditionem incideret impiorum imperium, nostra autem interim omnia restitui et administrari possent, nt auctoritas imperatoris inde hand paulo honoratior evasura fuisset." tum rex Trapezuntius ita respondit: "tu quam ipse sis unus e prudentibus et peritis viris illius aulae, melius utique ista novisti. enimvero deus, qua est potentia, frugi illum faciet." hic ego "magnas," in-






















<br><br>  h.viontos P

quam, "gratias ago integritati et consilio potentiae tuae, quoniam non tantus sum, quantum maiestas tua me putavit." acceperam praeterea, amerae, cuius ante mentio facta est, uxorem, despotae Serviae filiam, post mariti mortem praeclaro et honorifico comitatu domum ad parentes rediisse. quum propter quasdam non leves causas Trapezunte me manere necesse esset, inventa navi, quae Cpolim solvere vellet, transmisi equos quosdam et pueros duo ab lberorum rege de captivis, quos fecerat, mihi donatos, aliaque multa munerum genera a quibusdam liberaliter in me collata, scripsique ad imperatorem, dominum meum, tum, quae in Iberia transegissem, tum, quae Trapezunte transacturum me confiderem, certioremque eum feci de rebus omnibus, quae acciderant. dedi epistolas uni de nobilibus, qui mecum erant, eumque dimisi cohortatus, ut alteram imperatori statim, quum eum adoraret, traderet, narraretque coram omnia, quae ad nos pertinerent; alteram eidem die sequenti daret. scripta autem erat epistola hoc exemplo. "salvus Trapezuntem delatus, ex hoc rege mortem amerae cognovi, et amerissam, huius e sorore neptem, pul-






















cre et honorifice in patriam ad parentes reversam esse. quod ubi comperi, constitui apud animum, quod mihi visum est, potentiae tuae significare, duobus his, ob quae hoc iter feci, connubiis multis do causis utilius fore maiestati tuae et longe melius ad omniaque aptius, si potentiae tuae placeat, rationem ac curam adhibere, ut amerissam illam ducas uxorem. etenim quatuor modo causas invenio, propter quas maiestati twae illa conditio repudianda videri queaf: primum, quod genere inferior est, deinde, ne forte ecclesia istarmm nuptiarum sacra propter cognationem impediat, tum, quod coniux eins Turca fuit, postremo, quod, ut quinquagenaria, si conceperit, cum periculo pariet, quod physici plerumque fieri dicunt, quandoquidem, adhuc sterilis, nullum unquam partum edidit, quatuor his causis ita iam occurramus. ad primum nihil singulare facies, si illam uxorem ducas, quae nobilitate dominae meae, gloriosae matri tuae, nilil cedit. deinde, si in matrimonium peteres Trapezuntiorum regis filiam, cognationis gratiam speramus tibi factum iri ab ecclesia, si in























 хоцєбтшу P
mendicos, orphanos et ecclesias pecuniam erogaris. hoc tanto magis et facilius concedetur tibi matrimonium filiae despotae Servire, amerissae inquam, propter tanta illa officia et munera, quibus quotidie illi obligantur ecclesia, hieromonachi, monachi, universus denique clerus. illud autem, quod Turcam maritum habnit, minime siugulare est, quoniam etiam Eudocia despoena, quae avi tui uxor fuit, ante Turcam coniugem habuerat, parvae et exilis regionis principem, cui etiam liberos pepererat. contra haec tam eximii principis et amerae uxor fuit, et ab eo, aiunt, ne tacta quidem est: quare nec liberorum quidquam genuit. ad quartan iam rationem quod attinet, etiamsi amnosa est, si conceperit, fiet utique voluntas dei, quando tres ante commemoratae rationes maiestati tuae commodae erunt. parentes eius autem libenter et cupide eam conditionem arripient. til iam confestim mittito mihi fidelem quempiam de primoribus palatii, ant hieromonachis, ant monachis, resque haec administrabitur, nec ulla mora crit." quum ii, qui literas portabant, salvi ad urbem appulissent die Maii 28, imperator, qui forte apros venabatur, certior factus, adve-

























3. үеа, $\mu с т о х о \mu t \sigma \tau c i \mathrm{M}$ 4. xai' ăyce om P<br>13. $\mu k \partial \omega \nu$  18. уєуралтсє P

nisse quosdam ex lberia, relicta venatione, laetabuodus palatium petiit. quo tempore tabellarii advenerunt, die 28 Maii , eadem nocte per somnum visus milhi sum et ipse adesse Cpoli, quumque festinarem ad imperatorem, genua eius amplexurus, retiveri ab eo et sublevari et osculo salutari. expergefactus, iis, qui circa me dormiebant, somnium narravi, atque dixi, ut diei meminissent. imperator autem, dominus mens, ubi non ipsum me, sed e comitibus aliquem adesse animadvertit, et priorem legit epistolam, moestus factus, segnitiam meam aegre tulit accusavitque. ubi autem alteram die sequenti legit meque venturum esse didicit, acquievit et laetitiae se dedit, statimque rerum notitia instructun Manuelem Palaeologum, Cantacuzenae protostratorissae consobrinum, ad despotam Serviae ablegavit, ut is de coningio, de quo scripseram, inquireret ac videret. parentes eius libenter et cupide conditionem acceperont, et ad rem perficiendam parati erant. nulla enim alia res id coniugium impediebat, nisi quod ame-


 тоข̃ธo oủx દ̇y'̀vero.

## 5


 тои̃ इerteц



## 10 лíare















 toīs P

rissa, vivo etiamtum amera coniuge, ad deum precata constituerat, si deus quo tandem cunque modo liberasset se e manibus impiorum, alii nemini per totam vitam nubere, sed in castitate virginali, quod restaret vitae, transigere et pro viribus deo, liberatori suo, servire.

Eiusdem anni mense Augusto ex urbe profugus abiit Gregorius patriarcha, atque ego die 14 mensis Septembris anni 6960 Cpolim reverti in navi viri optimi Antonii Ritzi, eiusdem, qui postea propter fidem Christi martyrium pertulit.
2. Confeci igitur coniugium in Iberia, ut dominus meus illius regis filiam duceret. noveram enim, connubium Ibericum praestare Trapezuntio. namque ita mihi dixerat Iberorum rex: "nobis moris non est, ut dotem dent feminae viris, quibus nupturae sunt, sed viri feminis." ego, praefatus veniam, nunquam me de isto more aut lege, qualem maiestas ipsius diceret, audisse respondi. tum rex subridens et quasi mirans verba mea "scisne," inquit, "vir honoratissime, quid magnus dicat Caesarius? diversarum gentium mores et instituta explicans, in breve contracta haec docet. cuivis ter-





















 9. $\chi$ cid $\delta \kappa i \omega \nu$ жci $\beta \alpha \beta v \lambda . \omega \nu i \omega \nu \quad \mathrm{P} \quad$ 11. आทh.Eots $\mathrm{P} \quad$ 14. $\mu \dot{\eta}$ om P


rae et genti aut scripta lex est, aut non scripta et more constituta. lex enim esse videntur patria instituta, quemadmodum primum, qui in extremo orbe habitant, Seres legum loco patria instituta habent, ne moechentur, aut furentur, aut calumnientur, ant occidant. lex est apud Bactrianos a maioribus accepta disciplina et pietas, ne carnibus vescantur aut bibant vinum, neve libidini vel ulli generi pravitatis locum relinquant, quum finitimi illis Indi impune contraria agant: quorum qui in regionibus interioribus habitant, anthropophagi sunt et advenas occidunt comeduntque. Chaldaeis et Babyloniis lex lasciviae et turbitudinis plena. apud Pelacos autem lex est, ut mulieres agros colant et domos aedificent ceterisque virorum operibus fungantur, at vero etiam moechentur, quantum libet, a viris plane non impeditae: in quibus adeo plurimae bellicosissimae sunt ac bestias non plane validissimas venantur. in Britannia antem plerique viri uni concumbunt mulieri, et multae mulieres uni viro. Amazones olim maritis carebant ac bestiarum instar semel quotannis, circa vernum aequinoctium, e finibus egressae et concumbentes cum viris finitimis, $^{\text {quasi }}$ festum quendam conventum celebrabant: unde conceptis























 zai corat M 21. oùz om P

fetibus cunctae domum se recipiebant; deinde quum partum edidissent, mares necabant, feminas conservabant, diligenter lactabant educabantque. sic etiam nobis hic, ut tibi dixi, nostra est consuetudo id quod a viris fide diguis poteris cognoscere. verum ne mirare, vir honoratissime Georgi : praesens horum connubium reverenter nec inconsulto instituimus, polliceorque, praeter pretiosam argenti et auri suppellectilem, practer gemmas et monilia margaritis, auro et lapillis composita, praeter vestes et testilia varii generis, ipsius usui destinata, praeter haec igitur daturom me esse numum aureorum quinquaginta sex milia. ad haec in annos singulos accipiet alia aureorum tria milia, quae in stipes pauperum aut quodcunque ipsi videbitur, impendat. te autem duos habere liberos andio, quorum masculum imperator e sacro fonte suscepit: is igiturillius est eritque; at puella ab hodierno die esto filiae meae, cuius erit eam collocare, in quem tu locum boni consulueris. tum autem, quam eam receptum venies, si deo ita placuerit, donabo tibi insuper onera serici quatuor. est enim non vulgaris illa metaxa, solvique pro singulis oneribus numos aureos quingentos accepi."























Quum igitur omnia in lberia et Trapezunte gesta subtiliter imperatori, domino meo, et a principio enarrassem, de Serviano connubio cum percontatus sum: atque ille ita mihi respondit: "equidem multum tibi debeo propter eam, quam a puero erga me praestitisti, benevolentiam et fidem tantaque officia; verum nunc Servianom hoc negotium benevolentiam tuam ac studium etiam magis confirmat, communit et quasi obsignat, tibique obligatus sum, quoad in vivis ero, quum semper mea causa summopere laboraverisy nunc vero etiam domum tuam per longum tempus reliqueris, procul a patria exteras regiones obiens: unde quum, qui illic regnant, magna tibi dona honoresque promitterent, lberiae scificet et Trapezuntis despotae regesque, uterque te rogans, ipsi ut conciliares hoc connubium, ut prudens et fidelis minister decrevisti et fecisti, quod mihi commodum et utilissimum esset, et quid tibi videretur, per literas mihi suasisti. illud magnum mihi testimonium erat tuae erga me voluntatis et benignitatis: et certo scito, digna me tibi praemia soluturum, quoad in vivis ero. quod autem de Serviano me connubio rogas, res ca ita evenit. amera mortuo et coniuge eius reversa ad























 

despotam Serviae, eius patrem, adiit me super illo negotio cognata eius protostratorissa, sposponditque mihi cumulatissima dona dotemque, et alia multa utilissima commemoravit et in futurum promisit: quae ego multis de causis vera et e re mea fore existimavi. attamen alio consilio et deliberatione in tali re opus erat, nec habebam, quem consulerem, quoniam omnes animo vehementiori erant. domina et mater mea imperatrix e vita cesserat; Cantacuzenus, qui e reliquis non cupide iudicabat, et ipse mortuus erat. Lucas Notaras autem palam et occulte dictitat, praeter se neminem omnium scire, quid facto opus sit, nihil, nisi quod ipse dicit facitque, verum ac bonum esse aflirmat, omnemque lapidem movet, ut utar proverbio, id quod ipse bene nosti, maguus domesticus infesto in Servios animo est conspiransque cum Iohanne Cantacuzeno quotidie me ad Trapezuntium connubium adhortatur. cum quonam igitur deliberarem? cum monachis et eiusmodi hominibus? at rem publicam non attingont. cum proceribus? at nemo rem perpensurus erat, qui nulli propensior esset, nt timendum esset, ne cam cum ceteris communicaret. itaque























ego iniquius ferebam moras tuas. epistola antem tua ad me perlata, et te et sententiam tuam cognovi, quaeque nos quoque prius constituta habebamus, prudenter et commode expediveras. statim igitur Palaeologum cum Iohanne Eudaemone, aliarum rerum praetextu, misi, a protostratorissa, matertera sua, illud renuntiatum. ecce autem, causam, quae rem impediret, cognovimus, et lestitimus. ceterum, si deo placet, perficiamus cum Iberorum rege connubium." fit igitur bulla aurea, cui subscriptum est, in hanc sententiam, ut illius filia esset uxor imperatoris et imperatrix Cpolis, imperator esset eius maritus, secundum conditiones omnes, quas lberorum rex mecium composuerat. vocatur in conspectum imperatoris qui mecum ex lberia legatus venerat, et coram hoc imperator manu sua in superiore bullae fronte rubrica tres cruces scribit ad confirmandam pactionem ex illorum consnetudine, traditque bullam in manus legati his verbis: "hic vir (me ostendebat) deo propitio proximo vere cum triremibus veniet, virginem mihi desponsam abducturus." itaque legatus, adorato imperatore, discessit.


























Quum initio eiusdem anni fama manaret, ameram ad angustias prope superiorem partem vici Asomati esse venturum, ut ibi exstrueret castellum, quumque, concilio habito, visum esset, ut imperator in Peloponnesum ad fratrem arcessendum mitteret, utercunque illorum venire vellet, et is comprobaret, quaecunque imperatoriis literis constituta essent, atque, si necessitas adesset vidissentque ameram adversus urbem vel imperium aliquid moliturum, ad occidentales principes opem imploratum proficisceretur: haec igitur dum fiunt, pancis diebus interiectis, imperator me ad se arcessitum ita allocutus est. "e consilio, quod cepimus, para te, protovestiarie, ut in Peloponnesum proficiscare, ibigue negotium hoc perficias, ut alteruter fratrum meorum huc veniat. inde oportet te in Cyprum ad reginam, neptem meam, iter facere. nos hic necessaria itineri providebimus. inde reversus autem in Iberiam discedes, ut advehas recens mihi sponsam uxorem, futnram dominam tuam." ad quae ego ita respondi "mon possum equidem declinare mandatum toum, ut non faciam, quod iubes; verum maiestatis tuae commater et serva, coniux mea, vereor, ne quando, propter crebram absentiam meam indignata, monachis se
























 

adiungat aut me deserto nubat alii. nuperrime enim ex Iberia redii, annos ibi duo moratus, atque si intra paucos dies iterum peregre abiero, causam idoneam et iustam inveniet faciendi alterum horum, quae dixi." subridens imperator "at tu," inquit, "fac, ut unum hoc iter etiamnum facere tibi permittat, ac iure iurando tibi spondeo, posthac me non iam creaturum tibi molestiam itineris extra patriam faciendi. scis autem, quae tibi beneficia promiserim, quae inter nos locuti simus et quid facere cogitemus, atque hoc quidem etiam sine sacramenti religione certum est, legationes et itinera tua finem habitura esse. significabo autem Notarae, magno duci, quum magni ducis munere fungatur, non posse eum praeesse etiam administratoris officio. atque hoc dico, ut te eo munere ornem. neque tamen decet, spoliare me eum ista dignitate, contemnere enim eum videamur, nisi exspectemus aliquantisper et modum excogitemus, quo eam ipse sua sponte deponat. enimvero habebit rursus primas in consilio, et aliunde aliquod stipendium, quandoquidem me quoque duos e nobilitate consiliarios, quales habuit imperator, frater meus, creare necesse























est, qui per totum diem mecum sint in palatio ad providenda, ordinanda, et facienda necessaria tum servitia tum consilia imperii." atque ita significatum est magno daci per meum et ipsius compatrem, hieromonachum et spiritualem patrem Neophytum, qui in Charsianitae monasterio erat. edoctus de hoc oflicio Notaras, non repugnabat, utrum libenter tamen, an invitus, nescio : quamquam prae se ferebat, etiam ante guam monitus esset, cogitasse se istud facere, ut imperator ipsius filiis aliam impertiret dignitatem. at euim haec non habuerunt exitum propter communem citios in nos ingruentem calamitatem. rursus mihi aflirmavit imperator, etiam hanc se mihi gratiam daturum, ut filiam meam iuveni collocaret Nicolao Melisseno, filio Nicephori Melisseni, quem Melissurgum cognominalant, magni protostratoris, postea vero etiam metropolitae munere functi, quemadmodum historiarum librós secundo commemoravimus; pollititus etiam; traditurum se mili vicariam, cuius ante mentionem fecimus, administrationem locorum cius oppidoramque, quae haberem et procurarem, donec filia mea decimum quartum annum attigisset et nuptiae fierent. atque hoc illud fuit, in quo legationes et itinera mea finem esse habitura imperator affirmavit. idem mihi dixit, velle se in Pelo=




















 51 x@けध


ponnesum alium e senibus optimatum mittere, qui illic res, de quibus diximus, cum fratribns componeret, et referret ad se, quid facto opus esset: quodsi non posset primum caput obtinere, obtinere niteretur secundum, atque ita deinceps aut terlium, aut quartum, aut, si necessitas cogeret, quintum. rursus "sed si," inquit, "alium praeter te misero, metuo, ut is debitam mihi benevolentiam et fidem praestet, neve cum decipiant despotae, fratres mei, per bullam auream vicum aliquenn vel regionem ipsi et heredibus deinceps polliciti: qua ille re commotus, quatuor capitibus reiectis, de solo quinto agat: quod mihi molestissimum accideret. practerea scis ipse, a regina Cypri, cognata mea, ad me missum monachum dixisse, ut, quum regina non haberet hominem fidum et idoneum, per quem res quasdam maximi momenti mecum communicaret, nee posset, ut optaret, coram mecum colloqui, ego ad illam hominem ex nostra aula spectatum et fidum mitterem. quare fieri nequit, ut alii, ac tihi, secreta nostra innotescant, neque est quisquam te aptior, quandoquidem tu etiam alias omnia cum illa egisti, constituisti, communicasti, perfecisti. quam


















 20 жai т̀̀ $\pi \varrho$ ह́л





ob rem per alium istud negotium absolvi nequit." ego ita respondi "sicat censes, imperator, ita res habet. ac propter islas gravissimas causas coniux mea, serva tua, cum reliquis propinquis non obstabit fortasse, quominus voluntati tuae obsequar: quam beabo, quum docebo, quae maiestatis tuae gratia de filia mea collocanda decreverit, deque ditionis et honorum praemiis, prae reliquis feminis nobilibus eam evectura." ita quum tempus prandii adesset, adoratione facta, domum discessi. post prandium magno duci in palatium venienti imperator retulit, quae de obeunda milii legatione mecum egisset, causam tamen non aperuit; addidit autem, necesse esse, ut ipse quoque me cohonestaret, quoniam munus, quo fungerer, non sua gratia, sed imperatoris, fratris sui, benevolentia mihi impertitum esset; mandavitque ei, ut quod munus optarem, ex me quaereret et sibi renuntiaret. itaque dimissus dux, ubi me vidit, rogavit, quod munus ab imperatore mihi dari cuperem. ad quae ita respondi: "possim equidem munus maius nunc petere, quod alius non habeat, quodque me vivo praeter me nemini impertiatur. quod honeste petiturus mihi videor, quia, antequam Trapezuntem discensi,






















plurimas calumnias et criminationes expertus sum ac pertuli, quia alii duo proceres in officio essent, quod habeo: id quod nolui. itaque, ut eventum habeat oratio mea, quando tu ita iubes, cupio equidem, si imperatori, domino meo, acceptum sit, ut impertiat mihi munus magni contostauli." ita discessit Notaras et cuncta retulit imperatori : qui, haec ei respondit "illud quidem munus nemini impertio, quoniam pristinus affimis meus magnus contostaulus est, ornatus ea dignitate in Peloponneso a patre meo imperatore, quum Isthmum muniret. verum dabo illi aliud maius munus, magni logothetae." tum dux "quid igitur," inquit, "de Palaeologo Metochita fiet?" addiditque, ut magai primicerii munus, quod "post stratopedarchae munus sequitur, non hoc, mihi daret. "ipsa enim," inquit, "maiestas tua fratris despotae rogatu stratopedarcham fecisti Cantacuzeni filium propter affinitatem et patrem eius protostratorem. Phrantzac igitur si dederis hoc officium, quod maius est dignitate stratopedarchae, quid futurum est? sed tamen, si placet ita maiestati tuae, magni primicerii mathus illi imperti, quod magno stratopedarchae proximum est." con-






















22. $\mu$ ои лequovaiks жki ist. P
tra haec imperator: " iam ante tibi dixi, Phrantzen non accepturum dignitatem, quam cum alio communem habiturus sit, etiamsi sit praestabilior: quomodo igitur accipiet munus magni primicerii? verum tu iterun eum conveni, nt cognoscamus volontatem eius." itaque iterum ad me veniens magnus dux "imperator," ait, " dixit, magni contostauli officium, quo ipsius affinis fungatur, nec tibi nec alii cuiquam se daturum, sed ornaturum te esse magni primicerii munere, quod ctiam maius illo est." cui respondi, etiamsi maius esset id officium magni ducis officio, tamen non passurum me esse, alii id derogatum in me conferri, atque ita finem habuit colloquium. consultante autem me cum cognatis, amicis et familiaribus de iis, quae imperator mihi proposuerat, omnibus videbatur, ut coniugium filiae meae fieret, de officio autem fortunae me committerem, atque in Peloponnesum et Gyprum proficiscerer et assumto filio optimo ac, prope dicam, aequalibus suis omnibus praestantiore, et maiore parte opum mobilium, per continentem iter facerem, nt ille quoque eas regiones cognosceret et ad omnem scientiam, quae quid habet ad vitam commodi, institueretur ; atque, si sensissemus, ameram aliquid adversus nos moliri, filium cum bonis mobilibus in Peloponneso apud maternos cogatos, in agro futuri affimis mei























habitantes, relinquerem; sin nihil contra nos nisurus esset, eum mecum in patriam reducerem. ceterum ob omnes illas causas, quos commemoravi, filiae coniugium, suspicionem belli et reliqua, coniux mea, ut supra dixi, denuo me peregre proficisci passa est. postquam igitur filiae coniugium perfecimus, peracta dotis et arrhabonis sponsione, gaudio propter nuptias impleti, omnia ad faciendum iter necessaria providimus, nec iam opus erat, nisi scriptis mandatis imperatoris. palatium igitur et cubiculum imperatoris pro consuetudine mea ingressus, ipsum non invenio. roganti mihi responsum est, colloqui eum in conclavi cubiculo vicino cum Antonio sacerdote, Rhodio. itaque praestolor aliquamdiu, quum ecce prodiens imperator ira incensus me inclamat "nostine," inquit, "qui a mandatis milhi est Notaras quid per Antonium sacerdotem mihi significet?" deinde remissa superbia, addit, "cupivisti tu officium magni contostauli: quod nec alii cuiquam datirum me esse propter causas, quas commemoravi, Notarae edixi: tibi vero daturum me esse magni logothetae oflicium. ad quae ille respoudit: si hac te diguitate ornassem, quid fotorum esser, quum Palaeologus magnus stratopedarcha id cognovisset, iam hodie misit ad

## 
























 

me, quem exeuntem vidisti, habitu et specie idoneum, moribus et ingenio horridum et improbum Antonium sacerdotem, rogans, ut ineptissimos ipsius et stolidos filios, maiorem magnum logothetam, minorem magnum contostaulum creem, quum ille etiam vestimentis praesit, quod proprium eius munus est. attamen consentio, procedente tempore daturum me iis esse alia officia, non tanti tamen ponderis, sed leviora; tu antem dehinc magnus logotheta eris. verum hoc unum te moneo, ut propter temporis eventa et varias procerum voluntates aliasque causas in festorum dierum solennitatibus ne me pro more officii tui adores. quamquam notarius rei mentionem faciet in literis ad fratres meos et cognatam meam reginam, denique ad omnes, ad quos de itinere tuo scripturus sum, ac tu illine vicissim ad me et quemcunque domus tuae scribens, titulum hanc usurpabis. quodsi interea rem cognoverint, qui invident tibi, quamvis is durum acerbumque videatur, volentes nolentes eam devoranto." respondi ita imperatori: "deus dominus producat imperium tuum. sed tamen suppliciter rogo sanctam maiestatem tuam, si mea causa ulla futura sit ofensio, unde quid detrimenti capiat imperium tuum, un-























quam ne fiat, quod meditaris, imo potius pellem mihi detrahas, si ad maiestatis tuae tranquillitatem et pacem conducat." tum imperator "ut minister," ait, "fidelis locutus es. sed ne tibi ista, res curae sit ullo modo. doleo enim, quod nihil circumspicientes tanta tua erga me officia et obsequia, et tuorum meritorum comparationem affectantes, animis gradus officiorum convenientes transsilire conantur. verum arcesse huc iam munere hoc fungentem notarium." venientem notarium imperator ita allocutus est: "ante tibi significavimus, quae et ad quos publicae fidei epistolis tibi scribenda sint: his adde, eos totam rem cognituros esse e Georgio Phrantze magno logotheta; ac si vita suppeditaverit, scribes etiam, eundem nobis affinem esse. hoc cui displicuerit, ringatur licet, et pro nectare aut potu aromatico bilem concoquat. at tu quoque, notarie, hoc dies aliquot silentio tege." rebus deinde adornatis, instructus iis sum atque exspectabam, co ipso die ant postridie me adoraturum imperatorem et abeundi potestatem accepturum esse, quum subito Adrianopoli egressus ameras adversus nos proficiscitur. itague praestolati sumus aliquamdiu, me forte in itinere contingeret nobis quid infaustum.
























 गешัтоs av̉zos P
3. Mehemetes ameras quam patris maiorumque exsecratissimorum praeclaras victorias et res gestas videret audiretque, reputabat secum, quid ipse faceret dignum memoria. haec cogitans apud animum suum, malo consilio statuit, ut bellum adversus urbem pararet. sic enim secum ratiocinabatur "si urbem vicero, priores omnes praecelluero, quoniam illi eam urbem saepe aggressi frustra laborarunt." ex hac occulta cogitatione igitur visum ei est, iuxta Asomatorum angustias castrum coudere, ut supra monuimus, quo refugium haberet, dum faceret, quae meditabatur, neve ullum sive parvum sive magnum navigium e Ponto Euxino in urbem posset pervenire, utque faciliorem haberent ex Asia in Enropam transitum. festinans igitur et instans, ut meditatis a se eventum daret, ecce die 26 Martii anni 6g6o subito invasit angustias, castrum exstructurus. animadverteus astutian eius imperator, ipse primum bellum commovere ad eum impediendum statuit. at quidam senatorii ordinis tum sacerdotes tum laici adversabantur sententiae et consilio eins. "ne commoveatur," aiebant, "a maiestate tua bellum, donec cognoverimus, quid ille ve-
























luernat tamen ipsi subigi, sed mortem vita esse praestabiliorem ducebant. de quorum virtute quum Turca aliquis amerae renuntiasset, edixit is, ut ex pacto descenderent et cam navi et omni supellectile sua liberi essent. at sic quoque aegre iis persuaserunt, ut discederent. duo fratres Itali, Paulus et Troilus nominibus, in loco sibi commisso cum aliis multis generose decertantes, hostes acriter repellebant et haud levi dimicabant proelio, et utrorumque, tum pugnantium tum defensantium, caedes edebantur. respiciens autem Paulus hostesque intra urbem conspicatus, ad fratrem conversus "o sol, horresce," inquit, "o tellus, ingemisce! capta urbs est, et pugnandi tempus iam praeteriit, attamen de salute nostra, si qua spes est, cogitemus."

Ita hostes tota urbe potiti sunt die tertio, hora sccunda et dimidia, anno 6961 , mensis Maii die 29 . qui irruerant, rapiebant et captivos faciebant, qui capiebantur et resistebant, mactabantur, atque nonnullis in locis prae cadaverum multitudine non apparebat terra. vidisses novum spectaculum, lamenta multa et varia, rapinas innumeras, quibus mulieres primariae, virgines et deo consecratae, capillis et crinibus a Turcis
























2. そ̇भjow P<br>5. ëkhous P<br>13. $\sigma ้ y \tau \omega y$ om P<br>22. $x a i$ <br>

atrociter magno eiulatu ex ecclesiis avellebantur. clamores et ploratus puerorum, sanctarum aedium sacrilegia et si quid aliud horrendum, quis haec enarret? erat videre Christi divinum sanguinem et corpus in terram effundi et proiici, sacra vasa diripi et partim diffringi partim integra in sinum abscondi. perinde de ornatu faciebant, sanctas imagines, auro, argento et lapillis pretiosis decoratas, conculcabant, et ornamenta spoliantes in lectulos et mensas adhibebant, sacerdotalibus stolis et vestimentis, tum sericis tum auro intextis, equos steruebant aut pro mappis utebantur, pretiosas sacrae gazae margaritas spoliabant, sacris reliquiis humi protritis. alia permulta exsecratissima et lacrimis prosequenda facinora praecursores illi antichristi patrabant. o sapientissima tua consilia, Christe rex, quam sunt abscondita et inscrutabilia! erat porro videre maxinum illud et divinissimum templum sapientiae dei, coelum terrestre, scllam gloriae dei, Cherubicum vehiculum et firmamentum alterum, opus manuum dei, spectaculum eximium et totius orbis terrarum lumen, templum illud elegans et elegantibus elegantius, intra cuius adyta et supra al-
consuluisti. Ita equidem est, Camdixilis Emineatissime, per ora virorum tamdiu nomen feretur tuum, quamdiu terras genus humanum incolet. Verani stabilemque hanc esse laudem, non fictam aut fluxam, Plolemaci Philadelphi Aegypti regis post bis mille annos asserit probatque notissima fama; quam non gestamina regia sceptrum vel diadema, non rerum bello gestarum claritudo illustrem ad nostra etiamnum tempora transmisere, sed regio cultu ac sumptu pluribus librorum myriadibus instructa bibliotheca. Diceris aliis, qui ceteras virtutes tuas digne pracdicare possunt: attonitus illas admirabundusque suspicio, simulque moestus, quod facundia ac eloquentia me deficiant, quibus illas meritis laudibus efferre possim. Perge quod facis, Cahdinalis Eminentissime, literatorum votis et otio favere, corumque studia benignitate tua fovere. Vale.

## BULLIALDI PRAEFATIO.

Benevole Lector, ad operis Regii ac magnifici structuram ex Regia bibliotheca materias sine furto alio non transferendas, cum potuerim, comportare debui. illi equidem, quo Byzantina historia huc et illuc sparsin ac velut inter rudera iacens in superbi aedificii molem ac compagem adsurgit, operam nostram utcumque navavisse, et particulac nomen nostrum inscripsisse, aliquantam laudem nobis allaturum spero, Sostratus siquidem Gnidius architectus Alexandriae Pharum Ptolemaeo aedificans nominis sui ac famac perpetuitati, structurae illud permittente rege inscribendo, prospexit. ex bibliothecae igitur Regiac mañu scripto codice opus transeriptum affero, stili quidem elegantia haud ornatum et complum : barbarum potius, impolitum ac rude dixero; sed rerum momento ac gravitate eximium, earumque narratione prudenti gratum. infelici saeculo, quo Graecia aerumnis cladibusque continuis attrita Turcorumque tyrannide oppressa ultimos ducebat spiritus, stili barbaries adscribenda est; quac totam illam gentem tam late pervaserat, ut paucissimos ve_ nustatem illam antiquam leporemque sermonis suis circumdare seriptis sincret. noster ideirco auctor, qui reljus etiam agendis expediendisque negotiis potius quam evolvendis libris operam suam impendebat, barbaris non solum vocibus utitur;

## BULLIALDI

quod et anteriorum sacculorum castigatiores auctores, quique sermonis nitorem affectaverunt, fecere; sed etiam Gracca verba absurda constructione sen soloecismo perturbat ac permiscet. inter vepres tamen spinasque illas flos quidam non ineruditi ingenii se explicat : legerat quippe sacros libros aliosque historiarum auctores, ita ut linguam Graecam antiquam calluisse, verum scribendi usu ac peritia destitutus fuisse mihi videatur. criticum propterea agere nolui, vel de verbis litem illi movere, qui grammatices deserto foro ad alienum peregrinumque se transtulit. satis mihi visum fuit sensum verborum adsequi, et qua potui bona fide ac diligentia in Latinum sermonem convertere, in gratiam illorum qui linguam Graecam aut penitus ignorant aut imperfecte didicerunt.

Byzantini imperii res ad interitum festinantes, et postremorum imperatoram Christianorum tempora describere aggressus, rerum usu peritum ac sapientia politica instructum se approbat, dum causas et principia exquirit 'et investigat corum quae acciderunt Graecorumque rebus ultimam perniciem attulere. trium equidem novissimorum imperatorum auspicio res gestas enarrare ipsi propositam fuit, urbisque et imperii excidium scriptis mandare. quamobrem Turcorum, qui illud debellarunt, mentionem ubique facere non solum oportuit: sed ab annis pluribus iam elapsis narratio repetenda fuit, et Iohannis Cantacuzeni Iohannisque Palacologi bella civilia discordiaeque domesticae in memoriam revocandae fuerunt, quae Turcis in Europam traiiciendi occasionem tum primum praebuere, cum inauspicato ac tristi consilio Turcos in Europam Graeci insanientes accersiverunt, sibique et aliis gentibus Christianis, cur perirent funditus, auctores extitere. Manuelis Palaeologi eiusque filiorum Iohannis ac Constantini res ad captam urbem deinceps persequitur. ad Turcorum statum quantum spectat, in Asia qualis fuerit sub Androni-
co seniore, paucis indicat, suspensoque pede Othmanidarum principum seriem ad Baiazitem primum percurrit, breviterque de Othmane Orchane et Morate primo disserit. Baiazitis, gesta tam adversus Turcorum regulos et Temyrem, quem vulgus Tamerlanem vocat, quam Christianos principes prolixius enarrat. Lanienam caedesque mutuas liberorum Baiazitis, Isae nimirum, Musulmani, Mosis, Mustaphae ac Mehemetis exponit. Cineitis, qui Ioniae imperium aliquando sibi adrogaverat, variam fortunam, fraudulentum versutumque ingenium, modo ad has modo ad illas propendens, ciusque tandem eversionem ac ruinam describit. Moratis denique secundi Mehemetisque itidem secundi cum contra Turcos et Christianos in Asia, tum in Europa contra Graccos, Hungaros, Venetos, Servios, Walachos, Genuenses Rhodiorumque equitum collegium praecipuas res gestas enarrat. omnia momenta adnotat, quibus Byzantinum imperium a Turcis subinde labefactatum Christianis tandem ereptum est. Othmanicorum principum, quibus occasio propagandi fines imperii vix unquam neglecta aut omissa est, artes, curas acres assiduumque laborem in debellandis nationibus indicat. neque etiam illa practermisit, quae ad religionem tam nostram Christianam quam Musulmanicam pertinent. concilii Florentini ab Eugenio papa celchrati, cui lohannes Palacologus imperator, Iosephus patriarcha Cpolitanus et Graeci ceteri interfuerunt, historiam breviter contexuit. novam vero sectam, quae inter Turcos a quodam Bercligia Mustapha invecta est statimque deleta, intactam non reliquit. ad captam a Turcis Cpolim historiam solummodo perducere sibi proposuerat: verum spe ductus futurae aliquando eversionis potentiae Turcicac, gentemque Graecam in pristini splendoris statum reducendam fore ratus, post urbis eaptae annuin narrationem produxit. hunc porro auctorem Laonico et Phranzi multun pracstare propterea censeo, quod rerum principia et causas diligentius
investiget, narrationisque filum parcius interrumpat. Laonicus enim dum de rehus Turcorum confusam saepe narrationem instituit, ad describendas, imperite ut plurimum, Occidentalium regnorum politeias digreditur. Phranzes autom praeter rem et nollius momenti multa suis inseruit, nec accurate et diligenter, practer Cpolitanam obsidionem, quam recte instituit et persequitur, res gestas narrat. cum Turcorum Annalibus et Historia a Leunclavio acerrimi iudicii viro editis noster admodum sentit; quo nomine magoi faciendus mihi videtur. in illis quae ad Iohannem utrumque, Cantacuzenum et Palaeologum, pertinent, ab ipso Cantacuzeno non valde dissentit, quamvis temporum seriem interturbasse alicubi deprehendatur. nee silentio transmittendus est consensus, qui inter ipsum ac Leonardum Chiensem intercedit in Cpoleos obsidione ac expugnatione describenda. quae quidem diversorum scriplorum concordia historiae fidem conciliat, et quae vera quaeve falsa sint, discernendi copiam facit. in rebus porro Hungaricis imperitum se prodit, statumque regni illius a morte Sigismundi imperatoris ignorasse.

De auctoris huius historiae, quam sub manu habemus, nomine et genere paucissima dicenda occurrunt. et nisi avi sui paterni nomen capite 5 cdidisset, anonymus liber proditurus erat. verum cum ab antiquis illis Ducis, qui Cpoli regnarunt, se ortum dicat et Michaclem Ducam avum suum appellet, Historiae titulum inscripturi, avi nomen proprium ac gentilicium repetitum praefiximus, ut auctoris proprium nomen nobis ignotum tali circumstantia determinaretur. Christianae pietatis tenacissimum et Catholicae ecclesiae communionis studiosissimum se ubique approbat. Graecis levitatem malamque fidem obiicit, quí ficte ac simulate cum Romana ecclesia concordiam inierant, nec alio animo pacem composuerant quam ut a principibus Occidentalibus, papa praccipue, auxilia contra Turcos consequerentur. institutum vitae
quale fuerit, ex ipso discere possumus, qui se politicis rehus ac negotiis tractandis occupatum fuisse tradit. apud Gateluzios Lesbi principes vitae partem transegit, fide ac gratia valuit; ab illisque ad Sultanum Mehemetem secundum post urbem captam legatus missus est, Rerum quarundam, quas narrat, spectator fuit ; cumque principibus istis Lesbiis operam navaverit, in Asia res gestas, in qua ipsum natum fuisse verisimile est, vel in Lesbo, accuratius novisse potuit. atque de Duca eiusque scribendi ratione hactenus.

Quae vero in hoc edendo libro ipsi pracstiterimus, deinceps exponenda sunt. unico codice bibliothecae Regiae usi sumus. operis finis in co desideratur; nec scriptura cius castigata et emendata est, at pronunciationis hodiernae vitio, confusione nimirum $\varepsilon$ tenuis cum $\alpha \ell$ diphthongo, Iotacismo etiam continuo corrupta, ita ut saepe vocalis una pro alia, diphthongus pro vocali, ac vice versa succedant. textus illius continuus est, non sectionibus aut capitibus distinctus, cui marginales notulae indices quibusdam locis appositae sunt. faciliorem lectionem ut redderemus, textum in capita dividere visum est; marginibus etiam notulas apponere indices eorum, quae in textu narrantur. cumque temporum, quibus res gestae sunt, epochae omnino necessariae sint, ut clara ac perspicua narratio evadat, illas cum ex historia Musulmanica, tum ex aliis Graecis ac Latinis excerptas apposuimus. annos ctiam Hegirae, ubi necesse fuit, et ab orbe condito secundum Graecos, Christianae aerae annis adiectis adscripsimus. ilistoriam Byzantinam appellare placuit, quonian Ducas res in illo imperio gestas Manuele lohanne et Constantino imperantibus describit. notas libro subiecimus, ut consensum ac dissensum narrationis Ducae cum Laonico Phranze Leunclavio et aliis indicaremus, vel alia notatu digna adnotaremus. ne nimium crescereat inhibuimus, illasque, quantum penes nos fuit, contraximus. Ducae historiae Chronicum breve, ex bibliothe-
ca Regia descriptum, attexere ad rem visum est ; quod Graccorum Turcorum ac Venetorum res gestas et casns aliquot misignes adnotet. Graecus aliquis Peloponesius, Cephalenius aut Zacynthius, dominii Veneti subditus illud conscripsit.

## D U C A E,

MICHAELIS DUCAE NEPOTIS,

HISTORIA BYZANTINA.

## DUCAE MICHAELIS NEPOTIS






















 өаг $\lambda$.

## 15. $\mu$ i addidit Bullialdus.

bus exscenderunt, cives Cpoleos, ut mos est, eos salutant, interrogantque „ut se res vestrae habent? quomodo transacta est synodus? vicimusue nos ?"، responderunt illi ,"fidem nostram vendidimus, pietatem impietate mutavimus, Azymitae facti sumus puro sacrificio prolito." hos et turpiores his sermones habebant ii ipsi qui decreto subseripserant, Heracleae metropolita Antonins ac ceteri. siquis vero eis obiceret „et quare subscripsistis?" respondebant „Francorum metn.". interrogati deinde an Franci tormentis ipsos subiecissent, an flagellassent et in carcerem detrusissent, negabant. „sed quomodo ?" „haec," aiebant, „dextra subscripsit: abscindatur. liogua confessa est : evelfatur, nec quicquam aliud respondere poterant." ex archiepiscopis quoque nonnulli, cum subscribendum erat decretum, dixerunt: ",nisi pecunias, quae nobis suficiant, praebueritis, non subscribemus." qua numerata illico calamum tingebant: ingens enim erat pecumiae vis in eos impensae et unicuique patrum in manus traditae. postquam vero cos poenituit, argenteos non retulerunt. sua ergo confessione, qua fidem se vendidisse dicebant, gravius Iuda, qui argenteos reddidit, peccavisse arguuntur. „sed novit dominus et distulit; et ignis accensus est in lacob, et ira ascendit super Israel.







 $\sigma a \mu \dot{\pi} \pi \omega s$ ह́















32. Interea, quem memoravimus Georgius Serviae despota, cum devastatam ditionem suam cerneret, spe ultima paucis in castellis posita, quae Hungariae erant, gemens quotidie nemine commiserante ad Humgariae regem venit. is puer admodum erat, ut omnia regina illins mater exercitunmque praefectus lancus moderarentur. quorum auxilium implorat, sortem suam conquestus. mota regina, magisque verita ne Servia deserta devastator in Hungariam penetraret, praefectum Georgio sumptns facienti opem ferre inbet: erat enim praedives. itaque equitum et sagittariorum millia viginti quinque sumptibus suis conscribit, fluviumque traiicit. citato deinde agmine Sophian usque urbem perveniunt, igneque iniecto eam, aliaque circum oppida et pagos, nihil integrum relinquentes, comburunt. praedam universam trans flomen nitumt, et Philippopolim pergunt. eo Morates Occidentis copias contrahit, cum Orientis vires accersere non possel. Hungari cum despota ad vicum quendam, quem Bulgari Izlati (id est aureum) appellant, processere. is inter Sophiam et Philippopolim medius erat, interpositis usque ad Philippopolim montibus ac saltibus transitu dif-

## 218




















 گ̋○


#### Abstract

  


ficilibus. montes superare volebant Hungari, sed strata demum a lignatoribus via. Turci vero salebris superatis progrediuntur, donec Hangarorum castra conspiciunt : tum metn victi ex monte in campum non descenderunt. Hungari audacter dimidium montem escendunt, a Turcorum missilibus frustra petiti. tandem cum utrique cernerent se loci angustia prohiberi quominus egregium aliquod facinus ederent, unde vencrant, eo revertuutur. metu Morates tunc perculsus, animo volvebat nunquam antea Hungarorum copias fluvium trausiisse, nunc a despota esse traductas. legatos mittit ad despotam, urbes omnes ipsumque Smedrovum reddit, filios quoque excaccatos remittit, Draculio perinde suos, pacemque iurciarando sancit. eam reginae Hnugariae et regni proregi significat: langus enim exercitus ducebat, regnum prorex procurabat. Saxonum rex, quem Ilangari curatorem regni constituerant, rege suo puero : quintumdecimum enim tum annum agebat. inde Turci legati in Hungariam (ranseunt cumque Saxonom rege pacem componunt: inter se amicitiam fore mutuan, Danubium neque Hangaros adversus Moratem traiecturos nec Moratem adversus
























Hungaros. langus autem non iuravit: sub domino enim se esse, non dominum.

Pace igitur inter Turcos Ilungaros et Servios composita, Morates adversus Caramanum. se accingit ; collectisque Thraciae et Thessalise copiis fretum traicit, et Prusae castra metatus bellum parat, Orientisque illic milites cogit. Aladini quogue filio suo natu maximo mandat ut Amasiae exercitum conseribat et 1conium accedat; quibus paruit Aladines. Caramanus enim, que tempore despota et langus Morati bellum inferebant, oceasionem nactus redierat urbesque sibi a Morate ereptas recuperaverat. haeçue fuit belli origo. Prusa motis castris Morates Cotyacum venit, unde in Phrygiam Salutariam perrexit: ubi bellico apparatu, quantum necesse erat, instructo lconium deinde venit. at. Caramanus cum suis fugit, montesque Syriae finitimos, qui tutum oi receptum prachelant, occupat. Morates Iconium hostiliter depracdatus, magnam vim auri atque argenti inde secum portans urbem Laramda accessit; Larandinos omni aerumnarum genere vexavit; indeque deflectens grassatur populabundus, praedamque agit ex omnibus oppidis totaque Caramani ditione, damnaque Turcis eiusdem atque ipse erat gentis infert. sell cum excedere vellet ex Caramani finibus, filium suum dimisit, qui Amasiam reversus
























est, ipse vero Prusam rediit et exacta iam aestate in Thraciam traiecit: Caramanus deinde ditionis suae loca repetit. hieme appetente venit ex Amasia Aladinis Moratis filii servormm unus, qui eum diem obisse nuntiat. hunc pater acerbo luctu planxit, quippe anmum decimum octavum agens formosus admodum, et audax erat. luctu finito, omnibus ducibus ac satrapis suis convocatis, imperatorem principemgre omnium sibi subditornm Mehemetem secundom filium sum, impuberem etiamtum admodumque puerum, designavit; ipse in Anatoliam profectus viam privatam Prusae quietus agebat.

Appetente antem vere ab Hungariae finibus speculatores venerunt, qui novo imperatori einsque consiliariis, Malili, Sarician et Zagano, nuntiant Hungarorum et Walachorum ingens agmen ad Danubii ripam convenire; quem numtium patri suo Mehemetes mittit. Morates violata fide attonitus, quid futurum esset deliberabat. aestate itaque inchoata, sub ortum caniculae, cunctas Orientis copias contrahehat. et ex Acgaen mari triremes venernnt viginti gningne, et e regione Callipoleos stantes transitum impediebant. pars illarum usque ad ostium sacrum processere, illac quoque traiectum prohibitu-























rac. Hungari vero postquam Danubium transierunt iter securi pergunt, obstacula removentes, castra in deditiouem accipientes, et Varnam usque progrediuntur. Morates intorea traiectit exclusus dolehat; quique Mehemeti aderaut, consilii inopes animos despondehant. progressus tandem Morates ad ostium superius sacro vicinum, tutus triremium insecutione cum suis transfretavit. sub Mehemete qui militabant, Byglis ocenpatis Moratisque transitu cognito, mius diei itinere ei se conimncerunt, alterisque castris Varnam perseniunt. postridic praclio commisso horrendo ac cruento a diluculo ad horam diei nonam Christiani nulli parcentes Turcos caedehant: verum circa decimam horam Saxonum rex solus, stormo ferme quingentis stipatus, in Turcos equum impellit. Achortabatur Iangns, eni non paruit. et propius cum accessisset, letale vulnus equus accipit, sessoremque regem in caput pronum excutit; cui caput Turci illico amputarunt. casum statim eognovit langus: caput enim hastae praefixum sublime cowspiciobatur, clamorespue et vociferationes excitatae erant, "gui fugit fugiat." magnam itayue stragem Turci edunt; et nocte superveniente vix superato flavio langus salvus evasit. Turci parta victoria fugatisque hostibus se receperunt. tum Morates prospe-



















 той 'Iáy


ra fortuna usus in oppositam Europae Asiam redit, Magnesiam petit, habitationemque sibi illic eligit. in Christianos autem nondum satis intelligentes peccatis nostris irretitos nos teneri vitisque nostris calamitates inferri, aliud telum irata fortuna immisit. Halil enim artium, quibus imperium regi delet, peritus, et adolescentulum Mehemetem nunquam fortunatum fore suspicatus, Moratem in palatium Adrianopoleos reducit imperatoremque salutat. invenis vero princeps Mehemetes a patre Magnesiam missus est, ut illam provinciam administraret. hoe cum rescivisset langus, Istrum alia via transit, omnibusque angustiis superatis Nisim accedit, quae ad Cosovam sita est. Morates huic cum toto exercitu paratus occurrit. sub vesperam praelium initum. mane, priusquam illuxissct, cum agminis parte movet Jangus, et ad mature pugnandunt omnibus simulate dispositis aufugit. Turcorum enim exercitum longe esse superiorem sciebat, Hungaros trepidare et fugam parare. Morates orto sole Hungarorum tentoria dissipata cernens, ipsos fugam spectantes, impressionem in eos facit; et alios spoliat, alios interficit; ceteri fugerunt, magna Moratis victoria, magna Iangi clade. converso inde itinere in Peloponnesum movit. Constantinus enim, qui Lacedaemonis despota erat,























comperta regis expeditione triremiumgue ad Ilellespontum appulsu, Tracas internecione perituros praediserat, ultraque Ilexamilium progressus Thelas vicosfue vicinos ocempaverat. Marates rebus prospere admodum gestis reversus, Iegatum mittiL urhes sibi ereptas repetitum; quibus se lecessurum negavit Constantiuns. movit in eum Morates, et ad Hexamilium, quod ante annos quatuor refecerat, castra metatur. inerst cum sexaginta militum millilors Constantimus; quem facile superat: ipsum enim einsque fratrom Thomam Achaiae despotam Albani statim prodebant; quormu fraule patefacta fuga sibi consulnerunt. Morates interim Patras usque et Glarenciam excurrit, cunctisque sibi deletis, Hexamiliogue cyepso et in ruderum congeriem redacto, mancipiis ultra sexaginta millia captis, retrocessit.
33. Imperator autem Iohannes per multos annos podagra confictatus, post reditum ex Italia multis curis ac sollicitudimibus oppressus, cum propter ecclesiarum perturbationem tum ob despoenae interitum, morbo correptus est et paucos post dies obiit ultimus Romaeorum imperator ipse. itague Cpolitani Constantinum legatis missis in urbem arcessierunt, is cum legatos ad Moratem misisset cum donis verbisque blandis, animum eius placavit, odensionum praete-

## 224

## ducae michaelis nepotis

 P. 126 тои $\bar{\sigma} \alpha \alpha \ell$ т






















ritarum causa omni remota. Morates cum uxorem dare filio suo decrevisset, a principibus Armeniae finitimis sponsam ei petivit, Turcatiris filiam, Turcomanorum, qui ultra Cappadoces siti sunt, principis. hanc aflinitatem ambiebat non ut viribus ac divitiis sibi parem, verum quia Turcatir inter Turcopersas et Caramanum medius poterat filio suo Amasiae degenti opem ferre et tam Caramano ab maritimis locis, quam Cara Iusup (id est nigro Iosepho) a superioribus bellum inferentibus sese opponere. intercedente igitur inter ipsos allinitate, auxilium quantumcumque ab co sperabat. misit itaque unum Vexirorum suorum Sariciam, qui illam summo honore et floria ornatam, thesauros multos dotemque ditissimam ferentem domo paterna abduxit. Morates socer ut ad fretum Callipoleos ipsam accedere cognovit, Adrianopoli proceres ei manunque expeditam militum oloviam misit, qui exceptam Adrianopolim in palatium princjpis deduxerunt. laetus admodum sponsam excepit imperator, nuptiasfue celebravit, invitatis omnibus ditionis suae tucibus et principibus, cum Turcis tum Christianis; qui multis cum donis accucurrerunt. mense Septembri coeptac celebrari nuptiae. transacto Decembri desitae. itaque patris

























servas, qui sponsam comitati erant, opipare habitos Morates et omnis generis beneficiis affectos domum remisit, filimm deinde summ, novแm maritum, cum uxore in Lydiam Asiae minoris provinciam, it eam regeret, dimisit. cumque post mediam Ianuarium Magoesiam venisset, eoque mense exacto Februarii dies quintus ingeretur, cursornm unus, aquilae instar celeriter volantis, accedit, epistolamque diligenter olsignatam ei tradit ; 'juar resignata ac lecta patris sui obitum didicit Mehemetes. scripserant illam Vexiri, Halil ac ceteri patris cius mortem nuntiabant: ipsum hortahantur nt profectionem sham minime diflerret, sed, si posset fieri, Pegasum equmm alatum conscenderet, inque Thraciam, priusquam gentes vicinae principem obiisse rescissent, veniret. paruit his, et confestim cursorem equum Arabicum conscendit, nihil magnatibus suis practer ista locutus: ,qui me diligit, sequatur me." cito ahounten celeres servi sagittarii, velut gigantes ambidextri, pracecdebant, equites iaculatores et ensileri sequebantur; biduogue a Magnesia in Chersonesum freto superato pervenit. duos deinde dies Callipoli substitit, ut eos qui secuti crant. expectaret. Cursorem quoque Adrianopolim praemisit, qui cam in

## DUCAE MICIABLIS NEPOTIS

























## 7. $\delta$ deest P .

Chersonesum traiccisse nuntiaret. crebris deinde sermonibus et fama uhique vulgatum est principem Callipoli adesse, ne plebs infima tumultu excitato ferociret. solebant enim in principum mutatione seditionibus agitari: quare morte saepius celata principem morbo laborare multitudini persuadent, coque pacto, cum successor longius abest ab iis locis ubi decessor obit, eam deludunt. cum Callipoli discessisset, iter pergenti multi, ut cum venerarentur, obviam venerunt. et ubi agro Adrianopolitano appropinquavit, omnes aulae ordines officialesque, Veziri, satrapae, provinciarum et oppidorum rectores, impuraeque religionis mystae et doctores, quique scientiarum ac artium periti erant, turla denique plebis ei occurrerunt. postquam illa multitudo uno milliari obviam principi ordinatim processit, equis omnes desiliunt et pedibus incedunt. at princeps et comites eins equis insidebant. milliare deinde dimidium emensi labiis compressis magnoque silentio, gradum stitcrunt, planctumque ingentem cum lacrimis omnes simul ediderunt. ipse quoque princeps equo tunc desiliit cum comitatu suo, pariterque atque illi planxerunt, clamoribus et eimlatibus aerem verberantes. illa die luctum ingentem ac planctum ab utraque parte cernere erat. principem ubi con-

























venerunt magnates, manom cius deosculati adoraverunt. conscensis deinde equis arbem ingressi, principemque comitati ad palatii portam, ipso palatiom ingresso domum unusquisque suam redeunt. postridie cum frequentiores solito ad concionem convenissent, utpote principe iuvene et nuper imperium adepto, sedelsat ipse in solio paterno (quod utinam non contigisset. verumtamen deo permittonte factum propter peccata nostra), e regione autem satrapae omnes procul et Vexiri patris eius, Hatil et lsaac Bassae, stabant. ipsins vero Veziri, Siachin eunuchus et Abrahamus, ut mos est, ei adstabant. tunc imperator Siachin mesazontem suum interrogavit: „quare patris mei mesazontes procul stant? voca eos, et dic Halili ut locum consuetum repetat. Isaacus vero cum ceteris Orientis praefectis Prusam abito, ut patris mei calaver sepulturae mandet; et provinciarnm orientalium curam gerito." his auditis celeri passu ad cius manum deosculandam accedunt; et Halil mesazontis dignitatem retinuit, Isaacus magnatibus plorimis stipatus cadaver principis defuncti magna pompa Prusam dedncit, et in acdicula ab ipso construta sepelivit; dumrue funus effretur, nummorum magnam vim pauperibus distribuit.

## 

























Morates itaque non diuturno aut gravi morbo occubuit, sed longe, guam pater cius, doloribus et acgritudine minus vexatus. hoc ei triloutum dei decreto mili videtur propter huius viri erga genus humanum benevolentiam, et erga pauperes miscricordiam, non solum enim quae cum generis et impictatis sociis, sed etiam quade cum Christianis foedera sanciverat, integrat semper servavit. etsi cuim Christianorum nonnulli pacem violare conati dei oculum, cui nihil est absconditum, non latuerunt, sed puenas meritas vindici illi dederunt, non perdurabat tamen ipsius ira, nee partam victoriam barbarus persequebatur aut ullam gentem funditus evertebat: sed ubi primum victi pacem per legatos petiere, ipse cos facile admittebat et cum pace dimittebat, pugnas aversatus, concordiae studiosus. ideo pacifica morte nee ferro properata pacis pater eum remuneratus est ; quatuorque tantum dichus decubuit. egressus cnim cum adolescentibus aliquot palatio suo in insulam traiecit, quam prope urbem fluvius divisus longam latamque eflicit. cius pingui in solo pecoribus apta pascua virent, et congregantur ibi equae, muli et equi, quos princeps educat, generosi. aedes quoque egregiae insunt, cum ad balncorum usum

## HISTORIAE BYZANTINAE CAP. XXXIII.



























tum ad delicias voluptatescine pro anni tempestate captandas comparatae. multos illic dies prisatim cum pancis familiaribus transigere volebat, ut a curis et laboribus, quibus nuptiariun celebratione defessus fuerat, respiraret. trausvectus igitur cum diem unum genio non ut solelat indulsisset, postridie in palatium se transferri inbet, capitis gravedinem, reliqui corporis torporem questus. post tridui morbum, secunda Februarii die obiil, anno mundi Gg5s (Christi 1/50.) fertur ei post nuptias, antequam in insulam alirel, nocte guadam tale insomuium ohlatum esse, virum specie terribili coram ipso adstitisse, et pavore perculsi manum apprehendisse; quemque amnulum in pollice manus dextrae gestabat princeps, ille pollici detractum in digitum indicem immisit, iude in medinon, tum in seguentem, tandem in minimum at extremum ; mox excussam aun!lum abstulit. somno nolutus princeps somniorum interpretibus vocatis, guid viderit, exponit. ii annulo priucipatun signilicari dixerunt, digitorum primo ipsum principem, ceteris posteros eins postea
























imperio potituros. alii occulte et secreto pollice coniiciebant ultimum vitae annum indicari, annulo exuto imperium extracto et immisso per ceteros ordine digitos annos successoris, quibus exactis regnare desineret. sed ad historiae seriem redeamus, inspiciamusque quibus fera ista sangainis avide sitiens perniciem attulerit, quaeque consumpserit ac everterit.

Patris funcre procurato, eius cadavere Prusam elato ibigue sepulto, arcas et thesauros paternos scrutari coepit, quos immensos, aureis argenteisque vasis lapillisque pretiosis plenos signataeque pecuniae locupletissimos invenit; hancque gazam recondit, et sigillo suo gazophylacium obsignat. infantem deinde masculom invenit, quem pater suus ex principis Sinopes filia, coninge legitima, susceperat, cum ipse ancilla natus esset. cumque infantis mater in palatium privignom suum Mehemetem consolatura venisset, ipse interim e proceribus suis unum Halim, Eurenesis filium, primum ostiarium in aedes novercae suae misil, qui puerum strangularet. postridie patrati huius fratricidii Halim quoque morte affecit; puerique occisi matrem vel invitam patris sui manoipio, qui Isaacus vocabatur, nu-























## 16. Exeivos P.

ptum dedit. alteram quoque suam novercam, Georgii Serviae despotae filiam, Christianae pietatis tenacissiman, volebat et ipsam alii cuidam servo connubio iungere: sed veritus ne pater cius Ilangaros ad bellum sibi inferendum exciret, antequam recens susecptum imperimm stabilivisset, libidine sua abuti prohibitus est. despota quippe de generi sui Moratis obitu certior factus, et rerum summam obtinere Mehemetem, apocrisiarios ad cum statim destinat consolandi as doloris levandi, quod patre orbatus esset, gratia; ut etiam foedera et pacta, quag sihi cum eins patre intercesserant, renovaret et sacramento stabiliret; insuper ut filiam suam repeteret et domum paternam reduceret: quae omnia Mehemetes pracstitit, uon co tamen animo ut pacifice regnare amicitiamque colere vellet, sed, quam adversum se oceasionem dari metuebat, redimeret; quam ubi sibi commodam nactus fuerit, contra ins fasque iniurias inferrel. have et alia sub agni pelle, etiam antequam nasceretur, latitans lupus faciobat. apocrisiarios amice benigueque suscepit, mutuoque sacramento foedera renovavit, et pacifice cos dimisit; simulque novercam eius patri splendide ac honorifice habitam remisit; beneficis ctiam ac muneribus quamplurimis eam locupletavit, locis in Serviae finibus assignatis, unde omnia ei ad victum ceterosque vitae usus suppeterent. eon























dem tempore Romaei Cpolitani aerumnosi ac infelices, despota quoque Constantinus de novo principe ad imperium evecto certiores facti, legatos consolandi gratia simulque cum co gratulandi de principatus initiis destinant. verum qui et ad quem mittebant? agni ad lupum, passeres ad serpeutem, qui mortem sinu gestando ultima suspiria ducunt. ille vero ante Antichristum Antichristus, Christi domini mei caularum devastator, crucis et in eum qui cruci aflixns est credentium hostis, amici personam indutus ut Satanae, qui in anguem se transformaverat, discipulus, legatos suscipit, nova foedera pangit, deum falsi prophetae sui et prophetam sibi cognominem impurosque eius libros iurat, angelos et archangelos testatus pacem se servaturum, et per totum vitae tempus cum urbe et despota Constantino, cum omnibus circumiectis oppidis et castris hums ditioni subditis amicitiam ac concordiam sibi intercessuras, et quo affectu animoque benevolo pater suns erga imperatorem lohannem, qui decesserat, et Constantinum despotam se gesserit, eo se, quamdiu vixerit, ipsos prosecuturum. his speciosis promissis donum adiecit, Romacorum imperio trecenta millia asprorum ex amuis reditibus locorum, quae Strymon alluit, largitus. acrumnosissimi illi eam pecuniam























19. Bovdev0 $\mathrm{I}_{\mathrm{s}}$ Bullialdus.

petierunt, unde Orchanem Othmanicum alerent ceterosque sumptus ei necessarios facerent amicitia itarue ex animi sententia firmiter stabilita, legati laeti redieruat. qui pariter ex Walachia venerant et Bulgaria; insulares quogue, Mitylenaei, Chii, Mhodii et Genuenses Galatam incolentes undequaque profecti donis allatis eum, daemonem revera carnivormm, venerati sunt, et accepta ab eo fide discesserunt.
34. Omnibus, ut iste maligums putalat, rite et ut e re sua erat compositis, cum Christianis universis ficta pace inita, induciisque in tres annos cum Iango Huggariam regente pactis, in Caramanum bellum hanc causam practexens movet. quod cum inter se Christianosque, quibus benevolnm se praestabat, quamvis gente ac religionis ritu omnino distinctos, amicitia mutna sincera nee simulata intercederet, Caramanus interim Musulmanus ipse Mahometisque religionis cultor semper et ubique hellum et turbas excitare, arrepta occasione imminentis rebos Othmanicis periculi, non cessaret. consultatione habita id decrevit, et libidini suac fortunam obtemperantem habuit. antea enim Mehemetes intellexerat Caramanum Moratis morte comperta ultra fines imperii sui excurrisse, castrat tria et longum agrorum tractum subegisse; quae quidem Morates a maioribus

## ducae michazilis nepotis

























suis non acceperat, sed Caramano viribus superior, ut in superioribus narravimus, ante paucos aunos eripuerat, nactus ergo iustam causam raptoris filius ei, qui unper iniuria adfectus erat et propterea recuperare sua tentaverat, bellum infert. iamque fretum transvectus cum copiis occidentalibus, dumque Orientis exercitus ei se coniungerent Prusae transacto tempore, inde Cotyaeum abiit; unde in Phrygiam Salntariam , 'Turcis Carasarin dictam, vicinam Caramani finibus perrexit, cognita Mehemetis profectione Caramanus magnates aliquot suae ditionis legatos ad eum misit, qui admissorum veniam peterent, et ablata castra redderent. quibns propter dicendam mox eausam tyrannus acquievit. Romacorum enim stultus ac insipiens coctus consilium imprudens iniit, dum ad eum legatos destinant, qui Constantinum imperatorem salutatum esse nuntiarent. hunc, quamvis nondum coronatum, nec ob praedictas causas coronandum, Romacorum imperatorem nihilominus appellabant. Mesazontibus itaque, ut mos est, quae in mandatis habebant exponunt legati, querunturque Romaeorum imperatorem consuetam asprorum trecentorum millinm pensionem annuam non accepisse. Orchanes enim, inquiunt, Oth-






















mani prosapia aeque ac dux vester oriundus est, vir aetatis perfectae; ad quem singulis diebus quamplurimi confluunt ; dominum ducenfue appellant ac salutant. ipse vero, unde ipsis largiatur, non habet, ideoque imperatorem rogat; qui petenti, cum ipsum pecunia deficiat, satisfacere nequit. alterum itaque postulamus: aut duplam pensionem nohis solvite, aut Orchanem liberum dimittimus. neque enim Othmani posteros alere tenemur : sed in id ex aerario vestro pecunia erogari debet; custodire illum, et ne urbe profugiat prohibere, nohis oneris satis incumbit. haec et similia audivit Halil Bassa, qui Romaeis duabus de causis favebat, quod facilis ac mansuetae indolis esset, quodque dona libenter ab if acciperet. siguis sane quovis de negotio cum co acturus aurum in cius manum misisset, et tanquam politum speculum ostendisset, sermones quantumvis asperos sine offensionis metu effutire poterat. cum , inquam, audiisset, quos ab imperatore et senatu Mehemeti principi legati sermones afferebant, eos sic allocutus est. o stulti et insipientes Romaci, consilia vestra astuta et fraudulenta iamdiu est cum intelligo, illa omittite. defunctus princeps, et rectae conscientiae vir idemque mansuetus, sinceram cum omnibus amicitiam coluit, qui nune imperat Mehemetes, non ea est, qua vos confiditis, sententia. si uamque manus ipsius, cuius andacia ferocitas et impetus mihi perspecti sunt,











 V. to6












Cpolis effugerit, tunc certissime cognoscam calumnias vestras mentemque pravan deum vindicare nondum velle. viri fatni, quam heri et mudius tertius pacem sacramento invicem adacti sancivimus, domци tantom non portamus; et si ita dicere liceat, in telhulis exarata scriptura nondum desiceata est. nume vero quare in Anatoliam transiistis et in Phrygiam pervenistis, ostentatione lerriculanentorum, vehis ex more coufictorm, metum nobis iniecturi? viribus invalidi et rerum notitia carentes pueri hand sumas. vos siquid valetis, efficite. Orchanem si Thraciae principem renuptiare vultis, hoc agite. si IInngaros cis Danubium accersere cogitatis, traiiciant. si nostra quogne invadere, quaeque ante plures annos amisistis, repetere ac recuperare vohis propositum fuerit, id quoque licet. id vos tamey scire velim, nilhil horum ex voto vobis cessurum: yuin etiam ea eripientur vobis, quas possidere existimatis. ista omnia denigue domino meo nuntiabo, qnodque visum ei fuerit, fiet. his auditis ira succensus Mchemetes anceps animi haerehat. cum Caramano propterea ad pacis conditiones adductus est, quem totis viribus pessumdare decreverat. verum ita secum cogitabat motus. dum, inquit, in Anatolia dego, Romacorum imperator ceteras gentes Christianas in me cancitabit et Orchanem liberum dimittet; harumque nationum ope























Occidentis provinciae Romaeis cedent, dum Orchanes Orientem retinebit. laec et similia animo volvens, sereno ac mansueto voltu Caramani legatos ;udmittit: minaces sermones opportme ad eos habet; mansuete ac benigne alias prater tempus alloquitur, donec pacem sacramento adaclus constituisset et amice complexus dimisisset. ad imperatoris autem legatos laze verba respondit: Adrianopoli brevi aderimus. illoc cum veuerimus, ommia quae imperatori et urbi necessaria sunt nobis exponite, quodeumque rogaveritis, id praestare paratus sum. his et aliis sermonibus blandis usus cos dimisit. Mehemetes ergo paucis dichos fretum transvectus Adrianopolim accessit; statimque quemdam servorum suorum in regionem ad Strymonis ripas sitam mitit, qui reditus imperatori concessos ei solvi vetaret, illorumque atministratores et procuratores, qui anni unius solummodo pensionem perceperant, expelleret. hoc peracto rem aliam damnosam admodum ac perniciosam homacis aghreditur. hieme adventaute per provincias singulas Occidentis ac Orientis edicta promulgari iubet, maudatgue ut fabri et architecti mille, in unoquogue loco ratione multitudinis eorum hahita, operarii etiam numero fabrorum congraentes et calcis coctores eongregarentur; et ut omnia verbo dican, cuncta quae ad opus absolvendum et at comportandas materias necessaria crant, vere appelente praesto essent ad castrum






















in ostio sacro supra Cpolim aedificandum. hoc nuncio tam ingrato ac acerbo allato, Romaei, qui Cpolim quique Thraciam et Asiam incolebant, insulares etiam Christiani, animi regritudine ac meerore consumpti, alios sermones inter se praeter istos non habebant. nunc vicinus est urbis finis. porteuta imminentis genti nostrae ruinae nunc videbuntur. dies Antichristi advenerunt. quid de nobis statuetur? quid faciemus? vita nobis, domine, prius eripiatur, quam oculi servorum tuorum urbis eversionem videant. ne dicant inimici tui, domine, ubi sunt sancti, qui urbem illaun tuentur? has voces cum eiulatu et Hetu non solum Cpolitani, sed et cuncti Clristiani per Anatoliam insulas et Occidentem dispersi easdem lacrimis ac lamentis mixtas fundebant. Mehemetes vere inchoato undequaque artifices et operarios collegit. at imperator Adrianopolim legatos misit, non quae vellet, ant reditus duplo ampliores sibi dari, per eos petiturus: sed eiusmodi orationem legati ad Meliemetem habuerunt. „annus iam centesimus agitur, vel etiam plures elapsi sunt, ab erepta nohis per tritavum tum Moratem Orchanis filium Adrianopoli; et ab illo tempore principum genus ab eo ducentium nullus praeter te thgurium, nedum turrim, in urbis ipsius vestibulo post inita foedera ponere cogitavit. quamvis enim suborta belli causa ad pugnam ventum sit, ad conditiones tamen pacis descensum postea, et reconci-























liata concordia in tranquillum iterum statum res constitutae sunt. voluerat olim avus tuus Melemetes in littore orientali freti castrum a fundamentis excitare ; quare ut id ab imperatore Manuele consequeretur, din multumque, ut filius patrem solet, eum precatus est. ille tandem annuit, et castrum in littore orientali aedificare permisit; cum etiam multos ante annos ab eins maioribus tota Anatolia possessa fuisset. tu vero, quicnm pacifice et prout decet nos gerimus, manifesto navigationem Ponti Euxini intercipere vis, Prancos arcere, urbem fame enecare et consumere, reditusque, qui ex mercium vectigalibus in ea percipiuntur, rescindere. hoc consilium a nobis exoratus omitte. quam cum patre tno optimo principe amicitiam coluimus, tecum fidelem ac integram servabimus. tributum insuper, si nobis imperas, id pendere parati sumus. ,ad ista respondit Mehenetes." quod urbis sit, quac extra fossas nihil possidet nec dominium habet, non occupo. quodsi ad sacrum ostium aedificare castrum volni, id me vetare non poterat. omnia quippe castra ad ortum ostii sacri sita, quaeque Turci habitant, ditioni meae subdita sunt. qui vero agri derelicti occasum spectant, mei sunt, cum in illis Romaei secure legere nequeaut. num meministis ad quas angustias pater meus redactus fuerit, quantaque pericula ipsi impenderint, quo tem-























pore foedus cum Ifungaris imperator pepigit. hi dum terra moverunt, navilos suis Franci Hellespontum usque provecti sunt, et Callipoleos freto praecluso patrem meun transitu arcuerunt; qui superiora loca petiit, et ad castrum a patre suo prope ostiom sacrum constructum venit, ubi acatiis, quamvis illic imperatoriae triremes transitum impediturae stationem haberent, deo favente traiecit. per id tempus Hungarorum adventum, qui Varnae vicina loca populabantur, exjectans puer etiamtum Adrianopoli degeban. at imperator laetus exultabat, et gente Musulmanorum aerumnis pressa Cavurides gandebant. multa post pericula exantlata superato freto, iuravit pater meus castrum aliud se excitaturum in occidentali littore, e regione eius quod in orientali positum est. tempus illi ad id opus non superfuit, quod nune dei ope adiutus aggredior. cur vetatis? nonne mihi licet in ditione mea quod libuerit facere? abite. imperatori talia nuntiate. cum hoc, qui nunc regnat, principe decessores eins componendi non sunt; quat non potuerunt illi pracstare, prompte ac facile perficere hic potest: quae noluerunt, valde vult. quicumque vero deinceps legationem hac de re obierit, ei vivo pellis detrahetur." legati ubi responsa tyranni iram et furorem spirantia accepe-






















runt, in urbem revertuntur et cuncta ad imperatorem referunt. universi tunc cives animam propemodum agentes, metu correpti ac attoniti colloquiis mutuis haec agitant. „hic est qui urbem oceupaturns ot devastaturus est; cunctos sub iugum miltet, sacra pedibus conculcabit; egregia et eximia templa solo aequabit, depositasque in is virorum divino spiritu plenorum ac martyrum reliquias per plateas et trivia dissipabit ac disperdet. hei! quid fariemus? quo aufugiemus?، haec et alia, vitae suac aerimnas ac miserias deflentes, lamentis ac einlationibus verba intercisa mittebant.

At Mehemeti, vere iam ineunte, mense Martio clapso, parata iam erat calx, in furnis plurimis al Cataphygia constructis cocta, quotidie in destinatum locum comportata, advectare ctiam e Nicomedia et Heraclea Ponti trabes, ex Anatolia lapides subvecti; omnesque principis imperio obsecuti, cum qui munera et magistratus gerebant, tum Orientis ac Occidentis provinciis praefecti, ductis secum iis a quibus operae exigebantur, illuc abierunt. ipse etiam princeps Adrianopoli profectus est ad locum, in ruo castri fundamenta designaturus erat. infra Sosthenium itague, Thoneam antiquitus dictam, in acclivi loco triangularis figurae fimdamenta iaci praecipit; ilque celeriter factum. castrum hocce oppositum ci quod avus suus extruxerat, Bascesen appellari iussit, quod latine redditum




 чолои


















nomen capitis amputatorem significat. aedificandi castri munia suis ita distribuit. Halili Bassae alterum castri angulum mari adiacentem commisit, ut turrem praegrandem arci firmae ac validae parem in illo angulo aedificaret. Zaganum angulo continentem spectanti praeposuit, ad turrim quoque altam ibi construendam. Sariciae tertiam turrim in tertio angulo erigendam mandavit; illague turrium trias, quae totidem propugnacula et arces erant, suorum impensis ahsolvitur. caeterum moenium et aliarum castri partium curam in se princeps recepit. cernere erat multitudinem ex omnibus partibus concurrentem, guam Cadisi (id est iudices) iussi adducebant: capitis quippe poena imperium detrectantibus a tyranno indicta erat. is unicuique fabro singulos cubitos, qui mille crant, assignavit; binasque operas extra castri ambitum, et intra totidem materias fabris ministrantes attribuit. innumeri aderant, lapides', calcem lateresque coctos portantes, ipsi proceres lapides et calcem, tyranni crudelitate perspecta, fabris quandoque ministrabant. omnes porro illae materiae ex continente opposita aflerebantur; et ex locis Byzantio vicinis iacentia rudera superborum quondam templorum extracta in id opus fucre. inter























quae etiam columnas guasdam advexerunt ex templi ruderibus, quod militiae coelestis duci Michacli olim dicatum fuerat. cives interea aligui zelo religionis impulsi ad Turess prolibendos urbe exierunt; qui capti fuerunt, ferro omnes periere, postguam animadvertit imperator tyranni consilia exitum sortiri, aliam viam capessere statnit, et per apocrisarios ab eo poscit praesidiarios, qui vicos suburlicarios illoramque incolas tuerentur, ne Turci hue illuc vagantes segetes agricolarum corrumperent, cum aestas instaret, propemodum maturas. varia etiam ei dona, ac esculenta et potulenta quotidie, vi ac necessitate coactus mittebat, draconem fermm honore prosecutus. verum Mehemetes servorum suorum aliquos misit, quibus mandat ut diligenter speculentur et observent, ne Turcos, qui ad pascendum mulos equosve sive alia veterina animalia castro aedificando inservientia in agros iminitterent, prohiberent illi quibus damnum inferretur, sed ros Hibers pascere sinerent. si quando vero Romaci indignati sese opposuerint, tunc et ipsi cum Turcis obsistere ius.i sunt. eodem tempore Spendiaris filius, Moratis gener Mehemetisque sororins, nobis supra memoratus, principis edicto publico obtemperans, cum sttis Adramyntio profectus, operam stam quogtue in castri aedificatione principi navaturus venit. cumque prope turrim quac

























Epibata dicitur accessisset, agmen quod ducebat, pedibus incedere coepit; frenisque levatos equos ceteraque iumenta in Romaeorum messes agunt, a quibus spicae, ac cetera olera et Iegumina vastantur. agris a se cultis damnum inferri Romaeus quidian animadvertens accurrit, et inde equos abegit. Turcorum agasonum unus Romaeum percatit. percussi affines unus et alter accurrunt, ex adversa etiam parte Turci. manibus itaque consertis ex Romacis Turcisque aliquot ceciderunt. postridie, qui Kagia Begus vocabatur, principem adit, cui de more salutato cuncta, quae in Epibatis contigerant, narrat. rem ab alio accuratius cognoscere aut inquirere sprevit princeps; iubetque Kagiam Begum sua cohorte stipatum festinanter abire, omnesque vici illins incolas gladiis conscindere; quod factum deinde: in messores enim, qui mane al metendum exierant, ex improviso irruunt milites, et circiter quadraginta trucidant. haec fuit belli, quod consecutum est, gentisque Romaeorum eversionis origo. his compertis portas urbis clandi iussit imperator; et Turcos, quotquot in wrbe reperti sunt, in carcerem detrusit, triduoque elapso dimisit. quid enim faceret? inter eos qui in urbe capti
























sunt, pueri Eunuchi e palatio principis aliquot reperti sunt, qui coram imperatore adducti dixerunt : „si nos, o imperator, priusquam ad occasum sol vergat, dimiseris, maximam tibi gratiam habebimus. quodsi post solis occasum principi non adfuerimus, nosce non ingratam tantum sed etiam perniciosam nobis fore dimissionem, misertus igitur nunc nos remitte: sin minus, capita nobis amputari iube. satius enim nobis est a vobis quam a communi orbis universi devastatore necari." hisce flexus imperator liberos abire illico permisit. tyranno deinde per legatos talia significat. „quandoquidem bellum pace potius duxisti, neque te iureiurando ant obsequiis ad concordiam revocare possum, libidini tuae indulge. ad deum ego confugio: cni si decretum ac propositum sit hanc urbem tibi tradere, quis obloqui vel resistere poterit? sin animo tuo pacis cogitationes instillaverit, in eas libenter concedam. verumtamen impraesens pactis foederibus, quibus te iureiurando adstrinxisti, solutus sis. portas urbis deinceps occlusas tenebo, cuius incolas pro viribus meis propugaabo. tu potentior regna, donec iustus index de utroque nostrum sententiam ferat." haec cum audiisset barbarus, neque, qua se excusaret, causam

246

## dUCAE MICIIAELIS NEPOTIS























aliquam adducere sollicitus, bellum indici subito iussit. imperator rebus sibi praevisis prospiciens, ante sex menses praesidia suppleverat, et rusticos vicinorum pagorum intra moenia urbis receperat; qui omnem messem in spica, triticumque vanno purgatum in urbem comportaverant. castrum interea princeps Mehemetes omnibus partibus absolvit, muro et turribus XXX palmorum crassitudine, altitudine etiam convenienti fabricatis. iuque turri quam Halil Dassa acdificaverat, tormenta aenea collocavit, quae lapides DC libraram pondo explodebant. arcis custodiae Pheruzium Agam servum sibi fidelissimum pracfecit; mandatque ei ut naves, triremes, biremes, navigia et acatia, quaecumque ab Ilellesponto ad Pontum vel a Ponto al Hellespontum navigarent, cuiuscumque dominationis ac ditionis, Genuenses, Venetae, Gpolitanae, Caphatinae, Trapezantiae, Amysinae. Sinopenses, sive etiam, inguit ille, subditorum meorum fuerint, practernavigare prohibeantur, nisi prius contractis velis vectigal navarchae solvant, quo penso praetervchi queant. quae vero navis non obtemperaverit, tormento quassata demergatur. his aliisque constitutis, pheruzio CO iuvenum ad castri custodiam praesidium reliquit, et ddrianopolim insolens ille ac superbus revertitur, quadrimestri lemporo fine operi imposito, imperii sui anno secundo labente; qui fuit ab orbe condito 6961 (Christi 1452).























35. Aestate iam exacta autumnoque inchoante domi agebat Mehemetes pervigil ac irrequietus: interdiu namque ac noctu, quibus artibus ac machinis urbem occupare posset suoque dominio adifere, meditabatur. dum in castro exaedificando occupatur, aeneorum tormentorum fusor Hungarus, artilex celeberrimus nrbe exit. is multo antea Cpolim profectus Mesazontibus imperatoris artem suam exposuerat; de qua ad imperatorem retulerunt, qui cum tanto artifici sportulam quotidianam cins arte ac seientia minime dignam, attribnisset, ne eam quidem, quantumvis exiguam et tenuem, ei demetichantur. quare de vita sustinenda desperans, ad barbarum urbe relicta cursin abiit; a quo blande susceptus victum et vestes honorifice accepit. mercedem etiam adeo amplam ei condixit, ut si quartam eins partem ab imperatore accepisset, Cpoli nusquam aufugisset. hunc interrogavit Mehemetes, possitne bombardam fusilem fabricare tantae magnitudinis, nt lapidem praegrandem enittat, qui murorum firmitudinem ac latitudinem vincat. respondit artifex: ,ssi tibi libitum erit, tormentum aeneum findere possum cuinslibet lapidis capax. muri urbis accurate ctian mihi explorati sunt; nec cos solum, sed etiam Babylonios lapidibus tormento meo explosis in pulverem com-

## DUCAE MICHABMIS NEPOTIS











 siodvouivy т











minuam. tolum, quod artis ac operis fnei est, rite absolvam. quam longus vero futurus sit iactus, nec scio nec assero." haec cum intellexisset princeps, fabricari sibi tormentum aeneum iussit, de lapidum emissione et iactu determinando postea deliberaturus. aes itaque conquisitum, modulusque operis ab artifice deformatus, tribusque mensibus conflatum fusumque est monstrum quoddam formidabile et horreudum. per id tempus cum navarchus quidam Venetus, nomine Ricius, magna navi ab ostio sacro ad castrum Bascesen navigaret nec vela contraxisset, in navem illam glohum ingentis molis lapideum praesidiarii emiserunt; cuins ictı fracta in profundum demersa est. navarchus et triginta alii acatio conscenso in litus evadunt. quos comprehensos Turci manibus et collo catenis iniectis vinciunt; vinctos Didymotichum ad principem, qui tum ibi morabatur, ducunt. his omnibus caput amputari, navarchum adacto per anum palo necari, insepultaque corum cadavera proiici iussit; quae paucos post dies, illis in locis tunc agens, vidf. Didymoticho postquam abit Adrianopolim Ianuario labente, omniaque bellica instrumenta apparavit, tormentum aeneum ab illo artifice fusum probare et experiri voluit. illud ergo machinis ante portam maiorem vestibuli aedium;
























## 

quas hoc ipso anno princeps exstruxerat, ab artifice adducitur: lapis ei pulverisque pondus perpensum immittuntur, postridieque ignem iniiciendum esse Adrianopolitanis omnibus significatur, quo fore fragorem et strepitum tonitru similem, praemonerentur, neve quis, pavore ex improviso perculsus mutus fieret, aut mulieres praegnantes partum abicerent. mane ergo accenso pulvere, et intra bombardam calefacto spiritu, lapis horrendo cum sono emittitur; totusque aer fumo et caligine completur. ad centesimum porro stadium fragor sonusque perveneruut; lapisque ad miliare usque unum, a loco unde emissus fuit, latus est. ubi tandem cecidit, ad orgyae unius altitudinem in terram penetravit: tanta vis est huius pulveris, quo lapilles emittuntur. his intentus princeps noctu et interdiu, in lecto facens, et postquam surrexerat in palatio sedens vel foras incedens, anxius ac sollicitus animo versabat, quomodo Cpolim aggrederetur, quaque arte cam expugnaret. adventante vespera duobus adscitis comitibus, alias eqno vectus, alias pedes incedens, per totam Adrianopolim habitu militari simplici saepe ambulabat, qui vulgo sermones de se iactarentur, exploraturus. siquis porro plebeins agnitum principem salutare fanstaque precari, ut mos est, voluisset, ille























nullius misertns letale vulnus statim infligehat; et it quis pulicem conterendo voluptatem carpit, sic ille morte dignus sua manu interficiendo delectabatur. nocte quadam, circa secundam custodiam, aliquot aulae suae satellites, qui Halilim Bassam ad se ducerent, mittit. hi domum illius veniunt, et eumechis mandata principis exponunt; qui cubiculum heri sui ingressi principem eum ad se accersere nuntiant. trepidans itaque conclamatamque salutem suam putans, uxorem ac liberos complexus abit, secumque auream pateram aureis nummis plenam defert: propter causam enim memoratam metu intra se semper torquebator. ingressus principis cubiculum videt ipsum sedentem ac vestibus indutum; quem cum adorasset coramque pateram apposuisset, his verbis interrogatus est a principe. ,"quid hoc sibi vult, Lala ? a ac si quis nostro vnlgari idiomate reace dicat, id est praeceptor, ille respondit: „domine, mos est satrapis, si quando hora intempesta corum quemquam vocaverit princeps, nusquam vacuos ipsum adire. equidem nihil ex meis opibus to aditurns atuli, verum tua ex tuis tibi offero." respondit princeps : ,tuis haud indigeo ; plura, quam tu possides, tibi dabo : unum a te peto, tht des mihi Cpolim,،























22. $\tau \dot{\eta} \nu$ deest P .
his verbis Halit contremuit: semper enim Romacos protexerat, et velat manu dextra, utebantur eo donis conciliato, vulgoque iactabatur Cayur Ortachi, id est infidelium sodalis vel auxiliator. respondit principi hunc in modum Hatil. „domine, deus, qui maximam partem ditionis Romaeorum imperio tuo subiecit, etiam urbem tibi tradet. ut enim milhi videtur, dei ope viribusque, quibus polles, admotis, manus tuas non efugiet. ego omuesque servi tui, collatis non solum pecuniis, sed et sanguine nostro profuso, certatim operam nostram tihi navabimus. de hoc proposito nostro certus sis ac securus." haec ad tempus ferum illua ac immitem placaverunt; qui Halili dixit: „hoc cervical conspicis? totam noctem transegi illud ab una sponda in aliam versando. recumbens ac vigilans, sommum oculis non cepi. hoc te moneo, auro et argento te corrumpi ne patiaris, et proposito tuo ne dimovearis. firmo constantique animo cum Romaeis pugnemus: dei decreto ac prophetae precibus confisi urbem occupabimus,* his similibusque verbis blandis nsus, curis illum, quibus memor sibique multorum conscius animus angebatur sanguisque adurebatur, pacifice dimissum solvit. cuncta contra urbem ma-

## 252

## DUCAE MICHAELIS NEPOTIS
























chinatus ac molitus, omnes noctes illas insomnes egit. in charta etiam situm ambitumque urbis delineabat, et cum is communicabat qui propugnaculorum moeniumque urbis statum noverant. consiliaque agitabat, ubi et quomodo machinae admovendae, plutei pangendi, vineae agendae, et qua cuniculi, ut in fossam perveniretur, ducendi essent, qua scalae muro admovendae. et ut verbo dicam, omnem apparatum noctu excogitatum et delineatum mane fabrefieri et perfici curabat.
36. Verum in urbem Cpolim redeamus, et quid animo volverint Cpolitani, quamque curam adhibuerint, ut Nabuchodonosoris manibus creptam servarent, perpendamus, imperator suppetias rogatum Roman iam antea miserat ; utque concordia Florentiae reconciliata stabiliretur, in magnae ecclesiae liturgiis papae nomen e sacris diptychis recitaretur, ad thronum suum patriarcha Gregorins rediret; mitteret papa, capitalia odia qui e schismate orta placarent. misit papa Poloniae Cardinalem Isidorum, qui Russiae archiepiscopus fuerat, virum prudentem ac modestum, in orthodoxis dogmatibus eruditum, et natione Romaeum ; qui, ut iam diximus, pater eximius Florentino concilio interfuerat. is nave maxima Genuensi vectus ad Chium insulam appulit,






















7. xai deest P .
pluresque illic dies transegit, donec mercatores, quorum navis erat, negotia sua, distractis mercibus quas attulerant, et necessariis comparatis, absolvissent, eisque se coniunxisset navis alia Capham navigatura. praeter quinquaginta Italos, qui eum comitabantur, plurimos alios ex Chio Latinos mercede conduxit. tandem cum expectata navis comparuisset, e Chio solverunt et versus Cpolim navigarunt, ad cuins portum Novembri mense anni ah ortie condito 696t (Christi 1453) appulerunt. Comiter ac honorifice, utque decebat, Cardinalem imperator suscepit. habitisque de ecelesiarum concordia colloquiis, imperator et Graecae ecclesiae privati homines ad eam stabiliendam propensos se exhibucrunt. at sacri ordinis maxima pars et monachorum, abbates et archimandritae, moniales etiam hanc reconciliatam concordiam aversati sunt. 'juid plerosque dico? moniales equidem ita me commoverunt ut scribendo asseram, neminem omnino ei assensisse, ipsumque imperatorem simulasse assensum. nihilominus, qui henotico decreto obtemperare videbantur, clerici, sacerdotes ac diaconi, imperator et senatus in magnam ecclesiam convenerunt, ut concordibus animis divinam liturgiam celebrarent, sinceraque mente deum precarentur. tum schismatici ad Pantocratoris mo-

## Ueber den Kalender der Araber vor Mohammad*).

Von<br>Hr. A. Aprenger.

Caussin de Perceval sucht in einem Aufsatze im Journ. As. für 1843 (vgl. auch seine Hist. des Arabes B. 1. S. 241 u. 413) zu beweisen, dass die Araber vor Mohammad zwar ihre Monate mit dem Neumond anfingen, aber ihre Jahre nach dem Lauf der Sonne berechneten und, wie die Juden, alle drei Jahre einen Monat einschalteten, um die Mondjahre den Sonnenjahren gleich zu machen. Ich glaube, dass dieses nicht ganz richtig ist, und suche folgende zwei Thesen zu beweisen:

1. Die Araber von Hiǵàz rechneten gewöhnlich nach einfachen Mondjahren von 12 Lunationen $=354$ Tagen, 8 Stunden und 48 Minuten.
2. Die Zeit des Hag'g oder Pilgerfestes von Makka wurde, wie unser Ostern, zum Theil nach dem Sonnenjahr und zum Theil nach dem Monde bestimmt. Die Opferthiere wurden nämlich vor dem Vollmond, welcher dem Frühlingsaequinoctium vorausging oder so nahe als möglich war, geschlachtet. Zu gleicher Zeit wurde dem Volke angezeigt, auf welche Lunation (ob auf die 12te oder 13te) im künftigen Jahre der Ḥagǵ fallen würde.
3. Erlaube ich mir eine Vermuthung beizufügen: nämlich dass der Monat, in welchem der Haǵǵg gehalten werden sollte, durch die Anwà, d. h. das Sichtbarwerden und Verschwinden der Mondstationen, bestimmt wurde.

Da der Gegenstand auch auf die Religionsgeschichte der semitischen Nationen einiges Licht werfen könnte, wird es mir vergönnt sein, zur Begründung obiger Thesen den ganzen kritischen Apparat hier mitzutheilen, der mich zu obigen Schlïssen geleitet hat. Da aber viele Leser die Beweise für die unterge-
*) Dieser Aufsatz war schon seit einigen Monaten vollendet, als das vortrefliche Mémoire des Mahmoud Effendi im Journ, asiat. für Febr. 1858 erschien.
ordneten Sätze nicht zu studiren wünschen, sind diese Sätze mit durchschossener Schrift gedruckt, damit der Leser das Räsonnement verfolgen kann ohne in die Details einzugehen.

Die Lebensdauer Mohammads kannmit Sicherheitzu 63 (dreiundsechzig) Jahrenangenommen werden. Es wird zwar auch gesagt, dass er 60 und 65 Jahre alt wurde, aber es lässt sich nicht nur beweisen, dass dieses Irrthümer sind, sondern auch zeigen, wie sie entstanden sind. Weil die Dokumente ziemlich zahlreich sind, verweise ich sie in einen Anhang.

Sein Sterbetag Iässt sich mit Gewissheit bestimmen. Erverschied am 8. Juni Abends A. D. 632 $=12$. Raby' I. A. H. 11 .

Ueber das Jahr herrscht keine Verschiedenheit, aber wohl über den Tag.

Hamza S. 150 sagt nach Trabary (st. 310): „Die Angaben über das Datum seines Todes sind zehn Tage von einander verschieden. Einige sagen, er starb am Montag den 2ten Raby' I., und Andere sind der Meinung, dass er am Montag den 12ten Raby' I. starb."

Ibn Sa'd fol. 156 von Wàqidy, von Abù Ma'schar (st. 175), von Moh. b. Qays: „Der Prophet erkrankte am Mittwoch, als noch 11 Nächte vom Çafar übrig waren A. H. 11; er war 13 Nächte krank und starb am Montag den 2ten Raby' I. A. H. 11." Auch Taymy (ed. Kremer S. 436) giebt dieses Datum an.

Ibn Sa'd von Wàqidy, von 'Abd Allah b. Moh. b. 'Omar b. 'Alyy b. Aby Tailib, von seinem Vater Moh., von seinem Vater 'Omar (st. unter Walyd oder früher): „Der Prophet erkrankte am Mittwoch, als noch eine Nacht vom Çafar übrig war, und er starb am Montag den 12 Raby' I. A. H. 11."

Ibn Sa'd von Wàqidy, von Ibràhym b. Yazyd, ven Ibn Tãwùs, von seinem Vater, von lbn 'Abbâs; auch Wàqidy von Moh. b. 'Abd Allah, von Zohry, von 'Orwa (geb. 23, st. 94), von 'Ayischa : „Er starb am Montag den 12 Raby' I."

Ibn Sa'd von Ya'qûb b. !bràhym b. Sa'd Zoirry, von seinem Vater, von Çàlịh b. Kaysàu, von Zohry (st. 125): „Er starb am Montag, als die Sonne sich zum Untergange neigte."

Ibn Sa'd fol. 156 (s. auch fol. 217 verso) theilt noch eine grosse Anzahl wohlverbürgter Traditionen mit, aus welchen hervorgeht, dass Moly. an einem Montag starb. Diesen Wochentag fand Sa'd auch in einer Elegie des Ḥassàn auf seinen Tod.

So viel wir wissen, reicht die Angabe, dass Moh. am 2. Raby' I. starb, über Abû Ma'schar von dem ,schwachen" Traditionisten Moḥ. b. Qays und über Taymy nicht hinauf, und wurde auch nach ihnen nur von wenigen angenommen. Ein Blick auf den
beigefügten Kalender ${ }^{1}$ ) zeigt, dass sie mit sich selbst in Widerspruch steht und durch eine irrthümliche Ueberlieferung der ältern, allgemein angenommenen Angabe entstanden ist.

Der April-Neumond 632 war am 25. um 3 Uhr früh, und der Mai-Neumond am 24. um 7 Uhr Abends. Man bätte allerdiags die Mondsichel schon am 26. Mai um Sonnenuntergang sehen köunen. Aber da Gebirge deu westlichen Horizont von Madyna verschliessen, dürfeu wir uns nicht wundern, wenn er erst am 27sten beobachtet wurde, selbst wenn der Himmel klar gewesen ist.

Es gab moslimische Geschichtschreiber, welche dieser Annahme widersprachen und zwar aus folgendem Grunde: drei Monate vor seinem Tode verrichtete Moḷ. die Pilgerreise, und wir haben die zuverlässigsten Nachrichten, dass der 9te des Monats Dzù-l-ḷaǵǵ, an dem er die Ceremonien im Thale 'Arafa beging, ein Freitag war. Auf dieses Datum gestützt, hat nun der Mathematiker Chowàrezmy, und nach ihm Sohayly und Abùl-I-Raby' b. Salim, zu beweisen gesucht, dass der 12. Raby' 1. nicht ein Montag war. Und spätere Historiker haben sich verleiten lassen, andere Data als seinen Sterbetag anzugeben. Diese Mathematiker haben dabei keine wissenschaftlichen Forschungen angestellt, sondern sich auf die einfache Regel, die wohl erst viel später in Schwang kam, dass Monate von 29 Tagen mit Monaten von 30 Tagen alterniren, verlassen. Thre Einwendungen sind schon von lbn Ḥaǵr widerlegt worden. Er sagt in dem Mawàhib S. 239: ,,Die Einwohner von Makka und Madyna haben den Neumond des Dzû-l-haǵǵs nicht an demselben Tag gesehen. Die erstern beobachteten ihn am Dounerstag (27. Febr.) Abends und letztere erst am Freitag (28. Febr.). Die Ceremonien in 'Arafat wurden nach der Beobachtung der Makkaner gehalten. Als die Moslimen aber nach Madyna zurückkehrten, legten sie die Beobachtung der Madynenser ihrer Zeitrechnung zu Grunde. Nach dieser Zeitrechnung war der erste Dzü-1-haśǵ ein Freitag (28. Febr.) und der letzte ein Samstag (28. März), der erste Moharram war ein Sonn-

| 1) | Cafar A. H. 11. | April 632. |  | Raby | Mai 632. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Dienst. | 1 | 27 | Donnerst. | 1 | 28 |
| Samst. | 19 | 16 Mai | Freit. | 2 | 29 |
| Sonnt. | 20 | 17 | Samst. | 3 | 30 |
| Mont. | 21 | 18 | Sount. | 4 | 31 |
| Dienst. | 22 | 19 | Mont. | 5 | 1 Juni |
| Mittw. | 23 | 20 | Dienst. | 6 | 2 |
| Donnerst. | 24 | 21 | Nittw. | 7 | 3 |
| Freit. | 25 | 22 | Donnerst. | 8 | 4 |
| Samst. | 26 | 23 | Freit. | 9 | 5 |
| Sonnt. | 27 | 24 | Samst. | 10 | 6 |
| Mont. | 28 | 25 | Sonnt. | 11 | 7 |
| Dienst. | 29 | 26 | Mont. | 12 | 8 |
| Mittw. | 30 | 27 |  |  |  |

tag (29. März) und der letzte ein Montag (27. April), der erste Cafar war ein Dienstag (28. April) und der letzte ein Mittwoch; der erste Raby' I. war also ein Donnerstag und der 12. ein Montag."

Das Resultat des lbn Heaǵr ist richtig, aber weil er keine Mondtafeln hatte, musste er den Anfang der Monate wie seine Vorgänger nach mechanischen Regeln berechnen. Wenn er aber glaubt, dass auch die Madynenser nach der Beobachtung des Fe-bruar-Neumondes den Anfang der Monate nach scinen Regeln und nicht empirisch bestimmten, so hat er ganz gewiss Uurecht.

Montag der 20. April A. D. 671 ( $=8$ te des Monats Raby' 1.) ist das conventionelle Datum der Geburt Mohammads und seine Lebensdauer von 63 Jahren ist
 stets in Mondjahren und nichtin Sonnenjahren berechnet worden ${ }^{1}$ ).
„Ueber das Datum der Geburt", sagt Trabary in seinem Kitàh al-Modzayyal, bei Ḥamza Isp. S. 146, „giebt es irei Ansichten, woven die Extreme nur 8 Tage von einander verschieden sind; nach Einigen nämlich wurde er am 2. Raby' I. geboren, nach Andern am 8. und nach der dritten Ansicht am 13ten (12ten?). Unterdessen einigen sich alle Traditionen in zwei Punkten, nämlich dass er in der ersten und nicht in der zweiten Hälfte des Raby 1. geboren wurde, und zweitens dass sein Geburtstag ein Montag war. Im Bezug auf den letzten Punkt giebt es nur eine Meinung."
,In Bezug auf das Regierungsjahr der damaligen Könige sind die Angaben selir verschieden. Man sagt, er wurde im Jalire 40 oder 41 der Regierung des Chosraw Anùschirwàn und im 3ten oder 18ten der Regierung des 'Amr b. Hind geboren."

Ibn Sa'd fol. 18 von Wäqidy, a) von Hischàm b. Sa'd, von Zayd b. Aslam, von 'Abd Allah b. 'Alqama b. Isllàq b. Yahyà b. Talha, von 'Ysà b. Țalha, von Ibn 'Aibbàs (st. 73) - c) von Mûsà b. 'Obayda, von Molyammad b. Ka'b (st. 108 ) - d) von Moḥ. i. Câlị, von 'Imràn b. Mannàl! e) von Qays b. al-Raby', von Abû Isḷàk, von Sa'yd b. Ǵobayr f) von 'Abd Allah b. 'Amir Aslamy, von seinem Sohne (Vater? st. 151) Abù Toǵràh - g) Ibn Sa'd von Ḥakym b. Moḷ., von seinem Vater, von Qays b. Machrama:
"Der Prophet wurde in Jahre des Elephanten geboren": ).

[^77]Ibn Sa'd fol. 18 von Wàqidy, von Abù Bakr b. 'Abd Allah b. Aby Sabra, von Isḷàq b. 'Abd Allah b. Aby Harwa (st. 144), von Abù Ǵa'far Moh. b. 'Alyy (st, 116):
„Der Prophet wurde an einem Montag, den 10. Raby' I. geboren. Die Armee mit dem Elephanten hatte in der Mitte des Moharram vor Makka gestanden. Zwischen diesem Ereigoisse und der Geburt verflossen daher 55 Tage."
llun Sa'd von Wàqidy, von Abù Ma'schar Naǵyl Madany (st. 175): „Er wurde am Montag den 2. Raby' I. geboren."

Ibn Sa'd fol. 18 von Moḷ. b. Mo'àwiya Nayschàpûry, von Ibn Lahy'a, von Châlid b. 'Imrân, von Ḥanasch Can'àny, von Ibn'Abbàs: „Er wurde unter euch an einem Montag geboren."

Moslim, in dem Mawàhib S. 50, von Qatada: , An einem Montag, sagte der Prophet, bin ich geboren worden und an einem Montag habe ich die [erste] Offenbarung erhalten.."

In dem Mawàhib alladonyya S. 32: ,, Die meisten Gelelirten bestimmen den Tag des Raby' I., an dem er geboren wurde. Einige sagen, es war der zweite, und andere sagen, der achte. Der Schaych Qoṭb aldyn Qosṭolàny bemerkt, die meisten Traditionisten geben den letztgenanuten Tag an. Es werden Traditionen von Ibn 'Abbàs und Gobayr b. Mot'im zur Bestätigung angeführt, auch Homaydy und sein Schaych Iba Hazm sind dieser Ansicht. Zodhà'y sagt in seinem Werke 'Oyûn alma'àrif, dass die Geschichtschreiber über dieses Datum fast einstimmig sind. Zohry (st. 125) hat es von Mol. b. Gobayr b. Moṭim (st. 100), welcher in den Genealogien und Schlachttagen der Araber ganz besonders wohl erfahren war und die Autorität seines Vaters (st. 59) anfülrte, gehört."

Al-Zobayr b. Bakkàr in dem 'Oyùn, No. 123, S. 30: „Âmina wurde mit dem Propheten schwanger am 12. Dzû̀-l haǵg während der Pilgerfahrt, und sie lebte in dem Stadtheil, welcher Schi'b Aby TTalib heisst, und sie gebar ihn in dem Hause, welches man jetzt das Haus des Moly. b. Yùsof (welcher ein Bruder des Haǵgǵàg war) genannt wird, an einem Montag am 12. Ramadhàn."

Qostolàny zeigt, dass er den Geist dieser Tradition richitig aufgefasst hat, indem er sagt, dass es nicht nothwendig ist den Propheten dadurch zu verherrlicben, dass er im heiligsten Monate des Jahres geboren worden sei; der Monat, in dem er zur Welt kam, wird vielmehr durch seine Geburt verherrlicht.

Der Verfasser des 'Oyùn fährt fort: „Nach Andern wurde er am Montag am 2. Raby' I. geboren, und Abut 'Amr [ Ibn 'Abd alBarr] sagt am 8. Raby' 1., andere behaupten am ersten Montag desselben Monats, und einige sagen am zwölften ').

[^78]In Bezug auf das letztgenannte Datum bemerkt Kàzarùny No. 129, dass sein Geburtstag seit alten Zeiten am 12. Raby' I. gefeiert wird.

Baghawy, Tafsyr, 105, 1: „Moqàtil sagt, dass der Elephant vierzig Jahre vor der Geburt des Propheten nach Makka kam, und Kalby sagt, 23 Jahre vor seiner Geburt, die meisten aber sagen, in demselben Jahre in dem der Prophet geboren wurde."

Mas'ùdy, S. 365, giebt uns das Resultat von auf Traditionen beruhenden - spätern - Berechnungen :
,,Der Prophet wurde is Jahre des Elephanten geboren. Von diesem Jahre bis auf den vierten Fiǵàr-Krieg, der zwischen deu Kinàna und Qays -'Aylan-Stämmen geführt wurde, sind 20 Jahre verflossen. Vier Jahre, neun Monate und sechs Tage nach diesem Kriege reiste der Prophet nach Syrien und sah Nestor, und 2 Monate 24 Tage nach dieser Reise heirathete er Chadyga. Zehn Jahre darauf wurde die Ka'ba wieder aufgebaut, und dann waren es noch fünf Jahre bis zu seiner Sendung. Er war also damals 40 Jahre und 1 'Tag alt."
, Er wurde 50 Tage, nachdem der Elephant nach Makkia gekonmen war, geboren. Der Elephant kam nach Makka an einem Montag, als noch 13 Tage vom Moharram übrig waren, in 882 der Aera des Alexander. Abraha stand am 17. Moharram im Jahre 216 der arabischen Aera, welche mit der Higigat aiGhadr anfängt, vor Makka. Dieses Jahir failt mit dem 40sten Jahre der Regierung des Anuschirwàn zusammen. Der Prophet wurde am 9. Raby' I. desselben Jahres geboren."

Wir haben gesehen, dass Tabary, welcher die Traditionen zusammenstellte, keine grosse Differenz in den Angaben fand. Später aber liessen sich die moslimischen Geschichtschreiber durch Berechnungen und theologische Raisonnements leiten, wie z. B. : er muss in dem heiligsten Monat geboren worden sein, also im Ramadhàn, Makka konnte dem Abraha nur durch ein Wunder widerstehen, und da nur Moḷ. Wunder wirken konnte, musste er schon am Leben sein, er war also 10 Jahre vor dem Elephanten geboren u. dgl. Auf diese Art entstanden eine Unzahil von Differenzen. Um noch mehr Beispiele anzutiihren: Man sagt, dass er $40,50,55$ Tage, oder 1, 2 Monate, oder $10,23,30,40$, 70 Jahre nach dem Elephanten geboren ward. In Bezug auf den Monat ward auch der 1, 17, 18, 21 Raby' I., der Cafar Raby' II., Raǵab und Ramadhàn genannt. Leuten, welche das Rawdhat alçafi cinem gewissenhaften Quellenstudium entgegenzustellen fähig sind, wie es leider geschehen ist, wiirde ich empfehlen solehe Angaben zu benuzzen und gelebrte Commentare zu Washington Irving oder Carlisle zu schreiben, wenn sie sellist keinen geistreichen Uasinn zu erfinden im Stande sind. Es wird ihnen ein Leichtes sein, jedes Wort dieser awei Romandichter zu beweisen.

Wenn wir mit Bestimmtheit angeben könnten, auf welches Jahr unsrer Aera das Jahr des Elephanten fallt, so wäre der Streit, ob wir die Lebensdauer des Propheten nach Sonnenjahren oder Mondjaliren berechnen müssen, entschieden, denn es scheint sicher zu sein, dass er im Jahre des Elephanten geboren wurde. Leider aber ist das Jahr des Elephanten ganz uribestimmt. Wir müssen also andere Mittel anwenden um diese Frage zu Iösen.

Die Lebensdauer Moh.'s von 63 Jahren wird in drei Perioden eingetheilt, wovon die ersten zwei - von der Geburt bis zur ersten Offenbarung, und von da bis zur Flucht - 53 Jahre ausmachen, und die letzte von der Flucht bis zum Tode 10 Jahre.

Ein Blick in v. Kremer's Wàqidy S. 2-7, mit dem auch im Wesentlicheu alle andere Biographen uibereinstimmen, beweist uns, dass die letzte Periode aus Mondjahren besteht. Die Flucht failt auf die erste Hälfte des Raby' I., und Wàqidy heisst den Schawwà A. H. 1. den Sten Monat nach der Flucht; den Raby' I. A. H. 2 heisst er den 13ten Monat; Raby' I. A. H. 4 den 37sten Monat; und Raby' I. A. H. 5 den $\mathbf{4 7}$ sten Monat. Wenn alle 3 Jahre ein Monat eingeschaltet worden wäre um die Mondjahre in Sonnenjahre zu verwandeln, so müsste von Raby' I. A. H. 1 bis Raby' I. A. H. 5 wenigstens ein Monat - vielleicht zwei - eingeschaltet wordeu sein und Raby' I. A. H. 5 würde der 48ste oder 49ste Monat nach der Flucht sein, wie man mit Hilfe der zu diesem Behufe beigesetzten Reihenfolge der arabischen Monate leicht berechnen kann ').

Die Chronologie der Heiden in Makka war aber nicht verschieden von der der Moslimen in Madyna, denn es lässt sich beweisen, dass beide derselben Lunation in A. H. 2 den Namen Raǵab gaben, und dass auch ilir Kalender im Dai.-1-qa'da des Jahres 6 der Hiǵra noch übereinstimmte. Es haben also auch die Heiden zwischen A. H. 2 und 6 keinen Monat eingeschaltet.

Es ist nicht zu denken, dass, da die letzte Pcriode nach Mondjahren zu rechnen ist, die Quellen gar keine Azdeutung geben würden, wenn wir die ersten zwei nach Sonnenjaliren berechnen müssten. Dass aber auch in den frühsten Zeiten keine solche Andeutung vorhanden war, geht daraus hervor, dass alle arabische Schriftsteller auch die 53 Jahre der ersten Periode als Mondjahre anschen. Mas'idy, wie wir gesehen haben, setzt die Geburt Moh.'s in das Jahr des Alexander 882, die Flucht aber setzt er ins J. $933^{\prime}$ ) und berechnet daher die 53 Mondjahre zu all Sonnenjahren.

[^79]Auch andere arabische Astrononen scheinen damit übereinzustimmen. Sohayly (Auszug S. 21) sagt: ,, Man erzähtt, dass der Elephant im Molyarram nach Makka kam, und dass der Prophet 50 Tage darnach geboren wurde. Die Mathematiker sagen, dass seine Geburt auf den 20. Nysàn (April) fallt '), und in die Mondstation Ghafr [d. h. beim helischen Untergang dieses Gestirns]; diess ist die Geburtszeit des Propheten."

In Bezug auf die Mondstation Ghafr sagt Watwàt (Ms. von Laknaw. vgl. Journ. As. Soc. Beng. B. 17. S. 679): „Ghafr ist der Name von drei sehr kleinen Sternen, welche eine krumme Linie bilden. Die Astronomen setzen sie zwischen die Schenkel des Löwen. Propheten werden bei dem Naw (helischen Untergang) dieser Mondstation geboren, welcher im April stattfindet."

Wenn wir Sonnenjahre zu verstelien haben, so ist Mol.t. in A. D. 569, und wenn wir Mondjahre zu verstehen haben, in A. D. 571 geboren. Im J. 569 fàngt das arabische Jalir am Mittwech den 6. März an und der Raby' I. beginnt am Samstag den 4. Mai. Obige Data passen daher nur auf das Jabr 571. Auch wenn Dimyaty im Nûr alnibràs S. 85 sagt, dass er im Aries geboren wurde, und wenn Chowarezmy, ibid, sagt, dass das Jahr mit einem Freitag anfing, passt es nur auf A. D. 571.

Wenn wir nun die erwähnten Zeugnisse zusammenfassen, so finden wir, dass die Zeugen des ersten und zweiten Jahrhunderts fiir das Jalir des Elephanten, für den Montag und den Monat Raby' 1. übereinstimmen. In Bezug auf den Tag des Monats weichen sie von einander ab. Die beste Bürgschaft haben wir fiir den 12ten, aber es war ein Freitag, und da er am 12 Raby' I. starl, finden wir darin eine Verwechslung. Auch der 2 Raly' 1 . wird genannt, und da der Neumond schon am 10. April 7 Uhr früh eintrat, wäre es mïglich, dass er am Abend des folgenden Tages sichtbar war und also der 2te auf einen Montag fiel; aber einerseits ist die Bürgschaft dafür ziemlich vercinzelt, und andrerseits mag eine Erinnerung an das Datum der Flucht dariu stecken. Ich stimme daher für den Sten Rally' I. ${ }^{2}$ ), fuir den wir die beste Bïrgschaft haben und für den auch die Entfernung von dem Tage des Elephanten zu zeugen scheint. Ich will iubrigens meine Ueberzeugung nicht unterdriucken, dass Moly. sellst das Datum seiner Geburt nicht wusste und dass diess nur als ein im ersten Jahr-

[^80]886\mathrm{ C, vgl. }818\mathrm{ D.
121. 819 A, B.

```
tulation mehr bringt, sondern schon den status aeternitatis \({ }^{182}\) zeigen soll, hört das Problem der Wiederholungen auf. [Der Epilog hebt noch einmal die Gegensätzlichkeit hervor, mit der in der 6. Vision die malorum damnatio, das Schicksal der civitas diaboli, und in der 7. die iustorum glorificatio, das Schicksal der civitas Dei, \({ }^{123}\) geschaut werden.|

Dieses Bemühen, die Ap so einsichtig und so durclrsichtig wie möglich zu machen, gibt Richards Kommentar das eigentümliche Gesicht. Mehr am Rande ist noch auf etwas anderes hinzurweisen, was sich mit dieser rationalen Klarheit verträgt, obschon es ein wenig merkwürdig daneben aussieht: auf Richards Unbefangenheit gegenüber vulgären Höllenvorstellungen und apokalyptischen Mythologemen. Gerade darin zeigt sich seine Entfernung von den alten Quellen. „In hac autem revelatione nihil historicum est accipiendum", \({ }^{124}\) sagte Haimo im Sinne des Tychonius. Richard scheint davon nichts mehr gewußt zu haben. Auch ein so zentraler Begriff des Tychonius wie „corpus diaboli" - es bedarf hier eines kleinen Umweges - ist ihm nicht mehr geläufig. Er kennt nur die verbreiteten Begriffe ,universitas malorum", „civitas diaboli". Während bei Tychonius der alten Gleichung: Ecclesia = corpus Christi die andere: universitas malorum = corpus diaboli gegenübergestellt wird, gebraucht Richard für die gleiche Parallelsetzung das ebenso alte Bild: Christus (vir) - civitas Dei (Jerusalem, mulier), und auf der andern Seite: diabolus (vir) civitas diaboli (Babel, mulier). \({ }^{125}\) Dieser Wechsel in der Verbildlichung ist von Bedeutung, weil das Bild von der Ehe, wie es Richard gebraucht, nicht mehr die unmittelbare Einheit von diabolus und mali, wie sie im Bilde des corpus liegt, vor Augen führt. Die Preisgabe dieser Einheit ermöglicht das Abgleiten in vulgäre Höllenvorstellungen, und zwar auf folgende Weise: in der Struktur der beiden Seiten des dualistischen

\footnotetext{
122. vgl. \(843 \mathrm{D}, 850 \mathrm{C}, 852 \mathrm{~B}\) (Begründung eines Exkurses ,ad cursum temporis"), 867 C (Erklärung einer Abweichung von der eigentlichen ,intentio \({ }^{\circ}\) in 7).
123. 887.
124. MSL 117,938 C.
125. 887.
}

Systems ist die Einheit der Kirche gesichert. Die Gläubigen in der Ecclesia lieben sich und Gott und sind darin eins. Die Einheit der civitas diaboli dagegen zerbricht an der Tatsache der „Verführung*. Im Mittelalter unterscheidet man gern seductores und seducti. Die Verführer, nämlich der Teufel und seine satellites, sind gewissermaßen die ursprünglich Bösen. Wenn der Teufel einen Menschen verfüht, so will er ihn zwar gewinnen, aber er liebt ihn keineswegs; im Gegenteil, die Teufel freuen sich an der Qual der Verdammten. In diesem Sinne erklärt Richard den Schluß von Ap 17: wie sich Christus und die Heiligen über die gloria bonorum freuen, „ita diabolus et eius ministri gaudebunt de poena malorum".196 "Et ipsam ( \(=\) universitatem malorum) igni concremabunt', quia ipsi aeternum incendium ministrabunt", die Teufel bedienen das Höllenfeuer. So sieht man es auf alten Bildern. \({ }^{\text {t27 }}\)

Die Prophezeiung von den beiden Zeugen (Elias und Henoch) versteht Richard ebenfalls anders als die Tradition. vQuia multa in his", sagt er zu Ap \(11_{1-12}\), . . . secundum litterae sensum intelligenda cernimus, idcirco levius exponendo pertransimus".128 Von den Schreckensprophezeiungen des 6. Siegels glaubt er wiederum, daß man sie ,ad litteram" verstehen könne. \({ }^{129}\) - Diese Unbefangenheit gegenüber dem Litteralsinn zeigt sich ählich schon bei Menegaudus. \({ }^{130}\) Der enge Kanal der
126. 836 D .
127. Daß die Teufel auf den Bildern die Menschen fressen, geht wohl auf die gleiche Stelle der Ap zuruck: 'et carnes eius manducabunt', cbenso vielleicht die Nacktheit der Verdammten: 'desolatam facient illam et nudam'. Eine ăhuliche Erklarung gibt Richard zu Ap 19 \(9_{1 ;}\) ff. Der Engel in der Sonne ruit die Vögel zum Mahle, d. h. die Dämonen werden aufgefordert ,,ad comestionem damnatorum" in der Hölle, ,reprobi spiritus ... in cruciatibus hominum delectantur . . ." (851). (Zu Ap 19 18b sagt Rich.: „Haec ad litteram intelligenda sunt, non spiritualiter exponenda".) Diese Erklärung stimmt mit der traditionellen Auslegung nicht überein.
128. 793 B, vgl. 792 D . Ảhliche Ảußerungen: \(811 \mathrm{D}, 845 \mathrm{~B}, 856 \mathrm{D}\) „Ista secundum litteram tantum (!) debent intelligi ...".
124. 769 C .
130. Die Bemerkung ,,ad litteram" ist häufig bei Menegaudus. Hier findet sich z. B. auch die Sage von Alexander, der die wilden Völker Gog und Magog in den Schluchten nördlicher Berge durch eine gewaltige Mauer gefangen setzte (f. 67b).

Glossen hat nicht die ganze Masse der Tradition hindurchgelassen. Auch die alte Verpönung des Litteralsinnes der Ap ist nicht bis zu Richard durchgedrungen. So hindert ihn nichts, wenigstens hier und da einmal die Apokalyptik des Wortverständnisses wieder freizugeben und Mythologeme der Höllenphantastik in die gelehrte Auslegung einzustreuen.

Als letztes Beispiel für die breite Wirkung der Glossen sei noch der Kommentar des Spaniers Martin von León (gest. 1221) genannt. \({ }^{131}\) Interessant an diesem Werk ist freilich nur seine Unzulänglichkeit. Es ist, obschon es ein Kommentar im eigentlichen Sinne sein will, nur eine Kompilation aus den Glossen. \({ }^{132}\) Daß diese Beschränkung hier nicht beabsichtigt wurde, beweist die ausgiebige Benutzung einer zweiten Quelle, des Haimo. Zuweilen ist die Zusammenarbeitung recht ungeschickt. \({ }^{133}\) Dieser spanische Priester ist noch ebenso unselbständig wie die Gelehrten der karolingischen Zeit. Während aber Haimo damals nach nur einer Hauptvorlage schrieb und dabei etwas Verständiges und Verständliches zustande brachte, leidet Martins Kommentar an einem neuen, früher unbekannten Übel. Man hat nun schon so viele Jahrhunderte immer mit den gleichen Quellen gearbeitet, die Uberlieferung ist nicht mehr aufgefrischt worden. Wenn da ein Exeget nicht wie Richard imstande ist, allein mit dem Extrakt der Glossen, von der ältesten Tradition durch die Spärlichkeit seiner Vorlage

\footnotetext{
131. S. Martini Legionensis . . . opera, Segoviae 1782-86, 4 vol. fol., danach MSL 208 (\%). Der Ap-Konm. MSL 209, 299 ff.
132. Auch der Prolog ist auf Grund der Glossen geschrieben, naimlich aus Stücken der Prothemata ( 3,4 und 2) zusammengesetzt. Eine Untersuchung der Proth. und ihrer Benutzung in den Prologen des Gloss.-Komm. und des Gilbert, des Richard und des Martin ergibt, daß die Proth. 2, 3 und 4 sehr alt und als Bestandteife der Glossen schon in der Schule von Laon bekannt gewesen sein mussen. Protls, 3 und 4 gehen auf Haimo als Vorlage zurück. Von Proth. 3 wissen wir ja ohnehin, daß es in der Schule des Lanfranc entstanden ist.
133. Es kommt immer wieder vor, daß Martin einer abgeschlossenen Erklärung noch eine Notiz nachhinken läßt, die einen zurückliegenden Textteil betrifit. Ganz unzulänglich zusammengestückt ist z. B. der Abschnitt über Ap \(1_{10}\) (MSL 209, 303/04). - Gelegentlich scheint M. übri gens noch andere Kommentare eingesehen zu haben.
}
cinigermaßen getrennt, etwas Neues zu schaffen, so kommt er durch die Inzucht der Überlieferung zu merkwürdigen MiBbildungen. Die Glossen gehen dem Inhalte nach auf Haimo zurück, und wenn einer nun wie Martin zu ihrer Ergänzung noch einmal Haimo benutzt, so kann dabei eben nichts Besseres herauskommen, als eine schlechte Variation des Haimo. Man wird darauf achten müssen, daß es gerade Spanien ist, wo die Glossen von Laon rund 100 Jahre nach ihrer Entstehung in so primitiver Weise benutzt werden.

Zu dem Kapitel von den zwei Zeugen \({ }^{131}\) gibt Martin einen großen Exkurs über den Antichrist. Er hat ihn dem Traktat des Adso (10. Jahrh.) \({ }^{135}\) entnommen. Und er beschließt seinen Kommentar mit einer eindringlichen Warnung an alle Gläubigen, die das Auftreten des filius perditionis erleben werden. Das ist immerhin etwas recht Eigentümliches. Hier offenbart sich das eigentliche Interesse des Verfassers an der Ap. Martin muß das Auftreten des Antichrist als nahe bevorstehend erwartet haben. Durch die Benutzung des Adso trägt er apokryphe Mythologie in die Auslegung hinein. Aber wieso das ungewöhnlich ist, wieso es dem Sinne der herrschenden Exegese ganz und gar nicht entspricht, das kann erst auf Grund einer genaueren Beobachtung des Inhaltes dieser maßgebenden Auslegung ganz deutlich werden. \({ }^{136}\)

\footnotetext{
134. Ap 11 \({ }_{\mathrm{g}}\) ff. (MSL 209, 359/61).
135. Abgedr. in: E. Sackur, Sibyllinische Texte u. Forschungen, Halle 1898.
136. Es ist unmöglich, in dieser Arbeit sämtliche Apokalypsenkommentare zul erfassen, die das 12. Jahrhundert hervorgebracht hat, Mancher von ihnen mag verschollen sein, dieser oder jener ist in Handschriften noch erhalten, mancher hat irgend eine Spur hinteriassen. Da schon die beschriebenen Kommentare gleiche Themen nur variieren, ist die Aussicht gering, daß sich anderswo noch etwas wahrhaft Bedeutsames finden ließe. Immerhin will ich hier zusammentragen, was ich über weitere Kommentare noch erfahren konnte:

An der Domschule zu Notre Dame in Paris war in den Jahrzehnten nach des Lombardus Tode Petrus Cantor (gest. 1197) einer der angesehensten Lehrer. Er schrieb Glossen zu vielen biblischen Büchern, die ausdrücklich nichts anderes darstellen sollen ais knappe und durchsichtige Zusammenfassungen der gültigen exegetischen Ueberlieferung (F. S. Gut-
}
jahr, Petrus Cantor Parisiensis, Graz 1899, S. 52 ff). Seine Glossen zur Ap (Init. "Haec sola inter libros novi testamenti vocatur prophetia", das Init. des 3. Proth. der Glossen!) sind erhalten in Paris Bibl. Nat. 15565 (Hauréau, Not. et extr. 5, S. 4 ff., vgl. 1, S. 72 ff.), ferner in Brit. Mus. Royal Ms. 10 C. V. - In den Hss. Chartres 288, Bibl. Mazarine 177, Arsenal 64 steht ein ganz kurzer anonymer Kommentar zur Ap (inc. „Micheas: Erit iste pax"), der nach Ansicht von Lacombe (a. a. O. S. 75, 79, 150) Stephan Langton zum Verfasser haben könnte.

Auch in Englandmuß dic Ap mehrfach kommentiert worden sein. Von dort reisen ja das ganze Jahrhundert hindurch die jungen Kleriker an die französischen Schulen und bringen Handschriften und Gelehrsamkeit mit nach Hause, Robert Pulleyn hält seit 1133 in Oxford exege- tische Vorlesungen. Seine Auslegung der Ap hat nach J. Bale das Initium "Sopitam plerumque concupiscentiam" (Scriptorum illustrium maioris Brytannic, quam nunc Angliam et Scotiam vocant, Catalogus, 1557, S. 192). Die Vita des Robertus Pullus erörtert Bliemetzrieder (Z. f. Kg. 53, 1934, S. 141 ff .). Danach gehört Robert in den Zusammenhang der Schule von Laon. - Der Zisterzienser Gilbert von Hoyland (gest. 1172), Abt von Swineshead (Diöcese Lincoln), ist bekannt als Fortsetzer der Ser- , mones des heiligen Bernhard über das Hohelied (MSL 184, 11 ff .). Er soll cine Ap-Auslegung geschrieben haben, die nach dem Zeugnis des Augustiners John Boston, der zur Zeit Heinrichs IV. englische Bibliotheken , durchforschte, in dem Zisterzienserkloster Newminster zu finden war (Thom. Tanner, Bibliotheca Britannico-Hibernica (London 1748), S. XXXI). Boston beruft sich bei seinen Angaben über Gilbert v. H, auf den „Catalogus librorum Angliac", d. h. auf eine Bestandsaufnahme englischer Klosterbibliotheken durch Franziskaner schon des 14. Jahrhunderts (s. P. Lehmann, Literaturgeschichte im MA, Germ.-Roman. Monatsschr, 4, 1912, S. 569 ff. und 617 ff., bes. S. 627 ff.). - John Bale (S. 214) nennt ferner einen Ap-Komm. des Robertv. Cricklade (Robertus Canutus, 1159 Kanzler in Oxford, Dict. of Nat. Biogr. 48, 368 f.) : "Revelatio quae Gracee dicitur." - Leland, der Antiquarius Heinrichs VIII., sah in der Bibliothek von Bridlington (Yorkshire) einen Ap-Kommentar des Robertus Scriba, der dort scit c. 1160 vierter Prior war (J. Lelandus, Commentarii de scriptoribus Britannicis, ed. Ant. Hall, Oxford 1709, S. 203). Bale nennt dazu das Initium: „Beati Dionysii Corinthiorum ep." (S. 218; vgl. ferner J. Pitseus, Relat. hist. I (Paris 1619), S. 243).

In Italien kann Bruno nicht der einzige gewesen sein, der vor Joachim von Fiore die Ap ausgelegt hat. Nach der Angabe des Petrus Diaconus (De vir. illustr. Casin. 36, MSL 173, 1042 f.) hat ein blinder Mönch namens Paulus, der Anfang des 12. Jahrh. in Montecassino lebte, zahlreiche Bibelkommentare geschrieben, darunter cinen über die Ap. (Dieser Paulus (Grammaticus) ist der Verfasser der Vita S. Gebizonis, Act. Sanct. Oct. IX, S. 397 ff .) - Die Kataloge von Trithemius bis Fabricius geben noch einige weitere Hinweise auf Ap-Kommentare des 12. Jahrhunderts,
die sich jedoch entweder als hinfallig erweisen oder überhaupt nicht mehr nachprüfen lassen.

Da man die kursorischen Predigten, in denen Bernhard von Clairvaux und seine Schüler zumal das Hohe Lied ausgelegt haben, als die diesen Zisterziensern eigentümliche, der schulischen lectio entsprechende Form der Bibelkommentierung ansehen kann, so mögen hier noch 20 Sermones über die Ap genannt werden, die Gottfried von Clairvaux, der bekannte Gehilfe des heiligen Bernhard, geschrieben hat. Inc.: „Apocalypsis ihesu christi etc. Cum beatus Ieronymus asseveret", so in Leipzig 109 (14. Jahrh.), übereinstimmend mit Paris Bibl. Mazarine 179 (137) (13. Jahrh.) und Reims 163 (13. Jahrh.), vielleicht auch mit Paris Bibl. Nat. 476 (13. Jahrh., das Inc. weicht ab: „Liber Apocalipsis ut comperit vestra fraternitas", vgl. Hist. litt. de la France XIV, S. 447 f .). Diese Sermones behandeln freilich nur Ap 1-3 (die 7 paränetischen Sendschreiben). Ganz am Schluß sind noch ein paar Stücke aus dem übrigen Text der Ap herausgegriffen und erklärt. Hier findet sich eine mariologische Deutung von Ap 12 (vgl. den Anhang).

Zweites Kapitel.

\section*{Die Geschichtstheologie der Tychoniustradition.}

\begin{abstract}
1. Gott und Satan.

Was ist der Inhalt der Kommentare? Das heiBt: was ist in den Augen der Exegeten der Inhalt der Ap? Es wäre verfehlt, diese Frage für jeden einzelnen der Kommentare beantworten zu wollen, denn niemand will etwas Besonderes sagen, gerade auf die anonyme, an die Tradition gebundene Auslegung kommt es an. Da noch dazu innerhalb des gleichen Kommentars manche Aussagen oft wiederholt werden, da die Auslegung den Inhalt der Ap auf wenige nur mannigfach variierte Formeln bringt, so ist es möglich, diese immer wieder hervortretenden Linien nachzuzeichnen, und das soll nun versucht werden.

Was sich als erstes aufdrängt, ist die radikale Zerspaltung der Welt in Gut und Böse. Ein diesen Gegensatz umspannender Begriff kommt nicht vor, dagegen eine Fülle von Begriffen, die sich auf beide Seiten verteilen lassen, z. B.:
\end{abstract}
\(\left.\begin{array}{ll}\text { Deus } & \text { diabolus } \\ \text { Christus } \\ \text { angeli } & \begin{array}{l}\text { Antichristus } \\ \text { daemones } \\ \text { maligni spiritus } \\ \text { civitas diaboli } \\ \text { universitas } \\ \text { malorum }\end{array} \\ \text { civitas Dei } & \text { Babylon } \\ \text { Ecclesia } & \begin{array}{l}\text { reges } \\ \text { Jerusalem } \\ \text { apostoli, prophetae } \\ \text { doctores, praedicatores } \\ \text { martyres, virgines } \\ \text { boni } \\ \text { sancti, iusti }\end{array} \\ \text { mali } \\ \text { electi }\end{array} \quad \begin{array}{l}\text { reprobi, impii, } \\ \text { iniqui }\end{array}\right]\)
schiedenheit ihrer Johannesgestalten. Richard ist der erste und der einzige Mystiker des MA, der dic Ap erklärt. Seine mystische Theologie zwingt ihn nicht zu einer fundamental neuen Interpretation, er kann sich eng an die Tradition anschließen, aber er rückt sie von einer entscheidenden grundsätzlichen Erörterung aus in ein neues Licht. Damit handelt er zugleich als scholastischer Denker. Denn darin gehen Mystik und Scholastik miteinander, daß sie die Exegese hinter sich lassen um einer bildlos unvermittelten Erkenntnis willen.

\title{
Das Ende der Tychoniustradition (Joachim von Fiore).
}

\section*{1. Die Uberwindung der katholischen Geschichtstheologie.}

Die exegetisch-meditative Allegorik, wie sie sich - samt der zugehörigen romanischen Kunst - in Deutschland während des 12. Jahrhunderts noch behauptet, hat nicht zufällig gerade für die Geschichtstheologie mehr geleistet als die in Frankreich aufkommende Scholastik. Das'geschichtliche Heilswerk Gottes, der konkrete profectus humanae salvationis, wird einer andächtig schauenden Meditation, nicht aber dialektischem Scharfsinn zum Gegenstande. Darüber hinaus sind die Methoden der Allegorik, vor allem die Typologie, zugleich die Methoden der Geschichtstheologic, während die dialektische Methode auf diesem Felde nichts ausrichten kann. So ist denn auch der für die Zukunft entscheidende Geschichtstheologe des 12. Jahrhunderts, Joachim von Fiore, nicht Scholastiker, sondern ein später, ungewöhnlich erfindungsreicher Allegoriker. Joachim hat die klassisch-mittelalterliche Geschichtstheologie überboten und damit aufgelöst. Von ihm und seinen Nachfolgern, den Franziskanerspiritualen, soll hier nicht mehr thematisch gehandelt, sondern nur noch gerade so viel \({ }^{1}\) gesagt werden, wie unentbehrlich ist, damit die Tychoniustradition von ihrem Ende her vollends durchsichtig werde.
1. Darum hier nur eine Auswahl aus der reichen Joachimliteratur der letzten Jahre: H. Grundmann, Studien über Joachim von Floris (Beitr, z. Kulturgesch. d. MA u. d. Renaiss. Bd. 32, Lpz. Berl. 1927). F. Campolongo, Il Calabrese Abate Gioacchino (Napoli 1931). Joachims Tractatus super quatuor evangelia, hg. u. eingeleitet v. E. Buonaiuti (Roma 1930). Ders., Gioacchino da Fiore, i tempi, la vita, il messaggio (Roma 1931). Ders., L'apocalissi francescana, Ric. Relig. 9 (1933), S. 32 ff. H. Bett, Joachim of Flora (London 1931). E. Anitchkof, Joachim de Flore et les milicux courtois (Roma 1931). E. Benz, Joachim-Studien I, II, III, Z. f. Kg. 50 (1931),

Die Ap war als das Buch der Geschichtstheologie, zumal der 7-Stufenordnung der Boden für die Einübung einer neuen spezifisch mittelalterlichen Problematik geworden. Man konnte ja nicht einfach spekulieren über Geschichte, alle Theologie bedarf der exegetischen Ableitung. So sehr man nun aber abhängig ist von der Offenbarung, so gibt diese Abhängigkeit eine Gewalt über die Geschichte, wie sie vorher und nachher nicht dagewesen ist. Geschichte wird nicht begriffen aus der konkreten Situation des Betrachters, der aus seiner Geschichte kommt und vor einer dunklen Zukunft steht, der also dem geschichtlichen Schicksal ausgeliefert ist, sondern aus einer durch die Offen'barung von Gott verliehenen Uberschau, die Anfang, Mitte, Ende und den Sinn alies Geschehens kennt. Diese Geschichtstheologie ist also nicht zu verstehen als eine unmögliche Konstruktion, die ja natürlich ,,nicht stimmt", sondern sie ist zu verstehen als ein \({ }^{\prime}\) eigentümlicher Versuch, das Dasein von der Überwältigung durch das geschichtliche Schicksal zu befreien.

Die geschichtstheologische Deutung der Ap ist möglich durch die Allegorese, ja sie ist nicht allein möglich, sondern sie ist geradezu gefordert, die Ap im ,WWortsinn" verstehen hieße ja, sie gar nicht verstehen. So kann die Ap Theorien legitimieren, die mit ihrem ursprünglichen Inhalt nicht einmal eine entfernte Verwandtschaft haben. Die 7 status Ecclesiae des Anselm von Havelberg z. B. sind exegetisch aufgebaut, aber mit dem, was der Seher einmal mit den Siegelvisionen sagen wollte, haben sie nichts zu tun. Aehnlich hat Joachim von Fiore seine Dreizeitalterlehre mit der Ap in Zusammenhang gebracht. Auch Joachim steht in der Tych.-Tradition, er versteht die Ap geschichtstheologisch und eschatologisch, nur hat er die schon bröckelnde Tych.-Tradition - gleichfalls ohne revolutionäre Absicht dem Einsturz wieder ein gutes Stück näher gebracht. Auch ihm ist die „Eschatologie" (im engeren Sinne) das Selbstverständ-

\footnotetext{
S. 24 ff.; 51 (1932), S. 415 ff.; 53 (1934), S. 52 ff. Ders., Die Geschichtstheologie der Franziskanerspiritualen des 13. u. 14. Jahrh. nach neuen Quellen, Z. f. Kg. 52 (1933), S. 90 ff . Ders., Die Kategorien des eschatol. Zeitbewußtseins, Dt. Vjschr, f. Lit. wiss, u. Geistesgesch. 11 (1933), S. 200 ff. Ders., Ecclesia Spiritualis, Kirchenidee und Geschichtstheologie der franziskanischen Reformation (Stuttgart 1934, war mir noch nicht zugänglich).
}
liche, seine Drei-status-Lehre ist ein neuer geschichtstheologischer Entwurf. Er entwickelt ihn zunächst in der „Concordia veteris et novi Testamenti" und versucht, ilin gieichzeitig an der Ap zu kontrollieren. \({ }^{2}\)

Dabei hat er die Macht, die das MA durch die Offenbarung der Geschichte gegenüber hatte, ausgenutzt wie keiner vor ihm. Die bis dahin allen Unterteilungen zugrunde liegende Zweiteilung Weltanfang - Christus - Weltende ersetzt er durch seine Dreiteilung, der menschgewordene Christus ist nun nicht mehr wie bei Rupert die Achse des Weltlaufs, sondern der eine Einteilungspunkt neben einem andern, die Kirche von heute soll nicht allein durch die Ewigkeit, sondern durch eine - auch noch vorläufige Geistkirche von morgen übertroffen werden. Joachim hat als erster der Zukunftsgespanntheit christlichen Gaubens cin geschichtliches Ziel gegeben, an dessen Verwirklichung sich die revolutionären Energien kommender Generationen versuchen konnten, er hat die Säkularisation der eschatologischen Hoffnung zum ,„epochalen Bewußtsein" der Renaissance und der Neuzeit cingeleitet. Die Vergeschichtlichung der christlichen Eschatologie tut damit einen neuen entscheidenden Schritt. Joachims Konstruktion ist ja hervorgewachsen aus den Möglichkeiten der Geschichtstheologie, wie sie sich seit Irenaeus entwickelt hatte. \({ }^{3}\)

Das gitt auch für seine Deutung des Weltlaufs als eines profectus zum Ziele der perfectio. Schon Irenaeus hatte die
2. Uber das chronologische Verhaltnis der drei Hauptschriften (Concordia, Expositio, Psalterium) s. Grundmann, a. a. O. S. 14, über die expositio zur Ap Bousset, a, a. O, S. 74 ff . Druck der Expositio: Venedig 1527.

Es ist bekannt, daB gerade Rupert die Weitzeit trinitarisch eingeteilt hat, aber mit Joachims System hat das nicht das mindeste zu tun. Ruperts Zeitalter des Geistes fallt mit der Zeit der Kirche zusammen, er würde seine Dreiteilung niemals aufgestelt haben, hätte er geahnt, daß durch das gleiche System einige Zeit nach ihm eine neue Art von Chiliasmus aufkommen sollte. Für ihn ist die trinitarische Beziehung der Weltalter nur eine jener vielen geheimnisvollen Gleichsetzungen, wie er sie allenthalben aufdeckt und auch wieder fallen läßt. Gerade die Drei-Zeitalter-Betrachtung von De Trinitate gehört nicht zu den Hauptstücken seiner Geschichtstheologic. Im Ap-Kommentar findet sie sich nicht einmal erwähnt.
3. Ubrigens hat schon Tertullian in unmittelbarer Nachfolge des Irenaeus dessen drei Stufen als Montanist eine vierte hinzugefugt: ab initio - Moses - Christus - Paracletus (Harnack, Dg. \(1^{4}\) S. 630).

Weltzeit in Analogie zur Lebenszeit des Einzelnen als ein proficere verstanden. Die durch die Gnosis aufgeworfene Frage nach dem Recht des AT hatte er beantwortet durch den Hinweis auf eine ansteigende Stufung des Weitgeschehens vom alten zum neuen Bund. Dann hatte Eusebius' Kirchengeschichte den Gedanken einer göttlichen „Erziehung des Menschengeschlechts" allen Späteren vertraut gemacht. Jochim nutzt solche Ansätze und geht über sie hinaus, indem er Perfektionsstufen, die begrifflich ,übereinander" gedacht werden und vom Einzelnen vielleicht im proficere nacheinander erstiegen werden können, auf das Nacheinander der Weltzeit bezieht und an die Zeitstufen der drei status bindet (z. B. vita activa und contemplativa; conjugati, clerici, monachi). Da er Anfang und Ende der status jedesmal weit untereinander schiebt, wird der Eindruck einer stetigen Vollendungsbewegung, die es ja ohnehin gibt, \({ }^{4}\) noch verstärkt.

Die Möglichkeit, auf die zukünftige Ecclesia vor dem Endgericht zu achten, war in der Geschichtstheologie zwar immer gegeben, sie wurde jedoch bis dahin wenig genutzt. Die alte Antichristmythologie z. B. fand keine betonte theologische Aufmerksamkeit. Man überließ die intensive Beschäftigung mit dieser Zukunft der außertheologischen Apokalyptik. Der Überschritt von der Vergangenheit zur Zukunft hat für die Geschichtstheologie keine Schwierigkeit, doch hier macht sich nun bemerkbar, daß es der Mensch ist, dem in der Offenbarung Überschau gegeben wird; der Mensch kann sich von seinem eigenen Standort nicht einfach dispensieren, er steht faktisch zur Ver \({ }^{2}\) gangenheit ganz anders als zur Zukunft. Aus der Einheit des gottverliehenen Standortes der Offenbarung und des ,natürlichen", durch keine Offenbarung überwindbaren Standortes vor der Zukunft entsteht die Problematik der späteren Ap-Auslegung.

Der Mensch hat also einen doppelten Zugang zur Geschichte, einen geschichtstheologischen und einen „natürlichen". Die Entwicklung zur Neuzeit brachte - wie überall die Emanzi-
4. Z. B. im incrementum Ecclesiae oder in der Entfaltung des Offenbarungsverständnisses, vgl. Richard 196, 764/65: „Et cum aperuisset sigillum, id est, cum secundum processum temporis magis ac magis (!) in sacra Scriptura aperiri et cognosci coepisset effectus divinae promissionis et profectus (!) humanae salvationis, audivi tertium animal ...".
pation des natürlichen Menschen und seiner Möglichkeiten so auch - die Emanzipation der „natürlichen Geschichte". Im MA aber ist das natürliche Sehen von Geschichte nur rudimentär, es ist nur da, wie alles Natürliche, nämlich von selbst und unausgearbeitet. Man erlebt und erfährt etwas, man kann es erzählen, das ist die Wurzel der Geschichtsschreibung, der „historia". Es kann bei dem einfachen Erzählen sein Bewenden haben, es kann aber auch ein tieferes Verstehen versucht werden. Während nun heute die Geschichtswissenschaft, die ja auch im Erzählen ihren Anfang hat, eine deutende Durcharbeitung im festgehaltenen natürlichen Sehen unternimmt, erfolgt die Durchleuchtung der historia im MA gewissermaßen von gegenüber, von der Offenbarung her. Der Christ sieht Gottes Hand im historia-Geschehen wirken, und er kann dieses Geschehen im besonderen geschichtstheologisch deuten.

\section*{2. Der Vorstoß der Weissagungsapokatyptik.}

Wenn der Exeget aus der Ap Geschichtstheologie gewinnt, so kann er nun auch dazu übergehen, die dermaßen verstandene Ap auf historia zu beziehen. Das tut Rupert von Deutz. Joachim geht darin noch einen erheblichen Schritt weiter, er , deutet auf Vandalen, Langobarden, Sarazenen, Kreuzzüge, Saladin, Friedrich 1. \({ }^{6}\) Auf das AT läßt er sich nicht ein, aber er dringt in der Kirchengeschichte vor bis hinein in seine eigene Gegenwart. Diese Auslegungsweise hat Schule gemacht, sie ist von Joachims Nachfolgern rasch radikalisiert worden. Der , norddeutsche Minorit Alexander (gest. 1271), ein Joachimit, geht in seinem Kommentar (c. 1242) \({ }^{\text {a }}\) schon dazu über, nicht nur einzelne Stationen der historia in der Ap geweissagt zu finden, , sondern die ganze, geschlossene Geschichte der Kirche; mit ihm

\footnotetext{
5. Vgl. Bousset, S. 74 f.
6. A. Frind veröffentliche 1873 einen photographischen Abdruck der Prager Handschrift („Scriptum super Apocalypsim ..."). Die daraufhin einsetzenden Untersuchungen über Alexander hat aufgezähit und zusammengefaBt A. Kleinhans, De Commentario in Apocalypsim Fr. Alexandri Bremensis, O. F. M. (Antonianum II (1927), S. 289 ff.); dazu kommen noch: G. Prausnitz, Zentr.bi. f. Bibl. 44 (1927), S. 321 ff. und H. Grundmann, Zentr.bl. f. Bibl. 45 (1928), S. 713 ff.
}
beginnt die „weltgeschichtliche" Erklärung der Ap, die Nikolaus von Lyra (gest. 1340) weiterführt und die dann für Jahrhunderte das maßgebende Auslegungsverfairen bleibt. \({ }^{7}\) Bei Alexander bricht auch das von Tychonius überkommene und von den mittelalterlichen Exegeten ausgebaute Rekapitulationssystem zusammen. Konnte man den dogmatischen Geschichtsraum der Ecclesia wohl mehrfach parallel beschrieben denken - Richard von St. Victor nahm auch daran schon Anstoß -, die leibhaftige Geschichte von Christus bis zur Gegenwart mehrere Male hintereinander in der Ap dargestellt zu finden - das hatte keinen Sinn. Schon bei Rupert werden mehrfach zwei Rekapitulationen zu einem langen Zuge von historia zusammengelegt, Joachim hilft sich mit einer Modifikation des Systems, \({ }^{8}\) Alexander gibt es gänzlich preis. \({ }^{9}\)

Da die Auslegung in der historia nun auch die Gegenwart des Auslegers erfaßt, wird sie mit einem Mal hoch aktuell; so schon bei Anselm von Havelberg, noch mehr bei Joachim. Alexander deutet das neue Jerusalem auf Franziskaner und Dominikaner. Andere Nachfoiger Joachims nutzen - unter
7. Wie Rupert und Joachim benutzt Alexander historia-Werke als Quellen [Chroniken und Annalen] und nun in großer Menge (vgl. die Zusammenstellung dieser Quellen bei Kleinhans, a. a. O. S. 305), ferner hält er sich wie alle früheren Exegeten an Vorlagen, an ältere Kommentare (Kleinhans nennt (ibid.): Beda, Rupert (!), Joachim (!), die gl. ord. (S. 314, Anm. 10)). Seine Auslegung ist dementsprechend ein wunderliches Gemisch aus uralten Deutungen der Tych.-Tradition und neuen historiadeutungen. (Es hat natürlich keinen Sinn, bei Alexander im besonderen die augustinische Geschichtslehre ausfindig zu machen, wie das in der Greifswalder Diss, von H, Hintz (Mittelalterliche Geschichtsanschauung und Eschatologie in einem Ap-Komm. aus d. 13. Jahrh., 1915) geschicht, denn was sich da ausfindig machen laBt, ist eben einfach die Tych.Tradition). - Ein anderes Beispiel der „weltgeschichtlichen" Auslegung ist der Ap-Kommentar des Petrus Aureoli, den Benz beschreibt (Z. f. Kg. 52, 1933, S. 111 ff.).
8. Er behält die Rekapitulationen bei, läßt aber cinander ablösende Abschnitte der Kirchenzeit in den aufeinanderfolgenden Rekapitulationen jeweils besonders deutlich hervortreten, s. Bousset, S. 74 f.
9. A. Kleinhans, a. a. O., S. 300 f.; H. Grundmann, a. a. O., S. 720. Alexander sagt bei der Deutung der beiden Zeugen sehr bezeichnend: „Quia si hec jam exponeremus de antichristo, quid vellent sibi cetera que sequuntur in libro isto?" (S. 112 b ; zit. bei Kleinhans (ibid.)).

Verzicht auf Alexanders ausführliche historia - diese Aktualisierung vor allem aus und treiben sie auf die Spitze. Peter Joh. Olivi z. B. erkennt im Papsttum, das den radikalen Franziskanern Widerstand leistet, den Antichristus mysticus, als Antichristus magnus erwartet er den wiederkehrenden Friedrich II. 10 Das 13. Jahrhundert ist voll von solchen Deutungen und Prophezeiungen. \({ }^{11}\) Da man die Ereignisse der Vergangenheit jetzt mient allein in der Erfahrung, sondern auch in der Offenbarung zu finden meint, sieht man kein Hindernis, das dem natürlichen Sehen verschlossene Wissen um die Ereignisse der Zukunft auch aus der Offenbarung herzuleiten. An der Gegenwart des Exegeten schlägt die deutende Auslegung um zur Weis. sagung. \({ }^{1 \text { e }}\)

Diese Weissagung ist nicht simple Wahrsagerei, sie befriedigt nicht die bloße Neugier, sondern sie führt zu einem neuen Begreifen der geschichtlichen Situation des Auslegers, die gedeutet etwas anderes ist als ungedeutet. Es gehört zum Sendungsbewußtsein der Minoriten, daß Alexander die neuen Orden im neuen Jerusalem erkennt, es ist ausschlaggebend für das Verhalten einer politischen Macht gegenüber, wenn diese sich als der Antichrist erweist. Auf Grund solcher Deutung ergeben sich dann sehr bestimmte Erwartungen für die allernächste Zukunft, die zu prophetischen Aussprüchen verdichtet werden können. Apokalyptisches Auslegen alter Weissagung ist also auch wieder Weissagung, und umgekehrt: Diese Weissagung geschieht einzig im Auslegen autoritativer Texte. Darin

\footnotetext{
10. Bousset, S. 79. Vgi. Benz, Z. f. Kg. 50 (1931), S. 90 ff. u. 52 (1933), S. 92 ff.
11. Vgl. O. Holder-Egger, Italienische Propheticen des 13. Jahrh., NA 15, S. 141 ff , ; 30, S. 321 ff . u. \(714 \mathrm{f} . ; 33, \mathrm{~S} .95 \mathrm{ff}\). H. Grundmann, D. Papstpropheticen des MA, Arch. f. Kuiturgesch. 19 (1929), S. 77 ff. E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, II (1931), S. 228 ff.
12. Die Gruppierung der späteren Auslegung um die Gegenwart des Auslegers ist sehr deutlich gekennzeichnet in folgendem Kommentartitel: „Apocalypsis reserata, d. i. geöfnete Offenbahrung Johanniis, darinnen . . gezeigt wird, was bey diesen unsern Zeiten 1 . bisher erfüllet worden, 2. jetzund in vollem Effect stehet 3. und nunmehro in bald künftigem Jahre zu gewarten ist" (Ferd, Stosch, Catalogus rariorum in Apoc. Joh. comment, Symbolae literariae ...t. 1, Bremen 1744, S. 570).
}
unterscheidet sich diese Prophetie wie von beliebiger Wahrsagerei so auch vom antiken Orakelwesen. Die Bindung an die Exegese gibt der mittelalterlichen Weissagung ihr ganz eigenartiges Gesicht. \({ }^{13}\)

Die alten Mythologeme der Ap erwachen nun zu neuem Leben, der bis dahin durch die Auslegung gebändigte Mythos sprengt seine Ketten, die Zeit unangetasteter Herrschaft der Kirche über die Apokalyptik ist vorbei. Man darf aber doch nicht meinen, die prophetische Energie der Ap sei aus sich selbst zum Durchbruch gekommen. Sie wird vielmehr von anderswoher entbunden. Zunächst von der Geschichtstheologie, so daß die Tychoniustradition an ihren eigenen inneren Möglichkeiten zugrunde geht. \({ }^{14}\) Darüber hinaus aber noch von etwas Weiterem: von der außertheologischen Enderwartung.

Die Wirkung dieses Anderen setzt deutlich erst bei Joachim ein - während die Tendenz nach historia-Deutung sich schon vorher an mehreren von einander unabhängigen Stellen geregt hatte - , so daß erst mit Joachim cine neue geschlossene Traditionsreihe beginnt. Weissagende Deutung gab es außerhalb der Bibelexegese ja schon immer, z. B. in der Sibyllinenliteratur, und Joachim hat schon vor der Entfaltung seiner Drei-status-Theorie über Weissagungen gegrübelt, \({ }^{15}\) er galt schon lange „den Zeitgenossen, sogar den höchsten kirch-
13. Die ältere ausgelegte Weissagung kann die biblische sein, es kann aber auch deutende Prophetie zur nun wieder prophetisch gedeuteten übergeordneten Weissagung werden (so geschieht es Joachim bei den Franziskanern), durch solches Ineinandergreifen von Deutung und Weissagung ist also eine Vermehrung des apokalyptischen Offenbarungsbestandes möglich, neben alten biblischen Figuren (Antichrist) entstehen neue (Papa angelicus).
14. Richard spricht von den praedicta der Bibel, die im processus temporis nacheinander erfüllt werden (s. o. die Zitate S. 118, A. 4 u. S. 49, A. 115).
15. Die Vorrede zur Concordia ist trotz aller Reserve gegenüber der apokiyphen Literatur doch auf deren Fragen eingestell. Sie beginnt: ,,Quia labentis ac perituri seculi perurgere ruinam scripta in evangelio signa terroresque fatentur ..." (I. G. V. Engelhardt, Kirchengesch. Abhdlg., 1832, S. 135).
lichen Stellen, als Spezialist für Prophetie" \({ }^{16}\) Vielleicht ist er erst von da aus in die geschichtstheologische Problematik hineingetrieben.

Joachim wußte freilich sehr genau um den Rangunterschied zwischen kanonischer und apokrypher Offenbarung. Die krausen Antichristmärchen apokrypher Literatur galten ihm als cine Sache der simplices, \({ }^{17}\) der „Ungebildeten". Aus seinem Respekt vor dem Kanon und vor der autoritativen bis dahin unapokalyptischen Exegese erklärt sich vielleicht seine Vorsicht in apokalyptischer Weissagung. Aber bei aller Zurückhaltung hat er eben doch die Ap in die Problematik der Weissagung hineingezogen.

Damit ist der Kanon für die Apokalyptik aufgebrochen. Eine aus den Kreisen der simplices hervorstoßende Prophetic hat die Ap erobert und damit zugleich alles andere irgendwic apokalyptisch Deutbare in der Bibel. \({ }^{18}\) Nun strömen dieser Apokalyptik gewaltige Kräfte zu, durch die autorisierte Offenbarung der Kirche gedeckt gewinnt sie eine vordem unbekannte Wucht, die Throne von Kaisern und Päpsten ins Wanken bringt. Die Ap verläßt die Zelle gelehrter Benediktinermönche, sie wird von Minoriten auf die Straße getragen in den Kampf der politischen Tagesmeinungen.

Damit ist der Zusammenbruch der Tychoniustradition \({ }^{19}\) vollendet. Dieser revolutionierende Vorgang - der den Betei-

\footnotetext{
16. H. Grundmann, Kleine Beiträge über Joachim von Fiore, Z. f. Kg. 18 (1929), S. \(148 . \mathrm{Vgl}\). Grundmann, Dante u. Joachim von Fiore, Dt. Dante-Jb. 14 (1932), S. 210 ff., bes. S. 247 ff.
17. Joachim sagt: „Sola ergo, quae in divinis scripta sunt voluminibus, perstringentes et ex iis, quae clara sunt, in auctoritate sumentes, superflua illa, quae de ortu et operibus Antichristi ac fine mundi ex apocryphis (!), ut dictum est, sumfa libellis a plerisque simplicium (!) amplectuntur, velut peregrina et extranea confutamus" (in der pracfatio zur Concordia, bei Engelhardt, S. 140; hervorgehoben und zitiert bei H. Grundmann, Studien S. 21).
18. Joachimiten schreiben einen Jeremias- und einen Jesaia-Kommentar! Die apokalyptischen Teile der Bibel (vor allem Ap, Ezechiel, Daniel, die synoptische Ap, 2. Thess. 2) waren in der Exegese von je her eng mitcinander verbunden.
19. Bousset zeigt übrigens, daß sie neben der neuen Auslegung noch weiter läuft, a. a. O. S. 71 f. Es gibt vom 12. Jahrhundert an über-
}
ligten selbst übrigens nicht zum Bewußtsein kam - ist also nicht allein der tiefste Wandel in der Geschichte der Ap überhaupt, in seinen Folgen für das politische Leben des späteren MA bedeutet er weit mehr als nur ein internes Ereignis der Auslegungsgeschichte eines biblischen Buches.

Die "weltgeschichtliche" Deutung der Ap bleibt in den folgenden Jahrhunderten nun immer unabgeschlossen, sie muß von Generation zu Generation wiederholt und korrigiert werden, denn ihre aktuelle Spitze erweist sich immer wieder als Feh1deutung. Es war ein glücklicher Zufall für die Zeit der stärksten Autoritätsgebundenheit, für das frühe MA, daB es solche unabgeschlossene Auslegung nur in den Sibyllinen kannte - hier mußten ja immer neue Königsnamen je nach dem Fortgang der Geschichte in alte Prophezeiungen eingesetzt werden -, daß es also nicht in die Lage kam, Irrtümer der Bibelauslegung des Beda oder des Hieronymus feststellen zu müssen.

\section*{3. Lehroffenbarung, tradierende und deutende Apokalyptik.}

Zum Ende mögen noch einmal die drei Möglichkeiten überdacht werd̉en, die das 12. Jahrhundert der biblischen Apokalyptik gegenüber kannte: Geschichtstheologie, Weissagungsapokalyptik, bloße Tradierung der ungedeuteten Mythologeme.

Zunächst gilt es, Geschichtstheologie und Apokalyptik streng auseinanderzuhalten. Man kann Menschen und Ereig. nisse der historia durch die geschichtstheologisch gedeutete Offenbarung verstehen, man kann geschichtstheologische Be griffe (z. B. haereticus, rex iustus u. dgl.) auf die konkrete Wirklichkeit anwenden (so verfahren die Historiographen). Andererseits kann man die apokalyptische Offenbarung unmittelbar in einer speziellen Deutung auf konkrete Situationen beziehen, und so verfährt die apokalyptische Auslegung. Es ist ein eminenter Unterschied, ob die Geschichte verstanden

\footnotetext{
haupt nicht eine cinfache Linie der Neubildungen, aufgegebene Positionen werden von Epigonen noch festgehalten. Auch das Rekapitulationssystem wird noch weiter vererbt und kommt im 16. u. 17. Jahrhundert sogar noch einmal zu neuem Leben, wobei die Verbindung mit der historia nun heillose Verwirrung stiftet (Bousset, S. 95 ff.).
}

\begin{abstract}
wird aut Grund einer doctrina, die nur allgemeine Begriffe und Lehrsaitze hergibt, oder ob in ihr bestimmte apokalyptische Figuren der Offenbarung selbst entlarvt werden. \({ }^{20}\) Dieses letztere zu vermeiden, war ein Anliegen der Tych.-Tradition. \({ }^{21}\) Sie schmilzt die apokalyptische Mythologie zur doctrina um; wie alle andern Bücher der Bibel aus dem Litteralsinn heraus zur doctrina führen sollen, so auch die Ap. \({ }^{22}\) Mit dem Wandel
\end{abstract}
20. Das ist nicht immer genugend beachtet worden, z. B. nicht in der von Bernheim angeregten Arbeit Fritz Radekes über „Die eschatologischen Anschaungen Bernhards von Clairvaux" (Grefifwalder Diss. 191.7), aus der man kein ganz klares Bild gewinnt, weil der Verfasser geschichtstheologisches Verstehen und apokalyptisches Denten nicht recht auseinanderhailt. Wenn ein Historiker irgend eine politische Figur mit "Antichristus" tituliert, so muß er darum noch nicht Apokalyptiker sein, es gilt mun erst ru sehen: meint er „e inen Antichrist" (im Sinne der Tych.-Tradition und ihres vielteiligen corpus diaboli, Antichrist als geschichtstheologischer Begrifi) oder meint er „den Antichrist" (als apokalyptische Deutung)?
21. Auch Ruperts von der geschichtstheologischen Erklinnug ermöglichte historia-Deutung (als -- wie oben gesagt wurde - historia-,,Betrachtung") ist noch ganz anders gemeint als etwa die historia-Deutung des Alexander. Rupert will faktisch nur wic Otto von Freising die historia geschichtstheologisch begreifen, er will nur doctrina anwenden, Daß seine spezielle historia-Deutung (\%. B. der flutenspeiende Drache Ketrerei des Arius) gar nicht mehr nur Lehranwendung, sondern schon Weissagung ist, bemerkt er gar nicht, Weissagungsdeutung will er gerade vermeiden, er nimmt keinen Anstoß daran, den Johannes die Ereignisse der alttestamentlichen Geschichte "prophezeien" zu lassen und versichert 7u Ap \(1_{1}\) : "Quod autem ait: 'Quac oportet fieri cito' non ita intelligendum est, tanquam ca sola contineantur in hac Apocalypsi, quac futura erant, ef non ea, quac jam tunc erant, vel ea, quae ante facta fuerant" (169, 829 B). Es liegt ihm sehr daran, vor dem Mißverstandnis zu warnen, als richte sich die Prophetic der Ap nur auf die Zukunit: ,.... prophetiac tempora tria sumt, scilicet practeritum, pracsens et futurum", der Satz: "Im Anfang schut Gott Himmel und Erde" (Gen. \(1_{1}\) ) ist cine ,,prophetia de practerito" Rupert betont das so nachdrücklich, weil er weiß, daß das Wort prophetia anders als auf die Zukunit bezogen .,rationem sui nominis amittit" (169, \(831 \mathrm{~B} / \mathrm{C}\) ). Er sicht also die Gefahr, daß dic Ap als Weissagung verstanden werden könnte, sehr deutlich und wehrt sie energisch ab. Er lebt in einem Sprachgebrauch, in dem prophezeien = weissagen ist. Selten kann man so deutlich beobachten, wie Apokalyptik mit theologischer Anstrengung umgebogen wird (Vgl. 831 ganz).
22. Fr. Radcke sagt (a. a. O. S. 1): ,,Auch die Zeit Bernhards von Clairvaux war von diesen bangen Erwartungen erfiillt . . Namentlich boten
dieser Auslegung wandelt sich die Ap selbst: Sie wird aus einem Lehrbuch zum Weissagungsbuch, nicht anders und nur glaubhafter als die Sibyllinen. Nun wird gefragt, wie weit ihre Voraussagen in der historia von Johannes an schon „erfüllt" sind \({ }^{23}\) und wie weit diese Erfüllung noch zu erwarten steht.

Neben geschichtstheologischer und apokalyptischer Auslegung gab es schließlich die Möglichkeit, die bildreichen Prophezeiungen der Bibel unausgelegt (,secundum litteram") stehen zu lassen und dabei eine mit der anderen zu ergänzen - es gehörte zum „Wortsinn" von Ap 11, daß mit den namenlosen Zeugen Elias und Henoch gemeint sind. So wußte man, daß der Kirche noch schwere Verfolgungen bevorstehen, daß der Antichrist \(31 / 2\) Jahre herrschen wird, daB falsche Propheten auftreten und daß sich die Juden bekehren werden usw. Die wichtigsten dieser Erwartungen standen auch neben der Lehrauslegung unerschüttert, das 6. Siegel konnte spiritualiter und auch im Buchstaben verstanden werden, aber je näher den Einzelheiten, umso fragwürdiger das Recht des Litteralsinnes. Uber die zwei Zeugen gingen die Meinungen schon auseinander, und die Abstammung des Antichrist aus dem Stamme Dan z. B. gehörte wohl schon zu den Dingen, die nur die simplices glaubten, auf die sich ein ernsthafter Theo-

\footnotetext{
die zahlreichen Kommentare zur Johannes-Apokalypse den Befürchtungen stets neue Nahrung". Eher das Gegenteil ist richtig: die Kommentare zur Ap entzogen den Befürchtungen die Nahrung! Bernh. kannte die überall verbreiteten Mythologeme natürlich, er mag auch manches in den ApKommentaren gelesen haben, aber das Deuten hat er dort jedenfalls nicht gelernt, sondern eher unter Mönchen und simplices, die wohl immer nicht allein den Ps.-Methodius, sondern auch die biblischen apokalyptischen Bücher mit Weissagungsinteresse lasen. - Ein hitziger Gregorianer wie Bruno von Segni, der seinen Ap-Kommentar schreibt, während Heinrich IV, Rom berennt, hätte, so sollte man meinen, im deutschen König den Antichrist erkennen müssen. Doch er denkt gar nicht daran, er schilt wohl einmal tropologice auf die Simonic, aber irgendwelche bestimmten Menschen und Ereignisse seiner stürmischen politischen Gegenwart erwähnt er nicht mit cinem einzigen Wort.
23. Alexander begreift in einer Erleuchtung durch Christus ,.... partem libri maximam impletam secundum ordinem hystoriarum" (prologus, bei Kleinhans, a. a. O. S. 312); vgl. oben S. 121, Anm. 12.
}
loge nicht mehr einließ. Diese Erwartungen waren Allgemeingut, sie wurden mehr oder weniger vorsichtig weitergegeben und standen auch in den Ap-Kommentaren zu lesen, aber sie wurden nicht gedeutet auf die bekannte Welt, man wußte, das alles kommt einmal, aber wann und wo, das wußte man nicht. Ein bekantes Beispiel solcher bloß tradierenden Apokalyptik noch im 12. Jahrhundert ist der Ludus de Antichristo.24 Das Wann und Wo kannte man nicht, oder: man sagte darüber nichts. Denn freilich, wenn die apokalyptischen Bilder nicht in Lehre umgesetzt wurden, wenn sie ihre konkrete Gestalt behielten, dann konnte sich die Frage nach ilrer Verwirklichung mit solcher bedrohenden Dringlichkeit erheben, daß mancher Exeget - sicherlich Martin von León - darüber wenigstens im Stillen gegrübelt und Vermutungen gewagt haben wird.

Es ist wichtig, diese drei Möglichkeiten zu übersehen; es ist wichtig zu wissen, daß man mit einfachem Zugriff, etwa mit dem terminus ,,apokalyptische Zeitanschauungen", das Verhältnis des MA zur Apokalyptik nicht einfangen kann. Es gab nicht allein einen mächtig nachwirkenden Willen, die Apokalyptik zu entseelen, sie für andere Zwecke nutzbar zu machen, es gab auch in der ungebrochenen Apokalyptik zwei verschicdene Formen: die unproduktive Tradierung alter unangetasteter, wenngleich sehr ernst genommener Erwartungen und dic produktive Weissagung, die deutende Prophetic.

Die Apokalyptik in beiden Formen ist im älteren MA nhur eine Unterströmung, darüber treibt in entgegengesetzter Richtung die gelehrte Exegese. Mochten die simplices sich verwirren lassen durch ihre unkontrollierbaren apocrypha, \({ }^{25}\) der gebildete Theologe konnte beruhigen, \({ }^{26}\) er wußte aus der Bibel

\footnotetext{
24. Vgl. meine Untersuchung in Hist. Vjschr. 28 (1934), S. 53 ff.
25. Ahnlich wie im MA waren es auch in der alten Kirche des Ostens die unteren Schichten der Geistichen, Mönche und Laien, in denen apokalyptische Bücher gegen den Widerspruch gelehrter Kirchenführer eifrig gelesen und immer neu geschrieben wurden (Harnack, Dg. II \({ }^{4}\), S. 65, A. 2).
26. Ein Beispiel solcher Beschwichtigung ist der Brief, den die Bischöfe der Ravennater Kirchenprovinz an den Bischof Rainer von Florenz geschrieben haben (zwischen 1086 und 1092; hg. und interpretiert von
}

\section*{- 128 -}
und aus der Auslegung der Väter, daß man weder an der Zukunft des Antichrist herumrechnen \({ }^{\text {27 }}\) noch im ungedeuteten Litteralsinn stecken bleiben darf, daß man aus der Ap die Zeit der Kirche im Ganzen begreifen und daraus patientia und spes gewinnen soll.

Will man die Theologie des frühen MA und noch des 12. Jahrhunderts mit einem Blick umgreifen, so sollte man nicht so sehr auf die Bußlehre sehen und auch nicht auf die Lehre vom Verhältnis regnum-sacerdotium, sondern auf die Ecclesia in ihrer weltumspannenden Weite, in ihrer Vorläufigkeit und in ihrer Ewigkeit. Durch das Vorläufige geht ein immerwährender Vollendungszug. Von ihrem Anfang in Abel bis zur Wiederkunft des Herrn nimmt die Kirche zu an Aus:breitung, Erkenntnis und Gerechtigkeit, stetig wachsend und stufenweise von status zu status schreitend, und der gleiche Vollendungszug dringt von der Tiefe des malum herauf zur Herrlichkeit göttlichen Lichtes, alles Vergängliche ist nur signum und figura des Unvergänglichen, die Kirche aus Stein weist

\footnotetext{
C. Erdmann, Z. f. Kg. 51 (1932), S. 386 ff.). Rainer hatte durch die Behauptung, der Antichrist sei schon geboren, weithin im Lande tumultuarische Erregung ausgelöst. Daraufhin halten ihm die Ravennater Bischöfe vor, wie er denn wissen wolle, "quod nulli promissum est scire mortalium", was weder die Vïter noch die gegenwärtigen Gelehrten der Exegese wüßten. - Eine solche Deutung auf das nahe Ende ist auch in der apokryphen Apokalyptik vor dem 13. Jahrh. die Ausnahme. Erdmann beschreibt (a. a, O. S. 305 u .402 f. ) zwei sibyllinische Texte, die sich zwar auf konkrete Ereignisse beziehen, das Weltende aber in weiter Ferne sehen.
27. Wie wenig die Ausleger noch des 12. Jahrhunderts die Ap in gespannter Enderwartung, d. h. als Weissagung verstehen, dafür noch zwei Belege: das 'ecce venio velociter' (Ap 22 22 ) heiBt für Bruno: ,.... in veritate velociter veniam, et si fortasse non tam cito ad judicium, tamen ad uniuscujusque animac vocationem non diu morabor" (165, 733 C). Ähnlich sagt Rupert: ,Nam etsi aliqua mora videtur, ex quo ille (Zephanja) prophetavit usque ad illum diem magnum omnipotentis, at certe prope est unicuique mors id est praesentis vitae finis, et nescitur, quando venturus sit" (109, 1126 A). Dic eschatologische Erwartung hat also für beide ihre Schärfe nicht als Erwartung des Weltendes, sondern als Erwartung des Todes.
}
hin auf die Kirche der Hierarchie, beide weisen noch weiter über sich hinaus auf die Kirche der Ewigkeit.

Aber diese umfassende, von der Zeit zur Ewigkeit, von den terrena zu den coelestia aufsteigende Vollendungsbewegung ist nur die eine Seite der Beziehung des Vorläufigen zum Endgültigen. Das Vorläufige hat auch seinen widerstrebenden Eigenwillen als satanische Macht, es will nicht Zeichen des Ewigen sein, es will das Ewige zerschlagen. Die Ecclesia umspannt die Welt, aber ihre Weltherrschaft wird bestritten, sie kann sich nur ausbreiten in der Abwehr gegen die wütenden Angriffe des diabolus und seiner principes malorum.

Und der Mensch in dieser widerspruchsvollen Welt soll dem Satan widerstehen, der ihn hineinreißen will in den Ansturm gegen Gott, er soll sich hineinstellen in den Vollendungszug des Irdischen, er soll wachsen und streben, er soll seinen Leib wie alle Natur nicht als Eigenmacht, sondern als similitudo invisibilium begreifen. Das ist die praedicatio der Kirche in allem, was sie sagt, schreibt, baut, malt und singt, das soll der Gläubige auch aus der Johannes-Offenbarung hören.
G. Mamlah
6.115

Fifth Chapter.
The End of the Tychonius Tradition foackim vail Fibre).
1. The Coureoming (get over) of
the Catholic fistorical Theology.
It was not mere chance that the exegetic - meditative allegory together with the Romanesque art belonging to it - still holding its own in Germany deriving the 12 the century, accomplished more, especially for theology of history, than scholasticism originating in Prance. Sods historical work of salvation, the concrete "profectes humanae salvationis" becomes the object of a pions visionary meditation rather than on a dialedical sagacity( (impiziteacity). Moreover, the nutted of allegory, above all typology, simultaneously are the methods of historical theology nvlicle the dialestical nucthod canal acconctive anything in this field. Thus the historical theologian for of the \(12^{\text {th }}\) century who is decisive

Capber 5
115 for the future, foaclim von Piore, is not a scholaslic, but a late ununcually ingenions allegorist. Ivachin has surpassed and therevich dissolved (discontinued). If him and his successors, the Pranciscan mpirituals, we shall here oteal anly what is absolutely necessary in order to make. compeetely , clear the Tychonius tradition from their end. (Kote 1, \(p .115\) : Therefore here lut a selection of the abundanco ovacim Eiterature of reent yeass: A. bnendmaun, Studien über Joackim van Sloris (Beitr. 3. Kulturgeseh. d. IMA - . d. Renais. Bd. 32, Lpy. Bere. 1927. F. Campolongo, de Calabrere Abale livacchino (Napoli 1931). Soachinus Tractatus super quatuor evangelia, hg. u. inqelitet v. E. Buonainti (Roma 1930). Sance, kioacchino da Fiore, itempi, la vita, il messaggio (Roma 1931). Sance, L'apocalissi francescana Ric. Relig. 9(1933) p. 32 ff . At. Beth, Joachin of Flora (Condon 1931). E Anitchkof. Dochim de Flore et les milieux courtois (Roma 1931) E. Beng. Joachim-Studien, I, III II 3: \&. Kg. 50 (1931), p. 24 ff ;

Kaucah
ch. 5
6. \(115.65(1932), p 415 \mathrm{ff} ; 53(1934), 10.52 \mathrm{ff}\). Same, Die Eeschiclets theologie der Frangiscaverpiritinaler des 13. \(\times 14\). Sohrh. nade neven Quellen, f.f. Rg. 52 \((1933), 190 \mathrm{ff}\). Sanve, bie Kategorien des eschatol Jeithewuntseins, ot. Yisehr. f. Fit. Wiss r keistesgesch. II \((1933), p .200 \mathrm{ff}\). Some, Eeclesia Spintuales, Rirckenidee x Eeschichtotheologie der frangisthanisehen Reformation Stutegart 1934, was not yet available to mi. \(]\)
6116 As the hook of theological history, (historical theology?), especially of the 7 -steps-order, the Ap. had become the groinind for the practice of a new

Ramble - p.34
LIn the hon school they Fried to gain a fuller understanding from the combination of the heossa-ordin. \& interlinear - and therefore complied a conmuitary to the Ap. \((\mathrm{NLSL} 162,1499 \mathrm{ff})=[\) Barm \(]\)
p. 35

A piece of goo of luck has presurod
33 a lecture worked out by a student of the fain exegesis, an otherwise not Henown magister Menegaudus (Cod. Reval. Thill. 1728 , Those 61 , first half of the \(12^{\text {th }}\) cent., written in France). \({ }^{78}\) L Mote 78: The Cod. has the strange title: "Commentum Done Anselmi, Cantuariasis episcopi in apocalypsi". Other Mss of the same commentary: Verdun 66 ( 12 th cent.; without name); Vendee 63 (8) ( \(12^{\text {th cent.) }}\) ), here the -quite credible-titte: "Stille verborum magistri Menegaudi in Apocalypsi." .]

Sedsseh̆nte abteilung. - 6. Auflage.
\(\rightarrow\) meathonth \(=\)

Die

\title{
(1)fienbarung johannis.
}

Don ber 5. Auflage an bearbeitet
von
D. theol. Wirherm souffet
a0. Frofifiot an ber tinib. ©sttugen.


\section*{Göttingen}

Yandenboeck und Ruprecht 1906.

Preis geל. 8 mut., in Ђalblederband 9,60 Mtt., Ginbanodeden 90 Pfg.
Ermäßigter Øejamtpreis Des Kommentars über bas Neue đeftament:

1. Suflage, bearb. v. Difiterbied 1859 .
2. " " . . 1885.
3. " \(\quad\) "
4. . . . . . . 1887 .
5. suflage, beart. von अoulfet 1896.
überjeßjungsredit vorbeḩalten.

145738

 \｛owohl die（6eidöpfe，welḑe im 11eer Ieben，als aud\} die auf dem 1teere fahrenden IItenfकen．Der unregelmägige plural des Derbums riiļrt daher， dab es von roíoy getrennt unmittelbar bei rõy \(\pi i o i o v y ~ f t e h t . ~\)


 Gens ift natürlid ein wirtlider Stern und tein Meteor ober Komet gemeint．



 der Stern zerjprïhenð nađ allen Ridtungen bin aus eirander gefoben ift． Die oritte plage trifft mun die übrigen Gewäffer mit fusnahme des Meeres．
 Der Stern＂Wermuth＂wird mit cinem ieiner Wirtung entipredenden Jamen bezeidpnet．Das Mastulinum iit gewäḩt，weil k̀oviِ MIastulimum ift．xai


 （f．o．S．165）．Gegen dieje Darjtellung erbebt fiø¢ סas Bedenten，daß̂ der \(\mathfrak{W}\) ermut（vgl．Winer R．W．B．s．v．）tein tötlides Gift ift．Dito．Iölt die §rage mit dem நinweis auf die ubernatïrliḑeit diejes Wermuts，aber wess halb ein übernatürliあer Wermut giftig［ein joll，wenn es der natürlidje nidt ift，ift nidpt redit einzuehen．übrigens wird der Wermut bereits Jer \(9_{14}\) ．
 woh̨L von jeiner（Giftigteit allgemeiner übergeugt gewejen jein．Dgl．IV ©st 5p； et in dulcibus aquis salsae invenientur（Sp．），und wiederum die erfte äg¥ptijḑe Plage．




 die Weftirne um ein Dritteil ihres £iわtinhalts geidädigt find，ift der ©ag um ein Dritteil feines Eiḑtes beraubt und ebenio die Iadit．Denn an die
 dadt werden，fondern nur an die Jeitdauer．Die Gejtime werden etwa als fadeln geठadt，die in einer bejtimmten 3eit herunterbrennen pgl．Am 8y， Beadte auめ die Analogie zur vierten ägnptijぁen Plage．

1．xAP；An．\({ }^{1 \cdot(3) \cdot 3 ; ~ Q ~ R e l . ~ \delta ı є q \vartheta a \varrho \eta . ~}\)
2．\(>\times\) An．\({ }^{1}\) al．（Studien 24）．
3．qaiy P An．


 per Homoiotel，ausgefallen）\(\mu \eta\) qav（ \(\eta\) ）\(\eta \mu s g a\). －Iod freier ae．unt Pr ．

Die vier erften Plagen Ђ̧aben naळ cinanber ©roc，1teer，Gewäffer unð Gejtime betroffen，es ift tein 3 ufall，১aß im folgenden eine Plage aus dem Abgrund auffeigt，fo ১aß damt wieder die vier Regionen der Welt bei－ fammen find．

 q\(\omega \nu \tilde{\eta} \mu \varepsilon \gamma \alpha \lambda \eta\) ．Der Abler fliegt am 3enith（14к．1917）；\(\mu \varepsilon \sigma о v \varrho a \nu \varepsilon ั ้ ~ b e-~\)
 ift dann das Mort，das diejen Stanopuntt סer Somme bezeidnet．Der abler ift hier als ber gewaltige und furd）tbare Dogel zum ©räger des mäḑtigen Weherufs gewählt．Der abler als Bote tommt aud in der Apot Bar




 tremt bie erften vier pofaunen von ben folgenden orei．117it der Jählung der folgenden Weherufe fommt der Apot，alleroings ins（bebränge．Regel－ redt notiert er \(9_{12}\) nad der fümften Pojaune den Ablauf des eriten Wehes．
 jo wird bas Ende des zweiten Weherufes erft 11 as notiert．Lund da endlid）die fiebente Pojaune tein eignes Wehe bringt，jo wird das oritte Weḩe überḩaupt niḑt erwähnt．Doḑ mag man es immerhin \(12_{12}\) finden．
 pojaune ciren vollfommen andern Stil zeigen als die jehr ftereotŋp ge－ haltenen der erften vier，fo drängt fid die Dermutung auf，daß der apot．ein frembes apofalyptidjes fragment von den orei Wehen hier nur jum đeil in feinem corpus apocalypticum verarbeitet habe．Der Symmetrie wegen hätte er dant－allerbings niḑt zu gunften der Straffheit der Kompojition－aus den orei Wehen die fieben pojaunenplagen gemad）t（vgl．J．Weiß 75 f．）．（Ob bas hier anzunehmende fragment mit einem der iibrigen in der Apt ver＝ arbeiteten in Beziehung gejtanden habe，wird jid faum ausmaḑen Iaffen．

 Der Stern ift hier als perfönlidees Wejen geঠaあt．über die Perionifitation
 ferner Religion \(\delta\) ．Jubentums 315．Went im folgenden dem auf die Grbe fallenden Stern ein Sळৃluffel in die Ђanð gegeben wird，jo wird fid der Apot．denjelben wob̧l in menidlider（Ђeftalt vorgeftellt haben．（Ђanz ähnlid find bie vom छimmel fallenden Sterne 耳en 861ff．88，in 『iergeftalt gedadt

\footnotetext{
1．P An．a Vict．verbefiern ayyz 200 ．Pr．unus ut aquilam，alfo svos \(\omega\) s astov，eine auf den erften Blid plaufible Eesart，die aber dod wohl auf Korreftur beruben dürfte．

2．rots xarotxovour AP An．\({ }^{\text {1．} 24 \text { a．}}\) ． 4
3．\(>\) sa．
4．\(>\mathrm{sa}\) ．
}
(vgl 88s. 90at.24, ferner 1816. 21). Wie סer Apot. (idif Die Derwandlung gedadt hat unt wann er dieflbe eintreten läßt, fam faum gefragt, jedene falls nidft beantwortet werठen. - Midt ganz deutlid ift es, ob der Stern vom நimmer gefandt, oder ob er herabgeworfen wird. Das erftere ift wahr-




 ftätte Ђöllifder Geifter. Aub நen 104. 12 werben die abgefallenen Engel vorläufig in finitern Eödern unter der ©roe gefeffelt (vgl. Gebet Mranafie
 Satans wird freilid in einem gewifien wiberfprud mit diefer Dorfellung 12 sf. noめ im ந̧immel gedadt. उur Dortellung von סem wädter der Abvifus vgl.
 der \(\mathfrak{b}\) olle find, fehend wie grobe Sdlangen und ibre Gefinter warent wie
 Die Doritelling von der veridilofienen (verfiegeltert) unter der Grde befind: liden Abyfios, welḑe mit diejer durd einen Sめadt (Brunnen poéao) in Derbindung ftebend gebadt wird, ift fehr interefifant. ©s liegt hier cin Stiiut


 erfolgt „סurd" den zauberträftigen Tamen (6ottes). Mad der oben 3u \(2_{17}\)

 abplios perhindert durch den Stein mit dem wirturgsträftigen (бottesnamen. aber die vermuttiden weiteren Jufammentänge von der Dorftellung vgl.
 "Brunnen", der in die Abrlfios fübrt vgl. Das märden von der frau \(\mathfrak{h o l l e .}\)




 fid nidit um eine Sonnenfinfternis, fondern die Derfinfterung der Sonne geidieht durd den die Euft erfïltenden Raud. Der Raud fteigt vont dem Ђöllenfener auf, das fib in der nummȩ̧r geöfineten abnyfios befindet. \(9_{3}\).




\footnotetext{
1. xat - \(a \beta\) vooov AP An. \({ }^{1,3 . \text {. . } 5} \mathrm{f} \mathrm{g}\) cle. fu. lipss. dem. \(\mathrm{s}^{2}\) Tic. Pr.; \(>\mathrm{N}\) Q Rel. am. harl. tol. c s s \({ }^{1}\) ae. a. Ausfall per Homoiotel.
2. אAP An. \({ }^{1 \cdot 2}\) al. f vg. c a ae. Tic. Pr.; xououspns \(Q\) Rel. \(\mathrm{s}^{2} ;\left(\mathrm{s}^{1} \mathrm{~g}\right.\) Min.
} \(\mu \varepsilon \%\). xaiou.).
3. soxorồ A. 4. \(8 x-\) qesaros \(>\mathrm{K}\) f Pr .
vielmehr feigen mit dem நृälenroud die gefpenftijden 耳eufdreden empor．
 gedadt，סie einen Befehl erbalten，Daber die constructio ad sensum）\(\beta \xi\)－
 зeidnung Storpionen der＂Erde＂ift hinzugefügt，weil die Ђeuidreden 区iere des Abgrunds find．94．xai हृ＠gévク（f．o．S．162）aर̉roīs，iva \(\mu \hat{\eta}\)
 оѝ \(\delta \dot{\varepsilon} \pi \tilde{a} v\) रह́v \(\delta\) gov．Den plagen，welde Eand，Meer，fliffe und die あeftivne betroffen haben，folgt nun eine folḑe，welḑe iiber die menfぁen

 \(\tau \tilde{\omega} \nu \varepsilon \tau \dot{\omega} \pi \omega \nu^{5}\) ．Die Bemerfung verbindet das vorliegende Stǘ mit \(7_{4}-\mathrm{s}\) ． Dagegen it hier，was man cigentlid crwarten folle，von dem \｛oslafien ber vier Winde \(\left(7_{1}-3\right.\) ）nidht die Rede，ein Beweis mehz，daß́ wir dort ein ein－


 nerhalb derer die ந̧eujdreden зu erjфeinen pilegen，beidräntt，nur daß fie


 beadtenswert：wann er einen Meniden geidlagen haben wird．Winer



 Яavárove xai or̉ rvyðávovoty．Jer 83.

 propheten Joel ant，aber geht in der Jeidprung des סämonifden ©haratters


 fofern fie einer andern gleiḑ ift；Gilgm．：„Die あeftalten ．．．gleidjen Rofien＂．

2．adıxทбovaiy A 36，viellei币t ein Sdreibjehler，da der Jnoit．hier taum bem Spradgebraud der Gpt entipridt．

3．An．\({ }^{3} \mathrm{~g}\) vg．＋hovovs． \(4 .>\) rov \(\geqslant\) sov An．\(:=\) hari．a．
5．«AP An．\({ }^{1.2} \mathrm{~g}\) am．harl．tol．+ avzoy \(Q\) Rel．f fu．dem．lipss． \(\mathrm{s}^{1.2}\) a ae．Pr． 6．Q Rel．ßaøavinvoouv（ई．0．S．171）．
7．\(\pi \lambda \eta \xi^{\eta}\) An．\({ }^{3}\) ，das gemöhntiḑere wort．
8．AP An．\({ }^{2 .}\) s． 4 （f．0．S．171）；alle übr．sveyoovoty（ \(\omega \boldsymbol{\text { ® }}\) ）．
9．AP An．\({ }^{1}\) ；« pvy ；Q Rel．f g vg． s \(^{1}\) Pr．pevserat（Konformation nad）bem Dorbergehentoen）．



 lidteit mit der des pferbes haben (Winer R. W. B.), wenigitens mit einem geriifteten pfero, ठeffen Kopf aus dem Bruftharnifd hervorfieht, wie der



 Sp. verftehen darunter die ziemlid ftarte zadige ©ryöhung auf der mitte

 topf foll eine \{фwaḑe älynliḑleit haben mit einem Menjdenantliţ. Dodi ift hier nidt daran allein zu denten. Wir miffen uns immer vergegenwärtigen,
 (beadte wie durd ben Wedjel in der Sabbiloung oie Sdiflocrung lebendiger
 1wabrjdecinliø ift es, daß̉ der Apotalyptiter dabei an die langen fïhlhörner ठer Б̌eujdreden gedadt Lat (Dito., Sp.). de D. zitiert aus Riebuhrs Reije einen arabijकen Sprud über die छ̧euidreden: am Kopfe dem Roß, an der Bruit dem £öwent, an den §üßen dem Kameel, am £eibe ber Sdlange, ant den




 die den Simt treffende alberjefjung: habebant „pectora" sicut loricas ferreas.

 Jer 47.). "Wie das Geräuid von Wagen vieler Rofie, welde zum Kampf remmen". Der Ausbrudi ift jehr iiberlaben. Mant tut vielleidjt gut mit sa.




 idpreden find alfo den Sdjwänzen von Storpionen gleiक, niぁt diefen felbjt. In dem Safge find cigentlidf zweierlei ( \(e d a n f e n\) zufammengetragen: 1) die
 hatten die Dollmaḑt, fünf Monate zu [ḑaden (V. 5).
1. suov \(38 \mathrm{vg} . f \mathrm{Pr}\).
2. xAP An \({ }^{1 \cdot(1)} \mathrm{g}\) vg. c Pr.; sEovoray sxoton Q Rel. \(\mathrm{s}^{2},-\mathrm{An}\). harl. \(\mathrm{s}^{1}\) Tic, berbeffern xat xevign es, rats ovgats aviov xat \(\eta\) esovota avtoy ( \(\kappa\) Sovotay exovat);

3. xAP An. \({ }^{1 \cdot 4.1}\) al.; tov adıxyoat Q Rel,


 bies bie itt ber fpt burdjaus üblide Worffeltung）＇Ano \(\lambda \lambda \hat{v} \omega v\) ．Das Afpne deton ift abfiditida zur நeervorbebung des folgenden gejegt．Der Engel des abgrundes ift niḑt mit \(\delta\) em Engel \(\mathfrak{D}\) ． 1 зu identifizieren，es ift aud nidit der Satan gemeint，fondern der als நerrider in der Abyjios gedadte Engel．
 Abyffos und ift im aften ©eftament gleid bisu．（Bei den Rabbinen der




 wirb，und סeffen Gttribut unter anderm die Қeufḑrede ift．Dit．IV 31 fieht
 den \(\ddagger\) immel angreifen wollte，von bort gejtürzt wurbe und fid danit ein


 propheten Joel an，aber fie ift nid）t allein סaber ableitbar．Gelpt iden die Beidreibung der โ̧eujd）ređenplage bei Joel ins Mnthologijde binïber（Greß． maun，Urjpr，ס．ijrael．jiio．Esthat．187），jo finठ dic hier gejdifoerten Қeu－〔む̌refen mit der Geftalt der Roje，den menjøliden Gefidtern，den Weiber－ haaren unठ £öwenzähnen，mag auḑ Ђ̧ier unठ da die phantafie fiḑ an die
 wie fie＂die religiöfe Phantafie des Drients＂vielfad gebiloet hat．Sie fei＝ gen aus ocm Қ̄̈̈fenraud）；fie plagen uno jteḑen ganz aroers als gewöhn－
 werfjeugen，fondern in ifren forpionartigen Sdjwänzen．Dazu vgl．Simmern KА区 \({ }^{3} 505\) ；（Øuntel，Sḑöpfung und đhaos 217 f．；3．religionsgefd．Derft．〕．ㄴ区．52；（ऊreßmant a．a．（0）． 188.
 \(\mu к \tau \dot{\alpha}\) rал̃r \(\alpha^{8}\) ．Gine J̄wijdenbemerfung des Sehers．Das femininum if ov̉ai erflärt fī̧ ourd die dem wỏai zugrunde liegende Dorftellung ciner
 Tic．et habebant；Q Rel．čovou，

3．w（A）P An．\({ }^{1.2,6}\) ；ilt；\(>\) rov \(Q\) rel．
4．\(\omega \times\left(18 . \mathrm{s}^{\prime} \mathrm{vg}\right.\) ）；alle fibr．＞（ \(\mathrm{f}, \mathrm{o}, \mathrm{S}, 160\) ）．
5．«AP An．\({ }^{1}\) al．\(s^{1}\) ace，\(x y \delta \varepsilon\) ry Q Rel．vg． \(\mathrm{s}^{2}\) Pr；（fu．Tic，haben weder ＊at nod \(\delta \varepsilon\) ）；das in der Apt ungemein peltene \(\delta \delta\) mag ood woht exit durd cinen Abidreiber in sen Uert getommen fein．

7．sexoyrat PQ An．（bie thberf．haben faft alle egozorat）．
8．\(\mu \varepsilon \tau \alpha\) ravza зісһен \(3^{\mu}\) diefem Sab AP An．\({ }^{1+1} \mathrm{~g} \mathrm{vg}\) ． \(\mathrm{s}^{2}\) Tic．；die ubr， зum folgenden Sa引（ Pr ．＞ \(\boldsymbol{\mu}^{\prime z z a}\) zavra）．

งhtipls．Der plural des Derbums ift cine Unregelmägigteit，סie fiid auch durd den நinweis darauf，ठaß̉ das Derbum voranteht，nidht redtfertigen läbt．Audd die von Winer § 58 4．A．beigebradten Beippiele deden fie niḑt． Had B．Weiß 〔币webten die ov̉ai סem Derfafier als Meutra vor；wenn er fie nur nid̨t ausorüdlida als feminina behandelte！


 （vgl．83）．piay ift nidft imt Gegenfats zu den vielen Stimmen unter dem
 jondern einfad als unbeftimmter Artitel？An die märtnrer 6 sff．ift iiber－ haupt niळдt зu denten，da hier nidt der Branסopferaltar，fondern der
 Stimme von Gott ausgelft．Jedenfalls ift diefe Annathe in der parallets ftelle 167 ausgeidiolfien．Gs ift der Altar felbit，Der hier redend gedadt wird．Die Stimme geḩt von den vier ©den－man follte hier eher dлó als \＆x erwarten－des goldenen Raudopferaltars aus，vor dem die Gebete der Бeiligen dargebradt waren．So erideint denn die ledste plage als die eigentlide Antwort auf die 8 sif．סargebradte Bitte；es ift die eigentlide Ђ̧auptplage，wäbreno die iibrigen plagen mur ein Dorfiel ३u diejer find．




 Eủq＠áry．DgI．Gen．15is．Dt．17．Jof 14．Der beftimmte Artitel „סie＂ vier Engel ift beadtenswert．Aber er beweift nidft won vornherein，daß diefe vier Engel mit den 71 erwähnten identij¢ fint \({ }^{4}\) ，fondern läß̆t fid viel＝ mehr aud aus der Amrabme ertlären，Dajb dem Apot．jolde am ©uphrat gebundenen Engel \｛don in der Uradition betannt waren．Die Dierzabl der Gngel entipridht jebenfalls den vier 【eilen des von ihnen angefühzten நeeres． 915．xai z̀रvinך （3um Gebraudq bes Artitels f，o．S．175．©s foll durd die cinmalige Sefung angeठeutet werठen，ठaß̉ das ganye folgenठe ein zujammengehöriger Begriff

 Stunde ibres wirtens von Gott auf das genauefte nad juibiidi＝apotaflppti－


\footnotetext{
1．seA An．\({ }^{3}\) g am．fu．harl．lips．\({ }^{8}\) tol．c s \({ }^{1 \cdot 2}\) ；\(>\) reooagoy（reoбagov fiel vor «sgatov leidt aus）．

2．F̧irioft vergleidt sis äyos Da （Cheob．） 813 und cod．A I Sam 11 ．
3．A，die andern Jeugen torrigieren in \(\lambda\) syovros－\(\lambda_{\text {syovoav．}}\)
4．Jene vier €ngel hatten ia einen ganz andern Standort und finठ niąt ges bunden．

5．xat \(\eta\) usgav AP 6．17．18．26．33．35．36．37，40，41．42．80． 81.161 g vg．

}
wie fie gefoft werסen, fagt der Enget nidft. ©s ift dain fragliad, ob ber folgende Sinaliaf von zhivi \(\eta_{0}\) oav ober von ifounaouévor abbăngt. Dodp ift


Diefe fleine Epifode ift ungemein duntel und hat die veridiedenften Ertärungsverfuめe herausgeforbert. Bedenten erregter vor allem, daß die Engel eigentlid) mit den nun im folgenden geidilderten Reiteridaren herzlidp wenig zu tun haben. Jelin, ©heol. Jeitidqr. aus der Sdpweiz 1887, I 64, madte deshalb auf eine mertwirbige Parallefe in der von Baethgen aus
 lidten [mrijøen Esraapot. Kap. 6 aufmertjam. "Und eine Stimme wurde gehört: gelöt werben follen סiefe vier Könige, welde gefefielt find am großen fluß Euphrat, die ein Drittel der Meniden vernidten weroen. Uno


 II Sam 111. I (ḩron 201). Dod if fàon die Annahme eines hebräifकen Originals der Apt bei unfrer (Ђejamtauffafiung derjelben eine hödit prefäre

 1414. 23). Aber es gibt dod teinen redten Sinn, wem hier von ungeheuren gefeffelten Sdparen die Rede ift. Sp. verbindet dann nod mit diefer โqppo \(^{2}\)
 eingetragen, und es fei von diefem nibht gemeint, Daß die Engel auf 3eit und Stunde bereitet wären, denn dagegen fprede das Doranftehen des tlei-
 3u überfegen, סie Engel feien るeitenengel und das £öjen der Engel bedeute
 gegen den Kommentar zu diefer Stelle). Diefe refjen Kombinationen Sp.s find fämtlidq grundlos, Sp. Iegt felfft auf fie teinen groben Wert (103).
 grunde. Gine gewifie Intongruen3 zwifden \(\mathfrak{V}\). 13 und 14 und סem folgengen liegt vor, und die abrupte Art der Sdilderung fäll hier wie 3. B. 7 , ff. auf. Jwei Beobadtungen orängen fidp augerbem auf. Einmal it idjon oben bemertt, סaß̉ der Apot. סurd den bejtimmten Artitel סie vier Engel als befannt vorausjegt, und ferner liegt bod offenbar cine parafiele mit 7,ff. vor, wem audh die vier Engel hier und dort im Sinne des apot, nidt identijd find. Das orängt uns zur folgenden Annahme. Den Ausfiihrurgen Gpt \(9_{13}\) f. wird jedenfalls eine altere Uradition zugrunde gelegen haben, in der von den vier verberbliden (Wind:) Gngeln die Rede war, die in der
 urfprïngliden Geftalt 71 ff. ( \((\). Dort die übrigen parallelen) ja bereits im Sadjarja vor. 91 rsf. it eine fpätere Dariante derfelben. Die Dariation diefer
 iproden, dort ftehen gerade die Jahre voran.

ఝhberlieferung，berzufolge die vier ©ngel gefefiflt \({ }^{1}\) am Guphrat eridinenen， wird nun ihre geididtlide Deranlafiung gehabt haben，und diefe fönten wir wohl nirgenbs anders finden，als in dem Auftreten der parther．In den Jeiten，in denen man fortwährenठ in der Grwartung des heranbraufens der verberbliden partherheere von ©iten lebte，lag es nabe，jene vier verberb： liden Gngel，die einit über die Eroe dahinfahren follten，als fübrer der parther zu denten；fo betommen diefe ihren Standort am Euphrat．Dieje Kombination hat übrigens ebenfalls bereits unferm apot．vorgelegen．Sie ift bereits in den Bilderreden des 耳enoぁbuchs vorhanden．Kap．56s：„3n ienen đaget werden＂סie＂Engel fiç veriammeln und ihre நäupter gegen Often ridten nad den parthern und Mtedern hin，um eine Bewegung unter den Königen（bort）anzuriḑten，ठẩ ein Geiit Der Gufregung uiber fie fonmt＂ （folgt die Beidfreibung des Cinfalls der parther in das heilige £and）．छiier haben wir eine dirette parallele zu unirer Stelle und es wird eine gemein－ fame Quelle fein，aus der henod und apt idöpfen．äber die hier dem－ gemäß anjurehmende Bejiehung ber Weisjagurg auf die Dartherheere wirठ bann weiter unten gehandelt werden．

 3eigt fidp die reflettierende Art des apotalnptifiकen Søriftitellers，der jedesmal genau bemertt，wie er die Kenntnis diefer groken Jahlen erhalten hat．Die Jabl des „Reiterheeres＂ift uibrigens ungeheuer（200 reip． 100 millionen）．

 Эivovs xai ૭etádzts．Dak der Seher felbit von feinem（夭efidt，ס̈paots， ipriḑt，fommt nur hier in der Apt vor；bei Daniel hăufig（vgl．81．921 u．ö．）．fraglid ift es，ob diefe Sकilderung nur auf die Reiter ober auf
 lidere．Die Reiter hatten feuerfarbige und hワacinthenfarbige und jфwefel－ gelbe panjer．Da im folgenden（f．u．）лĩo Dem rígovos，औeiov dem Өel－
 Бipacinthenfarbe \({ }^{5}\)（ \(=\) farbe des Raudes）maḑte．©s if ferner fraglid，ob alle panzer diefe veridiedenen farben haben，ober ob die einen jo und die andern anders gefärbt waren．Mertwirðig it nun immerhin，১áß der Apot． von nun an nur nod die Rofie und nidjt die Reiter \｛dildert．＇Die parthers heere erfideinen dem Seher als wilde Rofiefiकaren，der Reiter als zu feinem


 citus equitatus，vg．equestris exercitus，Pr．militantium equitum．Sehr bemer－





4．\(>\) 38．a Tic． Pr ．\(\left(\mathrm{s}^{1}>\right.\) ovros－ogagst \()\) ．
5．Pr．lieft hier spineas：axavभrvous；vgl．Mejtle，©infilhrung in ס．1t．©．\({ }^{3} 264\).


 Raud und Sdpwefer" entipridt den veridiedernen pangern der Reiter im vorigen Deric. Sidptlid finh hier zwei ganz veridiedene Doritellungen mit cinander fombiniert. Ђiier in diejem Ders fiegt die (ältere) mnthologijde Dorftellung vor: Aus ठen mäulerı der gefpemitifden löwentöpligen Reiter bridt feuer, Raud und Sdpwefel herbor. Der Sdpwefel daratterifiert fie befonders als höllifice ©rideinung; f. 3u 14i0. Im Dorhergehenden ift סie Doritellung rationalifiert und auf die veridieठenfarbigen parzer irdijder Reiter gedeutet. Aud? bas vorliegende Bild hat alio idion eine gewifie (6e:



 \(\mu a ́ \tau \omega \nu\) ả̉rõy, D. 18 ift von Pr. fortgelafien und ift im Jujammenbang




 unð haben eigne Köpfe. Die veridieठenten Deutungen find hier verfubt. Bengel dentt an das Sdiejen ber ©ürten beim Rüdwärtsfliehen, Ditm. an das Ausidlagen der pierbe, andre ziehen die fabeln der Alten von dem Ungeheuer dıupiopaora heran; (brotius dentt gar an einen hinter dem Reiter aufiibenden fukjolbaten. Sp. (340) verwecit auf die Sitte der Parther, die Sфpwanzhaare der Rofie gegen das ©nde zulammenjubinden (Riȩm II, 1181), Қolgmanut vergleidt die бiganten auf dem pergamenifden Jeusaltar, die ftatt der Beine Sゆlangen haben. Der Seher wandle hier auf den wegen ipäterer griediidれer Kunit (ogl. Manḑot, die Ђ̧ciligen 44). Man darf hier aber überhaupt nieht in diejer Weife deuten; pielmefzr tritt hier nur dic mpthologifide Art סer Sdifloerung befonders deutlidh hervor. - Und jo ift endlidy aud über das ganye Bild zu urteilen. (bewib, der Apot. will in diefem

 Reiterjकaren und hat dieje nidt uiberall umgearbeitet, jo daj bie alten Dor= ftellungen deutlid hindurdidimmern. Mit Reḑt jieh̨t Dölter IV 33 übrigens Die Sdilderung ठämonifder, beim weltenठe auftaudenठer Reiteridaren in סer ipäten perifidicn Apotalnpic Bahman ऐךait II 24 ff . зum Dergleid heran. Guf einen beftimmten in der (6eididate gegeberten Einfall der parther darf
1. \(\times\) ACP An. \({ }^{1.3 .3}\); azo Q Rel.; g vg de igne (Pr. \(>\) ).
2. P An. \(\mathrm{s}^{1 \cdot \geqslant}\) a an beiden Stellen \(+\varepsilon x\), das erite Mtal aud \(\mathrm{C} g\) cle. lips. \({ }^{4}\).
3. \(\times \mathrm{ACP}\) An. \({ }^{1.2 .3}\) 14. 92; opsoy \(Q\) Rel., falide Korrettur.
4. P exovoals, C exovary.

 qeáry erlaubt eine hiitorifipe Deutung.



 muß̉ natïrliḑ mit oùdé der Kauptjał̧ begonnen werden: Die übrigen Men-

 Sinalbedeutung abgeitreift hat und faft mit 厄̈ore ober dem \(3 n f\). vertauidt










 Pi 106s7. I Kor 10 zo ) und leblojen (бöjenbildern gemadet wird, ift bemers tenswert; 「. Daribber Boufiet, Rel. ठ. Jubentums 172f. 9at. ※ai ov̉ \(\mu \varepsilon \tau \varepsilon\) -




 v. 20 arr. Das fïnfte bis fiebente Gebot liegt diejer Aufä̈blung (vgI. Mit 521.27. \(15_{19}\). 1918) in der Anoronung Des hebräliden ©extes im Unteridied vont der wabrideinlid) in der LXX uriprüngliden, nad weldeer das fedste
 grunde. paguaxeia ift uripringlid Zauberei. Aber es ift immerhin feltfam, סáß die 3auberei - eint Sünde gegen Gott - hier mitten unter Mord,
 rende Bejauberung, io daß dann ein Korrelatbegriff \(\jmath^{\prime}\) лоgvéa heraustäme (sa. lieft uibrigens \(\mu\) ouzeuõv). Diefe Guslegung hat fehr viel für fieh, be= fonders wenn man fpt 18 sa mit 172 und 183 vergleidht (Sp. 341). ©w. iiberjégt dirett mit Eiebeszauber. Man tönte ubrigens aud nod̨ (hinter


\footnotetext{
1. ovঠs \(\times Q\) 14. 38. 92; ovts AP An.'; neque g vg. \(\mathrm{s}^{1-2} \mathrm{c}\) Pr. Cypr.; ov C Rel. ift fideer Korrettur. 2. «AC, die iibrigen wour.
3. > xat ча ұаخка Min. so.
4. סvvarzat אACPQ An. 2. 4. (5); §vvatat \(\mathrm{Q}^{2}\) Rel.

}
3. Weiß 78 hebt hervor, סâß weder hier roḑ 94 von der Sünde סer Anbetung des đieres die Rede ift. Das ift in der ©at ein Beweis mehr סafiir, ठaß̉ סer Gpot. in Kap. 9 wejentlid, herübergenommenes (Gut weitergibt (bod nidft wie Weiß will cin Indizium fïr die Beurteilung der von ihm angenommenen Urapotalnpies).

Es ift bemertenswert, daß von den plagen - bei der fïnften io: wohl wie bei der fediten ift bas ausoriadlid) dermertt - nur die une gläubigen betroffen werठen (Sp.). Die ganze pofaunenvifion fteht nod unter der Stimmung von \(74-s\) (Derfiegelung der GFäubigen) und \(8 s-s\) (Luterftuibung des Rađ̧egebets סer (็läubigen סurd den Engel). ©s itt aber nidft einzuiehen, weshalb diefer Gegenjas auf jïbiiden Uriprung deuten folle und nidft ebenjo gut auf dqriftlide 5 ertunft des Stiides. Spesifidid Chriftlides bieten die Kap. 8 und 9 ja nidt, aber deshalb find fie nod nidyt jüdijp. (Deiteres uber diefe Kap. F. am Sdluf von Kap. 11, in der Bejpredpung der Siebentpojaunen-Difion als eines Ganzen.)

\section*{B. Das Intewneffo. Kay. \(101-1113\).}

 teiten, die mit der literarijकen Kompofition der Apt zujammentăngen, erheben fiag lofort bei der frage nad dem jefjigen Standpuntt des Sehers. Demn wenn der Engel, um dem Seher das Buø 3 u uiberbringen, vom herabiteigt, io itt der Seher offenbar jeftst auf der Groe befindlid \(3 u\) denten. \(\mathbb{E S}_{\mathrm{S}}\) muß aljo (mit de w.) angenommen werben, daß̉ der Seher, der \(4_{1}\) in den ظimunel geftiegen war, ohne daß̉ er es erwähnt, fiđ̧ wieder auf feinen uriprïngliden Standort zurïdbegeben hat. Wemn ©w., Ditd. an dem Stand: ort des Sehers im \(\mathfrak{i m m e l}\) feithalten unter Berufung auf alle die vorhergegangenen Stellen, in denen \({ }^{\text {Dorgänge auf }} \mathfrak{G r d e n}\) trots des angenommenen fufenthalts des Sehers im Б̨immel geidaut werden, io ift dagegen zu erinnern, daß̉ der Seher zwar vom छimmel herab Dorgänge auf ©roen \{dauen fam, es aber dabei dod finnlos bleiben wïroe, wenn der ©ngel vom Ђimmel


 weder auf alle vorhergargenen Engel überbaupt, oder auf die pojauren:

 Dak der Gngel in eine Wolfe gehiult erjdeint, foll nur die überwältigend

\footnotetext{
Q Rel.
1. \(\approx\) AC An. \({ }^{(1 \cdot)^{4}}\) g vg. \(\mathrm{s}^{1.2}\) a ae. Tic.; ayyekov akiov An. \({ }^{5}\) Pr.; \(>\) akiov (P)
 befand.
}

\section*{}

OF

\section*{S T. J O H N,}

\section*{OR \\ }
of
THE RISE, PROGRESS, AND FALL OF THE CHURCH OF ROME; THE INQUISITION;

THE REVOLUTION OF FRANCE;
THE UNIVERSAL WAR;
and
THE FINAL TRIUMPH OF CHRISTIANITY.
3. BEING

A NEW INTERPRETATION,
by the
REV. GEORGE CROLY, A.M. H.R.S.L.

LONDON:
PRINTED FOR C. \& J. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, AND WATERLOO-PLACE, PALL-MALL.

18\%7.

\section*{12}
fore indicative of severe' scarcity or famine ; and as the prophecies of the seals relate not to temporal, but to spiritual things, the famine which is here predicted is doubtless a famine or scarcity of the word of God, such as is mentioned in the book of Samuel: "And the word of the Lord was precious " (or rare) in those days; there was no open " 5 vision:"* and by the prophet Amos, " Behold " the days come, saith the Lord God, that I will "send a famine in the land; not a famine of " bread, nor a thirst for water, but of hearing the \({ }^{6}\) words of the Lord: And they shall wander from " sea to sea, aud from the north even to the east, "they shall run to and fro to seek the word of the " Lord, and shall not find it." \(\dagger\)
But the voice adds these remarkable words: "See thou hurt not the wine and the oil." By wine and oil, we are probably to understand, those comforting and sanctifying influences of the Spirit of God, which are imparted only to true believers, while the word and ordinances, are dispensed to all, within the pale of the visible church, whether they be nominal professors or real disciples. The

\footnotetext{
* 1 Sam. iii. 1.
\(\dagger\) Amos viii. 11, 12.
}

\section*{13}
prohibition to injure the wine and oil signifies, therefore, that even in the midst of the spiritual famine of the word and ordinances of God, which should peculiarly distinguish the period of this: seal, those who truly feared God, should still have an abundant share of the comforting, and sanctifying, and illuminating influences of the Holy Ghost, to support them under every discouraging and trying circumstance. The above prohibition is analagous to the triumphant declaration of the apostle Paul, that " neither death nor life, nor "fangels, nor principalities, nor powers, nor " things present, nor things to come, nor height, " nor depth, nor any other creature, shall be able " to separate us from the love of God which is in "Christ Jesus our Lord."*

To recapitulate the contents of this seal : The black colour of the horse, the yoke with which his rider was armed, the proclamation from the midst of the living creatures, that a chænix of wheat should be sold for a penny, and three chanices of barley for a penny, and the prohibition to hurt the oil and wine, unite in pointing out to us a
" the sound of chariots of many horses rumning to " battle." This clause shows that the locusts were symbols of real armies, and not of hosts of heretics or false teachers, as some have supposed. The tails of the locusts, like, unto scorpions, and the stings in their tails, certainly denote the poisonous and mortal effects of the false religion of Mahummud, which always followed the conquests of the Saracens, as they carried their doctrines every where with their arms. It may be remarked bere, that it appears from a passage in Isaiah,* that the tail, in the language of symbols, was understood as denoting a false or lying prophet; and by a common figure of speech, it may denote the false doctrines which such a prophet teaches.

The five months during which the locusts were to torment men, may be mentioned in conformity to the nature of the type, for locusts are observed to live about five months. \(\dagger\) But it has beea refakeers, or religious mendicants, in the east, who affect the highest degree of sanctity, still wear their hair long and plaited in braids round the head, more like women than men.
* Isaiah ix. 15.
+ Bishop Newton, in loco. I confess that I am more inclined here to understand the five months as being mentioned in conformity to the nature of the symbol, than to consider it as indicating a definite period of one hundred and fifty years.
marked by ail twiters, that from the year 612, when Mahummud first began to preach his false doctrines at Mecca, till the year 662, when the Caliph Almansor built Bagdad, and called it the City of Peace, tiere were ezactly one hundreland fifty years, or five prophetic months of thirty days each ; and that from this time the Saracens became a settled nation ; they ceased to make those extensive and rapid conquests which had distinguished the commencement of their career, and the wars in which they were engage were from henceforth like the common and ordinary contests of other nations.

By the king over the locusts, whose name is Apollyon, I think, with Bishop Newton, that we may understand the false prophet and the caliphs, his successors. But I deem it not improbable that Satan himself may be intended.

Having, in the foregoing remarks upon the fifth trumpet, adhered in the main to the commonly received interpretation of it, I slall give my reasons for differing from some of the most celebrated interpreters, with regard to some particulars of the prophecy of the locusts.

Most writers have supposed the smoke which issued from the pit of the abyss, and obscured the
sun and air, to denote the false religion of Ma hummud. But to this it may be answered, that before the appearance of the false prophet, the sun and air had been obscured by false doctrines, spread. by Christian teachers, and by the gross ignorance both of the clergy and laity. Mahummud, therefore, did not make the darkness; he formed it, and applied it to his own purposes. Morcover, it is plain, that the smoke which darkened the sun, \&c. preceded the appearance of the locusts: but the false religion of Mahummud did not precede his armies, it accompanied and followed them; and hence, in the hieroglyphics of this trumpet, its dreadful effects are, with the greatest propriety, exhibited to us by the tails of the locusts, like the tails of scorpions, and having stings. Those who suppose the smoke to denote the false doctrines of the prophet, do in effect maintain, that this smoke, which preceded the appearance of the locusts, and the tails of the locusts having stings, are different symbols denoting one and the same thing. But this would be a violation of all the proprieties of the symbolical style.

If, as I think has been proved, the smoke be not an eniblem of the false religion of Mahummud,

\section*{101}
then it is plain, that the fallen star, who opens the pit, cannot, as has been supposed by misnop? Newton, be Mahummud ; and, for the same reason, it cannot be the apostate monk Sergius, as is maintained by M. Faber ; for though Sergius might be a co-operator with Mahummud, in preparing the poison which was infused into the stings of the locusts, he was too obscure an individual to have the office of opening the pit of the abyss, and letting out the smoke. This work of darkness better suits that fallen and apostate bishop, who calls himself the Vicar and Apostle of Christ, and the head of his church; and the truth of history forces me to attribute it to him, and no other.
the tree and the grass, the configuration, the wings, the tail, are all parts of the original image, and have no meaning as applied to any thing else. The " five months'" life is also a part, and in its literal sense refers only to the natural locust \({ }^{15}\). The true purport is, not the length, but the equality of the period in each state. It is a prediction that the republic and the empire shall endure for exactly the same number of years.

Ver. 11. This Power has at its head a Monarch, deeply imbued with the original spirit of the Revolution; the agent of that infidelity and rebellion; " the minister of that bottomless pit," from which burst out the original elements of subversion; a Jacobin upon the throne! His very name conveys, beyond all others, the impression of ruin; it becomes synonimous with " Destruction."

Ver. 12. With the triumph and supremacy of

\footnotetext{
is "The longest period of locust life is five months. Their reaching that term depends on the heat and dryness of the season. The rains kill them after they have laid their eggs." (Daubuz.)

This, which is known by common experience in the east, has the old testimony of Pliny, (Hist. Nat. lib. ii. c. 29.) " Vergiliarum ortu parere, deinde ad canis ortum abire, et alias renasci." The rise of the pleiades is in spring, of the dog-star in autumn. The locusts are seen from the latter end of April until September inclusive.
}
this Power, one "woz" is completed; one visitation of God upon the votaries of a corrupt religion has gone its course; two more remain.

THE OVERTHROW.
Ver. 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
14. Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
15. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day; and a month, and a year, for to slay the third part of men.
16. And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
17. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions ; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.
18. By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.
19. For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.
20. And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of
gold, and silver, and brass, and stone, and of wood : which neither can see, nor hear, nor walk:
21. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.

INTERPRETATION.
Ver. 13. On the sounding of the sixth trumpet, a sacred interposition takes place. From the altar on which the prayers of the saints had been offered, a command issues for the infliction of this woe. The voice of the Church demands, that the instruments of vengeance shall be let loose on the great infidel kingdom, a chief portion of the general Babylonish empire of idolatry, and corruption of Christianity. Four sovereigns are summoned to execute this retribution. Those four have never been combined before. Their united power has been kept back by the hand of Providence, has been " bound in the great river Euphrates."

The Euphrates was the peculiar defence of Babylon. When the Euphrates was once passed, as it was by the Persians, who dried up the bed of the river, Babylon was an open city. When the will of Providence commanded that the four sovereigns should at last coalesce, the long impassable defences of France were defences no more.

Ver. 15. This combination is prepared for a specific purpose; not for government, nor for the
punishment of men by continued suffering; it is not armed with scorpion stings; its mission is to kill in battle; to extinguish the infidel empire by the sword; this is to be done through great loss of lives, the death of the "third part of men," an usual expression of multitude.

It is also prepared for a specific crisis; for "the hour, and day, and month, and year," as it should be translated, ( \(\varepsilon c\) r \(\eta \nu\) wpay кat \(\eta \mu\) няay кat upva kat svavrov,) for that precise moment, in which vengeance was full, and it was the will of Heaven that it should appear.

Ver. 16. The combination is military; its force is immense, almost incalculable, " thousands of thousands." Yet the Prophet hears the number ; perhaps, in intimation, that it was a regular force, and contradistinguished from the originally anarchical multitudes of the infidel power.

Ver. 17. The Prophet describes this vast force as if he saw it only in action. It seems armed and covered with flame and sulphur; out of the ranks of cavalry volumes of smoke and fire explode.

Ver. 18. By means of those explosions of smoke and fire the enemy are slain.

Ver. 19. For battle is its only instrument. The serpent that springs from the rear, and whose head kills, is a military weapon.
corrupt religion ; and with it they retain their moral corruption. "They repent not of their murders," \&c.

The fifth and sixth Vials are nearly the repetition of the fifth and sixth Trumpets, but on a much more concise scale; the events having much more reference to political and military change, than to ecclesiastical. They are here placed together, to avoid the interruption of the detailed prophecy of the Trumpets.

PROPHECY OF THE FIFTH VIAL. Chap. xvi.
Ver.10. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,
11. And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.

INTERPRETATION.
The seat of the beast, (in the original, the throne, ) is smitten. Rome is visited with severe calamity during the French Revolution. " Its kingdom is darkened ;" its sovereignty is broken down for the time. And its people are exposed to great suffering, yet without reform of either morals or religion.

PROPHECY OF THE SIXTH VIAL. Chap. xvi.
Ver. 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

\section*{INTERPRETATION.}

This Vial is obviously but another expression for the sixth Trumpet, the summoning of the "four angels that were bound in the Euphrates." But it alludes more directly to the memorable operation by which the conquest of Babylon was effected; the drying up of the bed of the river. Cyrus, the eastern king, was led to conquest by the hand of Providence, for the liberation of the Jews. The deliverers of Europe, the overthrowers, like Cyrus, of a Babylonish Empire of atheism and oppression, and, like him, led by the Divine hand, bear his title.

\section*{HISTORY.}

From the death of Louis the XIV th, in 1715, to the Revolution, the tone of manners in France had rapidly deepened in corruption. The banishment of Protestantism had removed the great check on national impurity. The Regency, and the reign of Louis the XVth were profligate
an usual emblem of the whole people professing the Christian faith \({ }^{\text {s5}}\), among whom, however, the Apostles make the most marked distinctions. "He is not a Jew who is one outwardly "," \&c. Forty-two months, by the Jewish reckoning of thirty days to a month, amount to 1260 days. It has been already stated that a prophetic day stands for a year \({ }^{27}\).

\section*{PROPHDCY.}

Ver. 3. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
4. These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.
5. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies ; and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.
6. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy : and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.
7. And when they shall have finished their testimony,

\footnotetext{
\({ }^{2} 2\) Cor. vi. 16. 1 Tim. iii. 15. Heb. iii. 6.
"In genere, per templum et civitatem sanctam intelligi debere populum Christianum."-Vitring. p. 450.
"Per atrium autem exterius oportet utique intelligi ecclesiam Christianam secundum illam suam partem, qua excludi potest communione Christi." Id.
\(\approx\) Rom. ii. 28. \(\quad{ }^{2}\) Ezekiel iv. 6. Numbers xiv, 34.
}
the beast that ascended out of the bottomless pit, shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
8. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
9. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.
10. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.

\section*{INTERPRETATION.}

Ver. 3. There are three different expressions of the period during which the Church is to be subjected to suffering; twelve hundred and sixty days; forty-two months; a time, times, and half a time \({ }^{28}\); all which signify the same duration; or twelve hundred and sixty prophetic years.

There are four remarkable predictions in the Apocalypse, and two in Daniel, each connected with one of those periods.

\footnotetext{
\({ }^{28}\) A time is a prophetic year. The Prophet(Chap. xii. 6.) states that the "Woman" shall be nurtured in the wilderness 1260 days ; and, in verse 14, states that she has been nurtured for a time, times, and a half. The periods are thus the same.
}
bring down Divine vengeance. The chapters ' of the Trumpets and Vials detail the chief instances in which the persecution of the Church has been visited on Rome and the Papal.world.
Ver. 6. "They have power to shut Heaven, that it rain not." The wrath of Heaven against the persecutors shall be the cause of a vast extent of inflictions, natural, as well as by the sword; plagues, famines, \&c. This power of punishment was sometimes given to the ancient prophets \({ }^{\text {² }}\).

Ver. 7. "And when they shall have finished their testimony." When they shall have completed their time of preaching in this state of depression, they shall be slain; the spirit of Popery, in its shape of Infidelity, shall publicly abolish the doctrines of Christianity.

Ver. 8. "And their dead bodies shall lie in the street of the great city." Their abolition shall be local, and executed in a country of great magnitude and importance, deserving the name of Sodom for the notoriety and excess of its vices, and of Egypt for its persecution of the people of God. It has the additional characteristic of general infidelity, or, that denial of the Revelation, and mission of our Lord, which

\footnotetext{
\({ }^{2}\) Jer, v. 14. Exod. vii. 20. James v. 17.
}
caused his crucifixion by the Jews. "The city where our Lord was crucified," is, like "Sodom and Egypt," emblematical. "To crucify him afresh," is a frequent Scripture phrase for a revolt from his doctrine. Jerusalem, being the place in which he was slain, is the type of all countries in which his Gospel shall be insulted.

Ver. 9. The public abolition of the doctrines of Christianity shall continue for three years and a half.

Ver. 10. The triumph of irreligion shall be marked by impious rejoicing; the time shall be distinguished by showy festivals and celebrations, in contempt and hate of the Gospel, the reprover of the national profligacy.

\section*{HiSTORY.}
A.D. 533. The Pope was declared head of avis the churches by the Emperor Justinian.

The circumstances of a transaction, so presnat with the most momentous results to the Christian world, are to be found at large in the Annals of Baronius, the chief Romish Ecclesiastical historian \({ }^{33}\).

Justinian being about to commence the Vandal war, an enterprize of great difficulty, was
\[
\begin{aligned}
& \text { 9. } 464 \text { donee di Te eblerwini } \\
& 3 \text { Vol.(vi. p. 194. fol. Antwerpix.) }
\end{aligned}
\]
HORE APOCALYPTICEOR,
A COMMENTARY ON THE APOCALYPSE,
CRITICAL AND HISTORICAL;
including also an examination of THE CHIEF PROPHECIES OF DANIEL.

\title{
ILLUSTRATED BY AN APOCALYPTIC CHART, AND ENGRAVINGS
} FROM MEDALS AND OTHER EXTANT MONUMENTS OF ANTIQUITY.

\author{
BY THE REV. E. B. ELLIOTT, A. M. late vicar of tuxford, and fellow of trinity college, cambridgr.
}
THIRD EDITION, REVISED, CORRBCTED, AND IMPROVED;
WITH AN APPENDIX, CONTAINING, BESIDES OTHER MATTER, A SKETCH OF THE HISTORY OF APOCALYPTIC INTERPRETATION, AND INDICES.

VOL. I.

permanently deserted villages, such as the traveller's path each day almost had to pass by; and often with nothing but the silent grave-yard in its loneliness, to tell the tale of former life and population. Thus was there set before his eyes how the inhabitants had failed before the oppressions of the Turkman Pashas: and, long ere he thought of entering on the direct investigation of prophecy, the singular aptitude and truth of this symbol, as applied to them, fixed itself on his mind: "The horse-tails were like unto serpents, having heads ; and with these they do injury and oppress."
5. There remains for explanation but one point more in the prophecy; viz. the time within which the commission to destroy the third part of men was to be accomplished. This is a point of great interest and importance: and, although freed by our explanation of the four angels spoken of, and of their binding near the Euphrates, previous to the sixth Trumpet-blast, from no little embarrassment, \({ }^{1}\) it is yet one not altogether devoid of difficulty. Indeed some critical research will be in the first instance essential, in order satisfactorily to fix the meaning of the phrase in which the chronological

\footnotetext{
\({ }^{1}\) See my Note p. 462 supra.-Nothing, I conceive, can well be clearer as to the chronology of the prophecy than these three things : 1. that the four angels must have been in existence both at the time of their binding, and at the time of their loosing : -2 . that the time of their loosing must have been at the sounding of the sixth Trumpet:-3, that the predicted period of the hour, day, month and year, must have been the interval between their loosing and their accomplishment of the stated subject of their loosing, viz. to slay the third part of men.

Now alike Mede and Newton, Faber and Keith, explain the binding to mean the restriction of the Turkman power by the crusades ; and the epoch of loosing, and of the sixth Trumpet-sounding, as an epoch somewhere between A.D. 1280 and 1301, when the curbing-power of the crusades had censed, and the Othmnnpic Turkman come to the supremacy. But at this epoch neither Mede's quaternion of kingdoms, nor Faber's, were in existence.-Further, the period of the hour, day, month, and year, being made to end by Mede and Keith, where I think the Apocalypse makes it end, viz. at the capture of Constantinople by the Turks, and fall of the Greek empire, it is necessarily from its length made by them to begin about 1055 ; i. e. 250 years before their epoch of the sixth Trumpet's sounding. On the other hand Bishop Newton and Mr. Faber, rightly deeming that its true commencing epoch must be that of the Trumpet's sounding and the angels' loosing, do yet make it end, in consequence of their date of the sounding, 250 years after the slaying of the third part of men, the Greek empire.

1 have thus reverted to and expanded my chronological argument at p. 462, from a sense of the importance of the point involved in it.
}
term is announced. This settled, the historical fulfilment will soon appear.

The chronological term is expressed as follows: "And the four angels were loosed; which were prepared ecc тvp
 hour, day, month, and year," aggregated together, (so I translate and understand the phrase) " to slay the third part of men." In which translation two things require consideration and proof: the one, the taking the nouns of time collectively and in concatenation, as constituting a period made up of their aggregate; the other the construing the preposition eis as meaning after, or at the expiration of, that period.

Now as to the construction of the nouns of time collectively and in the aggregate, I so understand them,1st, because that which is the only alternative construction appears to me on every account inadmissible: I mean that which, taking them each separately, would render the clause thus; that at the destined hour, and destined day, and destined month, and destined year, they should slay the third part of men. \({ }^{1}\) For,-to say nothing of the want of the article prefix to three out of the four nouns, a prefix needed, I conceive, for such a rendering, \({ }^{2}\)-it will be obvious that it explains the clause as made up of tautologies ; tautologies such that every successive word after the first, instead of strengthening, only weakens the supposed meaning ; and which bring out, at last, as the result of their accumulation, nothing more than this, that the destruction spoken of should be effected at the time appointed. Do the inspired Scriptures ever speak in this way?-2ndly, I so take them because in another complex chronological phrase, and one, in respect of its enigmatic form, the most nearly parallel to the present that prophetic scripture offers, we have the exposition of inspiration itself interpreting the phrase as meant to be taken in the aggregate. I allude to the well-known clause in Daniel, (xii. 7) eis kaupor, kappous,

\footnotetext{
\({ }^{1}\) So, or nearly so, Vitringa, Daubuz, Woodhouse, Cuninghame, \&c.

}
 being made the equivalent of 1260 days, \({ }^{1}\) i. e. of three years and a half, must consequently be a period of a year, two years, and half a year aggregated together.-As to the article prefix, standing at the head of the clause, we may understand it, on this explanation, not only to govern all the accusatives that follow, so as we find done elsewhere, \({ }^{2}\) but also as an instrument for the better uniting them, as it were under a bracket, as an hour, day, month, and year, to be added together ; at the same time that it marks them as together making up the period; i. e. the period fore-ordained and fore-shown in the divine councils.

Next, as to the ess being rendered at the expiration of, before these aggregated nouns of time.-To the classic reader the fact will be familiar that the original meaning of this preposition, and that from which those relative to time are derived, is one implying motion towards a place, as its term and object;-motion which may be incomplete and that of progress, or completed by arrival; very much as represented in the English equivalents,
 Jerusalem : here the movement is incomplete. Kavè \(\theta_{\alpha \gamma}\) \({ }_{\text {es }}\), Kairapeiav having come to, or arrived at, Cæsarea: here it is completed in arrival. To which latter class belong those cases in which actions, transient or continuous, are done at the place after arrival; as in, \(\Delta \varepsilon \iota \mu \epsilon\) поууба
 lem: " Епт or in Asia." \({ }^{3}\) Because, when the sentences are filled up, this would be the form of them; "Having arrived at Jerusalem, I must there keep the passover: " \({ }^{*}\) "Having arrived in Asia, he stopped there."

From these meanings of eis that refer to place, the transition is easy to ideas of time: and the English until,

\footnotetext{
\({ }^{1}\) Compare Dan. xii. 11 ; Rev. xii. 6, 14, \&c.
 rally the article is repeated ; as ib. 13; \(\hat{\eta}\) eunovia, \(\kappa a t \hat{\eta} \tau \mu \eta \eta, \kappa a t \hat{\eta} \delta \circ \xi \alpha, \& c \mathrm{c}\).
\({ }^{3}\) Luke ix. 53 ; Acts xvifi. 21,22 ; xix. 22 .
\({ }^{4}\) So Matthix on ets; Blomfield's ed. p. 885.
}
up to, or at the point of time limiting, answer here, in the rendering to the English unto, up to, or at, in the cases just given of motion to a local limit. Eis j̀є ; until
 xyv avgrov" "they put them in ward till the morrow." \({ }^{2}\) In all these the implied motion to the fixed point of time limiting is incomplete.-HABov eis \(\tau \eta y\) עpay \(\tau\) avtyv" "I came to, or have arrived at, this hour :" mingovyouvrai cis tov кaspoy avzwr" "My words shall be fulfilled \(a t\), or when arrived at, their season." \({ }^{3}\) Here the progress toward it is supposed to be completed.

To which general observations this must now be added : that whereas, in cases of a local term or limit, the part nearest of that local limit is yet at a certain distance from the original point of motion, and allowing consequently of progression towards it, there are sometimes, on the other hand, chronological cases in which the term of time limiting, (being not a fixed moment, but a term of some extent) is in its nearest point in actual conjunction with the time then present, or that from which the progression is to be reckoned. In such cases the limiting point is necessarily the end of the term, not the beginning ; and the meaning of the es, either up to that end, in the sense of duration through the whole term mentioned, or at the end, according to the nature of the action noted. \(\Sigma_{\text {movioc e elc eravtov" " a truce for a year," }}\) i. e. "up to the end of a year, dated from the time then
 the end of, many years: "4 eis aet "for ever, or to the end of the aiav, or world: " Zav eipi \(\epsilon i s \tau \pi \xi\) aiavac tav aiavav" "I am alive for, or to the end of, the ages of ages." \({ }^{5}\) All these are examples of duration through, or up to the end of, the period. \({ }^{6}\)-For examples of the other render-

\footnotetext{
\({ }^{1}\) Homer Odyss. ii. 99 ; iii. 138.
2 Acts iv. 3.


 tpia.
 atayos.
\({ }^{6}\) It is the same with the \(\varepsilon \omega / 5\) and its genitive, the equivalent of ets and its ac-
}
ing, at the end of, we must take cases where the action chronologically noted is one not of continuance, but rather momentary; such as is the action of killing the third part of men, in the passage before us. Of the which, supposing the punctuation usually given in copies of the Septuagint to be correct, an example in point offers in the passage already alluded to from the xiith of Daniel. "He said; How long (tacs nore) shall it be to the end of these wonders? And he sware by Him that liveth for ever and ever, jti e"s кaigov кai кaiges каi inmou
 "they shall know these things at the end of the aggregated time, times, and half a time." But the punctuation here seems more than doubtful. \({ }^{1}\) In verse 12, however, of the same chapter, we have an example not to be ques-

 beginning but) at the end of the 1335 days." \({ }^{2}\)
After which last example when we turn to the passage we are discussing, "And the four angels were loosed,
 tevecr to teltov tev avegwisuv," how can we entertain doubt of the preposition being here too intended in the same sense; and of the true rendering of the phrase being that which I have given, " that after, or at the expiration of,", the aggregated term of an hour, day, month, and year," (calculated from the time of their being re-commissioned

\footnotetext{
cusative. So in Dan. vii., 25; "They shall be given into his hand tws ka!gs kat карpav каи \(\gamma \epsilon\) गेpiov кapps." i.e. up to the end of the aggregate period, and through or during it--The same too with axpt. So axfe kaps, Luke iv. 13 ; "the devil left him for, or up to the end of, a season ;" and again Acts xiii. 11, where we are told of Elymas being blind axpo kupov, for a season.
\({ }^{1}\) Surely a full stop should follow the kapopov; and the ens, before the terms of term, be construed in the sense of duration. Thus : "It shall be for a time, timins, and half a time. At the end of the dispersion they shall know all these things."
2 The same meaning attaches to those equivalents of ecs before nouns of time,
tus and axp. So in Acts xx. 6; nגOouey \(\pi \rho o s\) avrove
 \(\eta \mu \epsilon \rho a v\) тevre" "We came to them at the end of five days;" i.e. of five days of
travelling: and Matt. xxvii. 63, 64; "That impostor said, After thre ( \(\mu\) era тpeis 舀epas) I shall rise agnin : command therefore that the sepulchre the
 day" answers evidently to "after three days;"" and consequently means not until the beginning, but until the emi, of the third day.
}
and loosed) "they should slay the third part of men. " What the exact length of this period, and how many prophetic days it would in all make up, depends of course on the value that we attach to the evavoro, the year mentioned; whether we prefer to consider it as, like the kapos, a year of twelve months of thirty days each, i. e. a year of 360 days, not counting in the supplemental days added to make it accord with solar time; or whether as the Julian current year of 365 days 6 hours. The latter value is attached to it by Mede and others: and there is, I think, an à priori probability in its favour from the adoption of the word evavros, in the place of kapos, here, and here only in prophetic scripture; a word signifying etymologically that which returns into itself. \({ }^{2}\) At any rate the question is an open one; and the agreement of historic fact (as we shall show) with the calculation, as thus made, may be considered as deciding in its favor.-Thus estimated, then, the length of the period will be found to amount, on the year-day principle, to 396 years 106 days. \({ }^{3}\)-This was the period at the end

\footnotetext{
\({ }^{1}\) I have the rather elaborated the foregoing criticism, both because of the importance of the point it relates to ; and also because of the difficulty felt by some commentators respecting it, and the hasty, and, as it seems to me, incorrect criticisms passed on it by others. Sce Woodhouse, Faber, \&c.-Mede construes the ets as I have, "after;" but does not support his translation.-Keith makes the whole time that of the preparation of the four angels : as if the participle

\({ }^{2}\) Compare Wintle on Daniel, Preliminary Dissertation, p. xlix. After observing that the Babylonians and Persians, as well as Jews, held the division of the year into twelve months each of thirty days, he adds ; "But"Daniel adopted the name of times ( \(7^{\top} \underset{\sim}{T}\) ) \()\) for his periods, instead of calling them by the name of ЕУy゙, anni; which more properly applied to the full annual revolutions of the sun."-And then he appends a Note as follows. " \(\Xi \geq \sqrt{2}\), anni, from Mavi, iterare; wherein the sun reiterates his course, and returns to the same point whence he set out: or, according to Buxtorf, 'in re suâ per vestigia semper volvatur et redeat.'-So the Greek eviavtos, from his revolving in himself (ev (dvr \(\varphi\) ) : and hence the Egyptian hieroglyphic of a serpent with its tail in itsmouth."
\({ }^{3}\) As the Julian year equalled 365 days 6 hours, the Apocalyptic period would, on the year-day principle, be in amount as follows :
\begin{tabular}{lll}
A year \(=365 \frac{1}{\text { days }}\) & \(=365\) years \(+\frac{1}{4}\) of a year. \\
A month \(=30\) days & \(=30\) years. \\
A day & & \(=1\) year.
\end{tabular}
}

Years 396.
\(\frac{1}{4}\) of a prophetic day or year (left out above) \(=91 \frac{1}{4}\) days.
An hour \(=\frac{1}{24}\) of a prophetic day or year \(=15 \frac{1}{6}\) days.
\[
\text { Total }=\text { years } 396+106 \text { days. }
\]
of which, as measured from the epoch of their loosing, on the sixth Trumpet-blast, from the Euphrates, the horsemen of the vision, it was foretold to St. John, were to destroy the third part of men. And convinced as we have been that the Turks were the horsemen that acted under the guidance of the four angels in the matter, what now remains for us to do is only to look at historical dates ; and so calculating, to compare with the aforementioned prophetic period, the actual interval between the first loosing of the Moslem power, after its revivification through connexion with the Turkmans, from the Euphrates, -and the taking of Constantinople, and destruction of the Greek empire, by the Turks under the 2nd Mahomet.

In regard to the circumstances and the date of the former important event and epoch, we may be thankful that we have full and authentic information in the two well known Arabic historians Abulfeda and Elmakin ; and indeed in the earlier and fuller historians, Al Bondari and Emad Eddin. \({ }^{1}\) From them I borrow my statements and chronology in what follows.
It has been already noted \({ }^{2}\) that in the year 1055 , or of the Hegira 447, the Bagdad Caliph wrote to Thogrul Beg to come to his assistance against some threatening danger ; the Bowid chieftain, who was at this time the secular head under him, having proved altogether an inefficient protector. Thogrul immediately answered to the summons, and gave the protection asked for : then, on occasion of some civic tumult occurring, seized on and imprisoned the Bowid Chief, thus extinguishing the supremacy of the Bowides, after it had lasted, says Elmakin, 127 years. \({ }^{3}\) He was now by the Caliph appointed, and publicly proclaimed in the mosques, "Protector

\footnotetext{
If the period be calculated with greater exactitude from La Place's decimals, it comes, 1 helieve, to near three days less ; viz. 396 years +103.16 days.
\({ }^{1}\) See the notice respecting these authors, p. 496, 497, infrà.
\({ }^{2}\) See p. 469 ; also on the origin of the Bowid rule at Bagdad, p. 440 .
\({ }^{3}\) He adds as to date and publicity ; " Et cessavit oratio ejus in fine Ramadani ; atque ita desiit imperium Boijtarum :"-the oralio that he speaks of, being that same public prayer for the Bowid, as chief lord of the Moslems, which I notieed
in reference to the Othmans, p. 470 smmo in reference to the Othmans, p. 470 supro.
}
and Governor of the Moslem empire ;" the secular authority of the caliphate delegated to him, and his name recited next to the Caliph's in the public prayers. \({ }^{1}\)-All this occurred in the month of Ramazan of that same year ; that is in December A.D. 1055. This is the epoch noted by both Abulfeda and Elmakin, and not without reason, as that of the commencement of the Seljukian empire at Bagdad: the inauguration and investiture celebrated some two years after, or a little more, being only a more splendid solemnization of that appointment to his high office, which now already took place. Thus appointed, then, Thogrul Beg fixed his head-quarters in the citadel of Bagdad; and stayed there thirteen months: meanwhile establishing his authority, \({ }^{2}\) and cementing his connexion with the Caliph; among other things, by giving him his sister in marriage. The effect of the connexion was, as regarded the Turkman army and people, to give them a character of religious consecration to the service of Islamism: while, on the other hand, the power of the Moslem caliphate, so long paralyzed at Bagdad, was prepared by it with new energies ; and revivified, as it were, to act again in the cause of its false faith.

And now we are directed by the terms of this prophecy, to mark the time when the Moslem power, thus revivified, was loosed from the Euphrates: in other words, when under its new Turkman head, it went forth from Bagdad, on the career of victory and aggrandizement thenceforth afresh destined for it. The date is given by Abulfeda; the 10th of Dzoulcaad, A. H. 448. That was the day in which Thogrul with his Turkmans, now

\footnotetext{
1 After stating that it was in that year that the power of the Bowides ended, and was transferred to the Seljuks, Abulfeda adds; " Eo enim (sc. anno, A. H. 447 ) primus Togrul Bec, ut summus post Chalifam princeps, imperique Muslemici protector atque gubernator, per templa proclamatus piisque votis decoratus fuit." He also says ; "Consensu et jussu Chadife preces ipsi Bagdadi publicx fieri incipiebant die vicesimo secundo nona mensis hujus anni ;" i. e. the Hutbe prayers for Togrul Bec.

De Guignes observes, of the same circumstances and period, " II fut revêta de toute l'autorité"
\% "Thogrul Becus domicilium fecit in aree imperiali ; fuitgue ei Bagdadi stabilitum imperium." Elmakin. So too Abulfeda
}
the representative, as we have said, and head of the power of Islamism, quitted Bagdad to enter on a long career of war and conquest.-The part allotted to Thogrul himself in the fearful drama soon about to open against the Grecks, was, like the military part enacted long previously by Mahomet, in regard of Christendom, preparative. It was to extend and establish the Turkman dominion over the frontier countries of Irak and Mesopotamia ; that so the requisite strength might be attained for the attack ordained in God's counsels against the Greek empire. His first step to this was the siege and capture of Moussul ; his next, of Sifigara. Nisibis, too, was visited by him : that frontier fortress that had in other days been so long a bulwark to the Greeks. Everywhere victory attended his banner ; a presage of what was to follow. And on his return after a year's campaign to Bagdad, for the purpose of the more solemn inauguration that we spoke of, \({ }^{1}\) (an inaugurative ceremony celebrated in oriental history, \({ }^{2}\) ) the result is thus

\footnotetext{
\({ }^{1}\) The date of the investiture is fixed by Abulfeda as on the 25ith Dzoulcad, A. H. 449 ; with which date Elmakin's narrative perfectly agrees.
\({ }^{2}\) As regards this ceremoninl, Etmakin thus speaks: "Chalifa induit principem Togrul Becum veste imperiali, eumque coronavit, et torque atque armillis ornavit, scripsitque ei auctoritatem consignatam de prafectura aulac sua." Abulfeda adds that the Chalif committed the charge of the empire to him in words like these: "Mandat Chalifa tux curx omne id terrarum quod Deus ejus cura et imperio commisit; tibique civium piorum, fidelium, Deum colentium, tutelam sublocatorio nomine demandat."

In De Guignes' abstract of the history, the date is printed 25 th Dzoulcad, A. H. 448, simply by an error of the press for 449. That it is a misprint is plain ; for De Guignes dates Thogrul Bec's quitting Bagdnd the 10th Dzoulead 448 ; then speaks of his besieging Moussul for four months, then Singara, and not till afler these events, returning to go through the ceremony of investiture at Bagdad. Very unfortunately Dr. Keith did not observe that it was a misprint, or consult original authorities ; and building his calculations and exposition of this apocalyptic period upon it, built on a foundation of sand.

As the ceremonial was very notable, it was one that might not improperly have been made an epoch of commencement to the prophetic period, if its chronology had answered. At the same time it must be remembered, first, that we date a reign from the accession of the monarch, not from his coronation;-and both Abulfeda and Elmakin, as the reader has seen, assign Togrul Beg's appointment or accession to the office of Secular Head of the Moslem empire, to the year A.H. 447 : also that the epoch noted in the prophecy is that of the reloosing from the Euphrates of the power that had been bound there, not of its re-inuigoration.

De Guignes' fuller narration is borrowed from Al Bondari's Arabic History of the Seljukides : about whom Gibbon says in a Note, when referring to De Guignes, Vol. x. p. 349, "I am ignorant of Bomdari's nge, country; and character." As the subject described is an interesting and curious one, both to the
}

\section*{described by Elmakin ; " There was now none left in}
general reader and the prophetic student, and 1 found, on reference to our University Libraries and the British Museum, that the same want of information still continued with regard to this the chicf author on whom we have to depend for the narrative, it seemed to me worth-while to make inquiries at the King's library at Paris; where I doubted not Bondari's mamiscript would be found. In reply \(M\). Reinaul (of the library) obligingly gave me the following information on the manuscript and its author. "L'ouvrage est une Histoire des Sulthans Seljoukides, ecrite en Arahe par Emai-eddin, secretaire du grand Saladin. (Voyez sur Emad-eddin ce que j'ai dit dans mon Introduction aux Extraits des Historiens Arabes des Croisades, Paris 1829 , en \(8 v o\).) Cet ouvrage fait partic des manuscrits Arabes de la Bibliotheque Royale, fonds St. Germain, No. 327. Comme il était ecrit dans un style poétique et plein d'emphase, un compatriote d'Emad-eddin, le Sheikh Fath, fils d'Aly, fils de Mohammed, al Bondory, al Ispahany, l'abregea et le reproduisit sous des formes plus simples. La redaction d'Al-Bondary se trouve parmi les manuscrits Arabes de la Bibliotheque, ancien fonds, No. 767, A. C'est celle-ci dont De Guigues a fait usage,"

He was so good as to forward at the same time a French translation of Emadeddin's account of the ceremonial at Bagdad, made for me by M. Munck, an eminent oriental scholar at Paris: which the literary reader will, 1 am sure, pardon me for subjoining.

Retour de Togruthog a Bagiad.-II se preisente devant te Khalife.
II retourna à Bagdad victoricux, et tlans toute la plenitude de la puissance. l.e Khalife lui donna une audience, le jour de Samedi 25 de Dhou'l Kaada (de l'année 4.49.*) 11 s'embarqua sur le Tigre, faisant courir son esquif sur l'onde du fleuve, jusqu'h ce qu'il arriva à la porte de miséricorde de la sublime cour et du palais. La on lui presenta un coursier qu'il monta; et il entra a cheval jusqu'au vestibule du palais de la paix + et de la citadelfe de l'Islamisme. Ensuite il descendit et marcha à pied, et les Emirs marcherent devant lui, sans armes, jusque lì où residnit la majesté, et ou la direction (de la foi) subsistait. par Kaiem, lieu digne de la mission (prophétique), siege perpétuel de l'Imamat; oì la prophétie ne cessait d'étre héréditaire, et où renaissait sans cesse la valeur. Un rideau plein d'éclat était suspendu sur le pavillon, et la pureté de la grandeur était emprénte sur cette magnificence. Al-Kaiem-biamr-Allah était assis derrière le rideau, sur un trône élevédans un portique qui était bien fait pour doaner sejour à la grandeur, et dans un palais dont le sol était un ciel pour la gracieuse reception. Sur ses épaules et dans sa main on voyait la Borda et le sceptre du prophète, arrosés de l'eau (de l'éclat) pure de Mohammed. Lorsque Togrulbeg se fut approchê du sublime siege et des marches voilées, lorsque le rideau du pavillon fut levé, at qu'il vit briller le visage du Khalife, comme la lune dans les tenebres du trônc sublime, il s'acquitta de ses devoirs (de respect), et se prosterna. Ensuite il se releva; et debout devant Kaiem, il attendait les ordres qui lui seraient donnés. Le supreme Reîs monta sur un siège elúgant. Le Khalife lui dit : Fais monter Rocn-eddaula \(\ddagger\) suprès de toi. Avec lui se trouvait Mohammed-ben-Mansour al Condari, qui lui servait d'interprète. On plaça un siège pour Togrulbeg. Il s'assit, et Amid-al-mule § lui lut lacte d'investiture du Khalife.||
* L'année 449 n'est pas indiquée par Bondari ; mais on la trouve à la fin du chapitre précedent dans l'ouvrage original, dont celui de Bondari n'est qu'un extrait. Le chapitre suivant commence dans les deux ouvrages par l'année 450.
+ Allusion au nom de la ville de Bagdad, qui s'appelait aussi Ville ou Habithfion de la Paix.
\(\ddagger\) Soutien de lempire, titre d'honneur de Togrulbeg.
§ Ministre de Togrulbeg residant à Bagdad. Voyez Aboulf. Annal. Moslem. Tom. iii. p. 161.

II L'énumeration de tout ce que le Khalife lui confia en le nommant Eair-alOmora.

Irak or Chorasmia who could stand before him." \({ }^{1}\) And what then the interval between this epoch of the loosing of the united Turco-Moslem power from the Euphrates, and that of the fall of Constantinople : in other words, between the 10th Dzoulcad, A. H. 448, and the 29th of May, A. D. 1453, on which day the siege (begun on the 6th of April previous) fatally ended? And how does it correspond with the prophetic period before us?-The calculation is soon made. The loth Dzoulcad, A. H. 448, corresponds with January 18, 1057, A. D. \({ }^{2}\) From this to January 18, A. D. 1453, is 396 years ; and to May 29 of that same year, 130 days more. Such is the exact historical interval. And now turning to the prophetic interval, since its hour and day and month and year amounts, as we have seen, to 396 years 106 days, it is obvious that in respect of

Ensuite Togrubeg se léva pour aller à l'endroit ou il devait recevoir sa haute dignité et être revêtu du manteau d'honneur (Khilah) * . . . . On lui mit des bracelets et un collier, et on le revêtit de six Khilat noires, montées sur un seul bord (autour du cou), et par lequelles on lui confia à la fois le gouvernement des sept climats. Il fut paré d'un turban musqué et doré ; et il portait à la fois les deux couromes des Arabes et des Perses ; ce qui lui fit donner les surnoms de Motavwedj (couronní) et Mormmem (orné d'un turban). On lui ceignit une epée ornée d'or. Puis il sortit, et revint s'asseoir sur le siège. Il voulut se prosterner ; mais il ne le pouvait pas à cause de la couronne Impériale qu'il portait. Il demanda la faveur de baiser la main du Khalife. Celui-ci la lui donna deux fois : il la baisa, et la porta sur ses yeux. Le Khalife lui fit ceindre une autre épée qu'il avait devant lui; et par les deux épées il se voyait investi du gouvernement des deux royaumes. Le Khalife l'appela Roi de l'Orient et de roccilent ; et ayant fait apporter le diplome, il lui dit, " Voici notre diplome, dont notre ami Mohammed-ben-Mansour va vous donner lecture. Nous le deposons entre vos mains. Gardez le bien. C'est un lien sur, et qui merite toute confiance. Et maintenant levez vous. Que Dieu vous accorde sa protection, et que son aril veille sur vous \(1+\)

1 "Nec in utràque Irace et Chorasmià quisquam fuit reliquus qui litem ei moveret."
\({ }^{2}\) In the Latin translations of Abulfeda and Elmakin, the date by the Christian Ara is noted marginally, as well as the ycar of the Hegira. But the reader who has not access to these works will find in Sir H. Nicholas's Volume on Chronology, in Lardner's Encyclopadia, both a Table of the Turkish months, and a simple rule for turning Turkish time into that of the Christian Æra. The Turkish year, being lunar, is 11 days short of the solar. Of its 12 months Ramadan is the 9th, Dzoulcale or Zicaad the 11th.

\footnotetext{
* Je supprime ici quelques mots qui ne s'accordent pas dans les deux manuscrits. Ils ne renferment qu'une paraphrase poétique de la Klilah.
+ Lit. zardé par le calme de Dieu, et regardé par l'oil de sa protection.
[N. B. Compare the notice of the Arab gided turlan, or crown, with the Apocalyptic " crowns like gold," said of the locusts. See pp. 409, 410, 412, supra.]
}
years, it coincides precisely with that of history ; and falls but little short even in respect of days. In effect the prophetic period expired near about the middle of the siege ; just before Sultan Mahomet, by transporting his ships across the isthmus of Galata, secured the success which had momentarily before begun to be despaired of by the Turkmans. It was not merely the bisecting point to the brief seven weeks that it lasted ; but nearly marked its critical turning-point, of success to the Turkmans, of destruction to the Greeks.

Such is the result of our investigation. And surely it must be deemed most satisfactory. For my own part, when I consider the length of the period embraced by the prophecy, scarce less than 400 years, -and when I consider further, that of all symmetrical chronological formulæ, such as symbolic prophecy alone makes use of, \({ }^{1}\) there does not seem to be one that could express the interval with anything like the same exactness as that before us,-I cannot but partake of Mede's feeling of admiration," and marvel greatly at it. "The hour and day and month and year !" Singular surely must that period have appeared at the first to the Evangelist ; exprest in its mystical form, and (as I suppose) from the inner temple. Singular yet more must it appear to us now that it has been evolved and explained by history ; and indeed as one never to be forgotten by the christian student.

There is just one thing that I must not omit, ere I conclude this head and chapter. I mean to impress upon

\footnotetext{
\({ }^{1}\) e. g. a time, times, and half a time :-forty-two months ;-1260 days ;70 weeks. The only way of expressing the period before us more or as exactly as the Apocalyptic formula, is by computation of the whole in hours. The actual interval amounts to \(9512_{4}^{5}\) prophetic hours, the Apocalyptic to 9511 . Would the former rude expression have accorded with scripture use or beauty ?
\({ }^{2}\) Mede, like his follower Dr. Keith, dates indeed from the epoch of the irauguration of Thogrul Beg : and is, like him, incorrect in his calculation, although in a different way, He knew the true ycar, A. H. 449, of the inauguration, from Elmakin, but not the month; and supposing it might be the rery beginning of that year of the Hegira, inferred a coincidence between the historic period thus commenced, and the prophetic, which did not exist. But this is a comparatively unimportant difference. The main point is the reference of the commencement of
}

\section*{CORPUS}

\section*{SCRIPTORUM HISTORIAE}

\section*{B Y Z A N T I N A E.}

EDITIO EMENDATIOR ET COPIOSIOR,
```

CONSILIO

```
B. G. NIEBUHRII C. F.
INSTITUTA,
AUCTORITATE

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE CONTINUATA.

\section*{GEORGIUS PHRANTZES.}

IOANNES CANANUS. IOANNES ANAGNOSTES.

BONNAE
IMPENSIS ED. WEBERI mdeccixivili

770 mumber on bach-simply
Mannasses with \(x\) below















 viza૬ xai भ̄ıt







 Acropolita : uv̀roís M
tendamus narrationi. nempe quoniam res recenti aetate gestas scribere instituimus, quas neinodum litteris consignavit, consentancum est, recentem etiam fractum fore, quum in notitiam hominum venerint, quae nunc vago rumore parum ad veritatem feruntur. iam qui res uostras scripserunt historici, alii aliunde ceperunt initium : quidam a mundo inde condito inceperunt, nonnulli a memorabili aliquo imperio, Persarum, Graecorum, Romanorum, vel alius gentis cuiuscunque, ad suum quisque consilium opus accommodantes. atque hac utique ratione nos in his utemur commentariis. nam a rerum inde priucipio quae facta sunt, quum a multis sint et saepe enarrata, non erant mihi cuncta commemoranda. accedit, quod plerique non consentiunt, qui regnorum conscripserunt historias, mutationes regionum et civitatum turbas, contentiones bellorum, servitia, victorias, clades et quae alia id genus solent contingere. res principum enim multiplices sunt, et fortasse ne ab iis quidem, qui gerendis illis intersunt, satis perspiciuntur: nedum historici veritatem ubivis attin-
























gere possint. at enim nomisi ea, quae communis fama divulgavit, excipere debent, nisi veritatem infringere velint, eorum instar, qui numos circumcidunt vel cudunt adulterinos. certe quidem neque ad gratiam vel studinm, neque ad invidiam vel odium scribendum est, sed solius memoriae causa, ut res oblivione ne deleantur, in quam temporis diuturnitate solent adduci, sed quasi viva et clara voce praeconis saeculorum aeternorum personent spatia. ilaque ego quoque Georgius Phrantzes, protovestiarii olim functus dignitate et deinde Gregorii nomine monachus factus, de rebus memoria mea gestis, et speciatim miseriis quibusdam, quae partim ante, partim post captam Cpolim nos afflixerunt, hos conscripsi commentarios. ac primum quidem oriģinem explicabo imperii Palaeologorum, et historiam corum a primo eius domus imperatore ad Cpolim usque a Turcis expugnatam perscribam, dicamque quot et qui eius gentis filii filiaeve et despotae fuerint, atque de bellis in Peloponneso inter Demetrium et Thomam, fratres despotas, gestis, aliisque de rebus necessariis et nemoratu dignis exponam.




















\[
\begin{aligned}
& \text { 1. Toбoúrous xıyfivyous xei to九ov́rous xui } \vartheta \text {. } \mathrm{P} \\
& \text { 2. vries } \mathrm{P}
\end{aligned}
\]
e principibus navem cum vectoribus in tanta fluctuum aestuatione sine aliqua offensione ant demersione moderari ac regere posset. in mentem occurrit is, de quo diximus, Michael Comnenus, cuins ope saluti pueri prospiceret, erat is nobilis et illustris famaque apud omnes inclitus. accedebat, quod, sicut apud multos eum gratiosum fuisse docuimus, ita patriarcha minime abherrebat ab eius amore, sed ceteris etiam magis amice eum amplectebatur. itaque illi soli claves fisci tradidit, ita ut, quae opus erat ad rem sive bellicam sive civilem administrandam pecunia, omnis petenda esset a Comneno. quae res ad consilia olim inita perficienda occasionem ei opportunissimam dedit, et exitum iis, quae pridem fama iactarat, celerem imposuit, adeptus enim tantae pecuniae liberam potestatem proceres omnes et milites non paucos, eosque, qui linguam facilem habebant ad pertentandam plebem, cumulabat praemiis. erat etiam ipse Comnenus strenuus in consiliis tum ineundis tum perficiendis, exercitatus in dicendo et rerum omnium ad administrandam rem publicam regendam-
























 caput alterum incipit \(P\)
que multitudinem necessariarum peritia insignis. quid multa? omine ferebat punctum. qua re etiam factum est, ut patriarcha eum promoveret sibique deligeret muneris consortem, donec imperatoris filius iustam aetatem attigisset. itaque Michael Palaeologus rei publicas summam nactus est potestatem, eamque habebat occasionem occupandi imperii. nam diebus aliquot post rursus alias moliuntur machinas, qui ad fastigium imperii eum evehere nitebantur. commumi consilio in plateis vicisque dictitabant, non decere nec aequitati consentaneum esse, qui omnem administraret rem publicam multarunque gentium legationes exciperet, eum non dignitate insignem esse, quae prope accederet ad imperium: id quod primum ad augendam gloriam amplitudinemque Romanorum facturum esset, deinde pactiones cum exteris gentibus initas confirmaturum. ex tali igitur causa et simulato consilio despotae honorem adipiscitur, consensu populi, patriarchae et infelicis heredis imperii. (2.) illo tempore imperii et patriarchae sedes Nicaese in Bithynia erat, Cpoli al, Italis occupata. tempore




























perexiguo interiecto tum isti malorum omnium machinatores tum alii nonnulli homines auctoritate et generis splendore illustres Michaelem in clipeum sublatum imperatorem consalutant. qua comperta iniuria, Arsenius patriarcha quasi gladium sibi in praecordia defigi sensit, atque exsecrationi horribili subiecit et eum qui consalutatus erat imperator, et a quibus erat consalutatus, ut homines periuros et iniustos seditiososque. deinde re apud se pensitata et deliberata cum proceribus nonuullis tum clerici tum laici ordinis, satius arbitrabatur sacramentis gravissimis pueri tueri vitam, ne Michael illi insidiaretur neve imperii ei eripiendi aut differendi consilium caperet. quo facto, Nichaelem Comnenum patriarcha ipse diademate ornavit regio, nec tamen perpetuam illi tribuit eam dignitatem, sed, cogente temporum rerumque ratione, rei publicae eum fecit administratorem potestate imperatoria, donec heres et successor legitimus aetatem maturiorem attigisset : tum solio et omnibus insiguibus imperatoriis se abdicaret. atque haec rursus sanctiore etiam, quam priora, iureiurando confirmantur.




















\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{7}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\
. \\
11. \(\mu\) cî̌vy P \\
8 \\
12. of om M \\
 \\

\end{tabular}} \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}

Rerum iam potitus Comnenus gravi bello decertavit cum Aelolorum et Epirotarum despota Michacle, qui belli socios daos generos habuit, Manfredum, Siculorum regem, et principem Peloponnesi et Achaiae. Romani, ingenti de hostilus reportata victoria, multos corum ceperunt, in quibus Peloponnesi et Achaiae princeps redimendae libertatis causa imperatori urbes tres munitissimas Peloponnesi tradidit, Monembasiam, Leuctra Mainae, quod antiquitus Taenarum promontorium dicebatur a Graecis, et Spartam Laconicam. qua ratione quum Romani in Peloponnesi possessionem rursus pedem posuissent, ex tribus illis profecti urbibus insulam recuperarunt universam praeter castella et regiones aliquot, quae in potestate Venetorum manserunt.

Alia insuper victoria magna et praeclara et per totum terrarum orbem perpetuo commemoranda illis temporibus reportata est. Alexium enim Caesarem, cognomento Strategopulum, qui etiam priorem triumphum Romanis pepererat ex Aetolis Epirotisque actum, iterum imperator

Phranizes.



























in Longobarios misit et patriae suae constituit marchionem. ibi is e gente Spinularum ducta uxore, utriusque sexus liberos generavit.
5. Imperante eo , quem diximus, Andronico, ingentes calamitatum fluctus in Asia concitati sunt. etenim Turcarum satrapae, iu quibus unus erat Othmanes, foedere coniuncti modo omnes tractus ad mare usque pervagari coeperant, ac victoria feroces, per Hellespontum in Chersonesum Tlraciae traiecti, omne malorum scelerumgue gemus ediderunt latrociniisque multas regiones ita vexarmut, ut Hec arare, nee serere nec ex oppidis egredi per unum annum et menses decen liceret. accidit eodem tempore, ut Latinus quidam adveni ret, natione Catelanus, nomine Rogerius. is, ex inferiore Ilseria collectis copiis el triremilus quatuor impletis, libere piraticam faciehat in qua exercitatissimus crat. etenim non solum uaves onerarias ag grediebatur, sed etiam magnas depopulabatur insulas et mare infe rum habebat infestum. huic igitur duci visum est, legatione al imperatorem Androuicum missa, societatem cum coden contra Turcas












 \(\mu \ddot{a ̈ \lambda i o v ~ ह ́ \pi ~}\)













 тıшу
pacisci. legatis ab Andronico auditis, ipse liogerius, cum bellicoso exercitu duorum millium ex occidente Cpolim profectus, magni ducis dignitate ab imperatore ornatur. paulo post alius Catelanus supervenit, Pirincerins Teutzas nomine, Rogerii cognatus. in horum vestimenta, donativa et rem frumentariam ubi imperator sumptum fecit liberalissime, brevi tempore interiecio, in Asiam cum exercilu traiiciunt ad debellandos hostes. at de hostibus illi parum solliciti, Romanos gravissime premunt. quid commemorem, quanta, quocunque venerunt, mala edideriut et scelera? Christianos tum viros tum feminas nihilo mitius quam mancipia habuerunt; nullius lacrimas miserati, gravius, quam ipsi hostes et impii, Romanos vexarunt. videres Cliristianorum infelicium non solum bona direpta, sed etiam filias et uxores vitiatas, senes et sacerilotes vinctos et flagellatos. quae ut rescivit imperator, ira contalonit nec consilium reperit, quo his matis mederetur. in Thraciam ad
























 ret om M 16. Evcevioul Toviezot P 17. of \(P_{\omega \mu \mu c i o t ~ o m ~ M I ~}^{\text {M }}\) 19 xci лackıv ix P
oppidum Calliopolim cum copiis transire inssus Rogerius, relicto illic exercitu, cum paucis ad salutandum imperatorem venit. qua ille usus occasione, satellitibus, qui praesto aderant, statim mandat, ut Rogerium et comiles eins ohtrnncent. quod qumen andissent reliqui Latini, qui erant Calliopoli, ad defectionem conversi Romauos trucidarunt; deinde oppido operibus probe communito, utebautur eo ut receplaculo firmissimo, alque, facta cum Turcis conspiratione, in aperta latrocinia ac rapinas erumpebant. Michael, cum Thraciis et Macedonicis copiis contra eos profectus, frustra cum iis decertavit, immo vero cum damuo et iactura rediit, mox autem illorum duces discordes facti, partim in partes imperatoris, partim ad Turcas concesserunt: nonnulli eliamtum latrociniis quaesiverunt victum, donec postremo consumpti perierunt.

Imperator Michael, coacto rursus exercitu, in Chersonesum contra Turcas proficiscitur ac gravem cladem accipit. nam repente ab hostibus circumventi Romani, taleernaculo et omnibus opilus et insigaibus regiis relictis, in fugan vertuntur, iam tertio exercitum comparat,
























 yov tò Э SQövoy d. M
quem ipse non educit, sed praeficit Philem Palaeologum, protostratoris honore tum conspicuum. is igitur in Agarenos castris motis, postremum, eos proelio vicit multosque partim occidit, partim cepit. qui religui tum erant exiguo numero et superstites, turpiter e Chersoneso Thraciae eiiciuntur.

Alhanasius palriarcha, quum annos quatuor solium tenuisset, tradito libello munus deprecatus, in monasterium a se constructum quietis causa secessit. in eius locum subrogatur Iohannes Sozopolitanus: qui quum uxorem et liberos haberet, illa mortua monachicum induerat pallium. is igitur, procedente tempore, auctus virtute, patriarchae Cpolitani honorem assecutus est; quo tamen, munere aliquamdiu fmetus, ultro se abdicavit; et solium palriarchale iterum occtupavit Athanasius, tenuerat is deinde per annos octo clavum ecclesiae, quum rursus turbae quaedam orirentur. itaque, ut quietis semper annantissimus, iterum loco cedit, in quem subrogatur Nepho, Cyzici episcopus: qui brevi post solio patriarihali deiectus, excipitur ab Johame Glycy, logotheta dromi, qui et ipse uxorem et





















 そ«i 1(j) - zเע


versarentur et mutuo sibi opem et auxilia praestarent. abiturus ex urbe imperator, lohamem ex fratre nepotem ad eam interea regendam et impetum hostium propulsandum reliquit. ipse cum imperatrice coninge in Peloponnesum profectus, Spartae eam apud Theodorum fratrem deposuit et latiam versus processit. primum Venetias venil; inde ad ducem Mediolanensium perrexit, qui cum honorificentissime atque magno cun sumtu et cum satellitibus excepit, eidemque equitum peditumque magnum comitatum ad regem Francorum dedit, pollicitus, si ceteri consentirent, semet illi et imperio Romano sua spoute auxilio venturum ac discrimen depulsurum esse. ad regem Francorum quam venisset, morbo gravissimo eum conflictantem et mentis impotem reperit; nec habebant consiliarii eius, soli quod illi responsum darent. itaque re infecta imperator Cpolim redit, anno 1405, mensis Septembris die 13.
16. Eodem auno Baiazetes ameras Giacup-pasianem et Brenazem in Peloponnesum cum exercitu quinquaginta millium misit: qui et in ipso itinere et in Peloponneso multis incommodis, calamitatibus ac servilis
























> 3. kroiouy P
> 6. xay
19 i.ijots x"i dyuryocig rois P

Christianos afflixerunt, ut paulo infra in vita Baiazetis narrabitur. Theodorus despota, quum rem liomanam tam male affectam et urbem tam diu periclitantem, obsessam et gravi fame oppressam, deinde Pelopounesum bello vexatam, et Christianorum principum nullum sibi auxiJiaturum videret, omni spe abiecta, una triremi hhodum traiectus, Spartae principatum societati lohannis prophetae et baptistae veudidit. misit ea societas Spartam crucigeros aliquot ad eam provinciam occupandam et sibi vindicandam ut dominis. quibus incolae conspectis et auditis, quae acta essent, hortante iracundia, cum clavis et saxis ad eos occidendos procurrunt. at superveniens et intercedens eius regiouis episcopus, ne tales turbae orirentur, obiargabat multitudinem, quae diclis eius obsecuta, trium dierum spatium crucigeris concessit, quo e Spartae finibus quiete excederent. si secus fecissent, ipsos experturos, quo ea res evasura essel. illi, quam nilhil se efficere, sed turbas ac tamultus excitari atque vitam suam in discyimen adduci vi-























 novum caput non exorsus. 15 . हो, 刁siv \(\mathrm{P} \quad\) 22. ovjzoícs \(\mu \mathrm{E}-\)

amicus et socius esset Manueli. idem primus Adrianopoli sedem regiam collocavit, quam maiores eius Prusae habuerant erat munificentissimus et sicut in amicos liberalissimus, ita hostibus usque ad finem vitae infensissimus, semperque novarum artium machinarumque studiosus, quibus male erga se animatis damnum atque interitum aflerret. mortuus est anno regni decimo septimo.
31. Mortuo Mehemete amera, qui cognominatur Cyritzes, Aınurates, eius filius, imperium capessivit, anno 6924 , indictione 8 . autumno ineunte, ut-quiesceret, instante hieme commoveri non poterat, sed, collecto exercitu, patruum Mustapham aggressus est, victumque occidit. ac statim post eam victoriam praemisso Cpolim Michaelbego, ipse supervenit eamque urbem obsedit : cuius rei causa erat, quod Mustaphae, ut postea fusius dicetur, imperatores auxilium tulerant. verum quum nec ipse quidquam proficeret, amicítiam cum imperatoribus composuit, conciliante Maro domina, eius noverca. inde Thessalonicam, Venetis tum subiectam, aggressus est eamque obses-





















sam oppugnatamque in potestatem suam redegit. etiam Hungariae partem non exiguam sibi subiecit ac, proelio cum Ladislao rege conserto, superior discessit. contra Blachos autem et Moldoblachos profectus, successuct caruit, imo cum detrimento recessit. mox iterum in cos duces ameram est, illi dissipati fugiunt. in ea pugna Hungarorum Blachorumque amplius triginta millia, Turcarum perpaucos cecidisse dicunt. partem veteris Epiri, Aetolos, Acarnanes, Thebas, Athenas, totam Boeotiam, Helladem et Iohannina bello sibi vindicavit, atgue ameram Caesareae postremum devicit delevitque, et universa illa ditione potitus est, exceptis quibusdam castellis, quae in montibus altissimis erant, ubi sedem collocaverat Caramanus. Ladislaus rex, cum aliis quibusdam principibus Christianis foedere iunctus, denuo contra Amuratem suscepit expeditionem, sed Varnam usque progressus ind. namque certamine devictus et occisus, exercitusque eius dispersus est. iam Amurates Mysiam superiorem ingressus, magnam cius partem sibi vectigalem fecit, ac Bosnam et lohanuem Castriotam plane



















tos P\() \mathrm{MP} \quad\) 19. \(\mu \varepsilon \% \varepsilon \mu\) èr P
sibi subiecit. idem primus ianitzaris iura, quae illi habent, praecipua impertivit, eosque eo, quo etiam hodie utuntur, exercitio uti inssit. autiquitus enim eius legionis aliae consuetudines, alia exercitia, alia vestimenta erant. vetuit cosdem matrimonia contrahere, ne detinerentur uxorum liberorumque cura et victu, sed alacri et soluto semper animo in militia versarentur, voluitque eosilem filios suos appellari. in subiectos egregie iustus, et futuri intelligens erat; severe satrapis et iudicibus omnibus edicebat, ne cuiquam iniuriam facerent; quod edictum si quis vel minime violasset, nulla misericordia prohibebatur, quominus eum capite mulctaret. in procliis se obiiciebat periculis, atque nunquam non favit ei fortuna. postremo ei visum est, ut derbises sive monachus fieret. itaque Prusam profectus, derlises factus est concessitque adhuc vivus Mehemeti filio regnum et omnem auctoritatem regiam, postquam ipse functus est imperio annos triginta quatuor.
32. Translato Mehemeti regno omnique potestate regia anno 6g55, indictione 14, quoniam is admodum adolescens erat, quidam

\section*{LIB. I. CAP. XXXII}










 oaŋos, Kcovatavi'vov roṽ usyà̀ov toṽ xai Фiaßiov xai Өeo-











\section*{2. Kout Sixcuov \\ 4. \(8 \chi^{2}\) gos \(8 \gamma^{\operatorname{sycta}} \mathrm{P}\) \\ 13. \({ }^{2} \nu \varepsilon \xi i(y \omega 0 x \& y\) \\ om P}
seniores vezires Amuratem monuerunt, licitum non esse, tantam regni molem iam tum committi filio, ne spiritus iuveniles regno excitarent pericula. Nehemetes haec ubi sensit, ira furebat, multosque de his veziribus postea interemit, in rebus tum domesticis tum bellicis administrandis sapientiam plane senilem praestans. erat impiger et acer in rebus omnibus, atque amore amplectebatur homines virtutis et litterarum studiosos; nec ipse rudis erat litterarum, et in disciplina astrologica progressus non mediocres fecerat; assidua lectione occupatus, res gestas et vitas Alexandri Macedonis, Octavii Caesaris, Flavii Constantini magni, imperatoris Theodosii Hispani legebat, quaerens et indagans artes, quibus ownes antecelleret et regni fines proferret quam latissime : quod etian praestitit. audita morte Amuratis, Caramanus Alisurius e montibus descendit multaque sibi loca subiecit. iuvenis rex Mehemetes, comparata manu, adversus eum proficiscitur ; qui in fugam versus, rursus in montium iuga se abdit, donec aliquanto post omnino deletur. Caramanum persecutus, Calliopolim, deinde Adrianopolim concessit, unde, instructis copiis, adversus urbem et imperium Romanum proficiscitur, ac tanta hac tamque




















1. \(\mu \varepsilon \Varangle s u\) ìz P



 Bafres] Ife@afus P \(\quad\) 12. тoũ \(\tau \dot{\alpha} \pi\). Sceucitoytos M 13.

que posterorum genus usque ad Mehemetem ameram fuit, corundemque, dum vixerunt, ista bella, pugnae et victoriae. nunc ad interruptum historiae ordinem revertamur.
33. Mense Iulio auni 6021 imperator Manuel Cpoli discessit. Thasum insulam profectus, expugnavit eam mense Septembri anni 6922; inde rursus Thessalonican abiit, deinde in Moream, ubi Hexamilium exstruxit eo loco, quo ante exstructum fuerat, quando Artaxerxes rex cum infinito illo exercitu ex Asia contra Graecos traiecit. postea, quam diutornitate temporis omuia consumentis et incuria hominum collapsum fuisset, instauratum erat a magno Iustiniano, imperatore sempiterna colendo memoria, non quidem propter necessitatem aliquam, quandoquidem ei parebat orbis terrarum paene universus, sed quia laudabile esse susceptum ei videbatur: nam sicut alia quaedam aedificia exstruxit, quibus ormabat imperium Romanum, ita Isthmum munire eidem placuit. factum est inssu eius in eo loco, in quo quondam patricius Nicetas, cognomento Oriphas, naves sive

LIB. I. CAP. XXXIV.













 15 gias xai Aloovgías xai Haiauotivns xai Aıßirns xai'Aqut-







triremes Romanas per continentem terram Isthmi ex mari Graeco in occidentale traxit fuditque Agarenos Cretenses, quomodo autem et quare hoc praeclarum strategema et perpetuo celebrandum facinus patratum fuerit, non praetermittam dicere, sed narrationi nostrae inseram; item commemorabo, quo pacto Creta insula in potestatem Agarenorum venerit, et rursus, qua ratione ad Romanos redierit, et tandem sub Venetorum ditionem concesserit: tum denique ad institutum redibimus et recentioris historiae filum pertexemus.
34. Exsecrandi Mohametis posteri et successores et imperii eius heredes, primum Persarum regno atque Media, Babylonia et Assyria potiti, deinde etiam Aegyptum, Syriam, Assyriam, Palaestinam, Libyam, Africam et Europae regiones non paucas consecuti, aliquanto post discordes inter se facti sunt, unde unum illud magnum imperium in multa regna divisum est, et alium principem Persis nacta est, alium Babylo, alium superior et inferior Asia, alium Tarsus, alium Tyrus, alium Iconium, alium multis illa et praeclaris rebus

Phrantzes.





















20. zi.g om \(P\)
mum ipsum coepit, cuius longitudo, sive, ut melius dicam, latitudo ab uno mari ad alterum orgyias ter mille et octingentas patet, longitudo a terra Graeca vel Attica, postquam descenderis via aspera, quae Inhríyoy Kczóy dieitur, donec in planitiem venias, quo in loco muri illi exstructi erant, stadia triginta ; a muris deinde usque ad Corinthi colles arceraque supra nubes eminentem et finem Isthmi stadia multa sunt. Peloponnesus folio platani simillima est, cuius caulem Isthmus refert, in eo exstruxit imperator turres centum quinquaginta tres. invenerunt tum in marmore has litteras insculptas: "lumen ex lumine, deus verus ex deo vero custodiat imperatorem Iustinianum et fidelem eius ministrum Victorinum et omnes Graeciae incolas, qui vilam conformant ad voluntatem dei. \({ }^{\text {. }}\).

Anno 6914, mense Martio, imperator et, qui eum comitatus erat, procerum ordo universus, Cpolim redierant: quo eodem mense, post illius adventum, excessit e vivis Euthymius patriarcha, in cuius locum dio Maii 21 eiusdem auni surrogatus est losephus, metropolita Ephesi. anno 6915, autunnali tempestate, imperator Iohannes, quum, in Pe -





 Mǐ̧ıงのăv.















łoponnesum proficiscens, transiret Thessalonicam, Mustapham, spurium Baiazetis filium, quem Amurates ameras, frater cins, persequebatur, recepit et in Lemnum indeque Mizithram misit.

Per hiemem eiusdem anni ad Pontum Euxinum sive Mare Nigrunu saeviente pestilentia, quum in urbe quadam eius regionis cum tota familia esset eamque regeret affinis meus Gregorius Palaeologus Mamonas, filius magni ducis Mamonae, eius, qui aliquando Monembasiam cum finitimis oppidis administrabat, et apud eum esset soror mea, eius uxor: eorum filia, quam unicam prolem habebant, extincta est, et post filiolae mortem die septimo obiit pater, rursumque post totidem dies etiam mater mortua est, et praeterea sex domestici utriusque sexus, duobus tantum relictis, qui Cpolim profecti, uno ore miseris parentibus meis istum nuntium attulerunt. hi ex magnitudine calamitatis et dolore solatii impatienti in morbum adeo non levem inciderunt, ut in periculum vitae venirent. qua de causa, quam pater meus esset






















\[
\begin{aligned}
& \text { 22. } x a i \text { ws } \lambda \ell \xi, \mathrm{P}
\end{aligned}
\]
ducibus et militibus muneribusque regiis. circa Cutulum obvii facti, prosecuti eum sunt ad duplicem columnam quo toto itinere sermonem ameras conferebat cum Leontari. illic etiam imperator et eius filii in triremi aderant, cum alia triremi cultu regali ornata, qua Mehemetes veheretur. eam postquam conscendit imeras, invicem se in mari consalutarunt, in sua quisque triremi vesti. itaque inter colloquendum ad Asiae seu orientis litus perveneruat, ubi urbs est, quae prius Chrysopolis, nunc Scutari dicitur. ibi ameras e triremi egressus, in tentoria sive tabernacula sibi parata concessit; imperator cum filiis in triremibus edebat ac bibebat: atque invicem sibi partes delicatas mittebant. sub vesperam ameras, equc insidens, et qui eum comitabantur, Nicomediam versus abierunt, inperator cum filiis domum discessit.
38. Vere eiusdem anni revertens ameris in occidentem, via, quae trans Calliopolim ducit, Adrianopolim jrofectus est. imperator ad cum expedivit Demetrium Leontarim, ut, quae inisset consilia, cognosceret sibique renuntiaret, eumque de gratia et honore, quae ei praestitisset, et de transvectione moneret, legatus tum personae
























dignitate, tum donorum, quae afferret, amplitudine insignis. excepit cum admodum et honorifice et amice ameras, tandemque ei dixit, aegrotare se dies iam aliquot : postquam convaluisset, sermonem se collaturos esse. at post diem tertium vitam posuit. consiliarii eius palatini, quod evenerat, non aperuere Leontari, qui in tentorio suo degebat, mirans, cur non vocaretur ab amera ad explicandum ei legationis consilium. ipsa autem hora, qua eum obisse cognovit, tabellarios complures ad imperatorem misit, qui tamen, quoniam viae, quae Cpolim ferebant, clam praeclusae erant, eo pervenire non potherunt. itaque multi dies eflluxere, ex quo arcanum invadendae urbis consilium patuit, tumultusque ingens exortus est, multaque deliberatio et sollicitudo erat, et vehementer reprehensus est imperator ab iis, qui ameram comprehendendum esse olim suaserant. versabatur tum imperator pestis vitandae causa in monasterio Peribleptae. vix tandem alia via, quae Mesenbriam ferebat, Leontaris mittere potuit cursorem, qui inde per mare profectus, litteras de obitu amerae

Plirantzes.
























 \%ì ले.
attulit: atque comprobatum est eo die dictum illud: "vesperi fletus crit, et mane laetitia." en autem, ad aliam curam conversi sunt et consultationem, utrum cum filio eius Amurate amicitiam inirent eumque sinerent principem esse, quemadmodum sane eius exigebant sacramenta, an Mustapham, Mizithra reductum, in occidente principem constituerent, Amurates princeps esset in oriente. imperator pater, qui primus sententiam dixit, multis de causis aequum iudicabat, ut penes Amuratem rerum summa esset, filius autem eius et Demetrius Cantacuzenus, ut Mustaphas priuceps fieret, quod is Romanis dedisset Calliopolim. tandem, licet aegre, imperator filio agendi, quod vellet, potestatem concessit his verbis: "fili mi, ego senex infirma valetudine et morti propinguns sum: itaque tibi trado imperium et quae ad id pertinent: facito, quod placuerit." mense Sentembri anni 6929 multis cum triremibus Calliopolim venit Iohannes imperator, Mustapham e Peloponneso secum ducens, quem in occidente principem constituit. coluit quidem Iohannem ea civitas,























 om P ig. yéyovev akijots, i P

sed quum post dies aliquot requireret eam, ut pactum erat, imperator, Turcae omnes responderunt, ipsorum sacris addictam esse Calliopolim, et magna seadstringi religione, siquidem primus locus, quem obtinuissent in Europa, hoc oppidum esset, in quo primo inter omnia Europae oppida religionis suae auspicia et reliquas ceremonias fecissent : unde non liceret per corauem, eam urbem dare Romanis. daturos se illis esse huius loco alia oppida ac regiones. interim Amurates ex oriente per legatos multum instabat Romanis orabatque, ne Mustapham ad principatum provelierent. at nostri, ut qui contraria sentirent, nibil responderunt. circa initium hiemis eiusdem anni beglerbegus Baiazetes, vir strenuus et bello exercitatus, idemque vezires patris Amuratis et praefectura Ancyrae auctus, per superiores fances in Europam transiit, eam, si posset, in potestatem Amuratis redacturus. Mustaphae, qui Calliopoli exierat, ad Adrianopolim obviam fit. pugna commissa, Mustaphas Baiazetem vincit captumque obtruncat, et universo Turcarum in occidente imperio potitur. eodem autem anno Mustaphas Calliopolim reversus, susceptaque adversus
















 zèєvious.





Amuratem, qui Prusae crat, expeditione in Asiam, victus in occidentem redit; et aestate eius auni patruum Amurates cum Ligurum sive Genuensium navibus persecutus est, comprehensumque interemit. iam morte Mustaphac spe sua delusi imperatores, turbari ac sibi metuere coeperunt, propterea quod hostilem in Amuratem animum prodidissent. itaque modum et occasionem quaerebant, qua concordia et amicitia inter Turcas et Romanos conciliaretur, miseruntque ad ameram legatos Demetrium Cantacuzenum, Mathaeum Lascarim et Angelum Philommatem grammaticum. ameras, ira incensus adversus Romanos propter eam, quam significavimus, causam, ubi primum legatos vidit, vinctos in obscurum carcerem detrudi diligenterque custodiri iussit.
39. Ineunte aestate, octavo die Iumii, anno 6930 , misit cum exercitu Nichalbegum Amurates, clausitque et obsedit Cpolim. die eiusdem mensis decimo quinto ipsemet cum magnis copiis accessit, legatos in vinculis adducens, et die vicesimo secundo mensis Augusti




















 av่тov้.


\[
\begin{array}{lll}
\text { xci } \delta u j i j . \partial \varepsilon \nu \varepsilon l_{S} \mathrm{P} & \text { 23. 40] } \lambda \delta^{\prime} \mathrm{P} & .5\left(\lambda, e^{00 \nu} \mathrm{P}\right.
\end{array}
\]
urbem universis viribus oppugnavit. die tandem sexto Septembris anni \(69^{31}\) dei gratia re jnfecta ab urbe recessit. eiusdem meusis die tricesimo Mustaphopulus, Amuratae frater, per urbem profectus, in septum dominicum pervenit, et proximo die, qui fuit primus Octobris, ad imperatorem et filios eius adorandos accessit. eodem die post ientaculum imperator semiplexia correptus est : quem Tureae Asiani mirabundi dicebant specie simillimum esse auctori religionis suae Mahometi; quemadmodum aliquando eius hostis Baiazetes de eodem affirmavit. quicunque non nosset imperatorem, eum tamen e solo aspectu imperatorem illum esse intellecturum. Mastaphopuhs per dies multos propter casum imperatoris flagitiis in urbe desiguatis, postremo Selymbriam usque abiit, sed inde statim Cpolim reversus, Prusam se contulit. vere huius anni frater eius in Asia adversus cum profectus, est proditumque a suis morte multavit.

4o. Mense Maio ciusdem anni captum est a Turachane Hexamilium sive Isthmus Peloponuesi, ac multi ex Albanitis occisi sunl. ae-























dws ws P
state sequenti princeps Demetrius cum Hilarione Doria et huius genero, Georgio Hizaülo, profugus Galatam venit, ut ad Turcas abirent:- ad quos tamen non venerunt, sed in Hungariam profecti sunt. die decimo quinto Novembris, anno 693 ), imperator Iohannes in Hungariam transiit, despota facto et in urbe relicto fratre Constantino, qui summ interim locum teneret. die vicesimo secundo Februajrii eiusdem anni amicitiam sacramento firmavimus cum Amurate amera, qui legatos ian liberos dimisit. tum rursus legati missi sumus, Lucas Notaras, qui postea maguus dux factus est, Manuel Melachrenus et ego, propterea, quod Melachrenus iam prius ad ameram venerat pacemque esse conventuram cognoverat, Notaras ad perficiendam eam inprimis utilis et idoneus esse videbatur, et ego a sancta despoena, quae a materno genere ipsi amerae cognata fuit, missus eram, cui etiam hoc munus datum est, ut, si quid opus foret, litteris id consiguatum ad imperatorem senem et filium eius, Iohannen imperatorem, in Hungariam perscriberetur. exeunte autem Octobri mense


























anni 6933 , per regionem, cui Cellii nomen est, ad Istrum fluvium pertinentem, imperator lohannes in urbem reversus est, missis illic Cpoli triremibus. praemiserat enim ex Hungaria Iohannes hominem jeregrinum et peregrina utentem lingua, qui cum tabella obsignata terrestri via in arbem proficisceretur. is, ubi advenit, imperatorem videre cupiebat, affirmans, necesse esse, ut videret eum et cum eo colloqueretur. at enim quo pacto fieri poterat, ut imperatorem, qui aegrotus decumbebat, iste homo conveniret et solus, id quod volebat, cum eo conferret sermonem? itaque, quam multum esset disceptatum, missi ad eum sunt mecum duo viri imperatori a secretis, qui ita enm compellarunt: "aut aperi, quid velis, huic viro" (me autem demonstrabant), "aut abi, quo libet." sic tandem seducto mihi literas tradidit obsignatas, e quibus didici, unde et quo tempore Iohannes discessisset. deinde quum abissem ad recitandas eas, praemium me exspectare significavi, ut qui laetom nuntium essem allaturus. consedentes ibi imperatrix et filia cius, absente venandi causa imperatore, quum ego literas praelegissem, magnam ex its voluptatem perceperunt, quippe e quibus discerent, Iohannem bona

\section*{LIB. II. CAP. XIX.}

























cant, ut condemnes etiam insontes. praeterea his tribus virtutibus praeditum esse oportet, qui de populo domini et fratribus Christianis ius dicit: fide recta erga deum et erga eum, a quo dignitatem est clare te inde ab verite oris, et temperantia corporis: quae omnia praeclare te inde ab adolescentia servare novi. idem in Apostolicis con-
stitutionibus ita dicit: 'habeto iudex personarum nullam rationem, stitutionibus ita dicit: 'habeto iudex personarum nullam rationem, neve aut diviti indulgeat blandiaturque, aut parcat pauperi. non respicies enim, inquit, personain potentis, nec pauperum misereberis, quoniam est iudicium dei. iustus sequetur iustitiam, nec placebit illi gratias, die ciusdem Septembris osculatus eum essem egissemque

Mense autem Octobri eiusdem in 28 Isthmum abit.
lomina, Thomae despotae filia, ut in Serviam proficiscerstur Helena taro, filio Georiii spotain et ipsum laspotae, nuberet, ut etiam nupsit. quare et deanthropenum honoravit. vicesimo septimo die mensis Novembris eiuslem anni ameras Isthmum sive Hexamilium oppugnatum venit, cenitque eum delevitque decimo Decembris. deinde Patram profectus, eam




















 ১̇́xu.
solam urbem cepit, combussit et evertit. Augusto mense eiusilem anni ego rursus Cpolim missus sum multis super negotiis, etiam de Trapezunte et Gothia, et de quodam coniugio domini mei actum, illinc ante conditioues agitans: unde hieromonachos et quosdam de meis domesticis, in primis Isidorum hieromonachum, qui postea Athenarum metropolita fuit, in istas regiones cum litteris dimisi. ibi quum degerem, mense Iulio anni 6956 Theodorus dominus peste consumtus est Selymbriae : cuius corpus in urbem translatum et in monasterio Pantocratoris sepultun est. decimo quinto die Augusti mensis eiusdem anni mortuus est mihi Alexius filius, quum vixisset annos quinque et menses undecim: cuius obitus vehementer me afllixit, quando miser nesciebam, quae mihi acerbiora eventura essent. tricesimo primo die Octobris anni 6957 etiam imperator Iohannes diem obitit, annos natus septem et quinquaginta, menses decem, dies quindecim, primoque Novembris die in monasterio Pantocratoris sepultus est, regno potitus annos viginti tres, menses tres, dies decem.

HB. III. CAP. I.




















om P.
significare statuerunt, matris fratrumque voluntatem, primatum aetatis, virtutem civiumque paene omnium studia Constantino ad imperium suffragari. quippe illam quoque id scire volebant. itaque ego Decembris die 6 legatus ad ameram missus sum, ista ut renuntiarem: quae ille rata habuit, megue honorihus et donis ornatum dimisit. iisdem diebus et alii viri illustres Cpoli in Peloponnesum missi sunt, et Alexius Philanthropenus Lascaris a domino nostro cum Thoma despota de quibusdam despotae negotiis Cpolim ad imperatorem, quippe cuius mortem ignorarent. is igitur, ubi advenit in urbem, imperatorem mortuum invenit: quumque magna esset perturbatio dubitantium, quem efratribus coronarent imperatorem, tandem ex omnium voluntate, ut ante commemoravi, Alexius Philanthropenus cỵm Manuele Palaeologo, qui Iagrus dicitur, missus est in Peloponnesum, ad coronandum augustali corona dominum meum, Constantinum despotam: id quod fecerunt Spartae die sexto Ianuarii. die deinde 12 Martii mensis eiusdem anni cum domino nostro recens co-























juov л\&uatov P
\[
\begin{aligned}
& \text { 5. notsiv om P }
\end{aligned}
\]
ronato urbem intravimus in triremibus Catelanicis, exceperuntque novum dominum universi benigue et lifariter, impleti exultatione et laetitia, magnosque agentes trimmphos, quemadmodum imperatoribus recens coronatis fieri solet. paucis diebus post Thomam principem, fratrem germanum, ad dignitatem despoticam evexit: qui eodem anno, Augusto mense ex urbe egressus in Peloponnesum abit. calendis Septembribus ann 6955 etiam Demetrius despoia porphyrogenitus discessit simifiterque abit in Peloponnesum. hi antequan ex urbe ex-
cederent, coram matre imperatrice et imperatore fratre cunctisque cederent, coram matre imperatrice et imperatore fratre cunctisque senatorii ordinis viris primoribus horrendis sacramentis so adstrinxerunt, ut nenter alterius loca finesque invaderet aut vastaret, sed pacem servaret uterque. at mox, neglectis ac violatis sacramentis pactionibusque, postea, ut comparuit egoque ipse vidi, male inter se
affecti et animati fuerunt: unde quae exorta sint inter eos, infra affecti et
explicabo.

Die quarto Octobris ciusdem anni ab imperatore, domino meo,













 г 5 лю







 12. ठ̈rt óvouísecv cejic P

દ̌ยiฮย \(\mathrm{P} \quad\) 20. ルว๋тผั้ M

ad principem Iberiae, Georgium Mepen, qui a nolis rex dicitur, et Iohannem Comnenum, Trapezuntis regem, missus sum cum donis splendidis multoque apparatu, cum viris nobifous et satelatio, cum hieromonachis et monachis, cuta musica tractandi peritis, ubi quisdam organa et alia instrumenta mosica inats pulsatisque organis ceteriam venimus, cuncti nos lact encurantes, mirari ac profiteri, audisse se de talibus rebus, nunquam, ut nunc, sensibus usurpasse. neque solum ex urbe, sed etiam e locis et regionibus finitimis ad videndum audiendumque accurrerunt, quoniam illarum rerum nomina audiverant, quales illae essent, ignorabant. quumque multi confluxissent, fuit inter hos senex quidam centum circiter annorum, qui haec mihi narravit. erat nomen seni Ephraim, et oriundus erat e nobili Iberiae urbe, quae appellatur . . . . . . puer captus a barbaris et impiis illis gentibus, venditus est in interiores regiones Persarum. quam herus eins, qui mercator erat, et alii multi mercatores, apud Indos solitum sibi mercatum facturi, dies aliquot iter fecis-























 fifino M
sent, iamque appropinquarent finibus Indorum, Ephraim, iugo servitii se subtrahere cupiens, fugae opportuntatem quaerebat, ac nocte plenilunii lumine illustrata, quum herus cum reliquis comitibus fessus esset ex itinere, ipse fortunae confisus, surrexit fugiendoque loca mutavit, et dies non paucos per invia ac deserta circumvagatus, persenit in insulas quasdam, quas longaevi habitant. quippe longaevos hos appellant propterea, quod singuli vitam supra annos centum et quinquaginta producunt: id quod fieri aiunt propter aeris temperiem et puritatem, propter quam illis in regionibus per totum annum non deficiunt omnis generis fruges, quarum aliae florent, aliae crudae sunt, aliae iam maturae colliguntur. ibidem proveniunt magnae nuces Indicae, et aromata nobis paene negata sed optatissima, et magnes lapis. gens ea pia est vitamque agit moderatam et deum credit. ex eadem regione Nilus originem capit, causamque, propter quam is fluvius lutio et Augusto mensibus increscit, non alio tempore, ut reliqua flumina, hanc esse dicunt, quod hi duo menses illis in regionibus ceteris mensibus frigidiores sint, propterea quod

LIB. III. CAP. 1.





















\(\begin{array}{ll}\text { oürws } \mathrm{P} & \text { 21. } \eta_{y} z a i \text { om } \mathrm{P}\end{array}\)
tum sol ad nostram regionem borealemque procedat. qua de re augescit Nilus media aestate inundatque Aegyptum, utpote sole zonam magis borealem obeunte et instante aliis fluminibus. traiecit autem ille, ut ad longaevos perveniret, etiam alium quendam fluvium, valde periculosum propter ingens quoddam animal amphibium, quod in eo flumine vivit, illorum sermone odontotyrannum appellatum, quod vel integrum possit elephantum devorare. inveniuntur in illis locis desertis praeterea aliae multae horrendae bestiae et beluae, velut dracones plurimi et ingentes, longitudine cubitorum fere septuaginta, altitudine et latitudine longe terribilissimi, scorpiones cubitales, formicae unius spithamae et amplius, vespertifones corvorum aestivorum instar, muscae passeribus pares maguitudine. quapropter etiam habitari nequeunt illae regiones, propter illas, dico, terribiles et venenatas bestias. elephantorum autem ibidem tanta multitudo est, quanta apud nos boum atque ovium, pascunturque etiam gregatim vagantes. ille quum ea in reyione aliquamdia commoratus esset iamque pulcre didicisset gentis sermonem, in patriam redire cupivit; quamque mentem suam incolarum alicui aperuisset, deductus ab eo est in locum

\footnotetext{
Plurantzes.
}






















> xui om P
> 21. ace@ryspoup \({ }^{\prime}\) P
quendan, quo ab externis Indis naviculae aromatis onustae appelii solebant. harum una conscensa et mari commissa, mox navem grandem lbericam invenit, qua in Iheriam sive Hispaniam Portugalliensem delatus est, indeque alia navi in insulas Britamicas et prope Germaniam profectus, in lberiam eam traiecit, in qua ego ipse eum inveni atque haec ita ab eo audivi.

Discessi ego illam in regionem ob coniugium cum alterutra familia, prout mihi videretur, conciliandum. necesse autem erat, quo tutior essem a culpa, ut imperatori utriusque generis commoda per literas significarem, quorum ille duceret rationem. ad Amisum feci naufragium, ibique imperatoris exspectans responsum circa eas regiones annos duos et dies triginta commoratus sum. illo tempore, Martii mensis die 23 eiuslem anni, ad beatorum sedes cessit gloriosa despoena Irene, per divinum et angelicum habitom mutato nomine Hypomone monacha dicta. sepulta est in monasterio Pantocratoris, iuxta beatum et gloriosum imperatorem, coniugem summ. mense Februario anni 6gis Amurates ameras obiit, quod ego in Iberia etiam tum degens accepi. Trapezuntem igitur ut veni,

IIB. III. CAP, I.






















1. si้า P
3. लitep P
9. xci it \(\varepsilon i\) ¢ipy P
11. oútws
om P
18. cỉhic u"幺i.ov P
imperator his me verbis excepit: " domine legate, faustum tibi nuntimm impertire volo, nisi quod munus aliquod grati animi rependas mihi necesse est." ad quae ego surgens eumque adorans "deus, inquam, "dies producat sanctae maiestati thae, qui nobis quum multis modis benefacias, tum per istos nume nuntios beuefacies. verum ni, hil nos habemus dignum, quod rependamus sanctae maiestati to cins filius princens factus esset, et plurima sibi beneficia praestitisset, et pax rursum inter insos esset confirmata, qualis etiam ante huic domui cum patre eius intercesserat. quae ubi audivi, obmutui, tantusque dolor me incessit, quam si hominum mihi carissimorum mortem comperissem. deinde demisso animo "mi despota," inquam, "iste quidem non gratus nuntios est, sed admodum etian acerbus. thas ill "quomodo, vir bone?" "quia," inquam, "is, qui ubit, ameras senex erat, urbemque satis tentavit, nec iam adorturus eam erat, sed pacem quam bellum maluit. at qui nunc faclus est ameras, is et invenis est et, a puero Christianorum inimicus, contameliose cos habere minatusque dicere solebat, se, quam primum occasionem inve-

\title{
MOHAMMADAN DYNASTIES
}

CHRONOLOGICAL AND GENEALOGICAL
TABLES WITH HISTORICAL
INTRODUCTIONS

BY

\section*{STANLEY LANE-POOLE}

Telestminster
ARCHIBALD CONSTABLE AND COMPANY PUBLISHERS TO THE INDIA OFFICE

14 PARLIAMENT STREET

MDCCCXCIV

Mohammedan Dynasties Stanley Lane -Poole bestminster - 1894 Grace Amadou, 1942
\[
186
\]
A.H.

699-1311
80. 'OTHMĀNLĪ OR OTTOMAN SULTÀNS OF TURKEY

The 'Othmanli or Ottoman Turks were a small clan of the Oghuz tribe, who were driven westward from Khuräsān by the Mongol migration, and took refuge in Asia Minor early in the thirteenth century. In recognition of their aid in war, the Seljük Sulțän allowed them to pasture their flocks in the province anciently known as Phrygia Epictetus (henceforward called Sultainöni) on the borders of the Byzantine Bithynia, with the town of Sugut (Thehasion) for their headquarters. Here 'Othmãn, the eponymous founder of a dynasty which numbers thirty-fire Sulṭāns in the direct male line, was born in 1258 (656). 'Othmān pushed the Byzantine frontier further back, and his son 'Orkhān took Brūsa and Nicaea, absorbel the neighbouring State of Karäsī, and organized the famous corps of Janizarics (Yani chari 'new soldiery', who for several centuries were the flower of the conquering armies of the 'Othmanlis. In 1358 (\%59) the Turks crossed the Hellespont, established a
'OTHMĀNLD SULTĀANS
187
garrison at Gallipoli, and began the conquest of the Byzantine Empire in Europe. Adrianople and Philippopolis fell a few years later, and the victories of the Maritza (1364), Kosovo (1389), and Nicopolis (139i) over the chivalry of all Europe gave the Turks assured possession of the whole Balkan peninsula, except the district surrounding Constantinople. The capital of the Eastern Empire was temporarily saved by the diversion caused by the invasion of Asia Minor by Tîmūr (Tamerlane) and the overwhelming defeat of the Ottoman Sulțiun Bāyazīd I (commonly called Bajazet, from an ignorant pronunciation of the German spelling) in 1402 (80.4) on the field of Angora.

For the moment an empire which had stretched from the Danube to the Orontes appeared to be almost aumihilated by a single blow. Its recovery, however, under the wise rule of Mohammad I, 'The Gentleman,' was scarcely less remarkable, and, after an interval of peace and consolidation, Muraid in was able to defend the empire from the attacks of Hunyady, the 'White Knight of Wallachia,' and to avenge a violated treaty by the decisive victory of Varna (1444) over a vast army of Christian crusaders. This signal success secured the

Turks from invasion from the north, and the history of the next two centuries is a long record of triumphs. Constantinople fell to Mohammad in in 1453, and the last remnant of the Byzantine Empire was thereby destroyed. The Crimea was annexed (1475), the Aegean islands became Ottoman soil, and the Turkish flag waved even in Italy over the castle of Otranto. In his brief reign of eight years, Selim I , 'the Grim,' defeated the Shāh of Persia, and added Kurdistān and DiyärBakr to the Turkish Empire; took Syria, Egypt and Arabia from the Mamlüks (1517); and not only became the master of the Holy Cities of Mecea and -Medina, but received from the last 'Abbaisid Caliph of Cairo the relics of the Prophet Mohammad and the right of succession to the Caliphate, in virtue of which the Ottoman Sulțūns have ever since claimed the homage of the faithful.

Sulaymān the Great, patris fortis filius fortior, overshadowed Selim's exploits by his own magnificent achievements. In 1522 he expelled the Knights of Rhodes from their corsairs' stronghold. In the north he conquered Belgrade, and in 1526 utterly crushed the Hungarians on the feld of Mohács, slaying their king Louis II and 20,000
of his troops. For a century and a half Hungary became a Turkish province. Sulaymān even besieged Vienna (1529), and, though he failed to subdue it, he compelled the Archduke Ferdinand to pay him tribute. 'The Sultan's claim to be called The Great rests not merely upon his undoubted wisdom and ability, and the splendid series of his successes, but upon the fact that he maintained and improved his grand position in an age of surpassing greatness-the age of Charles 1, Francis 1, Elizabeth, and Leo \(x\)-of Colombus, Cortes, and Raleigh. In the great days of Charles he dared to aunex Hungary and lay siege to Vienna; and in the epoch of great navies and admirals, of Doria and Drake, he swept the seas to the coasts of Spain, and his admirals Barbarossa, Pialé, and Dragut, created panic fear along all the shores of the Mediterranean, drove the Spaniards out of the Barbary States, and defeated pope, emperor, and doge together at the great sea-fight off Prevesa (1538).'* The empire of Sulayman stretched from Buda-Pesth on the Danube to Aswān on the Cataracts of the Nile, and from the Euphrates almost to the Straits of Gibraltar.
* See my History of Turkey, ch. x (1888).

The reign of Sulaymān the Great is the apogee of Ottoman power. The downward course began with the blow inflicted upon the naval prestige of Turkey by Don John of Austria's signal victory off Lepanto (1571). In spite of the conquest of Cyprus (1571) and such successes on land as the defeat of the Austrians on the Keresztes (1596), the Turks were no longer the terror of Europe. Murād iv added Baghdād to their Asiatic dominions in 1638, and Candia and other islands were wrested from the Venetians in 1645 ; but on the continent of Europe the defeats at St. Gothard (1664), Choczim (1673), and Lemberg (1675) by John Sobieski, culminating in the fatal siege of Vienna (1682) and the rout at Mohácz, were followed by the total loss of Hungary (1686), and the invasion of Bosnia and Greece by the Austrians and Venetians. Prince Eugene delivered a final blow at the battle of Zenta (1697), and the treaties of Carlovitz (1699) and Passarovitz (1718) mark the end of Turkish supremacy in Hungary, Podolia, and Transylvania.

The frontiers of the empire remained almost unchanged from this epoch of humiliation up to the recent partition of 1878. Russian aggression began in 1736 with the annexa-
tion of Oczakov and Azov, and continued with the seizure of the Crimea in 1783, besides several invasions of the Danubian Principalities. Turkey itself was a prey to the exactions of a disorderly soldiery, and Maḥmūd II , the greatest of modern Sultāns, though he massacred the mutinous Janizaries (1826), could not arrest the process of disintegration which was going on in the Ottoman empire. In Africa, Egypt became practically independent under Mohammad 'Alī in the first quarter of this century, and since 1883 has been still further removed from the 'sphere of Turkish influence' by the British occupation. Algiers and Tunis became semi-independent under their Deys and Beys in 1659 (10\%O) and 1705 (1117) respectively, and France has been the possessor of Algiers since 1830, and of Tunis, in all but name, since 1881. The regency of Tripoli is all that now remains of the Turkish empire in Africa. In Asia, however, it has lost little since the day when Muraid iv took Baghdad from the Persians; though Kars and Batūm were awarded to Russia in 1878 by the Treaty of Berlin, when the island of Cyprus was hypothecated to Great Britain.

Turkey's most serious losses have been in Europe.

Greece parted from her in 1828; the Danubian Principalities coalesced into the State of Roumania in 1866 ; and Servia got rid of her Turkish garrisons in 1867. The designs of Russia, which had been checked by England and France in the Crimean War (1854-5), were again manifeted in the invasion of Turkey in 1877-8; but the Great Powers did not sanction the aggrandizing ambition of Russia. The Treaty of Berlin (1878), though it gave little to Russia, carried out the partition of Turkey in Europe which had already begun. Roumania and Servia were created separate kingdoms, the independence of Montenegro was recognized, Greece was given Thessaly, Bosnia and Herzegovina were entrusted to Austria, and a new tributary principality of Bulgaria was established, to which Eastern Roumelia was added in 1885, whereby Turkey was virtually deprived of her last possession north of the Balkans. The Ottoman Empire in Europe is now reduced to a strip of territory south of the Balkans, corresponding to ancient Thrace, Macedon, Epirus, and Illyria, instead of stretehing almost to the gates of Vienna as it did in the great days of Sulaymān.


\title{
CORPUS \\ \\ SCRIPTORUM HISTORIAE \\ \\ SCRIPTORUM HISTORIAE B Y Z A N TINAE.
}
edtio mimpatior bt copiosior, CONSILIO
B. G. NIEBUHRII C. F.
INSTITUTA,
AUCTORITATE

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE
continuata.

GEORGIUS PACHYMERES. VOLUMEN ALTERUM.

\section*{BONNAE}

IMPENSIS ED. W EBERI MDCGCXXXV.










 тєбoṽtov.
c







aleam res vitasque suas praecipiti eo facto coniecissent, eos qui occasionem, irritando suos, inviso execratoque ipsis facinori praebuissent, cum solicita sui excusatione, apud Romanos accusabant, deducique ad imperatorem, audirique ab co dum illata purgarent crimina, quaerebant. haec ut sic anxie agerent causa ipsis erat gravissima formido, ne hoc illis initium exitialium malorum foret, utique in media Romanorum, quos tam atrociter laesissent, ditione deprehensis, subibat etiam verecundia ex memoria insignium in ipsos beneficiorum Augusti; qui cum cos gratuita benevolentia liberalissime excepisset ac tractasset hospites, sperans mutuam ab iis gratiam, ipsi tam inhospitale inhumanumque scelus illi reposuissent, malis bona compensantes, itaque missis ad imperatorem supplicibus legatis veniam deprecabantur, Romanis interim praesentibus arma quae repetierant equosque reddentes, exhibentesque sese miserabili specie ex cataphractis inerues, ex equitibus pedites, quoad iterum imperator ipsos supplices excepit, iis ignoscens. sed de his hactenus.
23. Continit sutem ante liaec anno huic superiori, sed colem mense ac die quibus modo narrata gesta sunt, appellere ad urbem ex Aquileia triremes Venetas, verum non ob eandem quam prius causam oppugnandorum Genuensium, sed animo extorquendae liberationis pignorum, quae dudum imperator de Venetis urbis inquilinis ceperat, quoad multam persolverent indictam ad compensationem damni per incendium a classe tunc Veneta Galatae immissum Constantinopolitanis et Genuensibus illati. etenim Veneti postquam legatione Thessalonicam missa, cum imperator ibi degeret, nihil profecerant, aliam putarunt ineundam sibi rationem ei malo efficaciter medendi. triremibus igitur tredecim paratis, hisque adiunctis




















aliis septem piraticis navibus, Constantinopolim invehuntur, et meridie diei sabbati apparentes audacissimo fastu, mistaque arrogantiae feritate piratica, portum Ceras dictum ineont, et e regione imperialis palatii statione fixa grassantur hostiliter in circumquaque vicinos ei loco telisque contiguos; ac illic forte posito manipulorum tritici acervo ignem iniiciunt, iniuria non tam ob damnum quam ob ludibrium et contumeliam acerba. imperator quas tunc Venetis opponeret triremes proprias non habens (navalis enim imperii apparatus dudum neglectus evanuerat; et si quae naves adhuc utiles ex eo superfuerant, alifs de causis alio missae longe aberant) anceps animi erat quid tali tempore consili caperet. atque hinc quidem dum Venetorum audaciam et sui contemptum, ultra quam hactenus consuessent, modo primum progressa reputabat, sane stimulabatur ad vindictam, et aequum censebat mala malis reponere conari, ut icti discerent ultra fas omne sese temere provectos. rursus autem dum caedes ex conatu resistendi extituras cogitabat, dum infirmitatis eum suae conscientia monebat quam vanas et impares rei tantae ad manum copias haberet, denique dum ex apparatibus successus augurans horreret ad maginem periculi, in quod rempublicam necessario coniiceret certamine tali tempore cum paratioribus temere tentando, aliam potins quamibet quam per vim et arma eius propulsandae iniuriae sibi viam ineundam statuebat. et succurrebant interim ei commodum faventes isti moderationi cogitationes, secum utique blandiente sibi animo versanti, brevi extitura inter navarchos Venetos ex sententiarum contrarietate discordia, sponte omnes recessuros ultroque veniam perperam actorum rogaturos. nec vero magmi fore aut laboris aut sumptus reficere Romanam classem. iuberet solum-

\section*{DE ANDRONICO PALAEOLOGO L. IV.}


















modo ipse: brevi tempore structis instructisque navibus navalem, qualis prius fuerat, imperii potentiam metu iusto perculsuram audaces exteros; qui uti sic insaniendi confidentiam ex observata rei maritimae Romanae debilitate sumpsissent, sic eosdem visis Augusti iussu reparatis armatisque momento triremibus tumorem insolentem compressuros, hamilesque ac supplices pacem. oraturos iterum. his occupatus mentis in spes blandas pronae bene ominatis sensibus, repressit imperator impetus multorum, qui generosae cuiusdan aemulationis instinctu, rati rem indignam nec tolerabilem contumeliam, tantum hos advenas adversus Romanos efferre sese ausos, ne impune temerariam insolentiam ferrent, optimum factu aiebant congregare naves omnes piscatorias onerarias et maiores alias, quaecumque tunc circa nostra littora reperirentur, iisque continua serie invicem ligatis velut ponte quodam consternere medium inter Galatam et urben fretum, tum dispositis super hinc inde sagitariis et fundibulariis, telis petere intra iactum inde positas Venetas naves. hoc illi suadebant; consiliumque apparebat optimum. nam praeter eos qui iam ex utroque littore Venetis eo progressis imminebant, praeterque quos modo memorabam iaculatores e navibus, vel qui pinnas moenium superne obtinebant, si tela et petras muralibus ballistis in subiectam Venetam classem demitterent, vel soli suffecturi videbantur perdendis funditus planeque ad nihilum redigendis temerariis aggressoribus, verum imperator pugnam illam Christianis gentibus periculosam iudicans nequaquam acquievit, sed remisit potius omnem repugnandi impetum, incertis et sine fine pendentibus deliberatiomibus indulgens, spatiumque sic Venetis liberum concedens impune peragendi quod coeperant, urbi atque imperio procaciter insultando. (24) quod ultra cum illi viderent se haud iam quidquam amplius posse acere, nt instrumentis furoris ipsorum usi piratis sunt. hi nocte insecuta ad insulam Principum appellunt; ibique non solum veteres loci inco-












 ふ̈xu





las, sed et recens eo advectum sat numerosum e Pelopithiis popnlum, qui modo manus Persarum effugerat et illic asylum reperisse se putabat, servituti subiiciunt, rebus corum omnium direptis. nec eo contenti miseros in naves tractos a diluculo coeperunt diris minis et cruciatibus urgere, ut pretia redemptionis quanta ipsi pracfinissent solverent, suspendentes, varie torquentes et trucidare se paratos exhibentes. haec fiebant in oculis Romanorum e littore adverso spectantium. extabatque e mari medio miserabile spectaculum eo artificio a latronibus constitutum, ut a misericordia imperatoris pecumiam extorquerent, qua infelices illos poenis ac neci eximeret. fuit revera admonito de his Augusto peracerbus nuntius, dolorque non vulgaris reputanti deploratissimam horum sortem, qui Persas fugientes in manus piratarum incidissent, ea sola fiducia tantum audentium quod a Yenetis classem in propinquo habentibus protegi se scirent, quippe quibuscum latrocinii societatem inivissent, hominibus tamen, a quibus nihil minus expectari debuisset, si sensum ullom grati animi haberent, utpote qui ab imperatoribus crebris fuissent beneficiis affecti. at Romani sparsi per littora dum haec intuentur, horribile spectaculum execrantes, infandam calanitatem incredibili moerore deplorabant. quidam etiam corum in aevi flore manu prompti ruebant ad arma; et Ulysseos; ut ille olim adversus Seyllam, sic illi contra piratas impetus ostentabamt. caeterum specie tenus sola totus ille auxiliandi ardor eminebat, nam nostros frustra minantes et conatu vano consumentes iras detinebat littus; piratae vero in mari solo, ubi erant, capi poterant, per se illi quidem debilissimi omnium, nisi pontus ipsis vice munimenti circumdatus facultatem fiduciamque daret avarae crudelitatis in miseros quos tenerent, prout



















liberet, exercendae. atque hi quidem sub immani scelestissimorum saevitia gementes, quae de Scylla feruntur, repracsentabant, manus protendentes ex adversa ripa spectantibus, et luctuosis ciulatibus misericordiam implorantes. nondum dies totus effluxerat, cum haec Augusto nuntiata expugnarunt misericordem eius animum, ut conveniret cum illis carnificibus de lytro miserorum quos vexabant, ac statim missis ad piratas quatuor millibus nummorum captivos ab iis cunctos reciperet. quo facto misit ad praefectum classi Venetae, qui a se illi insolentem amentiam impudentemque audaciam exprobraret, quod cum eum ad viciniam urbis appulsum oportuisset legatos ad se mittere, ac quae haberet de communibus negotiis et propriis rationibus tractanda exponere, ipse contra ducem se ac stipatorem latronibus dedisset, iis se admiscens, et saevis ipsorum grassationibus cooperans. haec Veneti audientes nihil aliud quod obtenderent habuerunt quam mandatum senatus ipsorum: mox tamen nonnullo, ut apparebat, pudore confusi, ac poenitentia correpti turpissimorum actorum, supplices se deinceps Augusto subiecerunt, qui hactenus adversarii obstiterant. significarunt se ex modo infensissimis pronos nunc fore ad bona fide ineundum pacis foedus, dummodo pignora liberarentur. concordiam enim cum imperio corum reipublicae probari et placere; ac velle se renovare illam iisdem quibus olim coaluisset conditionibus ultro subeundis. unam obstare controversiam de pignoribus, qua sublata nihil iam impedimenti futurum sit. addebant preces ut consentire in remissionem pignorum imperator vellet; quod et ab illo impetrarunt, admittente libenter ac suis rebus expetibile ducente foedus quod illi offerebant in annos plurimos, misit ergo legationem ad Venetos, quae de pacis cum iis legibus conveniret, ita tunc cogente calamitate urgentissima tumultus Persici,

\section*{DE ANDRONICO PALAEOLOGO L. IV.}



 5 ǧki.ovos.

















barbaris istis cuncta late inundantibus, et Orientem iam totum a mari ad mare una circum indagine comprehensum tenentibus. sed et alia aliunde pericula miscris Romanis imminebant. et Mesothinia quidem universa periisse funditus nuntiabatur, Muzalone qui ei praefectus fuerat, gravissima offensione belli prostrato.
ans hic prepe inclytam Nicomediam) Atman cum suis matorum millium numerum explentibus improviso apparens et subito irruens -. sed melius fuerit rem aliquanto repetitam altius a suis retro ducere principiis. Hales Amurius cum fratre Nastratio, qui diu apud Romanos obses fuerat, Persis qui Castamoni parebant in suam societatem tractis Romanos imfestabat. sed quodam tempore moderatius quam postea - satio licentissime initio regionibus eirca Pontum et interioribus uitra-Sangarim insultare, ferociam illic securissime ostentans suam, abstinebat omin citeiore versus urbem tractu. inflatus tamen deinde est insolentiore condentia, resque nostras arrogantissime despexit, ex quo Melec Masur Asatini Sultanis filium bello victum interfecit. is Melec patri dio socius longi per boreales tractus erroris, postquam ille ex Aeno arce liber emissus est, prout superius narravimus, eo denique mortuo traiicit Buxinum, et Thymaenam appulsus, inde procul Tocharorum principe, quem ipsi Kanim vocant (buic tunc propiium fuit Arganes nomen), donis delinito ac in






















\footnotetext{
sui favorem tracto, ex eo tempore locis illis ut paternae hereditati dominatus est, subiecitque sibi qui eminebant illic inter Persas, quos illi satrapas appellant. ac illi quidem volentes nolentes mancipabantur. Amurius autem Halis pater cum prece ac promissis ambiisset Tocharos et validum ex iis armatorum agmen assumpsisset, toto impetu ad obsistendum Meleco incubuit; adeoque praeliis cum co congressus non semel illum fudit fugavitque, eoque redegit desperationis rerum suarum ut decerneret una cum uxore ac liberis supplex ad imperatorem confugere. eo consilio profectus Heracleam Ponti, et inde Constantinopolim progressus, quoniam iam ante imperator se Nymphaeum transtulerat, ubi se diebus aliquot e viae fatigatione refecisset, uxore in urbe relicta, ipse ducem itineris ab imperatore missum sequens (nam audito Augustus eius adventa cum ad se invitaverat) Nymphaeum versus iter intendit. sed cum prope Atrammytium eundo pervenisset, sive alterius admonitu sive suspicione propria, concepta desperatione prosperi successus istius suae profectionis ad Augostum, aliquandiu deliberando luctatus damnavit denique consilium et coepto absistere constituit. captatoque mox tempore, palam questus obServari sese curiosius suspiciosiusque a deductore ad se misso (erat is Abrampax prothieracarius) quam benevoli comitis officium posceret, inde noctu aufugit, non tamen nocturni insidiatoris ritu, vitata comitum conscientia scilicet, verum palam et fidenter; prae se ferens, si quis per vim prohibere conaretur, in eum se statim impetum facturum. ita rursus ad Persas se recipit, collectaque manu melioribus quam prius rem
}



















gerere cocpit auspiciis. unde et famae celebritatem et maiorem priori brevi potentiam adeptus, tantum invaluit ut et ipsum Amurium, plane persuasum haud suis de caetero rebus fore conducibilem a Meleco rebellionem, perpulerit ad consilium ambiendae suppliciter eius gratiae, ac praenissis delinitum muneribus ultro adeundi cum septem filits, et ipsi se libenter deinceps serviturum profitendi. his secum Amurius constitutis, quod nihil tali articulo rerum posse utilius sibi consulere putaret, ductis una filiis amploque asseclarum comitatu, supplicis ad Melecum transfugit habitu. Nelec rancorem veterem animo penitus conditums servans, plusque ad iram veteri memoria iniuriarum quam novis officis ad benevolentiam motus,

\section*{dona quidem accepit, mala sed cumulavit acerba.}
ut enim aegre introductus post praemissa munera, abiectus ad eius pedes supplex Amurius volvebatur, ille vetera eius malefacta protulit, amareque exprobrans omni cum malo dignum nec ulla satis excusatione purgabilem declaravit. tandem extensa utraque manu, scyphum altera vino plenum quasi bibiturus sumens, signum edidit de quo ante cum suis convenerat, ut simul nimirum ipsum cernerent manus diverse iactantem, sicuti e somno expergiscentes solent, ensibus repente strictis conciderent supplices; quod impigre illi a viso statim signo facientes funestam Amurio et filis coenam praebuere. ex ista tragoedia divina quadam providentia servatus Hales, unus Amurii filiorum, dolore iraque ardebat, excarnificati dire patris cruentam imaginem animo infixam circumferens, ac dies noctesque in cogitatione ulciscendi tam infandi sceleris perstans, nec umquam ab eo cosatu sibi partem quietis ullam capiendam censens. ad hunc finem conci-




















liata sibi manu non modica Persarum latrocinabatur circumcursans, ac plane prae se ferens aut ultionem se capturum de Meleco aut in eius rei conatu occubiturum. cum ergo incursationibus vastat regiones et omni ratione conserendi cum hoste certaminis occasiones captat, haud impar Meleci ad pugnam audacia, suo hunc fato perurgente, Hali obiecit. committuntur ergo inter sese Hales et Melec, ferocissimeque invicem petunt. sed Melecum fortuna deseruit: nam eius equus totis habenis effusus in cursum pedes anteriores inflexit, sessoremque maximo impetu in genua pronum abiecit; quo statim is a casu ense confossus interiit. hic successus Halem, nomine iam patris ad suum addito Amurium quoque vocatum, in magnam confidentiam inflavit. subitoque inde congregatis magnis copiis Romanas regiones incursionibus infestabat, nondum tamen aut multum fidenter aut valde perniciose, sed dissimulanter et leviter, donec eum divina quaedam ultio (quo enim alio quis nomine casum tunc maxime noxium inopinato incurrentem vocaverit?) tumefecit adversus Romanos; quem casum hic referam. cum enim Hales antehac ultra Sangarim commorans positis illic arcibus valide repelleretur, quas arces imperator condiderat Michaël, et septo exterius praetento decussatim obiectorum ingentium stipitum, ex arboribus securi dedolatis, perite muniverat, spatium ultra munitiones pedum centum illo antemurali plane invium et inaccessum hostibus faciens, quemadmodum in prioribus libris diximus, et erat hoc Persae ex ea parte insuperabile incursionum obstaculum, Martio ecee mense repente fturins alvem mutavit repeciitque cubile antiquan, ad ruod ofim fuerat lustiniancus pons constructus, postea traducto inde



















\section*{9. \(\pi \varrho \circ \sigma \varepsilon \chi ต ้ v v \varepsilon\) ?}

Sangari Melas alter fluvius successerat, non ille quidem mole aquarum par priori, caeterum satis habens altitudinis ad impediendos incursus hostium. tand figtur ex multo inlire redundans Sangaris rulile itermm mutavit, ex 80 guod diu manu deductus occopaverat, in prins recurrens; et cum quidem unde migravit alveum, aquae pauperem et vado cuivis meabilem reliquit, eum quem inundans repetit haudquaquam adeo complevit, ut ea transitum excluderet. etsi enim illuc traxit agmen ingens aquarum, non iis tamen dedit sufficientem profumditatem traiectui peditum et equitum arcendo. causa eius rei fuit, fuod simul limi plurimum et terrae rubrae ex argillosis derasae montibus invexit. quae materia subsidens aquis late superstagnantibus non alte depressum substravit fundum, qua volenti cuilibet transire pedibus licebat, hac animadversa mira mutatione qui ulteriores arces pracsidio tenchant, territi, quod se fossa destitutos invadabilis amnis, obiectos deinceps incursionibus hostium haud pari ad resistendum numero, certissimo capitis periculo, viderent, stationibus relictis abierunt. non tamen diu in eo statu Sangaris mansit, od cum per nensem inmatasset magna terrae ac luti vi nlyees olfinans, recepit so in eum unde nuper migrarat alveum, quasi ad hoc tantum se movisset, ut praesidiariis terrorem, quo ad fugam raperentur, incuteret, hostibus contra et fiduciam et facultatem intra nostrum irrumpendi limitem daret. nam harum duarum rerum una illa causa fuit fluminis motio, commoditatem cuivis obviam praebens vado transeundi. sed nec cius in priorem alveum regressus malo medicinam fecit. oblimatum enim utrumque ac pedibus meabilem reliquit fluvium magnitudine aggeris ac materiae per eluviem invectae. his inopinatissime sic gestis, repente imperatori





















nontiator plena caso meliterranea hostiom. nam utcumque Hales Amurius in simulatione quadam pacis se hactenus continens quiescebat, tamen efferri brevi coepit aemulatione paulo post secutorum strcessumin Aumanis, viciniam Nicueac prospere incursontis, non parvum se imperatori beneficium contulisse reputans, si se in pacis observantia teneret quandiu alii in terras imperii non irrumperent. illad vero exigi a se haud aequum esse, ut praedae multorum impune aliorum rapinis abactae partem ipse sibi non arriperet aliquam. Atman igitur e locis circa Nicaeam movens (man quae prius Muzaloni contigerat oftensio animos illi augelat), transgressus montanos Siphones, paratus erat ad incursandos Halizones. sed priusquam in illos irraeret, collecta manus hostium, centum solorum capitum non excedens numerum, circa Telemaeam sopitis ex improviso superveniens Muzaloni cum suis, his quilem, ut par fuit tali statu deprehenis, perturbationem iniecit maximam, qua barbari adiuti cum alia multa tum hastas ipsas decussatis impositas in valli cratem stipitibus auferunt. ut autem receptis e subita consternatione animis Romani manu facta insecuti fugientes sunt, illi nota ipsis montium inga tenuerunt, indeque sccuro iam in loco stabiliti sagittis nostros impetebant, undique per circuitum superne iaculantes; tantumque circumventis is qui se insequebantur praevaluerunt, nt et ipsum horum ducem comprehenderent abegissentque, nisi quispiam e Romana phalange generoso evectus impetu vehementem fecisset impressionem in barbaros, tam fortiter rem gerens ut disiectis iis, suo tantum equo sauciato, ipse incolumis liberum captivum re-


















duxerit. hoc ita gestum et late celebratum magis magisque incitavit Atmanem, barbarumque in fastom extulit: adeo enim iam cius copiae auctae numero erant, nt et Persas alios e regionibus vicinis ad se ultro coēuntes socios haberet et ad incursionem quolibet promovendam adiutores idoneos. hoc et Amurio superbiam adiecit. hoc illi persuasit foedus frangere, aemulatione instincto avara, qua ei videbatur intolerabile se quidem promissae imperatori fidei religione vinctum abstinere manus a praeda Romana, interim dum illam alii longius profecti totam in sua lucra verterent. sed quamvis haud sane sibi Amurius parcebat quin quam maxima posset rapacitate grassaretur, tamen exigua videri poterant damina quae rei Romanae inferebat, si compararentur cum longe gravioribus a potentiori Atmane illatis. hic enim inceptum urgens et accinctus praesens operi, succinctus etiam novis auxiliis ferocissimorum latronum, qui saeva dudum in nos instincti rahie e partibus Paphlagoniae recens ad ipsum convenerant, parati animis delere desolareque obvia cuncta, nihilque facere reliqui extremae crudelitati diripiendis abducendisque in servitutem plane universis incolis illorum tractuum. hos ille cum suis veteribus aggregasset copiis, universum illic exercitum una secum habebat. appositus illi stabat onica tetela Romani Jimitis Mhzalo; qui recensitis suis, collatoque in unum quantum supererat Romanarum copiarum quantum Alanicarun, vix numeratis simul indigenis simul exteris duo millia militum explebat. extremum tamen Muzalonis oculis et animo obversans periculum Romanae rei audaciam ei atque impetum pro aris focisque decertandi contra plures dabat, haud abhorrentibus a ducis sententia plerisque militum, licet suae consciis paucitatis. et habuisset ista fiducia successum, vicissentque, ut plurimi affirmant, si aut plane omnes conspirassent in generosum hoc propositum, aut in eo concordes perseverassent unanimique fortitudine totis viribus et animis in istud praelium ruis-

DE ANDRONICO PALAEOLOGO L. IV.



















\section*{18. zaì \(\tau \grave{0}] \vec{\eta} \eta \boldsymbol{r} \dot{\partial}\) ?}
sent. nunc multi ex ipsis, vel innatae indulgentes ignaviae, vel refrigerato, si quem concepisse visi fuerant, ardore strenue dimicandi, segnes ancipitesque torpebant. in his erant quos adhuc urebat dolor contumeliae, ut putabant, iniuriaeque acceptae, cum equi nummique ipsis erepti Alanis attributi fuerant, quo Romanam militiam perissse funditus querebantur, taedifue inde ac livoris pleni nec consentiebant cneteris, nec impetum expediebant quidquam aggrectiendi viris digaum ; paryue frigus in pugnam protrusi in ipsa acie monstrarunt. id quod Persis animadversum addebat videlicet illis animos, magnamque facultatem pauciores, cosque timidos, obterendi tribuebat. ita male comparato inter hinc paucos sibi diffidentes et debiles, illine plurimos optime animatos fortesque certamine, praelium commissum est, eo qui expectari debuit eventu, ut nostrorum nimirum non pauci caderent, plurimi fugerent, et in urveen vicinam Nicomediam plane fusi nec disssmulanter victi, cladis pleni dedecorisque confugerent. demonstrarunt se occasione ista valde utiles Romanis Alani; quorum utique multi pro salute nostrorum occubuerint. videntes quippe inclinatam irrevocabiliter ad fugam aciem pedestrem, quae maxime numerosa erat, spatium ipsi ad vitam in tuto locandam suo maguo periculo ultro adeundo praebuere, siquidem desilientes ex equis, et magno animo ad perseruendum consternatos erumpentibus circumfusi hostibus, eosdemque oblique a lateribus procella telorum impetentes, stare quamibet invitos coëgerunt, plerisque ipsorum equorum caede ex equitibus in peditum ordinem redactis. unde contigit agmen illud peditum nostrorum loco motum, et si equitatus incurrisset, plane periturum, otium suae saluti prospiciendi nancisci, empta ipsi commoditate ista pretio sanauinis et vitae Alanorum ; quorum permulti corpora tegendae nostrorum rugae obtendentes transossi ceciderunt. caeterum Persae adeo strenuc



















usi victoria sunt, ut medium nullum intercederet spatium inter cladem nostri exercitus et distributionem illorm in manus varias, quae diverse in multas simul partes Romanae ditionis irrumperent. et sufficiebat vel exiguus numerus rei ubique ex ipsorum sententia gerendae, propter debilitatem et destitutionem in illo limite interiusque extremam omnium, nemine iam prorsus uspiam comparente qui subditos imperio Romano tueretur. quare omnes et omnia parata illic praeda quibusvis tollere curantibus iacebant. ingoutum hace initur fucrunt inta matorw, geminante etiam incommodum importunitate temporis, quod lace Muzalonis chades incidit in arstivam messem, gua tempestate cuncti erant intenti collectioni et importationi frugum in horrea, vice cuius hi quidem abducebautur, illi trucidabantur, nisi si qui mala ista fuga matura praevertissent arcique alicui obviae se ac sua credidissent.
26. Vidisses tunc citeriores Nicomedia ruris incolas convasata supellectile trepide in urbem accurrentes, et miserabile spectaculum obviis offerentes luctu et planctibus, quibus uti desperata salute se miseri cruciabant ; cernebaturque quotidie in traiectu illo, velut densum formicarum agmen sese trudens terrore, multitudo mixtim hominum et bestiarum. nec quisquam ea ibat non eiulans ac plorans, quod maximis iacturis aegre vitam redemisset, nemine fere non cuiuspiam ex intimis amissionem lamentante. haec quidem virum abactum aut occisum flens inclamabat, illa filium aut filiam, alia nomen aliud affectus et cognationis proximae. cuncti autem miserabiliter in publico iacentes procumbebant, quidam intra urbem, alii extra per maris littus, in pulvere versantes miseras reliquias vitae ac spei. parvuli autem et mulieres senesque miserandi strati temere per vias non solum videntes horrendo spectaculo, sed et audientes immedicabili cordolio vulnerabant. caeterum indidem, hoc est Nicomedia,




















\section*{9. \(2 \pi 0 i \varepsilon\) P.}
post cladem memoratam militia quidem extera inglorie revertebatur : indigenae vero milites, qui domos suas occupatas iam ab hoste scirent, ubi deinceps perfugium ad salutem captarent, varie quisque aestuans necessario quaerebat. at hostes corrasis hactenus omnium ulteriorum regionum praedis, iis se incubantes ingurgitabant, raptis intemperanter abutentes, trahentes captivorum hominum catervas, captivi pecoris greges armenta mandras, una cum omnis generis praeda, praesertim autem fructu segetum, quas anni tompestate wateras collegerant, ex iisque larga manu, quae multa undique praedando congesserant, iumenta pascebant; denique summa securitate, quidquid ipsis placuerat, quo vellent cumque transferentes. non tamen adhuc citeriores Nicomedia tractus attingebant, nondum, ut est verisimile, tuto se illuc irrupturos opinantes. metuebant videlicet ne, si proveherentur, ex urbe retro relicta eruptio in ipsos fieret. eademque formidine contincbantur, ne suburbia civitatis tamquam sacra contingere auderent, etsi parum ea res illic degentibus remissionis afferret, continuo utique terrore solicitis, et quae nondum patiebantur, sibi tamquam praesentia fingentibus, fruebantur tamen miseri, ut poterant, quiete qualicumque per istam ita suspensae incursionis hostilis moram, ac comparatione pariter infelicium multorum sese consombantur. neque enim erat melior conditio securiorve status reliquorum per totum Orientem Atramytium usque, ubi diversabatur imperator: ulteriora quippe universa, praeter arces munitissimas, hostibus in praedam exposita iacebant. longinquiora modo quaedam circum Achyraos et Cyzicum ac Pegas Lophadiumque, exiguo a mari intervallo, libera supererant. Prusae quidem ac Nicaeae bellum ef clades sub ipsas admotae portas erant, omnibus




















\section*{3. oṽт bis ponit \(\mathbf{P}\).}
guse circum urbes illias fierant madique direptis ac vastatis, dira calamitas nec consolatione levabilis ulla cuncta fite occupaverat, waiversis iflis populis paucurum spatio mensium funditus perditis. ac sicut divinae fuit irae iustaeque superum in scelera nostra animadversionis, nos pati talia, sic uni coelesti clementiae ac misericordiae nnminis imputari par fuit indutias illas malorum qualescumque, quae barbaris progredi utterius verentibus Romanae plebi, licet nullo protectae praesidio adversus cos, si venirent, contingebant, aliquod in extrema clade solatium.
27. Et haec quidem in hunc modum se habebant, ut hactenus diximus: episcopi autem perstare quieti non poterant, nec absistere a facessendo gravem patriarchae molestiam, loannis rursus Ephesii et eius restitutionis causa. unus autem ipsorum Selybriensis, cui nomen erat Hilarion, grave quodpiam a patriarcha peccatum retulit, non recens illud quidem, sed tunc patratum quando patriarcha idem in Pammacaristi monasterio sepositis curis considebat; idque aiebat haud visum a se, sed ab alio qui vidisset auditum. verum qui memorabatur auctor, iam erat mortuus; fueratque, dum viveret, homo contumeliosus et caluminator notus. crimen porro erat prorsus abhorrens a verisimilitudine ommi merumque mendacium. prae se ferebat quinetiam Selybriensis ipse, cum id alterius testimonio referret, sese haud credere: putasse tamen rem qualicumque fide arcano ad se delatam imperatori, prout fecit, indicare se debere. imperator hoc audito momenti permagni temere moveri negotium iudicavit, graviterque tulit id ad se delatum. ac nullam licet fidem delationi adhibens, sibi enixe curandum existimavit ne ad plures dicti notitia manaret,

Georgius Paelymeres II.
22
ratus cum fato functus est, quod contigit anno Hegirae 687, qui coepit a die 6 Februarii anno Christi 1288. haeres Ortogrulis Othman fuit, cui ut in Karaiaptagi principata patri succederet prono favore Aladinus indulsit, et eum, quoad ipse perstitit in potentia, beneficiis fovit. verum Aladino et annis iam fracto et opibus diminuto, ut iam amplius armis Mogulensium sub Chalaü et Apaga in istis partibus praevalentium ac cuncta subiugantium par sostinendis haud foret, res sibi suas agere Othmanes coepit, et propriis auspiciis in Romani imperii provincias irrumpere, non praedis solum inde abigendis intentus, sed et arcibus atque ubibus ibidem occupandis, çuod coeptum cem ci cx votosuccessisset, expugnatis et praesidio suorum insessis validis quibusdam munitionibus, unde regionum illis adiacentium facile dominium sibi perpetuum assereret, Sultanis tum demum Othman, hoc est supremi principis, titulum palam usurpavit, anno Hegirae 699, cuius kalendae Muharrami inciderunt in diem \(28 \mathrm{Se}-\) ptembris anni Christi 1299.
III. Hactenus relata de Othmanis primordiis tradunt Arabes scriptores; cum quibus comparare sparsim de his asserta a Pachymere, ac quam haec iis apte congruant ostendere, labor deinceps meus sit. principio repeto quae in ipso sui operis limine noster historicus partis 11.1 a c. 3 ad 6 fuse disserit de arcibus limitis Orientalis Romanae ditionis contra Persidem deque illarum momento ad tutelam imperii; tum de cura, qua eas amplexi dominantes Nicaeae post amissam Constantinopolim imperatores Graeci optime consuluerint reipublicae numerosis virorum fortium praesidiis in eo limite auctorandis, cum largorum stipendiorum fida solutione ad diem, tum assignatione agrorum P 600 in illa viciria et concessione praedae omnis quam ex hostili agro infestis incursionibus possent corradere. innuitque ad id adhibitos a Byzantinis Augustis exteros probatae virtutis et experientiac bellicarum rerum ; quorum multos illic, qua spolifs ex hoste raptis, qua pensionibus cum fide numeratis, qua fructibus datorum ipsis agrorum, magnas adeptos divitias ait, unde tanto terribiliores hostibus fierent, ac fortius propugnarent Romanas provincias, barbaris procul intra ipsorum terras vel terrore continendis, vel vi armisque, si erumpere conarentur, retrudendis. non videtur dubium quin par in contrarium cura fuerit infestorum Romano nomini et Christianae religioni Saracenorum principum, aut Persidem aut vicinas ei limiti provincias sub sua ditione habentium ; inter quos Aladinus fuit dynasta sedem imperii habens Iconii, quae est urbs Lycaoniae primaria. quare cum apud Arabas historicos legimus evocatum ab hoc ex Transeuphratensi regione Ortogrulem cum familia et inter montes Tumulagii et Armeniae, in loco cuius ipsi toparchiam concesserit, collocatum, intelligere debemus illam Karaiaptagam, regionem attri-

LIB. III. CERONOLOGICUS.
butam Ortogruli ab Aladino, fuisse confinem Romanis illis modo memoratis arcibus; et militiae illic dudum constitutae lateque formidandae stipendiariorum exterorum Romanis Augustis militantium, oppositam a Sultane Aladino istam cohortem sequentium fortunam Ortogrulis peregre appulsi Turcorum, qui quadringenta illic. tabernacula complerent. quodsi tempus indagemus quo migrasse Karaiaptagam e ripa Euphratis ulteriore Ortogrulis familiam Arabes indicant, reperiemus fere convenire in principatum Ioannis Batatzae, qui Nicaeae Graecis imperavit ab anno 1228 ad 1255, quo moriens successorem habuit Theodorum filium. per illa tempora et inde ad receptam e Latinis Constantinopolim vigentibus et numero atque alacritate praevalentibus praesidiariis limitanearum arcium imperii Romani contra Persidem, facile ab illis sustinebatur impetus barbarorum in quotidianis velitationibus plerumque inferiorum; quoad pessimo consilio suggesto a Chadeno, Michaël Palaeologus postquam in imperium invasit circumscripto pupillo Ioanne Theodori Lascaris filio, ubi se potitum Constantinopoli Latinis erepta vidit, isti praesidiarii Romani limitis vexari fiscalibus calumniis et ad inopiam redigi, minuique inde cum animis tum viribus et numero coeperunt, ut observat Pachymeres ibidem. quando potissimum contigisse credibile est, quod Arabes indicant, ut Ortogrules cum suis prospere in Romanos pugnando laudem ab Aladino, cuius auspiciis militabat, mereretur.
IV. Nec vero istam Ortogrulis et filiorum eius adversus praesidiarios Romanarum arcium comparatam operam, et quaesitam in vicinia ex parte adversae Persidis stationem Pachymeres ipse dissimulat. en eius verba vol. I p. 18 v .20 : post haec viris fortibus inter Persas, quibus omnis vivendi spes et conditio in armis erat, caeteris inclinatis ad Tocharos, qui nutper imperium Persarum occiparant, rebellantibus visum opportunum est refugere ad claustra castellaque montium, et inde vicina incursando rapto ac praedis victum quaerere. haec ille, quae quin Ortogrulis familiae conveniant Karaiaptagae prope arces Romanas in fimibus Persidis collocatae, negare nemo poterit, qui praesertim attenderit ad hic indicatam eius aversionem a Tocharis invasoribus Persidis, quibus ne parcre cogeretur Soliman-Shahus Ortogrulis pater, inde relicta provincia fugerat. addit statim Pachymeres praesidiarios Romanarum arcium utcumque agris multatos et praedae parte spoliatos imprudenti avaritia Michaëlis primi e Palaeologis imperatoris, abstinuisse quidem ab incursando fines hostium, quod antea utilissime fecerant, tamen arces ipsis commissas fide constanti tenuisse, quamdiu annuae pensiones ad victum necessariae praebitae ipsis e fisco sunt: has vero ipsis suppeditari desiisse post mortem Michaëlis, solo iam Andronico p 601 imperante, diserte noster asserit vol. II p. 208 v. 18, ubi alterum
fontem enervationis imperï fuisse scribit parsimoniam plene sol. vendarum ex fide pensionum, quae praesidiariis arcium in limite sitarum olim statutae fuerant in mercedem operae milita. ris, adeo illic ad communem tutelam necessariae. hae maligne nunc suppeditabantur, avaritia prafectorum erogationi peou. niae publicae, quorum apponebatur lueris quod per astutas frustrationum artes diffundenda praetextibus rafris solutionis die miseris militibus subtraliebatur, pretium sudoris et sanguinis. ita ille ihi; qui et multis inferius locis significat non iam solum per fiscalium calummiosas fraudes, sed edicto ipso ac iussu diserto Andronici Augusti pensiones et auctoramenta istiusmodi fuisse interversa, unde necessario contigit arcium custodian neSigi, ac quasdam ipsarum in militum ex parte Persidis contraihe Pomano limiti stationes oblinentium venire potestatem. sustinuit quodam tempore labem illam ac ruinam felix Alexii Philanthropeni per illos tractus militia, circiter annum Christi 1295 , Andronici 13, eo missi cum valido exercitu, prout fuse narrat Pachymeres 1.3 vol. II c.9. sed postquam is rebellans a Libadario est oppressus, et Persae, qui sub eo militaverant, male multati reversi domum, et causa cladis ulciscendae et fiducia nollius satis validae occursurae Romanae potentiae, Philanthropeno quem unum timuerant amoto, arcibis iam cnactis potiti licentissime in subiectas imperio regiones passim inundarunt, hoc memorat Pachymeres 1.3 vol. If c. 14, et coepisse videtur ab anno Chr. 1297, impei: Andronici 15. durasse vero sine intermissione, immo cum atrocioribus subinde malorum augmentis, usque ad finem huius historiae, intelligitur ex frequentissimis ea de re nostri historici querelis ac lamentationibus per cunctos fere consequentes huius operis libros sparsis.
V. Ex his patet quam consentanee ad nostrae huius historiae memoriam Arabum annales referant quod superius exscripsimus, Ortogrulem Othmanis patrem obiisse anno Hegirae 687, qui exp parte coincidit cum anno Chiristi 1288, inclytum bellicis successibus, de Romana videlicet Persici limitis militia relatis, quippe quae iam tum a recepta de Latinis Conslantinopoli, hoc est ab annis retro sedecim, debilitari valde coeperat. quare succedens Ortogruli Othman fllius aliquot fam tum habuit loca de Romanis manu parta, quibus plura maioraque postquam annorum plurium continua felicitate ad paternam Karaiaptagae adiecisset ditionem, Sultanis denique, hoc est supremi principis, nomen haud dubitavit usurpare, tueri se illud posse sperans. huius primae ac quasi fundamentalis epochae Ottomanici imperii sedem ex vero in ordine temporum statuere nostrum est, quod efficere conabimur comparatis Arabum chronologorum et nostri Pachymeris testimoniis. refert Pachymeres, p. 527 v. 6, Atmanem invaluisse opibus adiuncta sibi manu fortissima bellatorum acerri-
morum e Paphlagonia, et obsistere sibi conatum Muzalonem Romanum ducem acie vicisse prope Nicomediam Bithyniae metropolim, quam inde urben velut obsessam campi dominus tenuerit. haec contigisse circa Bapheum prope Nicomediam die vicesima septima mensis Iulii diserte Pachymeres tradit: annum ex serie rerum verisimiliter affirmamus in Synopsi hunc fuisse Christi 1299. sequenti 1300 putarim evenisse quod noster narrat jo. 415 \%. 1, videlicet quasdam Romanas copias duce quodam Siuro, ab imperatore ad eam tuendam provinciam misso, collectas ab Atmane occidione fuisse deletas; unde victor Atman progrediens. Belocomam (verba sunt Pachymeris) insiliens wi capit, et ibi repertos interficit. ipse auten immensis opibus ea clausis munitione potitus praedives inde est habitus, arcis quippe illius munimentis situ et arte salidis ad quassitae pecuniae custodiam usus, magnos sibi thesauros, unde belli ac principatus expediret sumptus, secure conditos ad manum habuit. harum magna pars calamitatum in Prusam redundavit, sic nudatam possessione agri sui et intra murorum ambitum redactam etc. haec
P 602 Pachymeres; quae satis clare indicant mutationem hoc tempore in Atmane factam, quasi e privato in principalem statum. audiamus iam Arabas. hi magno consensu affirmant Othmanem e toparcha Karaiaptagae et simplici satrapa Sultanis seu supremi domini nomen adscivisse anno Hegirae 699. huius anni cum kalendae Muharrami insederint diem 28 Septembris Iuliani in amo Christi 1299, et quam memoravimus e Pachymere Belocomae expugnatio ad menses aestivos pertinuisse videatur, intelligendum relinquitur regnare Atmanem, sine ulla iam dissimulatione vocabulum imperii palam usurpando, coepisse anno Christi 1300, idque in Bithynia ad urbem Prusam, quam paulo post ei fuisse subiectam tributariae pacis nomine, re vera deditione ac subiectione plena, innuit Pachymeres, dum sic scribit p. 597 v. 14: Prusa ipsa calamitatibus subacta ingentibus emere a Persis nue. merato immani pretio umbram pacis, pro vera, quam mendacibus promissis ostentarant, pace. ita ille.
VI. Haec tamen non eo traho ut existimem Prusam Atmani iam tum regui principio plene possessam, cum eam quidam Arabum sub finem tantum vitae Atmanis, quidam nonnisi post eius obitum a filio eius et successore Urchane penitus subiugatam tradant. verum cum eam urbem arcibus undecumque a se possessis cinctam et vectigalem ad libitum baberet, aequo iuterim animo ferebat eius se ingressu exclusum, quem sibiac suis aliquando, ut res tum se habebant, libere pandendum certa praesumebat spe. in hoc igitur incumbebat, ut agri ac provinciae illius, nempe Bithyniae universae, sibi dominium assereret, quod consequebatur arcibus primariis, et unde urbium magnarum salus et securitas
penderet, occupandis et validissimo praesidio tenendis, sicut modo eum vidimus in Belocoma fecisse, in qua claves Prusae reperit; uti et Nicaeam sibi subingasse visus est capta et suis firmissimis copiis insessa Tricoccia. qua de re juvat nostrum hic Pachymerem audire r. 687 . 13 scribentem in hunc modum: circa Nicaeam malo sane loco res erant, Almane cuncta illic agente ferenteque. ac paulo post: itaque infestum exercitum - venientibus, Atman credidit. hactenus Pachymeres, ex cuius triplici modo memorata narratione rerum ab Atmane, ad Nicomediam victo Mozalone, ad Prusam capta Belocoma, ad Nicaeam expugnata Tricoccia gestarum, manifestum est habuisse illum in potestate universam Bithyniam, tribus illis primariis eius provinciae urbibus, etsi non plene possessis, saltem undique circumdatis, et lenta sic obsidione cum interim pro libito macerandis et pecunia nultandis, tum denique certissime trahendis sub absolutum integrumque dominium. id quod non ipsi quidem obtigit Atmani. verum illius haeres et filius Urchanes, quem Cantacuzenus 1.3 c. 9, statum in quo eum pater moriens reliquerat, exprimens satrapam Orientalis Bithyniae appellat, brevi se Bithyniae totius principem ostendit Prusa Nicomedia et Nicaea plane domitis, postquam huic ultimae periclitanti suppetias Andronicus iunior accurrens repulsus et vulneratus in femore recessit. cuius pugnae ac vulneris meminit Cantacuzenus P 603 1. 2 c. 7 , inde secutam tamen Nicaeae deditionem parum candide dissimulans, quam ingenue fatentur Gregoras 1.9 et Plrantzes c. 11 1.1, ut omittam idem diserte affirmantes Arabas scriptores, inter quos omnes convenit Ienicmid et Enik (sic illi Nicomediam et Nicaeam nominant) ab Urchane Othmanis filio post patris mortem captas fuisse. Brusiam vero (ita Prusam appellant) quidam illorum Othmani adhuc viventi, alii eo mortuo Urchani deditam aiunt. fato vero functum Othmanem omnes ii magno consensu tradunt anno Hegirae 726, cuius fuit initium dies 8 Decembris anni Christi 1325, adeo ut mors Othmanis in annum Christi 1326 videatur differenda.
VII. Hactenus dictis liceat mihi per benignum lectorem mantissae loco apponere considerationem duorum veterum oraculorum, quae per haec fuisse patrata eventis nou immerito credi potest; id quod eo minus alienum ab hoc loco forte fuerit, quod eorum alterum est implicatum cum rationibus chronologicis quibusdam, numeros a nobis lic subductos recto positos calculo adstruentibus. recitat antiquus scriplor Zosimus, historiarum 1. 2, Erythraeae vel Epiroticae Sibyllae hoc vaticinium:


Andronicus Veccum et socios carcere eductos humaniter admittit, comitate illa praeparare illos stadens ad amplectendum schisma. quem in finem iterum quoque Lopadii eos allocutus est. 1. 1 c .36 p . 64 et 65 . sed tractatu non succedente relinquuntur in carcere, ut intelligitur ex c. 291.3.
Imperator collata Theodoro Muzaloni magno logothetae protovestiarii dignitate, Nymphaeum pervenit sub finem Maii. 1.2 c. 18. ibique spatio plus annuo moratur, ut intelligitur ex cap. sequenti. vide et c. 2 1. huius Observ. 3 n. 7.

Constantinus Porphyrogenitus imperatoris frater Nymphaei Augusti gratia excidit, et dure ac contemptim ab eo tractatur. 1.2 c. 19 p. 105 et seq.

Constantinus Porphyrogenitus affectati imperii delatus mense Martio huius anni custodiae traditur una cum Strategopulo. 1. 2 c. 19 p. 108.

Constantinopoli circa medium Novembrem forum magnum casu exorto incendio conflagrat. 1. 2 c. 25.
In restaurandas eius incendii ruinas cives strenue incumbunt. ibid.
Athanasius patriarcha Alexandrinus in. iurias ipsi ab Athanasio Constantinopolitano illatas non ferens Rhodum secedit. 1. 3 c. 5.

Circa hoc tempus Melec Masur Azatini Sultanis filius, post patris mortem, au-. xilio Arganis Tocharorum Kanis, Thymaenae ultra Pontum Euxinum et locis circumsitis dominatus, magnis deinde cladibus ab Amurio satrapa Tocharorum validis copiis adiuto affectus, supplex ad Andronicum imperatorem cum uxore ac liberis confugit. sed eo Constantinopoli non reperto, dum uxore in urbe relicta Nymphaeum ad eum, accitu ipsius, a prothieracario imperatoris Abrampace ducitur, offensus in itinere observari se a

LIB. III. CARONOLOGICUS.

deductore curiosius quam suae dignitati conveniret, Atramytii noctu a comilatu se abiungens fugit ad Persas, et horum auxilio Amurium oppugnat. 1.4 c. 25.

Filia eius in urbe obses retenta illic educatur. 1.7 c. 22.

Hoc anno Andronicus imperator natam P 610 sibi filiam, metuens ne non vitalis esset, quod erat aliquoties expertus infelicem in feminis uxoris partum, superstitiosa cerimonia praemunire studuit ab eiusmodi periculo, Simonidem eam vocans ex occasione eventi narrati. 1. 3 c. 32 .

Nicolaus IV Romanus pontifex Romae moritur circa festum Paschae, quod incidit illo anno bissextili, cycli solis 13 , lunae 1, in sextum Aprilis, cum inchoasset annum pontificatus quintum a 22 Februarii, circiter per sesquimensem. vacavit sedes longo tempore.

Andronicus imperator Constantinopolim redit, fratrem Constantinum in lectica clathrata secum ducens, et sic urbem ingreditur die 28 lumii. 1.2 c. 20.

Magua exardescente in Athanasium patriarcham invidia ob ferum eius rigorem et immanium eius ministrorum saevas in quosvis grassationes, ecclesiasticis ea causa se ab illo abscindentibus graviter succenset. ibid.
Theodoro Nuzaloni longo morbo decumbenti substituere imperator incipit in cura primaria principalium negotiorum Nicephorum Chumnum. ibid,
Imperator filiam Muzalonis fratri suo Theodoro despondet; et iis sponsalibus solutis ob deprehensum in puella ex incestu praegaante vitium eandem nihilominus Constantino proprio filio sponsam destinat, 1. 2 c. 26 .

Idem Sophoniam hieromonachum in Apuliam mittens ad ibi tractandum filii sui Michaëlis matrimonium cum nepte Balduini olim imperatoris, nata ex filia

LIB. III. CHRONOLOGICUS.
eum ad se supplicem venientem coram ipsius filio Ale crudeliter trucidat. 1.4 c. 25.

Athanasius patriarcha Alexandrinus Rhodo Constantinopolim redit. 1.3 c. 5.
Nicephorus Angelus despota, Occiduorum tractuum dynasta, moritur. 1. 3 c. 4.

Kalendis Ianuariis prima huius anni die Cosmas, qui et Ioannes alio nomine vocabatur, rite antea electus, consecratur patriarcha Constantinopolitanus. 1.2 c. 28.

Tzaca Nogae filius Bulgariae regnum invadit, fugiente Tertere. 1.3 c. 26.
Imperator sub initium Martii conventum in Alexiaco triclinio celebrat, in quo causas damnati a se Constantini despotae fratris sui et cum eo Strategopuli exponit, et plerisque approbat. c. 29.
Quidam Lachanae dudum a Noga occisi nomen usurpans ab imperatore coniicitur in vincula.
c. 30.

Theodorus Muzalo protovestiarius moritur. c. 31 .
Ei sufficitur in cura primaria principalium negotiorum Nicephorus Chumnus canicleo praefectus. c. 32.

Die 5 mensis Iulit eligitur in Rom. pontificem a Cardinalibus Perusii congregatis Petrus de Nurrhone, qui aegre honorem admittens Aquilae in Vestinis coronatus 4 kal. Septembris Celestini V nomen accepit.

Sed mox pridie Idus aut Idibus Decembris idem Neapoli in publico consessu Cardinalium pontificatum abdicavit, recitata cessionis ex scripto formula. in cuius locum ibidem electus est Benedictus Cardinalis Caietanus, qui Bonifacii nomen assumpsit.

Bonifacius papa coronatur Romae in basilica S. Petri 17 kal. Februarias.

Andronicus Michaëlem filium, iam anno superiori in collegam imperii assumptum, 21 die Maii coronari solemniter curat in templo S. Sophiae, opera Ioannis patriarchae. 1.8 c. 1.
Ales, Amurius ex patre cognominatus, Nelecum patris interfectorem singulari cerlamine victum occidit. 1.4 c. 25 .
Ioannes Andronici imperatoris ex Irene secunda coniuge primogenitus filius, creatur a patre et fratre Michaële novo Augusto despota 1. 3 c. 2.
Cum patriarcha et episcopi Augustis petentibus negassent expeditionem constitutionis ecclesiasticae, qua diris et anathemati subiicerentur qui obedientiam negassent Michaëli iuniori Augusto, in ultionem eius repulsae Andronicus imperator Novellam promulgavit, qua distributiones sportularum ab episcopo, dum consecrabatur, suffragatoribus et ordinatoribus suis fieri solitas ut Simoniacas damnavit et in posterum prohibuit. 1. 8 c. 3 .

Matrimonium Michä̈lis Augusti cum Ithamare filia defuncti Nicephori Angeli despotae, ambitum ab Anna puellae matre, licet imperio utile, ob sextum inter destinatos coniuges consanguinitatis gradum reicitur. 1. 3 c. 4.
Veneti et Genuenses Constantinopoli se mutuo infestant, implacabilibus commissi odiis. 1. 3 c. 15.

Michaël Augustus iunior die 16 Ianuarii apparatu splendido nuptias celebrat cum Maria regis Armeniae filia, paulo ante Constantinopolim appulsa. 1.3 c. 5 et 6 .
Novus imperatoris conatus in reconciliandis ecclesiae Arsenianis irritus. 1. 3 c. 7.
|Impp. Ho-| man. Andronici

Desperata Cretae insulae adversus Latinos eam acriter oppugnantes defensione, copiae inde evocatae Persis Asiam incursantibus opponuntur. 1.3 c .8 .

Alexius Philanthropenus dux Asiae minoris ab imperatoribus declaratus, illic aliquandia contra Persas limitem Romanum irrumpentes rem bene ac prospere gerit. 1.3 c. 9.

Osphentisthlabus Terteris regno Bulgariae pulsi filius, paulatim invalescens, Tzacam dolo captum interficit, Ioachimum Bulgarorum patriarcham praecipitio necat. 1. 3 c. 26.

Radosthlabus sebastocrator Bulgariae eiectus inde ab Osphentisthlabo ad imperatorem confugit. ibid.

Ales Amurius ex paternae caedis ultione clarus factus, collectis copiis, pinimum belio palam you indich latrociniis infestat Romanum limitem; deinde cum repentino casu, Martio mense, Sangaris fluvius alveum mutans arcium illic Romanarum praesidiarios, munimento amnis invadabilis obiecti hostibus nudatos, fugere inde compulisset, transgressus in me- P 613 diterranea minori iam verecundia Romanos hostiliter infestat, instinctus ad hoc aemulatione Atmanis, alterius satrapae loca Nicaeac vicina prospere incursantis. 1. 4 c. 25.

Muzalo dux Romanorum capitur ab Atmane, sed mox liberatur. ibid.

Kalendis Iunii terrae motus ingens et exitiosissimus Constantinopolim et eius tractus provincias concussit. duravit vario tenore usque ad desinentem lulium. damna eius memorantur. l. 3 c. 15.

Ea occasione Andronicus imperator deo propitiando supplex cum populo procedit, et prolixam habet concionem. moxque corruptelas judiciorum constilutione bulla aurea munita de iis edita emendare nititur. ibid. c. 16 et 17 .
Veneti cum 75 longis navibus infesti Constantinopolim adversus Genuenses illic

1

entes appellunt, die dominica \(22 \mathrm{lu}-\) lii ingressi Galatam, non repertis illic Genuensibus, domos corum incenderunt urbemque ipsam variis locis oppugnarunt. et comperto pugnare pro Genuensibus Romanos, Galatam reversi aedes insuper illic sitas Romanorum flammis absumpserunt. c. 18.
Imperator Nicephorum episcopum Cretensem, qui de his expostularet, Venetias mittit. interimque Venetis urbis inquilinis in reparationem dammi per ipsorum cives illati multam nummorum octoginta millium indicit, oppigneratis in eam summam omnium illorum bonis. l. 3 c. 19.
Mense Decembri Genuenses Venetos Constantinopoli degentes, initio a baiulo facto, trucidant: primores Venetorum urbis inquilinorum omnes ea carnificina interempti. vilior ipsorum plebs et mechanicarum professores artium, nece primo latebris vitata, deinde clam Venetias recedunt. 1. 3 c. 20.
Ob haec Andronicus imperator monachum Maximum Planudem et praefectum orphanotrophii Leonem Aquileiam misit, sui apud senatum Venetum purgandi gratia.
Alexius Philanthropenus rebellat, et paulo post captus excoecatur a Libadario protovestiarite, sub finem Decembris. 1. 3 c .10 et 11 .

Eius successus fama strenue in arbem perlata extremis anni diebus, imperator deo et deiparae solemniter gratias agit, 1. 3 c. 13.

Andronicus imperator nactus clam iactum famosum libellum, in quo de multis accusabatur, ad episcopos clerum monachos et populum convocatos longam orationem habuit, qua se purgare ab omnibus obiects solicite contendit. 1. 3 c .22 .
Hoc anno mense Septembri, quando iam more Graccoran incipiebat indictio unlecina, quam Iatini tantum inchoa-

LIB. III. CHRONOLOGICUS.

hath a kal, Im, anni suquentis Cluristi 1298, reperta sunt scripta ab Athanasio, antequam patriarchatu cederet, composita et recondita, quibus anathema intorquebat in sibi adversantes. horum lectione turbatis patriarcha et imperatore, conventus ipse expatriarcha Athanasius novum scriptum dedit, quo illa priora emendabat aut revocabat. 1. 3 c. 24.
Ioannes Tarchaniota mittitur cum exercitu ad limitem imperii firmandum adversus minas et incursiones Tocharorum Triballorum Serborum et Persarum; quo in negotio pradenter et strenue versatur. 1. 3 c. 25.

Michaël Constantivi olim regis Bulgariae et Mariae Andronici consobrinae filius ab hoc mittitur ad recuperandum paternum regnum: sed factione illic Osphentisthlabi praevalente, exclusus Ternobo circum errat. 1. 3 c. 26.
Diluvium perniciose inumdans ex imbre vehementi et longo, die 29 Augusti cadente, videtur hoc anno contigisse, narratum 1.3 c. 27.

Ioannes Lazorum princeps moritur, succedente illi filio Alexio. 1. 3 c. 29.
Matrem huius Eudociam a virimorte ad fratrem Andronicum imperatorem profectam hic collocare crali Serbiae cogitat. 1. 3 c .30.

Ioannes Veccus olim patriarcha moritur in carcere apud arcen S. Gregorii, sub finem Nartii. I. 3 c. 29.
Eudocia in viduitate perstare certa connubium cralis Serbiae recusat. 1. 3 c. 30 .
Ea spe deiectus Andronicus imperator, cum necessarium putaret devincire sibi cralem affinitate intima, propriam filiam Sinonidem, non multum sexenni maiorem, jpsi offert in sponsam. 1. 3 c. 31 .
Theophano soror Mariae coniugis Michä̈lis Augusti iunioris, Theodora nominata in memoriam matris Andronici sic
dictae, despondetur Ioannis sebastocratoris filio, item Ioanni dicto. 1.3 c. 6. Sed ante nuptias moritur. 1. 4 c. 3 . Persae irritati caede suorum qui Philanthropeno rebelli adhaeserant, universas Orientales regiones saevis excursionibus desolant. 1. 3 c. 14.

Maxima edriditisima ournium quas honimi mensibas desaeviit. unde contigit destinatam imperatori profectionem Thessalonicam necessario differri. 1. 3 c. 33.

Tandem ineunte Februario die parasceues, hoc est feria sexta, quam incidisse oportuit illo anno, cyclum solis 20 et literam dominicae indicem D habente, dic soxta mensis cius, sub vesperam Andronicus imperator urbe exiens Dripeam se confert, unde reliquam profectionem adornavit, nonnulla illic mora, l. 4 c. 1.
Ioannes patriarcha dissuadere Andronico volens coniugium Simonidis cum crale Dripeam tendit: sed a gnaro quorsum veniret imperatore, praecedere Selybriam per missos obviam rogatur. ibid.
Selybriac elusus ab Andronico Ioannes, nec permissus quae volebat de Simonidis coniugio disserere, ibi perstare decernit imperatore abeunte, nec redire in urbem, donec ille Thessalonica rediisset. 1. 4 c.2.
Thessalonica imperatoris Andronicus Radosthlabum cum Romanis copiis in Bulgariam remittit, unde is pulsus ab Osphentisthlabo fuerat. 1.3 c .26.
Eltimeres pro Osphentisthabo pugnans Radosthlabum praelio victum capit, et excoecatum ad uxorem remittit. ibid.

Osphentisthlabus Terteren patrem ab Andronico imperatore custodia detentum permutatione Romanorum ducum ab Eltimere captorum redimit; nec tamen ei regnum Bulgariae reddit, sed civitatem


Imperator Thessalonicae, tractatu affinitatis cum crale Serbiae concluso, ab eo Cotanitzam transfugam et priorem cralis coniugem filiam Terteris accipit, vicissimque crali propriam filiam Simonidem sponsam consignat, puellulam vix octennem viro prope quinquagenario et plurium iam uxorum marito, custodiendam videlicet intactam usque ad puberem aetatem (quem tamen Gregoras 1. 7 scribit festinanda per intemperantem expectandi impatientiam defloratione virgunculae inhabilem illam giguendis postea liberis reddidisse.) 1.4 c .4 et 5 .
Venetorum legatio Andronicum imperatorem Thessalonicae convenit, petens remitti multam Venetis urbis Constantinopolitanae inquilinis indictam, et relaxari oppiguerationem bonorum iam dudum factam propter incendium Galatae: sed mihil impetravit. J. 4 c. 6 .

Imperator Andronicus frustra conatur conciliare matrimonium Alexii principis Lazorum, sui ex sorore nepotis, et pupilli testamento patris, cum filia praefecti canicleo, et irritare iure tutorio prius coniugium ab codem Alexio sine auctoribus matre aut avunculo contractum cum quadam unius e primoribus Iberorum filia. I. 4 c. 7.

Hinc deiectus nequidquam tentat eandem praefecti canicleo filiam collocare filio suo Ioanni despotae, matre iuvenis Augusta Irene repugnante. ibid.

Die 22 Novembris Andronicus impera- P Gif tor e Thessalia redux in urbem Constantinopolim solemni occursu invectus est. 1. 4 c. 8.

Atnran Persarum satrapa, aliis Ottomanes dictus, auctor domus hodie regnantis apud Turcos, invalescit opibus, adiunctis sibi numerosis copiis ferocium e Paphlagonia latronum. 1. 4 c. 25.
\(\qquad\) .是 in 4 = rive 5 : Pr

 gif
I.

LIB. III. CHRONOLOGICUS.

Ioannes patriarcha dolore initae ab Andronico sine suo consilio noxiae ac turpis, ut putabat, affinitatis cum crale Serbiae, in Pammacaristi monasterio quasi privatus degit. 1. 4 c. 8 .
Imperator postquam eum placare per multos a se missos frustra tentasset, denique kalendis Februarii multa nocte illum ipse convenit; et ei circa tria querelarum de se capita plene satisfacit, persuadetque ut in patriarchales remigrans aedes regimini ecclesiae se reddat. 1.4 c. 9 .
Post Paschales ferias imperator Andronicus palam revocavit latam a se in Ioannem Ephesinum sententiam, cumque declaravit innocentem criminis ob quod falso impactum throno deiectus et datus in custodiam fuerat. 1.4 c. 10 .
Tamen Ioannes patriarcha cum episcopis Philadelphiensi et Smyrnensi Ioannis Ephesini restitutioni obsistunt. ibid.

Iurgiis inde exortis offensus Ioames patriarcha iterum e patriarchio in Pammacaristi monasterium recedit. ibid.

Contra illum antistites libellum querelarum plenum imperatori offerunt. 1,4. c. 11.
loannes patriarcha ultro imperatorem adiens 25 Octobris feria tertia, illo anno cycl. sol. 21 numerante cum litera dom C B , ex eius voto functionibus patriarchatus se reddit, quod sibi per angelum imperatum aiebat. 1.4 c. 12.

Nichaël despota repudiatam a crale Serbiae Terteris filiam uxorem ducit. l. 4 c. 18.

Hoc anno sub acquinoctium autumni, sole in Virginem ingresso, annarel Constantinopoli cometa, descriptus a Pachymere. 1. 4 c. 14.

Praecesserat exortum cometae siccitas insolita, ex qua fontes perennes exarucrunt; unde terrac fructus et segetes perire funditus contigit, ventis etiam cre-


\section*{bris aridis et procellosis aërem vix spirabilem reddentibus. ibid.}

Alani qui sub Noga militaverant, numero sedecim millium, in partes imperatoris transeunt. 1. 4 c. 16.
Missi in Asiam Romanos vexant et spoliant; tamen iuncti copiis imperatoriis ad P 617 locum Chenam dictum hostes imperii egregie vincunt, praeda inde non modica ditati. ibid.
Circa loc tempus Atman sive Ottomanes regium nomen sumpsit, et occupata postea Prusa regni sedem illic posuit. is moriens deinde anno Hegirae, ut tradit Al lannabius chronologus Arabs, 726, hoc est anno Christi circiter 1327, Urchanem filium regni in urbe Prusa recens capta inchoati reliquit haeredem. Prusae obsidionem innuit Pachymeres 1. 5 c. 21 p. 296, expugnationem autem 1.7 c. 27.

Dic 14 Ianuarii visa est Conslantinopoli eclipsis lunae horribilis. 1. 4 c. 15.
Michaell Augustus iunior primo vere circa Paschales ferias cum valido exercitu in Orientem movet, et magnam consternationem sui fama Persis inicit, 1.4c. 17 .

Persae tandem eliciuntur ad certamen: sed in procinctu praclii imperator persuasus a ducibus Romanis ignave pugnam detrectat. unde in contemptum hostibus venit; a quibus universae mox illorum tractuum Romanae regiones saevis et avaris incursiouibus desolatae sunt. 1. 4 c. 18 et 21 .

Nuzalo hetaeriarcha dux copiarum Romanarum in Bithynia, dum Atmani cuncta vastanti se adversum ferens obsistere nititur, militum Romanorum, taedio livore ac desperatione ignave pugnantium, degeneri lauguore vincitur; et vix Alanorum forti opera reliquias fusi exercilus secum intra Nicomediam recondit. contigit haec clades die 27 mensis Iulii circa Bapheum prope Nicomediam. 1. 4 c. 25.

Tredecim Venetae triremes cum septem piraticis navibus meridie Constantinopolim infestae invehuntur, portum Ceras dictum ineunt, e regione imperialis palatii statione fixa hostiliter grassantur, igne ac telis in obvia immissis. sicque imperatorem cogunt concedere quod legatis Venetis Thessalonicae negaverat, nempe remissionem multae et expignerationem bonorum occupatorum. 1. 4 c. 23.

Eodem tempore piratae insula Principum occupata cogunt imperatorem ad redimendos praesenti pecunia captivos plurimos, quos illic fecerant. 1. 4 c. 24.

Clauso Magnesiae Nichaële Augusto iuniore, Alani qui sub eo militabant, missionem petunt. aegre tandem blanditiis verborum trimestre morae spatium ab is impetratur. monitus de his Andronicus subministrare filio ea quibus egeret, cum maxime vellet, nequit. 1. 4 c. 19.
Quae impedierunt Andronicum a providendis quae necessaria erant exercitui Augusti Nichaëlis, fuerunt, practer modo memoratum bellum Venetum, turbae tunc coortae ecclesiasticorum in urbe, quae narrantur 1.4 a c. 27 fere ad finem libri. Hoc anno inter Carolum regem Neapolitanum et Fridericum dominantem in Sicilia post bellum diuturnum pax coaluit, Eleonora Caroli filia Friderico in uxorem data. filiam hanc CaroliPachymeres Ecatherinam perperam vocat; caius erroris occasionem in notis refero. pontifex Bonifacius eas nuptias et pacem approbat, licet in conditionibus mutari aliquid voluerit. vide accuratissimum Odoricum Raynaldum hoc anno a numero 1 ad 8.

Rogerius Lauria, quem Pachymeres Rontzerium nominat, qui bello praccedente Friderico utiliter militaverat, ab Andronico imperatore, cui se suppetias venturum obtulerat, cupide acceptus et diplomate aurea bulla munito ad spes amplas invitatus, classem et copias parat ad co proficiscendum. 1.5 c. 12.

Alani trimestri, quod cum imp. Mfichaële pepigerant, spatio plapso missionem armatis precibus extorquent. 1. 4 c. 20.
Imp. Michael, nullo a patre subsidio interim accepto, barbaris satrapis Ale Amurio, Laminse, Atmane ac plurimis aliis ipsum Magnesiae clausum circum undique oppugnantibus, noctu inde perturbatione ac confusione maxima aufugit Pergamum. ibid.
Inde omnes Orientales imperï regiones in praedam barbaris cedunt. c. 21.

Alani e ditione imperii iniussu abeuntes retinere conantem in traicetu ad Calliopolim magnum domesticum Raulem Alexium interficiunt. c. 22.

Post hoc excusantes factum Alani iterum ab Andronico in gratiam recipiuntur. ibid.

Patriarcha Ioannes Cosmas variis episcoporum Ioanni Ephesio faventium machinationikus clam palam oppugnatus, prout fuse narratur capitibus libri quarti 272829 , ad extremum die quinta lulit cademque feyia sexta (quae nota est huius anmi cyclum sol. 24 , cui convenit litera dominicae index \(\mathbf{F}\), numerantis) e synodo indignatus excedens, patriarchio in monasterium Pammacaristi migrat ; unde postridie scriptam patriarchatus abdicationem ad imperaforem mittit.

Imperator trepidis simul undecumque nuntiis turbatus, non unius alteriusve urbis aut provinciae barbaris succumbentis, sed universi ubique imperii uno tempore oppressi, utique cum Persae umversae Orientalis continentis sine controversia domini, mare classibus piraticis ingressi, Tenedo occupata, inde Chium Samum Carpathum Rhodum subitis exscensioni- P 619 bus depraedarentur, causam patriarchae, et deliberationem ecquid valida esset eius abdicatio, episcoporum suffragiis permittit. ibid.

Ipse interim procuranda clam affinitate inter Cuximpaxim Tocharum sibi fidum,


\section*{l. 5 c. 2}

Andronicus imperator resistentium Athanasii promotioni antistitum eluctari auctoritatem studens assensu Ioamnis Cosmac in eam impetrando, eum adit diebus Tyrophagiae, qui sunt 7 feriam 4 Cinerum praecedentes (fuit haec illo anno 11 Februarii), et ab illo interrogatus ecquid se putaret patriarchalem adhuc obtinere potestatem, obnoxie assentiens audivit: atqui, siquidem patriarcha ego vere sum, mea nondum abdicatione vel probata vel accepta, perseveranteque adluuc in magna ecclesia et monasteriis commemoratione mei nominis, auctoritate sanctae trinitatis excommunicationi maiori subiicio eum qui volet dominum Athanasium in patriarchali rursus sede constituere. 1.5 c. 3 .
Theodora Augusla imperatoris Andronici mater moritur feria 2 secundae ieiuniorum hebdomadae, Februarii decima sexta; et ab eo magnifice sepelitur. 1.5 c. 4 .

Post Pascha, quod illo anno incidit in 29 Martii, nuptiae Ioannis despotae cum filia praceecti canicleo celebrantur. 1.5 c . \(\%\).
Irene Augusta uxor imperatoris Andronici ex urbe Thessalonicam proficiscitur. ibid.
Melitas ambitiosus clericus, solvendo impar aeri alieno quod immane contraxerat, laqueo se suspendit Constantinopoli hoc anno die 30. Iulif. 1. 5 c c 8.
Die 8 Augusti terrae motus incipit, quo Rhodus, Alexandria, Peloponnesi pars magna et Cretae insulae misere deformatae sunt. I. 5 c. 11 .
Andronicus imperator de excommunicatione, qua ipsum Ioannes Cosmas Athanasii repositionem in throno meditantem obligaverat, solicitus, disquiri curat inter episcopos ecquid valida illa necne censenda foret. sed illis sine fine aut spe concordiae dissidentibus, per multos ad ipsum Ioannem Cosmam deprecatores missos tandem imperator eblanditur revocationem
anathematis illius scripto expressam; quod scriptum accipit feria sexta, incidente in diem vigesimam primam mensis Augusti.

\section*{1. 5 c. 6 et 7.}

Andronicus verbo admonitos episcopos de relaxatis a Ioanne excommunicationis vinculis in eos intentatis qui Athanasium restituere in patriarchatum vellent, de illius promotione deliberare iubet congregatos in templo SS, Apostolorum. id illi fecerunt infinite altercando toto sabbato sequente et antemeridianis horis dominicae, quae fuit dies 23 mensis eiusdem Augusti, cuius ipso meridie Andronicus, intellecto per suos, quos id explorare iusserat, antistites in factiones scissos numquam conventuros unanimiter videri in restitutionem Athanasii, profectus ad synodum inde secum arripit episcopos qui Athanasio favebant, et cum illis ad Athanasium procedens hunc pontificaliter ornatum ipse pedes sub flagrantissimo sole ad ecclesiam perducit et in patriarchatus possessionem inducit. 1. 5 c. 7.

Michaël Augustus iunior apud Pegas, quo se receperat, ex diro morbo periclitatus ope deiparae convalescit. 1.5 c. 10 .

Rontzerius cum suis ingressi Cyzicum diram ibi tyrannidem exercent. \(1.5 \mathrm{c}, 14\).

Ioannes Batatza olim imperator apparet custodiens Magnesiam, et qui eum videt, antea mutus loquendi facultatem recipit. 1. 5 c. 16.

Cazanem Tocharorum Orientalium Kanin Andronieus imperator sibi conciliare studet oblatis filiae nuptiis; qua ille conditione grate accepta, edicto iubet duces barbaros fomanum imperium infestantes ab iniuriis cessare, comminans, ni pareant, se illos armis repressurum. 1. 5 c. 16 .

Caeteris satrapis parum istas minas curantibus, unus Alais iis motus indutias quasdam paciscitur cum praesidiariis urbis Sardium; a quibus adiuvante Romano duce primicerio aulac Alaïdis copiae circumventae, internecione sumt deletae. ibid.

LIB. III. CHRONOLOGICUS.


Palmarum, sive pridic cius festi, quod illo anno Pascha habente 26 Martii omnino incidit in 19 eiusdem mensis, ac consequenter praecedens sabbatum 19 Martiidieminsedit, Rontzerius Caesaris insignia ab Andronico imperatore ad se missa, cum tribus et triginta nummorum aureorum mil- P 627 libus, solemniter induit. 1. 6 c. 22.

Rontzerius iam Caesar cum 150 lectis e suorum numero Adrianopolim se confert, salutaturus illic Nichaclem iuniorem Augustum, a quo magnifice excipitur. 1. 6 c. 23.

Rontzerius Caesar ab Alanis interficitur Adrianopoli in ipso aditu cubiculi Augustae, ad quam salutandam admittebatur. l. 6 c. 24.

Eius comites in custodiam tunc dati, postea fuga evadere conantes, obsessi, oppugnati, igue absumpti sunt. 1. 6 c. 33 .

Catelani Callipoli, ubi dominabantur Romanis ibi crudeliter interfectis, obsidentur ab exercitu Romano, duce magno primicerio: sed obsidione, fraude impetratis indutis, laxata arcem illam commeatibus, et praesidiis muniunt. tum aucti copiis regiones Romanas incursant. Perinthum die 28 Maii vi capiunt, puberibus ibi repertis occisis. et eadem die traiecto freto ignem tectis rusticis per campos iniiciunt, obvios quoque obtruncantes, et terrorem urbis ipsius portis admovent, confugientium in tutum vix capientibus turbam I. 6 c. 25.

Cuiusdam Catelani ad imperatorem transfugae, quem is Amiralem creaverat, proditio detegitur. 1. 6 c .26.

Inde seditione in urbe concitata, plebs quaerendorum Catelanorum latentium praetextu aedes civium diripit et inflammat. ibid.
Frerii, hoc est monachi Latini, domo et templo, quac consensu imperatoris intra urbem habebant, per Athanasium patriarcham expelluntur. exarchus Pisanus, qui ei executioni praefuerat, per sub-

Augusto indicantibus credere noluerat, ut id quoquomodo impediret, Caesaream dignibatem per legatos oflert Rontzeria, qui eam certis aegre tandem conditionibus admittit. \(1.6 \mathrm{c}, 16\).
Theodorus Chumnus portans ab imperatore ad Rontzerium insignia Caesareae dignitatis cum diplomatibus auro bullatis et triginta nummorum millibus, audiens in itinere Catelanos non exequi pacta, et vim ab iis metuens, re infecta redit. 1. 6 c. 17.

Insula Chios a Persis capta direpta vastata est, plerisque incolarum barbarica immanitate trucidatis. ibid.

Rontzerius apud Calliopolim iniuriosam imperatori et superbe minacem concionem habet. 1.6 c. 18.
Post decem inde dies literis ad Andronicum datis Rontzerius, poenitentiam a se contra illum actorum et dictorum simulans, et necessitatem ex vi a suis in seditionem concitatis excusans, veniam petit. l. 6 c .18.

Die nono Martii ad legationem a Catelanis missam Andronicus, magno coctu congregato, orationem liabet, qua eos officii admonitos etiam minis deterrere a contumacia tentat. c. 19.

Andronicus imperator filium Constantini Porphyrogeniti, fratris sui, panhypersebastum creat. 1. 6 c. 20.
Athanasium patriarcham ob immanem in omnes saevitiam cunctis exosum et idco clam sparsis libellis famosis proscissum, adversus invidiam munire studens imperator, concionem habet de cius laudibus, addens exemplum cuiusdam Armeni, qui postquam Athanasio maledixisset, casu crus fregerat, quod ipse poenam esse divinitus illatam persuadere conabatur. 1. 6 c. 21.

Inter haec die qua Lazari excitati por Christum e mortuis evangclium inter sacra recitatur in ecclesia Gracca, quod certum est fieri sabbato contiguo dominicae

LIB. II. CHRONOLOGICUS.


Palmarum, sive pridic cius festi, quod illo anno Pascha habente 26 Martii omnino in. cidit in 19 eiusdem mensis, ac consequenter praceedens sabbatum 19 Martiidieminsedit, Rontzerius Caesaris insignia ab Andronico imperatore ad se missa, cum tribus et triginta nummorum aureorum mil- P 627 libus, solemniter induit. 1. 6 c. 22.

Rontzerius iam Caesar cum 150 lectis e suorum numero Adrianopolim se confert, salutaturus illic Nichaelem iuniorem Augustum, a quo magnifice excipitur. 1. 6 c. 23.

Rontzerius Caesar ab Alanis interficitur Adrianopoli in ipso aditu cubiculi Augustae, ad quam salutandam admittebatur. l. 6 c. 24.

Eius comites in custodiam tunc dati, postea fuga evadere conantes, obsessi, oppugnati, igne absumpti sunt. 1. 6 c. 33 .
Catelani Callipoli, ubi dominabantur Romanis ibi crudeliter interfectis, obsidentur ab exercitu Romano, duce magno primicerio: sed obsidione, fraule impetratis indutiis, laxata arcem illam commeatibus, et praesidiis muniunt. tum aucti copiis regiones Romanas incursant. Perinthum die 28 Maii vi capiunt, puberibus ibi repettis occisis. et eadem die traiecto freto ignem tectis rusticis per campos iniiciunt, obvios quoque obtruncantes, et terrorem urbis ipsius portis admovent, confugientium in tutum vix capientibus turbam I. 6 c. 25.
Cuiusdam Catelani ad imperatorem transfugae, quem is Amiralem creaverat, proditio detegitur. 1.6 c. 26.
Inde seditione in urbe concitata, plebs quaerendorum Catelanorum latentium practextu aedes civium diripit et inflammat. ibid.

Frerii, hoc est monachi Latini, domo et templo, quae consensu imperatoris intra urbem habebant, per Athanasium patriarcham expelluntur. exarchus Pisanus, qui ei executioni praefuerat, per sub-

LIB. III. CHRONOLOGICUS.
\(\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Romano- } \\ & \text { rum Pon- }\end{aligned}\right.\) \begin{tabular}{|c|c} 
Clementis & Andronici \\
V & 3 \\
& 25 \\
& \\
& \\
& \\
&
\end{tabular}
missos a Galatinis Genuensibus sicarios vulneratur. eam ob rem Andronicus Galatenses urbis ingressu arcet. 1. 6 c. 28.

Andronicus reconciliatur Genuensibus, et appellentes in urbem longas eorum naves sedecim contra classem Catelanam duce Mpyrigerio urbi minantem pugnare persuadet. omnes, praeter unam, Catelanorum naves in Genuensium potestatem veniunt. dux ipse Mpyrigerius capitur. 1. 6 c. 29.

Duo Romani duces, a Dichaële iuniore Augusto cum parte exercitus contra Catelanos missi, ab iis in insidias pertracti vincuntur. 1. 6 c. 30 .

Plebem in urbe tumultuantem imperator Andronicus concione habita minis et monitis coërcet. l. 6 c. 31 .

Iunior imperator Michaël universum exercitum contra Catelanos acie instructum ipse ductans vincitur, et de vita periclitatus aegre fugit. \(1,6 \mathrm{c} .32\).

Maturae segetes in campis, collectae fruges in areis et villis a rusticis undique in urbem fugientibus relictae, in praedam Catelanorum cedunt. ibid.

Duae naves bellicae Genuensium magna mercede in bimestrem militiam ab Andronico imperatore conducuntur. ibid,

Andreas Muriscus pro imperatore Tenedum obsidens, procurata per Genuenses deditione, arce illa potitur. 1. 6 c. 34.

Manuël Zacharias Phocaeae imperitans insulas illi obiacentes custodiae suae immunes permitti ab Andronico impetrat. ibid.

Mpyrigerius a Genuensibus captivus in Italiam abducitur, 1. 7 c. 7.

Incluso Didymotichi Michaële Augusto iumiore post pugnam adversam, et hinc Osphentisthlabo Bulgaro Romanum limitem vexante, inde Catelanis cuncta infestantibus, Andronicus imperator de pace cum Catelanis per legatos Callipoli tractat,
sed frustra, illis conditiones intolerabiles exigentibus. 1. 7 c. 1 et 2.
Persae qui Catelanis militabant, dum iis offensi, se ad suos in Asiam recipientes, traiiciunt fretum, ab Andrea Murisco imperatoris navarcho intercepti perimuntur. l. 7 c. 3.
Inde Muriscus in praemium operae creatur Ameralis. ibid.

Alani et Turcopuli ab imperatore deficientes Romanos impugnant. 1. 7 c. 4.

Attaleota in Oriente contra imperatorem rebellat. ibid.

Catelani late anmes Tomanas regiones populantur. 1. 7 c. 3.
Madyto longa obsidione Catelanorum fame laboranti Andreas Muriscus frumentum importat. l. 7 c. 11.

Paulo post ab Augusto deficit. ibid.
Madytus tandem ad deditionem compulsa capitur a Catelanis duce Pharenda Tzime. 1. 7 c. 6 et 11.

Athanasio patriarcha Constantinopolitano cunctis exoso, litanias deo in tot malis propitiando quotidianas celebrante, \(\mathrm{fe}-\) rale incendium casu aut dei nutu preces illas se aversari declarantis sub vesperam exortum, a porta Cynegorum ad monasterium Prodromi, frequentissime habitatum et ditissimum urbis tractum in cinerem redigit inaestimabili iactura. 1. 7 c. 10 .

Athanasius Alexandrinus patriarcha irrevocabiliter infensus Athanasio Constantinopolitano, ab Andronico imperatore frustra saepius conato hunc illi reconciliare in suam ecclesiam redire iussus, solvens Cretam versus defertur in Euboeam, ubi graviter periclitatus a Latinis illic do- P 629 minantibus, Thebis deinde coniectus in carcerem, tandem liber emittitur 1. 7 c . 8 et 16.

Mense Aprili, dominica quae nova vocatur, Meliteniota constans in fide Ro- 1 manae ecclesiae moritur. 1.7 c. 31.

Cubuclea arx Mysiae in Olympo sita per Amogabaros Persis perfidiosissime ac crudelissime proditur: \({ }^{\text {jpsi Lampsacum }}\) salvi deducuntur. 1. 7 c. 9.
Turci arcem Examilii occupant, duce Romoforto Latino, cuius in imperatorem adornata proditio detegitur. 1. 7 c. 12.

Arx Thyraeorum per longam obsidionem famis necessitate cogitur se dedere, et post illam Ephesus a Persarcha Sasane capitur; ubi templum S. Ioannis evangelistae, opulentissinum sacrae supellectilis, tali occasione diripi contigit. 1. 7 c. 13 .

Viginti millia militum a Charmpantane Kani Tocharorum in auxilium imperatori missa Iconium pervenisse nuntiantur. ibid.
Catelani Turcopulis adiuncli Thracian universam desolant. 1. 7 c. 14.
Imperator Andronicus auxilium a Genuensibus, legatis ad cos missis, implorat. ibid.

Monachus Filarion manu et armis adversus Persas feliciter rem gerit, ideo vexatus a patriarcha, protectus ab imperatore. 1. 7 c .16.
Prusa tributum pendere Persis cogitur. ibid.
Primo vere naves longae circiter novemdecim Genua Constantinopolim appellant. 1. 7 c. 18.
lis uti contra Catelanos negligit Andronicus, spe conveniendi cum illis de pace; quam ad rem legatos Callipolim frustra mittit. ibid.

Turcopuli iuncti Amogabaris Alanos praelio vincunt in finibus Bulgariae, et multam iis praedam ereptam praemium victoriae inter se partiuntur. 1.7 c. 19.

Amogabari ab Orestiade diu necquidquam oppugnata recedere coguntur, multis suorum amissis. ibid.

Pars Amogabarici exercitus e Persis maxime conflata, Gani montis faucibus et arce occupatis, subiectam regionem va-
stat segetibus maturis demetendis, mense Iulio. 1.7 c. 20.

Alias arces eius tractus Romofortus cum Latinis capit. 1.7 c. 26.
Isaacius Melecus Persa, Persarum, qui Amogabaris militabant, ab iis abducendorum data imperatori fide, hoc vicissim ei promittente nuptias filiae alterius Meleci, neptis Sultanis Azatinis, deprehensus dum quod erat pollicitus tentat, obtruncatur. 1. 7 c. 15.22 et 29.
Magnus primicerius Cassianus contra P 630 imperatorem rebellans, proditus a Chellensibus, ducitur Constantinopolim, carceri mancipatur. 1.7 c. 24.
Societas cum Iberis ab imperatore successu irrito tentatur. 1.7 c .25.
Arx Rhaedesti dedere se Romoforto cogitur. 1. 7 c. 26.
Imperator, legatis suis cum Genuensibus ad Catelanos missis, impetrare ab iis pacem nequidquam tentat. 1.7 c. 27.
liomani ad Bizyam ab Amogabaris caeduntur. post eam cladem, ne arx Bizyae caperetur, mulieres pro viris ostentatae prolibent. 1. 7 c. 28.
Gravissimae oppressiones omnium, praesertim ecclesiasticorum, ab Athanasii patriarchae immanitate describuntur. 1. 7 c. 22.28 et 35.
Pharendae Trimis in imperatorem proditio, specie transfugii adornata, deprehenditur. 1.7 c. 30.
Maria soror imperatoris, sponsa Charmpantani Kani Tocharorum destinata, Nicaeae degens, impetratis a sponso armatorum triginta millibus, ut fama ferebat, adventantibus, frustra conatur deterrerc Atmanem a Romanis arcibus tractuum illorum oppuguandis. nam ille eo jpso tempore Tricocciam, munitissimum Nicacae propugnaculam, vi expuguat. I. 7 c. 33.

Thasi arcem a Manuële Genuensi, Zachariae fratris aut sororis filio, occupatam, missis summa acstate decem navi-

\title{
(2) Center for \\ Adventist Research
}

\section*{The Andrews University Center for Adventist Research is happy to make this item available for your private scholarly use. We trust this will help to deepen your understanding of the topic.}

\author{
Warning Concerning Copyright Restrictions
}

This document may be protected by one or more United States or other nation's copyright laws. The copyright law of the United States allows, under certain conditions, for libraries and archives to furnish a photocopy or other reproduction to scholars for their private use. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be used for any purpose other than private study, scholarship, or research. This document's presence in digital format does not mean you have permission to publish, duplicate, or circulate it in any additional way. Any further use, beyond your own private scholarly use, is your responsibility, and must be in conformity to applicable laws. If you wish to reproduce or publish this document you will need to determine the copyright holder (usually the author or publisher, if any) and seek authorization from them. The Center for Adventist Research provides this document for your private scholarly use only.

\author{
The Center for Adventist Research
}

James White Library
Andrews University
4190 Administration Drive
Berrien Springs, MI 49104-1440 USA
+001 2694713209
www.andrews.edu/library/car
car@andrews.edu

\section*{Disclaimer on Physical Condition}

By their very nature many older books and other text materials may not reproduce well for any number of reasons. These may include
- the binding being too tight thus impacting how well the text in the center of the page may be read,
- the text may not be totally straight,
- the printing may not be as sharp and crisp as we are used to today,
- the margins of pages may be less consistent and smaller than typical today.

This book or other text material may be subject to these or other limitations. We are sorry if the digitized result is less than excellent. We are doing the best we can, and trust you will still be able to read the text enough to aid your research. Note that the digitized items are rendered in black and white to reduce the file size. If you would like to see the full color/grayscale images, please contact the Center.

\section*{Disclaimer on Document Items}

The views expressed in any term paper(s) in this file may or may not accurately use sources or contain sound scholarship. Furthermore, the views may or may not reflect the matured view of the author(s).```


[^0]:    nen bezweifelte, durch die Mitheilung, des Urtextes in den,Fundgruben des Orionts. B. VI. S. 475.

[^1]:    ${ }^{2}$ ) Einen tief durchdachten Grund hat die persische und türkische Benennung der Verbrämung eines Teppiches oder Shawles, indem Seman, d. Sere des Grundes Semin, d. i. die Erde, und die längerc sennan, Zeit die Zeit heisst, so dass der tapis dureh die Cathegorien von Zeit und Raum verbrämt ist. Dass diese Benennungen die gewöhnlichen, erhellet aus der Beschreibung der Teppiche und Shawls, welche der türkische Grossbothschafter i . J. 1719 Heche Wiend Shawls, te, in der zu Constantinopel gedruckten Reichsgeschichte Rujchid's
    B. III. BI. 32.

[^2]:    ${ }^{2}$ ) Takwimet-tcwarich, d. i. die Berichtigung der Daten, gedrucht Kll Constantinopel i. J. $1146(1-35)$. ${ }^{\text {lo }}$ ) Dschihannuma, d. i. dic Welischau, gedrucht zu Constantinopel i. J. 1145 (1-32), ein Foliant vou 698 Seiten mit 40 Karten. ${ }^{\circ}$ ) Rumili und Bosna Wien 1812. Auch das Takwimet-tewarich und das Dschihannuma sind übersetzt, das erste von Carli, das zweyte von Norberg, aber die erste Uebersetzung ist ǎusserst scllen, und die zweyte wegen der unglanblichen Menge der grobsten Uebersetzungsfehler fast ganz unbrauchbar. ${ }^{\text {d }}$ ) Cantemir Hitoire de l'Empire Ottoman. Paris $\mathbf{1 7 4 3}$. ') Petis de la Croix Histoire de l'mp. Ottom., ubersetzt von Schulz 1769.

[^3]:    $\left.{ }^{2}\right)$ 1) Georgii Pachymeres. Romae 1660 ,
    2) Nicephori Gregorae byzautina Historia. Parisiis 1702.
    3) Joannis Cantacuzeni historiarum libri quatuor. Parisis 1645 .
    4) Ducae Michaelis Historia byzantiua. Parisiis 1649 .
    5) Chronicon breve, dem Ducas augehåggt.
    6) Joannis Canani narratio de bello Constantinopolitano. Parisiis 1651 .
    7) Joannis Anagnostae de extremo Thessalouicensi excidio. Venetiis.
    8) Laonici Chalcondylae Atheniensis historiarum libri $\mathrm{X}, \mathrm{Pa}-$ Ge) Georgii Phranzae Clironicon. Alters Ausgabe. Wien 1796.

[^4]:    a) Tschakar der Schmerl, also Schmerlenbrunn. NeschribBI. 33. 1) Ehen da Z. 3. ' ') Dschihanuma S. 659. d) Edris nent statt Torghudalp den Ai-hudalp.

[^5]:    4. ${ }^{\text {a }}$ ) Edris B1. 67. ${ }^{\text {b }}$ ) Pachymeres L. VI. Cap. 17. Ausgabe von Rom II. B. S. 355. $\alpha \pi \dot{\kappa}$ hovto. Possinus ubersetzt : jam barbarica immanitate perierant. c) Eben da L. III. C. 14. S. 157. L. IV. C. 24. S. 225. d) Eben da L. IV C. 29. S. 237. ") Eben da L. V. c. 26. S. 303. ${ }^{\text {t }}$ ) Nicephoras Gregoras I. Vil1. c. 10. p. 116
[^6]:    a) Pachymeres L. V. Cap. 27. II. Band S. 306. b) Eben da L. V. Cap.
    II. Band S
     c. 26. S. 3o2. d) Eben da L. V., c. i6. S. 218. ') Eben da L, VII. c. 13 . S. 4 II. тev, Kapapavou Mavtaxiou, d. i. Karaman Mentesche. 「) nyarnpive,
    

[^7]:     Szozy und Alaeddin A入aidcs. b) Pachymeres L. VII. c. 25. II. Band S. ( 33 und I. V. c. 16 . p. 280 , dann Ducange stemmata byz. p. 236. ${ }^{9}$ ) dela(um edicto Canis (Kayy, d. i. Caan oder Chan) est absisti a Romanorum infestatione jubenis. Pachymeres S. 280 , d) Eben da L. VII. Cap. 13. S. (41. ©) Eben da L. V. C. i6. S. 280 und L. VII. C. 13. S. 412. ©) Eben da L. vil. C. 25. S. 433.

[^8]:    ${ }^{\text {a) }}$ Naima S. 651. In Nuri BI, 12t ein Hauptstück, welches von einem, durch den Stathalter von Erferum, Kenaanpascha, mit Tataren und Kurde erfochtenen Siege handelt. b) Naima S. 651. Hier ist durch einen Druckfeliler in Naima efil Rechnungsfehler, er sagt in 107 Tagen 110 Marsche und 65 liastage, statt 86, augenscheinlich dureh Zillerverstoss.

[^9]:    ${ }^{2}$ ) Ssolakade BI. 64, und in Hadschi Chaif, chron. Taf. S. $18 \%$.

[^10]:    *) Talman's Bericht. St. R.

[^11]:    ${ }^{\text {a }}$ ) Bratuti nennt im I. Theil S. 38 das Dorf nicht. Seadeddin und andere lieissen es bald Fatur bald Fodra; in dier vatiknnischen Handschrift

[^12]:    2) Thurocz T. IV. c. 46 , nach Bonfinius Dec. III. L. VII. P. $47^{\circ} \operatorname{gin}_{8}$ in Theil unter dem Ausfluss der Norava bey Kobi uber. ${ }^{\text {LI }}$, Thurocz bey Cin Theit unter dem. Ausuiss ber Schwandtner T. II. p. 57 . ') Nach Chalcondylas nur is,ooo Mann, was ein Schreibichler, da Thurocz und Aeness Sylvius die Starke des Heeres gar auf 200,000 Mann angeben, wie scho
[^13]:    ${ }^{2}$ ) Thurocz. Bonfinins. b) Chalil heisst bey Chalcondylas durch Schreibfehler immer Xatitis statt Xakehes; wie das $\lambda$ leicht fur ein $\tau$ angeselhen werden kann, ist dem, der die griechische Schrif kennt, angenscleinlich. c) Optime et fortissimi Panonum, sagt Chalcondylas, was sellist der Cngar Engel als Deutsche und Böhmen uibersetzt, weil diese, wie Chalcondylas vortier sagt, das Geschuitz versahen. d) Nach Chalcondylas 4,000 , was fo,ooo heis-
    sen soll, wie olien 50 , sen sois, wie oben 150,000 statt 15, ,ooo. Nach Bonfinius gab Murad in einem
    Siegesschrcihen an die Korinther den Verlust der Ungarn bis anf $\$$,ooo Mams an. Engel nennt seinen Gewilhsmann niche fuir Unarn bis anf 8 ,ooo Mischen Gesclichte aufgefalirte, aber in seiner wallachischen fehlende Angabe, dass Murad 6 ,ooo uibergegangene Wallachen demnoch habe zusammen hauen lassen, und dass den nibrigen nur genen das Versprechen von Tribut und Stellung von 700 Nann zum Pfortendienst das Leben geschenkt worden sey. Engel's ung. Gesch. III. S. 140. ') Den 17. 18. 19. Oetoler, wie die Schlacht von Leipzig.

[^14]:    ${ }^{\text {a }}$ ) Dieser Hamfa, welchem die osman. Geschichtschr. den Anlass der Einnahme Croja's zuschreiben, heisst bey Barletius und Allen, die ihm nachschrichen, Amesa. b) Der heutige Bergnahme Dibra crinnert an den Berg Tabor, so wie der alte Nahme Mons Bernus an den Brenner (Pyrhene). Ueber Dilira siche Hadschi Chalfa's Rumili S, 140 und Pouqueville 11. 384411. ') Libertas in omnium erat ore, Libertatts nomen undigue resonabal. barlet. 11. © ) $\quad$ aesidia Turcornm, quae hest beym Baricti Mocreus, was vielleicht Morous heissen soll, und dann mit dem vorgesetzten Artikel to den heutiseu Nahmen gils?

[^15]:    

[^16]:    a) Er regierte nur 30 Jalire, und nicht 32, wie Chalcondylas sagh.
    Gibhon ver, 1) Gibbon vervcliweigt diese Krank heeit Dioclectian's, die auch nach des-
    sen Herstellung merkliche Geistesschwiache zurickliess, und die Ranke ses Galerius, welche so Diocletian als Nlaximinian zur Niederlegung der
     peravit. Eutrop. 1X. ©) Diocletian war 59, Karl der V. 55 , Marad mur 49 Jahre alt. d. sepulcrum prope oppidum statuae in foro Magnesiae. Cornel.
    Nepos in Themistocen Nepos in Themistocle.

[^17]:    ${ }^{\text {a) }}$ ) Chalconlylas I. V. p. 122. Pariser-Ausgabe. ${ }^{\text {b }}$ ) Ner.hudes d. i.
     wïrtlich Fursten der Fahnen.' fo Beşagife, dicses Wort aussenominen, sind sowoht die vorlerechenden als machfolgenden tirkischen Worter von Chalcondyas so correct fesclrieben, als man es mur von einem Byzantinep fordernkain ह) Ayyètepooet, der turkiselie Nalume wird hier nicht genamı; diess sind die schon anderwäts genannten Tschausche.

[^18]:    ${ }^{2}{ }^{2}$ ) Dr hiess gevemmich Ajo Thologos Trehelehissi, d. i. der Genule-

[^19]:    ${ }^{1}$ The early connection of the Janissaries of the Bektashi dervishes is a matter which opens up a very interesting field for speculation.
    The story that Hadji Bektashi was an illustrious Moslem saint who founded the order and blessed the first levy of captive Christian children who were destined to serve as Moslem Janissaries, has now been proved to be a mere legend.
    The original Janissaries of the fourteenth century were, according to d'Ohsson, Christian levies fit for immediate service who were not obliged to become Moslems; the earliest historical mention of the Bektashi order by name is in the sixteenth century, which coincides with the reformation of the Janissaries by Sulaiman I. However, there is no doubt that the Bektashi doctrine which includes the transmigration of souls, a mystic reverence for Ali, the performance of certain ceremonies akin to the Christian Eucharist and Penance, neo-pythagorean teaching, and certain customs possibly connected with mythraicism, flourished long before the order was generally recognised.
    From Ibn Batuta we know that in every Anatolian Turkish town there were guilds

[^20]:    and associations of men who met and combined prayer, mystic dancing, and other rights with social intercourse.
    The Christian Janissaries would naturally be influenced by Moslem philosophers who shared so much in common with Christianity ; the ideas of a brotherhood based on an organisation of circles or lodges, would also appeal to strangers in a strange land.
    When we learn that the Janissaries, whether Christians or no, were under the tuivion of Moslem doctors, it is not difficult to imagine how the mystic and the Christian met, and how between them they evolved an organisation and a doctrine compatible with their mutual situations.

[^21]:    ${ }^{16}$ Et manque dans le ms, de Colbert.
    ${ }^{17}$ Mitunt dans les mss, de Lumley et de Dupuy.

[^22]:    ${ }^{1}$ Dant dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{2}$ Illis dans les mss. de Pétau et de Colbert, illi dans les autres.
    ${ }^{3}$ Insuper dans les mss. de Pétau et de Colbert, item dans les autres.
    4 Placent dans le ms. de Dupuy.
    5. Cum uxoribus et filits ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{6}$ Faciunt ire dans les mss. de Colbert et de Londres, ire cogunt dans ceux de Lumley et de Dupuy; le ms. de Pétau n'offre que le verbe ire, l'autre est oublié.

    7 Les mss. autres que celui de Pétau insèrent ici le mot certo.
    ${ }^{8} D e$ ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    9 Tatarorum dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{10}$ Immo dans tous les mss. sauf celui de Dupuy.
    ${ }^{11}$ Si dans le ms. de Pétau, etsi dans les autres.
    ${ }^{12}$ Les mots pro servis, qui ont leur place un peu plus loin, sont fautivement interealés ici en double emploi dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{13}$ Tatari dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{4}$ Bellis dans les mss. de Pétau et de Colbert, bello dans les autres.
    ${ }^{15}$ Et etiam ne se trouve ici que dans le ms. de Pétau; le ms, de Londres ne donne que $e t$, les trois autres que ctiàm.
    ${ }^{16}$ Debent dans le ms. de Londres, debet dans les autres.
    ${ }_{17}$ Transire dans le ms. de Pétau, transiri dans les autres.
    ${ }_{18}$ Temptare dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres,
    ${ }^{19}$ Etiàm manque dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{20}$ Si mauque dans le ms. de Pétau.

[^23]:    ${ }^{\text {t }}$ Les mss. autres que celui de Pétau insèrent ici le mot etiam.
    = Possint dans le ms. de Colbert, possunt dans les autres.
    ${ }^{3}$ Ut dans les mss. de Pétau et de Colbert, nisi dans celui de Londres, nisi sunt dans les deux autres.

    4 Le ms. de Colbert insère ici les mots nisi fortè furentur, dont la véritable place est un peu plus loin.
    ${ }^{5}$ Les mots nisi furrentur sibi manquent en cet endroit dans le ms, de Colbert.
    ${ }^{6}$ Forsan dans les mss. de Pétau et de Colbert, forsitan dans les autres.
    7 Concubinam dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{8}$ Vidimus dans le ms. de Pétau, vidi dans les autres.
    ${ }^{9}$ Braccis pelliceis dans le ms. de Colbert, brachitis pelliceis dans celui de Pétau, bracis tout court dans les autres.
    ${ }^{10}$ Magnum dans le ms. de Pétau, manus dans celui de Colbert.
    ${ }^{11}$ Illos dans le ms, de Dupuy.
    ${ }^{12}$ Dansle ms. de Pétau manquent cesmots : frigore perdidisse; audivimus etiam alios esse mortuos, vel etiam de magno....

[^24]:    ${ }^{1}$ La rubrique marginale placée en cet endroit dans le ins. de Colbert porte seulement De intentione corum.
    ${ }^{2}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{3}$ Sibi manque dans le ms. de Dupuy.
    4 Subdere dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{5}$ La particule a n'est donnée ici que par le ms. de Pétau.
    ${ }^{6}$ Chingis chan dans les mss. de Pétau et de Colbert, Cyngis chan dans les autres.
    7 Iccirco dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{8}$ Suis manque dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{9}$ Hominum ne se trouve que dans les mss, de Pétau et de Collert.
    ${ }^{10}$ In manque dans les mss. de Pétau et de Londres.
    ${ }^{14}$ Est hoc dans les mss. de Pétau et de Colbert, hoc est dans celui de Londres, hoc habet dans les deux autres.
    ${ }^{12}$ Deus dans le ms. de Pétau, dominus dans les autres.
    ${ }^{13}$ Hominum manque ici dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{1} 4$ Paciunt par inadvertance dans le ms. de Pétau, entre faciunt et pacén.
    ${ }^{15}$ Symeorum pour sc in corum dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{16}$ Tradant dans les mss. de Pétau, de Collert et de Londres, tradunt dans les autres.
    ${ }^{17}$ Quam ipsi tencant dans le ms. de Pétau, où le sens exige que l'on supplée non ; le ms. de Colbert donne quam timeant; les trois autres quain timent.
    ${ }^{18}$ It circo dans le ms, de Pétau.

[^25]:    ${ }^{1}$ Etrin'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{2}$ Eis dans les mss. de Pétau et de Colbert, ipsis dans les autres.
    ${ }^{3}$ Promittunt cos facere dans les mss. de Pétau et de Colbert, faciunt dans celui de Londres.

    4 Sed dans les mss. de Pétau et de Colbert, et dans les autres.
    ${ }^{5}$ Recedant dans le ms. de Pétau; redeant dans les autres.
    ${ }^{6}$ Pro serviciis et concubinis tenere dans les mss. de Pétau et de Colbert; in concubinas (ou concubinis) tenere pro serviciis dans les autres.
    ${ }^{7}$ Possis dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{8}$ Les neuf mots qui précédent, depuis sicut nobis, ne se trouvent que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{2}$ Supcriùs n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert; ut est par erreur écrit in dans le premier.
    ${ }^{10}$ Congregantur dans le ms. de Pétau, congregant dans les autres.
    ${ }^{14}$ Le ms. de Londres intercale ici à tort la particule $c t$.
    ${ }^{\text {r }}=$ Le ms. de Pétau écrit rectones.
    ${ }^{13}$ Corsensu dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{1}$ : Per terram dans les mss. de Pétan et de Colbert, per terras dans celui de Londres, in terras dans les deux autres.
    ${ }^{15}$ Terram dans les mss. de Pétau et de Colbert, terras dans les autres, qui mettent

[^26]:    ${ }^{1}$ Tatari dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{2}$ De arcubus vel de balistis dans le ms. de Colbert, arcubus vel balistis dans celui de Pétau, de armis et sagittis dans les autres.

[^27]:    ${ }^{\text {I }}$ Le ms. de Colbert commence par l'intitulé suivant : Incipiunt gesta Tartarorum secundum fratrem Johannem ordinis fratrurs minorum, ce qui ne doit point ètre appliqué au morceau que voici, mais bien à la relation à laquelle il sert d'introduction.
    ${ }^{3}$ Au lieu de tribulationis, le ms. porte hujus sollicitationis.

[^28]:    - Milibus dans le ms.
    ${ }^{2}$ Le mis. porte castrorum.
    ${ }^{3}$ Le ms. porle taxarum,

[^29]:    ${ }^{1}$ Les mss. de Lumley, de Londres et de Dupuy disent seu'ement : et de inimicis suis gloriam triumphalem. Le mot Dei manque dans le ms, de Colbert.
    ${ }^{2}$ Ceci ne se trouve que dans le ms. de Pétau,
    ${ }^{3} A d$ n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.

    - 4 Ac dans les mss. de Pétau et de Colbert, et dans les autres.
    ${ }^{5}$ Vel $a b$ dans le ms.de Colbert; vel dans celui de Pétau; et ab́ dans celui de Londres; $e t$ dans les deux autres.
    ${ }^{6}$ Les mss. de Lumley, de Londres et de Dupuy portent contumeliá.
    ${ }^{7}$ Et manque ici dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{3}$ Credidimus dans les mss. de Lumley, de Dupuy, et de Londres.
    ${ }^{9}$ Et au lieu de secundum dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{10} \mathrm{Vel}$ dans le ms. de Pétau; ut dans les quatre autres. Saltem... veraciter manquent dans celui de Colbert.

[^30]:    ${ }^{1}$ Imparatos dans les mss. de Lumley, de Londres, et de Dupuy.
    ${ }^{2}$ Fecerunt dans les trois mss. cités.
    ${ }^{3}$ Ambulavimus manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    4 Pariter n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{5}$ Le ms. de Pétau porte capti, les autres captivi.
    ${ }^{6}$ Les mss. de Lumley et de Dupuy portent etiam.
    7 Summo dans les mss. de Pétau et de Colbert, supremo dans les trois autres.
    ${ }^{8}$ Au lieu de $u t$, le ms. de Pétau donne et.
    ${ }^{9}$ Le mot Polonus ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{10}$ Le ms. de Pétau écrit icialia.
    1: Ce paragraphe tout entier manque dans les mss, autres que celui de Pétau.

[^31]:    - Secularet par erreur dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{2}$ Eistem dans le ms. de Londres.
    ${ }^{3}$ Fel dans le ms. de Londres, aut nunquam aut raro dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{5}$ Nequaquain dans le ms, de Colbert.
    ${ }^{5}$ Nunquam dans les mss. de Pétau et de Colbert, non dans les autres.
    ${ }^{6}$ Etiam n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    7 Tbidem dans les mss. de Pétau et de Colbert, inter eos dans les autres.
    ${ }^{8}$ Suum manque dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{9}$ Nec dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{\text {to }}$ Eas dans le ms. de Pétau, esse dans tous les autres.
    ${ }^{12} H e c$ dans la ms. de Pétau.
    ${ }^{13}$ Eos dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{r 3}$ Illis dans le ms, de Pétau.
    ${ }^{1}$ Îlla dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{15}$ Eas dans les mss. de Pétau et de Colbert, illas dans les autres.
    ${ }^{15}$ Undè dans le ms, de Londres.
    ${ }^{17}$ Sibi n'est que dans le ms, de Colbert.
    18 Apud cos dans le ms. de Pétau, inter illos dans les autres. Sunt (au lieu de sint) dans celui de Londres.
    ${ }^{19}$ Le ms. de Colbert offre ici l'omission de tout ce qui est entre les mots sibe satis et le mot competenter.

[^32]:    I Sunt hominibus aliis ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{2}$ Plus manque dans le ms. de Pétau. Tout le passage, depuis iracundi inclus, jusqu'ici, manque dans le ms. de Colbert, où on lit seulement Hominibus sunt mendaces.
    ${ }^{3}$ Ultimo dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    4 In n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{5}$ Comme à la note précédente.
    ${ }^{\text {fi }}$ Quicquid mali volunt dans les mss. de Pétau et de Colbert, et à ce qu'il parait dans celui de Londres ; celui de Lumley porte qui cum volunt aliquid mali, etc.; celui de Dupuy de mème, sauf aliqui.
    ${ }^{2}$ Sibi ne se trouve que dans les mss. de Pétau ct de Colbert, qui donnent aussi providere; celui de Londres previderi, les deux autres previdere.
    ${ }^{8}$ Quum dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
    ${ }^{9}$ Quis manque dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{\text {ro }}$ Biberit dans le ms. de Pétau, bibit dans les autres.
    ${ }^{1 t}$ Reicit dans les ms. de Londres, de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{12}$ Sunt ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{13} \mathrm{Et}$ n'est que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{14}$ Nihilo dans le ms. de Lumley, nihil dans ceux de Colbert et de Dupuy.
    ${ }^{15}$. Eos dans les mss, de Pétau et de Colbert, illos dans les autres.
    ${ }^{16}$ Et manque dans le ms. de Colbert.

[^33]:    ${ }^{1}$ Eorum manque dans le ms. de Pétau. Le mot suivant y est écrit denudat ainsi que dans le ms. de Colbert, et deundat dans les autres.
    ${ }^{2}$ Consilia dans les mss. de Pétau et de Colbert, consilium dans les autres.
    ${ }^{3}$ Ein'est que dans le ms. de Pétau,
    ${ }^{4}$ Le ms, de Colbert isère ici le mot ipsius.
    ${ }^{5}$ Quantum majore dans le ms de Pétau.
    ${ }^{6}$ Vel dans le ms. de Colbert.
    7 Item manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{8}$ Eorum manque dans le ms. de Pétau.
    9 Sicut filius legitimus dans les mss. de Lumley et de Dupuy, sicut flitus legitime dans celui de Londres.
    ${ }^{10}$ Suam n'est ainsi répété que dans le ms. de Pétau,
    ": In n'est que dans le ms. de Pétau,
    ${ }^{12}$ Le mot die manque ici dans le ms. de Pétau. I
    ${ }^{13} E x$ ipsis manque dans le ms. de Pétau,
    ${ }^{14}$ Le ms. de Pétau transpose par inadvertance tam cum; le ms. de Colbert porte tamen.
    ${ }^{15}$ Tainen manque ici dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{16}$ Nunquam dans les mss. de Pétau et de Colbert.

[^34]:    ${ }^{1}$ Jpsos dans le ms. de Colbirt.
    2 Ut dans les mss. de Pétau et de Colbert, quod dans les autres. Tout ce qui précède, depuis les mots et quantùm placet de l'autre alinéa, inanque dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
    ${ }^{3}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
    4 Contingit dans le ms, de Pétau.
    ${ }^{5}$ Georgianie dans le ms. de Pétau, Organie dans celui do Colbert, Georgranic dans celui de Londres, Gcorgiat dans les deux autres.
    ${ }^{6} D_{c}$ manque dans le ms. de Pétau.
    7 Melio en cet endroit dans le ms. de Pétau, qui écrit correctement un peu plus loin, Melic. Le ms. de Londres porte Melit, celui de Colbert, Malis.
    ${ }^{8}$ Noininabatur dans les mss. de Pétau et de Colbert, vocabatır dans les autres.
    3 Autem n'est ainsi répété que dans le ms. de Pélau.
    ${ }^{\text {to }}$ Reliquerat dans les mss. de Pétau et de Colbeıt, relinqueliat daus les autres.
    ${ }^{12}$ Una ne se trouveque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{12}$ Tatarorum dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{13}$ Mater Davill predicti dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{4}$ Melit dans le ms. de Londres.
    15 Videlicet n'est donné que par les mss. de Pétau et de Collert.
    ${ }^{\text {ts }}$ Georgiane dans le ms. de Pétau, Jeorgianie dans celui de Colbert, Georganie dans celui de Londres, Georgice dans les deux autres.
    ${ }^{17}$ Quem dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{18}$ Quoniam dans les mss. de Pétau et de Culbert, quia dans les autres.

[^35]:    ${ }^{-}$Humeris dans le ms. de Pétau, humero dans tous les autres.

    * Protenditur dans le ms, de Colbert.
    ${ }^{3}$ Aperte dans le ms. de Pétau, apte ou aptee dans les autres, sans le signe d'abréviation.
    4 Unoquoque dans les mss. de Pétau et de Colbert, utroque dans les autres.
    ${ }^{5}$ Conjungentur dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{6}$ Vel de calibe ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{7}$ Est dans le ms. de Pétau, fit dans tous les autres.
    ${ }^{8}$ Illa n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    9 Le ms. de Colbert répète ici faciunt.
    ${ }^{10} \mathrm{Ad}$ dans le ms. de Pélau, in dans tous les autres.
    ${ }^{11}$ Corigias dans le ms. de Colbert, corigeas dans celui de Londres.
    ${ }^{13}$ Unam manque dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{13}$ Tenuissimas dans le ms. de Colbert.
    14 Corrigialis dans le ms. de Colbert, corrigulis dans celui de Londres.
    ${ }^{15} \mathrm{In}$ manque dans le ms. de Pélau.
    ${ }^{16}$ Les dix mots qui précèdent, depuis quae duplicatur, ne se trouvent que dans le ms. de Pétau; ils sont à peu près conservés dans l'abrégé de Vincent de Beauvais.

[^36]:    - Accuendum dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{2}$ Saggittas dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{3}$ Caurlem dans le ms. de Pétau.
    ¡Habet dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{5}$ Accutam dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{6}$ Unius manque dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    7 Ce passage, depuis les mots sed non credimus, ne se trouve que dans le ms. de Pétau; il est conservé dans l'abrégé de Vincent de Beauvais.
    ${ }^{8}$ Saggittas dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{9}$ Etiam ne se trouve que dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{10}$ Inherines dans le ms. de Londres.
    ${ }^{15}$ Cette phrase, sagittas eiiam habent alias, etc., manque dans le ms. de Pétan.
    ${ }^{13}$ Autem ne se trouve que dans le ms. de Colbert; celui de Pétau met etiam.
    ${ }^{13}$ Diversimodas manque dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{14}$ Saggittandas dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{15}$ Comme au ms. de Colbert.
    ${ }^{16}$ Quum dans les mss. de Lumley et de Dupuy.
    ${ }^{17}$ Filtras suas dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{18}$ Et n'est que dans les mss, de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{\text {³ }}$ Ad dans le ms. de Pétau, et dans les autres.

[^37]:    ${ }^{1}$ Caudem dans le ms. de Pétan.
    ${ }^{2}$ Preparatum dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{3}$ Hominem dans les mss. de Pétau et de Colbert, hominum dans les autres.
    4 Flumen dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{5}$ Aquam dans les mss. de Colbert et de Londres, aqua dans les trois autres.
    ${ }^{6}$ Omnes ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    7 Secuntur dans le ms. de Londres, sequntur dans celui de Pétau. Celui de Colbert donne ainsi cette phrase, et alii omnes equum illum sequntur.
    ${ }^{g}$ Le ms. de Pétau intercale ici la particule $c t$.
    ${ }^{9}$ Vero manque dans le ms. de Pétau
    ${ }^{10}$ Habent ne se trouve que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{11}$ In quam bursam dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{12}$ Caudem dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{13}$ Superius dans le ms. de Pétau, supra dans les autres.
    ${ }^{14}$ Quando dans lems. de Pétau, quum dans celui de Londres, cum dans les autres.
    ${ }^{15}$ Eo dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{16}$ Jacet dans les mss. de Pétau et de Londres.
    ${ }^{17}$ Suos n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{18}$ Regrediuntur dans le ms. de Pétau, gradiuntur dans tous les autres.

[^38]:    ' Loco dans le ms. de Dupuy.
    ? Eos dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{3}$ Insequntur dans le ms. de Pétau, secuntur dans ceux de Colbert et de Londres, sequuntur dans les trois autres.
    ${ }^{4}$ Ipsos n'est que dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{5}$ Sit dans le ms. de Pétau, est dans les autres.
    ${ }^{6}$ Per n'est ainsi répété que dans les mss. de Pétau et de Colbert ; celui-ci porte per unam vel per duas dietas.

    7 Occulte n'est que dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{8}$ Expoliant dans le ms. de Pétau, exspoliant dans celui de Colbert, spoliant dans les autres.
    ${ }^{9}$ Ad par erreur dans le ms. de Pétau, et dans tous les autres.
    ${ }^{\text {ro }}$ Etiam, placé ici dans le ms. de Pétau, est porté deux mots plus loin dans les autres mss., sauf celui de Colbert, où ce mot manque tout-à-fait; celui de Londres met hoc quod etiam.
    ${ }^{11}$ Possint dans le ms. de Pétau, possunt dans tous les autres
    ${ }^{12} \mathrm{Ad}$ n'est ainsi répété que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{13}$ Et dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{14}$ Adversarii eorum dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{15}$ Depopulant dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{16}$ Enim dans le ms. de Colbert ; ens, sans doute pour eñ , c'est-à-dire cnim, dans celui de Pétau; etiam dans les autres.

[^39]:    ${ }^{\text {t }}$ La rubrique correspondante du ms. de Colbert, placée beaucoup plus haut, ainsi que nous l'avons remarqué, est ainsi conçue : De oppugnatione castrorum et civitatum.
    ${ }^{2}$ Munitionibus dans le ms. de Londres.
    ${ }^{3}$ Expugnat dans le ms. de Colbert ; expungnant dans celui de Londres.
    4 Sed dans le ms. de Londres.
    ${ }_{5}^{5}$ Tali dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{6}$ Ita manque dans les mss. de Pétau, de Colbert et de Londres.
    ${ }^{7}$ Possit manque dans le ms. de Londres.
    ${ }^{8}$ Expugnant dans les mss. de Lumley et de Dupuy, expungnant dans celui de Londres.
    ${ }^{9}$ Tamen n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert: ce dernier écrit ensuite Tatari.
    ${ }^{\text {ro }}$ Pugnam dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{12}$ Fatigetur dans le ms. de Londres.
    ${ }^{12}$ Graeci dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{13}$ Prohiciunt dans le ms. de Pétau, proiciunt dans ceux de Colbert et de Londres.
    ${ }^{14}$ Inmo dans le ms. de Londres, immo dans ceux de Pétau et de Colbert.
    15 Solet dans le ms. de Pétau
    ${ }^{16}$ Arminam dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{7} 7$ Liquefactam dans les mss. de Pétau et de Colbert, liquefactum dans les autres.
    ${ }^{18}$ Proliciunt dans le ms. de Pétau, proiciunt dans celui de Colbert.

[^40]:    ${ }^{1}$ Le ms. de Pétau porte magnus.
    ${ }^{2}$ Ce passage, depuis les mots extingui tamen potest, ne se trouve que dans le ms. de Pétau,
    ${ }^{3}$ Prevaleat dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{4}$ Si est répété en cet endroit dans les mss. de Lumley, de Dupuy et de Londres.
    ${ }^{5}$ Et dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{6}$ Suffodiant dans le ms. de Londres, subfodiunt dans celai de Colbert.
    ${ }^{7}$ Arniari dans le ms. de Londres.
    ${ }^{\text {s }}$ Exercitus par inadvertance dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{9}$ Habeat dans les mss. de Pétau et de Colbert; le mot est oublié dans le ms. de Londres.
    ${ }^{10}$ Pugnet dans les mss. de Pétau et de Colbert, pugnat dans les autres.
    ${ }^{12}$ Removeat dans les mss, de Pétau et de Colbert, removeant dans les autres.
    ${ }^{12}$ La rubrique correspondante du ms. de Colbert, également placée en cet endroit, est ainsi libellée : De perfidiá quam exercent cum hits qui se reddunt eisdem.

[^41]:    * Eis n'est que dans les mss. de Pétau et de Coibert.
    ${ }^{2}$ In manque dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{3}$ Manibus dans les mss, de Pétau et de Colbert.
    4 Reddiderint dans les mss, de Pétau et de Colbert, tradiderint dans les autres.
    ${ }^{5}$ Ducunt dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{6}$ Exire dans le ms. de Pétau.
    ${ }_{7}$ Nos dans le ms. de Londres.
    ${ }^{8}$ Numeremus dans le ms. de Pétau, moveremus dans celui de Colbert, muneremus dans les autres.

    9 Sint dans le ms. de Colbert, sunt dans tous les autres.
    ${ }^{10}$ Observant dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{11}$ Ut dictum est manque dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{13}$ Hominibus ne se trouve que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{13}$ Possint dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{14}$ Forsan dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{15}$ Observare dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{16}$ Pro manque dans le ms. de Londres.
    ${ }^{17}$ Bypenni dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{18}$ Hec dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{19}$ Le mot per ne se trouve ici que dans les mss. de Pétau et de Colbert.

[^42]:    1 Eorum n'est que dans les mss. de Pétau et de Colbert.
    ${ }^{7}$ Nil dans le ms. de Londres.
    ${ }^{1}$ Invenire dans le ms. de Colbert, inveniunt dans tous les autres.
    4 Conantur n'est que dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{5}$ Ruscia dans les mss. de Pétau et de Colbert, Ruthia dans celui de Londres, Russra dans les deux autres.
    ${ }^{6}$ Unus n'est que dans les mss, de Pétau et de Colbert.
    7 Saracenus dans le ms. de Pêtau, sarracenus dans celui de Colbert, sarvacenorum dans celui de Dupuy, saracenorum dans les deax autres.

    8 Cuyuc-kan dans le ms. de Pétau , Cuyno chann dans celui de Colbert, Cuinth chan dans celui de Londres, Cuynth can dans les deux autres.
    " Eet manque dans le ms. de Pétau.
    ${ }^{\text {to }}$ Ut postca nolis dicebatur ne se trouve que dans le ms. de Pétan.
    " Declucébat et faciebat dans le ms. de Pélau, adducebat et faciebat dans celui de Colbert, deducebant et faciebant dans les autres.
    ${ }^{13}$ Etiäm manque dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{13}$ Paupes dans le ms. de Pérau, par oubli du signe d’abréviation.
    ${ }^{1}$ Atutem dans le ms, de Colbert, ctiam dans les autres.
    ${ }^{15}$ Manducando dans le ms. de Dupuy.
    ${ }^{16}$ Etiarn dans le ms. de Colbert.
    ${ }^{17}$ Deportabat dans le ras. de Colbert, deportabant dans celui de Pétau, deportabunt dans les autres.
    ${ }^{13}$ Vero dans lems. de Colbert.

[^43]:    * Sec pp. 16, 41, and Plan of Ayas at beginning of Bk. I.
    $\dagger$ See Archivio Storico Italiano, Appendice, tom. iv.
    $\ddagger$ Niente ne resta a prender Se no li corpi de li legni :
    Preixi som sensa difonder; De bruxar som tute degni!

[^44]:    * A learned friend objects to Johnson's $H$ wwdzudufy $=$ " Indjan Steel," as too absolute; some word for steel being wanted. Even if it be so, 1 observe that in the three places where Polo uses Ondanique (here, ch. xxi., and ch. xli.), the phrase is always "steel and ondonigue". This looks as if his mental expression were Paldid-i-Hundsuáni, rendered hy an idiom like Virgils pocula et аиити.
    $\dagger$ Kenrick suggests that the "bright iron " mentioned by Ezekiel among the wares of Tyre (ch. xxvii. 19) can hardly have been anything else than Indian Steel, because named with cassia and calamis.
    $\ddagger$ Literally rendered by Mr Redhouse: "The Indians do well the combining of the mixtures of the chemicals with which they (smelt and) cast the soft iron, and it becomes Indian (steel), being referred to India (in this expression)."

[^45]:    * In Richardson's Pers. Dict., by Johnson, we have a word Rohan, Rohina (and other forms) "The finest Indian steel, of which the most excellent swords are made ; also the swords made of that
    steel."

[^46]:    - This is Choment in the original, hut I have ventured to correct it.

[^47]:    Note 1.-The cudgel among the Mongols was not confined to thieves and such like. It was the pumishment also of military and state offences, and even princes were liable to it without fatal disgrace. "If they give any offence," says Carpini, "or omit to obey the slightest beck, the Tartars themselves are beaten like donkeys." The number of blows administered was, according to Wassáf, always odd, 3, 5, and so forth, up to 77. (Carp. 712 ; Ilchan. I. 37.)

[^48]:    * On or close to the Hill called Monjoie ; see the plan from Marino Sanudo at p. 18 .
    + "Throughout that year there were not less than 40 machines all at work upon the city of Acre, battering its houses and its towers, and smashing and overthrowing everything within their range. There were at least ten of those engines that shot stones so big and heavy that they weighed a good 1500 lbs . by the weight of Champagne; insomech that nearly all the towers and forts of Acre were destroyed, and only the religious houses were left. And there were slain in this same war good 20,000 men on the two sides, but chiefly of Genoese and Spaniards." (Letire de Jean Pierve Sarrasin, in Michel's Joinville, p. 30S.)
    $\ddagger$ The origin of these columns is, however, somewhat uncertain. [See Cicogha, I. p. 379.]
    § In 1262, when a Venetian squadron was taken by the Greek fleet in alliance with the Genoese, the whole of the survivors of the captive crews were blinded by order of Palaeologus. (Roman. ii. 272.)

[^49]:    Note I.-Pauthier's MS. C. here says: "When the Great Kaan, and the Barons about him, and the messengers from the camp . . . heard this, they all marvelled greatly; for I tell you that in all those parts they know nothing of mangonels or trebuchets; and they were so far from being accustomed to employ them in their wars that they had never even seen them, nor knew what they were." The MS. in question has in this narrative several statements peculiar to itself,* as indeed it has in various other passages of the book ; and these often look very like the result of revision by

[^50]:    * And to the Bern MS. which seems to be a copy of it, as is also I think (in substauce) the Bodlcian.

[^51]:    * In this note I am particularly indebted to the researches of the Emperor Napoleon III. on this subject. (Etudes sur le passé ef Cavenir de IArtillerie; 1851 .)
    $\uparrow$ Thus Joinvilie mentions the journey of Jehan fi Drmin, the king's artillerist, from Acre to Damascus, pour acheter cornes et glus powr faire artalestres-to buy horns and glue to make crossbows withal (p. 134).

    In the final defence of Acre (1291) we hear of balistae bipedales (with a forked rest $\uparrow$ ) and other vertigimales (traversing on a pivot Y) that shot 3 quarrels at once, and with such force as to stitch the Saracens to their bucklers-cum clypeis consutos interfecerwnt.

    The crossbow, though apparently indigenous among various tribes of Indo-China, seems to have been a new introduction in European warfare in the 12th century. William of Brittany in a poem called the Philippis, speaking of the early days of Philip Augustus, says :-

[^52]:    *The construction is best seen in Figs. 17 and $\mathbf{x 9}$. Figs. $1,2,3,4,5$ in the cut are from Chinese sources ; Figs. 6, 7, 8 from Arabic works ; the rest from European sources.
    $\dagger$ Christine de Pisan says that when keeping up a discharge by night lighted brands should be attached to the stones in order to observe and correct the practice. (Livere des faits, etc., $d \|$ sage Rey Charles, Pt. 11. ch. xxiv.)

[^53]:    * Professor Sprenger informs me that the first mention of the Manjamik in Mahomedan history is
     330). The Annales Marbacenses in Perts, xvii. 172, say under 1212, speaking of wars of the Emperor Otho in Germany: "Ibi tunc cepit haberi usus instrumenti belici quod vulgo tribok appelari
    solet." Th
    There is a ludicrous Oriental derivation of Manjanik, from the Persian: "Man chi nek"! "How good am I!" Ibn Khallikan remarks that the word must be foreign, because the letters j and k ( $\mathbb{C}$ and $\boldsymbol{\sim}$ ) never occur together in genuine Arabic words (Noter by Mr. E. Thomas, F.R.S.). It may be noticed that the letters in question occur together in another Arabic word of foreign origin
    used by Polo, viz. Jathathj.
    $\dagger$ Dufour mentions that stone shot of the mediaval engines exist at Zurich, of 20 and 22 inches diameter. The largest of these would, however, scarcely exceed soo lis. in weight.
    ₹ Georg. Stellae Ann, in Mwratori, XVII. 11os ; and Darm, Dk. vifi. § 12,

[^54]:    * Shaw, Dresses and Decorations of the Middle Ages, vol. i. No. as.

[^55]:    * I must observe here that the learned Professor Bruun has raised doubrs whether these Alans of Marignolli's could be Alans of the Caucasus, and if they were not rather Ohhims, i.e. Mongol princes and nobles. There are difficulties certainly about Marignolli's Alans; but obvious difficulties also in this explanation.

[^56]:    ${ }^{1 "}$ Das Arabische und Hebräische in der Anatomie," Dr. Joseph Hyrtl, Wien, 1879.

[^57]:    1" Anat. Antiq. Rariores," Vienna, 1885.

[^58]:    " Every one knows that in the beginning of the Ottoman empire, the glorious precepts of the Koran and the laws of the empire were 2*

[^59]:    * This singular expression is employed by Mussulmans as a term of flattery and encouragement; on the other hand, black face is an expression of hatred and contempt. Thus a master satisfied with his servant, will say: Aferin! iuzun ak alsun (may your face be white); if dissatisfied, he will say : Iuzun kar̃a alsun (may your face be black).

[^60]:    * The demands upon the Porte, by the English government, as presented by the Admiral and Ambassador, were the following: Alliance of the Porte with England and Russia against France; the immediate delivery of the castles and batteries of the Dardanelles, as well as the Ottoman fleet, to the former power, and the cession of Moldavia and Wallachia to the second. Lastly, a declaration of war against France, and the expulsion of Gen. Sebastiani, the ambassador of that nation.

[^61]:    tam grata Imperatori fuit, quam si divinitus missa totius Asiae debellandae spem afferret. Nam post illum Philanthropeni tumultum omnes sibi Romanos suapectos esse dicebat, ut nullum recte erga se affectum esse existimaret. Quapropter externa foedera noctu atque interdiu somniabat: quod utinam noon feciesset. Nam cum Romani omnes improbarentur, Romana res laborare coepit, et in extremum discrimen est adducta, ut post explicabitur. (II.) Caeterum legatione tam cupide accepta Massagetae ampliua decies, mille cum uxoribus et liberis adveniunt. Cum autem eis et pecunia et equi et arma danda essent, ea partim ex Imperatorio fisco dabantur, partim e militaribus, partim e publicis privatieque pecuniis. Hinc multi et post alios alii proficiscobantur, qui tributa e provinciis colligerent, eaque publicani augebant : omania arma, omnes equi cogebontur: perquirebantur pagi, urbes, aedes procerum, aedes militum, monasteria, populi, theatra, fora: et omnes dabant equos et pecunias inviti et lamentantes, non votis et bonis ominibus, sed lacrymis et diris novum exercitum prosequentes. Ex Europa in Asiam cum Michaêle Imperatore transgreasi circa Magnesiam castra posuerunt. Turci vero initio, ut solent, in montes et saltus se receperunt, at inde prasidiis locorum tuti copias horum quantae et quales essent specu-

[^62]:    1) Türkische Chronik der ätesten Zeit, in italienischer Übersetzung von Vin cenzo Bratutti, einem Ragusanischen Dolmetscher: „Chronica dell' origine e progressi della Casa .ottomana" (I, Wien 1649); Zinkeisen benutzt eine bessere französische Übersetzung (von Galland) dieser Kompilation Seadeddins aus dem 16. Jahrhundert, deren Handschrift in der Pariser Bibliothèque Nationale auf bewahrt wird. Eine lateinische Zusammenstellung mehrerer Oberlieferungen existiert von Loewenklau (Leunclavius): „Annales Sultanorum othmanidarum" (Frankfurt 1596), und erweitert, mit vielen Erklärungen bereichert, als "Historiae musulmanae Turcorum de monumentis ipsoram exscriptae libri XVII" (ebenda 1591). Endlich ist die Chronik in neuer deutscher Öbertragung in der "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ", Bd. XV, teilweise wiedergegeben.
    2) Bonner Ausgabe S, 12 f.
    3) Ebenda.
    4) Hammer I, S. 64.
[^63]:    1) Hammer I, S. 13 .
    2) Vgl. Pachymeres I, S. 221-222.
[^64]:    1) Vgl. Lebeau XIX, S. 508 ff .
    2) Ebenda Sp. 122, $137-138$.
    3) Leunclavius Sp. $131-132,137$.
    4) Ebenda Sp. I 34
    5) Ebenda Sp. 129.
    6) Ebenda Sp. 130 ,
    7) Ebenda Sp. 131 .
    8) Ebenda Sp. 138
[^65]:    1) Leunclavius Sp. 154-155.
    2) Ebenda Sp. 156-157.
    3) Ebenda Sp. 152-153.
[^66]:    1) Auch in den Denkwürdigkeiten des "serbiscien Janitscharen" (Glasnik von Belgrad, XVIII, 1865).
[^67]:    $\begin{array}{ll}\text { 1) Pachymeres I, S. } 475 & \text { 2) Leunclavias Sp. } 154 .\end{array}$
    3) Pachymeres S. $336-337$, vgl. auch S. 390 . Das Datum in Zink. cisen I, S. 82.
    

[^68]:    1) Pachymeres II, S. 412 .
    
    2) Ebenda S. $413-414$. 4) Vgl. auch Gregoras I, S. 221.
[^69]:    1) Pachymeres II, S. $33^{2}-333,336$. 2) Ebenda S. 345 . 3) Ebenda S. 390 .
[^70]:    1) Pachymeres II, S. $557-558$.
    2) Gregoras I, S. 228-230; vgl. S. 232-233, 245-246, 248-249.
    3) Ebenda S. 253 ff .
[^71]:    1) Wavrin; Briefe Johanns von Zredna in Schwandtner II; Kronstädter Archiv, Sammlung Schnell III, no, 27.
    2) "Notes et extraits" $\mathrm{I}^{2}$, S. 210ff.; II, S. 419; Leunclavius, Annales S. 27 . Über die Beziehungen Georgs zu Stipan Ljubić IX, S. 202-207, 214 f. Ưber den Krieg zwischen dem ersteren und dem bosnischen König (1448) Klaić S. 376.
[^72]:    1) Über die Kreuzzugspläne von 1446 ,Notes et extraits" II, S. 420 Anm, 1. Über die Sendung des Pachomios' vgl. den Brief eines Ritters des Deutschen Ordens, datiert Valençon in Hainaut (Hennegau) , an dem Dynstag nach Assumpcionis Marie", Königsberger Archiv, Schublade XXXIII, 111. Uber die walachische Thronänderung Kronstädter Archiv, Sammlung Schnell, Bd. III, no. 13; vgl. "Notes et extraits" $I^{2}$, S. 220-221.
[^73]:    i) Chalkokondylas S. 320-322; Phrantzes S. 202-203; „Notes et
     $u(0 y$, II und IV.

[^74]:    1) Über die führenden Albanesengeschlechter siche "Notes et extraits" $1^{2}$, S. 193; II, S. 25, 44; Ljubić IX, S. 214-215. Ưber "signor Arniti" Ljubić IX, S. 282-283; „Notes et extraits" I ${ }^{2}$, S. 247-248. Uber die Politik Skanderbegs „Notes et extraits" II, S. 420 Anm. I; Engel, Serwien, S. 390. Über den Einfall des Despoten in die Zenta Ljubić, IX, S. 273-276. Über den türkischen Zug gegen Skanderbeg „Notes et extraits" I', S. 226-227; Ljubic IX, S. 269 f., $282-283,289$ f.; Hopf, II, S. 122 ff.; Jireček, im „Archiv für slavische Philologie", XXI, S. 92.
    2) Vgl. "Notes et extraits " ${ }^{2}$, S. 221, 229, 232-233; II zum Jahre; "Diplomatarium Ragusanum" S. 467 ; L.jubić IX, S. 267-268.
[^75]:    1) Leunclavius, Annales S. 28 .
    2) Siehe besonders Chalkokondylas S. $339,356 \mathrm{ffi}$.
[^76]:    1) Vgl. "Notes et extraits " 1 ², S. 260; II, S. 44-45, 47-48, 443 Anm. 2 ; „Diplomatarium Ragusanum" S. 473-474; Chalkokondylas S. 355 ; Sead. eddin II, S. 108-109; Jireček, Gesch. der Bulgaren, S. 368; Miklosich, Mon, serbica, S. 442; Hopf, II, S, 125. Die Nachrichten des rhetorischen Erzählers Barletius, eines Italieners (Vita Castrioti; Ausg. in Lonicerus, Chronica Turcica, III, 1578 ; Separatausg. 1743 ), sind nicht immer zuverlässig. Vgl, auch J. Pisko, Skanderbeg (Wien 1894).
[^77]:    1) Auch Mahmoud Effendi, weleher ganz andere Quelten benuizte und einen andern Weg der Forschung einschlug, ist zu diesem Resultat gehommen.
    2) Wenn es im 'Oyùn al-Athar auf Autorität des Qays b. Machrama , am Tage des Elephanten" heisst, so ist dies ein Verselien statt .. Jahr des Elephanten".
[^78]:    1) So auch Ibn Islàq.
[^79]:    1) Moharram

    | Baly' II | Rakab | Schawwal |
    | :--- | :--- | :--- |
    | Gumada 1. | Scha'bân | Dzû-1-ka'da |

    $\begin{array}{llll}\text { Cafar } & \text { Gumâda 1. Scha'bân } & \text { Dzû-1-ka'da } \\ \text { Raby' } 1 . & G u m a ̂ d a ~ I I . ~ R a m a d h a ̂ n ~ D z u ̂ l-b a d u ́ n ~\end{array}$
    2) Auch llamza Isp. S. 149 setzt die Hiǵra in das Jahr 933 des Aleran der. Die Chronologen heissen diese Aera die Seleacidische. Das J:hr 93.: ting im Herbste 621 an.

[^80]:    1) Dem 'Oyùn al-Athar zufolge war diess die Ansicht des Abù Bahr Noh. b. Mísí Chowàrezny, weleher unter Mâmun blühte.

    | Freit. | 13 Frbr | $=1$ Moharram | Samst. 18 |  |
    | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
    | Sonnt. | 15 März | $=1$ Gafar | $\text { Sonnt. } 19$ |  |
    | Nont. | 13 April | $=1$ kaby 1. | Mont. 20 |  |
    | Dienst. | 14 | $=2$ | Dienst. 21 | $=9$ |
    | Nitlw. | 15 | $=3$ | Nitlw. ${ }^{2}$ | $=10$.. |
    | Donnerst. | 16 | $=4$ | Domaerst. 23 | 三11 |
    | Freit. | 17 | $=5$ | Freit. 24 | $=12$ |

    hundert festgesetztes conventionelles Datum anzusehen ist. Ich komme nun zur zweiten Thesis.

    Der Haǵg oder das allgemeine Pilgerfestwurde vor dem Vollmond gefeiert, welcherdem Frühlingsaequinoctium vorangeht.

    In der Benutzung arabischer Quellen für die Zeit des Propheten müssen wir Angaben oder Traditionen, welche aus den ersten zwei Jahrhunderten (dem Zeitalter historischer Ueberlieferung) stammen, von denen, welche erst nach dem zweiten Jahrhundert redigirt worden sind, sorgfalltig unterscheiden; denn in den letztern sind dem rein geschichtlichen Stoff meistens willkürliche und höchst unkritische Reflexionen und Berechnungen beigemischt.

    Die älteste Nachricht über die Zeit des Ḥaǵg, die wir bis jetzt kennen, ist die des Mogàahid, geb. A. H. 21, st. 102 oder 103. Die authentischste Version seiner Worte finden wir bei lbn Sàd fol. 137 verso, von Abû-1-Walyd Tayâlisy (st. A. H. 220 94 Jahre alt), von Abû 'Awâna (st. 175-6), von Abû Bischr [Ǵa'far] (st. 125-6), von Moǵàhid.
    „Abû Bakr's Pilgerfabrt und 'Alyy's Proklamation, dass im folgenden Jahre die Heiden beim Ḥaǵg nicht mehr erscheinen dürften, fand im Monate Dzû-l-qa'da statt ; denn, fährt Mogàhid fort, die Heiden pflegten in jedem Monat des Mondjahres nur zwei Jahre zu wallfahrten. Es traf sich daher [da der Ḥaǵǵg des Abû Bakr in A. H. 9 im Dzûl-l-qa'da gefeiert worden war], dass die Pilgerfahrt des Propheten [in A. H. 10] auf den Dzû-l-higǵga fiel. Er sprach: Dieses ist der Tag, in dem die Zeit herumgekommen ist auf den Aufang des Cyclus, mit dem sie begann, als Gott Himmel und Erde erschuf ${ }^{1}$ ). Abû Bischr setzt hinzu: Als die Menschen die Wahrheit verliessen, führten sie den Nasy (das Verschieben der Heiligung) der Monate ein."
    
    
    
    
     نسئوا الشهور
    Eine etwas weitläufigere Fassung dieser Tradition finden wir bei Baghawy, Tafsyr, 9, 37 :


    ,"Mogahid sagt: Sie pflegten in jedem Monat zwei Jahre zu wallfahrten, zwei Jahre im Dzû-1-ḥiǵǵa, dann zwei Jahre im Moharram, dann zwei Jahre im Cafar, und so weiter das ganze Jahr hindurch. Die Wallfahrt des Abû́ Bakr [in A. H. 9] fiel das zweitemal auf den Dzû-1-qa'da. Das folgende Jahr [A. H. 10] fiel sie auf den Dzû-l-higga, den Monat, in dem sie nach dem Gesetze Gottes bätte immer gehalten werden sollen. Als der Prophet [in A. H. 10] wallfahrtete, feierte er am 9. Dzû-l-higǵga im Thale 'Arafa den Stillstand und am 10ten hielt er in Minà eine Anrede an das Volk und sagte ihm, dass der Nasy seinen Cyclus durchgemacht habe und auf die von Gott eingesetzte Zeit zurückgekehrt sei, und er befahl ihnen in Zukunft immer in diesem Monat die Pilgerfabrt zu feiern."
    
    
     هن ذی القع
    
    
    
    

    Diese Nachricht des Moĝâhid muss, um verständlich zu werden, mit Qorân, 9, 36. 37 in Verbindung gebracht werden, wo es beisst :
    ,W Wahrlich die Zahl der Monate wurde im Buch Gottes auf zwölf festgesetzt an dem Tag, an dem er Himmel und Erde schuf: vier davon sind heilig; dieses ist die richtige Religion. Seid nicht ungerecht während dieser Monate gegen euch seltst, sondern kämpfet gegen die Heiden ohne Unterschied, wie sie gegen euch ohne eiren Unterschied zu machen kämpfen, und wisset, dass es Gott mit den Frommen hält. Der Nasy (das Verschieben) ist in der That eine Zugabe im Unglauben, womit jene, welche vicht glauben, irre gehen. Ein Jahr erlauben sie diese Verschiebung, und ein Jahr erklären sie dieselbe für unerlaubt, um die Anzahl der Monate, die Gott zu heiligen befohlen hat, [mit denen, die sie heilig halten] in Einklang zu bringen. Aber sie erklären für erlaubt, was Gott verboten hat."

    Dem Mohammad war darum zu thun, die heiligen Monate, während welcher kein Krieg geführt werden durfte, abzuschaffen. Schon im 2ten Jahre der Higra hatte er den heiligsten derselben, den Raǵab, verletzt; aber das Vorurtheil aller Araber, darunter
    auch vieler von seinen eigenen Anhängern, war für diese elirwürdige Institution so stark, dass er nachgeben und die heiligen Monate für eine Institution Gottes erklären musste. Im Jahre 10 aber war er mächtig genug um diesen Coup d'état wagen zu können. Am Tage des 0 pferfestes hielt er eine Rede und sprach: „Was für einen Tag feiern wir heute? - einen heiligen; in was für einem Monat sind wir? - in einem heiligen; auf welchem Gebiete stehen wir? - auf einem heiligen. Gläubige! eure Person, aer Eigenthum und eure Ehre sind ebenso heilig wie dieser Tag, dieser Monat und dieses Gebiet (Bochàry). Vertheidiget exer Leben, Ehre und Eigenthum selbst in den heiligen Monaten und auf dem heiligen Gebiete."

    Um aber der Heiligkeit der Monate, während welcher der Ḥaǵg gehalten wurde, den Todesstreich zu geben, machte er sie wandelbar. Während des Haǵǵg erhielten die Makkaner Zufuhr von Getreide und Lebensmitteln und konnten ohne Furcht ibre Handelsreisen machen. Diesen Nutze: konnte der Haǵǵg nur dann gewähren, wenn er stets in derselben Jabreszeit gehalten wurde. Abänderung in dieser Beziehung drohte den Makkanern mit Elend und Armuth ( Qoràn 9, 28). Mohammad wollte aber aus dem Handelsvolke eine kriegerische Nation machen, die von dem Tribut der unterworfenen Völker leben sollte (Qoràn 9, 29). Er verfügte nuin, dass der Haǵg immer in demselben Monat des Mondesjahrs und also bald im Frühling, bald im Sommer, Herbst und Winter abgehalten würde. Die Wintermonate aber sind für Kaufmannsreisen nach Syrien ganz unpassend, und im Spätsommer konnten sie nicht erwarten, dass ihnen von Yamàma oder Yaman Korn zugeführt werde, welches schon zu Anfang März geschnitten und schnell verkauft wurde. Was konnte der Leuten an der Heiligkeit der Monate liegen, wean die Zeit für ihre Geschäfte doch nicht passte?

    Wenn man die Absichten Moḷammads kent und die angeführten Worte Moǵahids mit denen des Qoràn vergleicht, so findet man, dass erstere blos eine Periphrase der letztern enthalten: „Ein Jahr erlauben sie die Verschiebung ", d. h. wenn der Haǵǵg im Jalire 1 im Monat A gehalten und dieser Monat als heilig angesehen worden ist, so verschieben sie ihn im Jahre 2 auf den Monat B. „Ein anderés Jahr aber erklären sie die Verschiebung für unerlaubt", d. h. auch im Jahre 3 halten sie ihn wieder im Monat B.

    Im Qoràn ist der Ausdruck allgemein, indem aber Moǵâhid die Thatsache näher bestimmt, macht er einen Fehler. Nach seiuer Angabe würde der Cyclus, nach welchem das Sonnenjalir mit dem Mondjahr wieder übereinstimmt, sich aut 24 Jahre belaufen, wälrend er 32 Jahre dauert. In 32 Jahren dürfen nur 12 Verschiebungen vorkommen; es müsste also öfter geschehen, dass der Haǵg drei Jahre hinter einander, ehe man ihn verschob,
    in demselben Monat gehalten wurde, als dass er nur zweimal auf denselben Monat fiel.

    Im Zeitalter der Reflexion wurde nun dieser Rechnungsfehler allerdings verbessert, aber indem man die auf historische Ueberlieferung gegründete Ansicht des Mogàhid weniger als die Rechnung berücksichtigte, ist man in weit grössere Irrthümer gefallen.

    Derselbe Mas'ûdy (schrieb A. H. 332), der, wie wir gesehen haben, selbst annimmt, dass die Araber vor Moh. nach Mondjahren rechneten, sagt:
    „Die Araber haben vor Mohammad in drei Jaliren einen Monat eingeschaltet. Sie haben dieses Verfahren Nasy geheissen, d. h. Verschiebung. Gott tadelt den Nasy in den Worten : „Der Nasy ist in der That eine Zugabe im Unglauben" ${ }^{1}$ ).

    Maqryzy ${ }^{2}$ ) (oder der Schriftsteller, den er abschrieb) nahm Angaben wie die des Mas'ûdy als eine Thatsache bin und legte sie einem genauern Calcul zu Grunde.
    „Die Araber vor Moh. bemerkten, dass der Unterschied zwischen dem natürlichen Jahre und dem Mondjahre sich auf 10 Jahre une $21{ }_{s}^{\prime}$ Stunden belaufe, und so oft daher diese Auzah1 ${ }^{\prime}$ von Traren einen Monat ausmachte, fügten sie zu dem Mondjahre einen Moiat hinzu. Aber sie berechneten den Unterschied nur zu 10 Tagen und 20 Stunden. Diese Einschaltungen wurden Nasyverwaltern, welche zum Stamme der Kinàna gehörten, anvertraut. Sie wurden Qalàmis, im Singular Qalammas, d. h. das edle Meer (der Wissenschaft), genannt. Sie gehörten zur Familie, aus welcher Abû Thomàma Gonàda b. 'Awf b. Omayya entsprossen ist. Der erste, der den Nasy ausübte, war nach ihrer Ansicht Hodzayfa h. 'Abd und der letzte war der genannte Abù Thomàma. Die Araber erhielten die Intercalation von den Juden ungefähr 200 Jahre vor der Verkündigung des Islam. Sie schalteten in je 24 Jahren 9 Monate ein, damit die Monate immer auf dieselben Jahreszeiten fielen und nicht früher oder spater. Dieser Gebrauch dauerte fort, bis der Prophet [in A. Y. 10] wallfahrtete. Dann wurden die Worte geoffenbart: Der Nasy ist eine Zugabe im Uuglauben. Der Nasy wurde abgeschafft, die Monate der Araber fielen nicht mehr auf dieselben Jahreszeiten und ihre Namen wurden unpassend."

    Nebst dieser Theorie, dass ein Monat in 3 Jabren und neun Monate in 24 Jahren eingeschaltet wurden, erfand man eine audere, um die Methode zu erklären, weiche die alten Araber hefolgten, um den Ḥaǵǵ immer auf dieselbe Jahreszeit zu brin-

    1) Der Text steht in den Mém. de l'Acad. des Inseript. Bd. 48, S. 75t.

    Mahmout Effendi hat interessante Stellen aus den Olûf des Astronomen Abì Ma'schar and des Byrûny über diesen Gegenstand mitgetheilt.
    2) Ebendaselbst.
    Bd. XIII.
    gen: dem Sohayly ${ }^{1}$ ) zufolge hatten sie zwar reine Mondjahre, verschoben aber den Haǵǵg jährlich um „Il Tage oder etwas mehr". Demuach würden die Ceremonien des Haǵǵg bald auf den Neumond und bald auf den Vollmond gefallen sein und sich nur nach dem Sonnenjahre gerichtet haben. Die Unrichtigkeit dieser Ausicht lässt sich aus der Qorànstelle 2, 185 beweisen, während die urspriingliche Ansicht des Moǵahid und zum Theil selbst die des Caussin de Perceval von der Qorànstelle 10, 5 unterstützt wird. "Gott hat euch die Sonne als Leuchte gegeben und den Mond als Licht, und er hat seinen Lauf in Stationen eingetheilt, damit ihr die Anzalil der Jahre und die Rechnung (Zeitrechnung) wisset." Die Mondstationen sind eine Eintheilung des Zodiacus in 28 Theile, und wenn darauf die Zeitrechnung gegriundet war, so kann nur von einem Sonnenjahre die Rede sein. Wenn im Qoràn, 28, 27 ein Zeitraum nach "Pilgerfahrten" bestimmt wird, so ist dies gewiss nur ein anderer Ausdruck fiir "Sonnenjahre" ?). Die oben erwähnten Beispiele jedoch lassen keinen Žweifel, dass, wenn nicht die einzige, doch gewiss die gewöhnliche Chronologie auf Mondjahren beruhte, wenigstens miissen wir in der Biographie Mol.'s darnach rechnen.

    Ausser der Theorie des Embolismus, deren altester uns bekannter Vertreter Mogahid ist, gab es im zweiten Jahrhunderte noch eine andere, um den Nasy und die Rorânstelle 9, 36 u .37 , in der er erwähnt wird, zu erklären. Der äteste uns bekannte Vertreter der zweiten Theorie ist Ibn Ishàq (st. 151). Es ist zu bemerken, dass in der genannten Qorànstelle ( $9,36 \mathrm{u} .37$ ) kein Wort rom Pilgerfeste gesagt wird, dennoch ward sie von Moǵàhid auf die Pilgerfahrt bezogen. Ein aufmerksames Studium der Qorin-Exegese bringt uns zur Ueberzeugung, dass schon im ersten Jahrhunderte alle Lesearten, welche die Unbestimmtheit der arabischen Schrift möglich macht, uad jeder Siun - wenn auch noch so absurd - , den eine Steile des Rorân zulässt, vorgeschlagen und von irgend einem Gelehrten vertheidigt wurden. So geschah es denn auch, dass die betreffenden Verse von lbn Ishàq ganz anders aufgefasst wurden. In seiner Theorie ist nicht von dem Verschieben des Pilgerfestes die Rede, sondern es wird behatptet, dass der Nasy in einer willkürlichen Verschiebung der heiligen Monate bestanden habe.


    „Die Verwalter des Nasyamtes sind diejenigen, welche im Heidenthum für die Araber die Monate verschoben und einen der heiligen Monate für frei erklärten, und dafür einen freien Monat zu heiligen befahlen. Thatsächlich verschoben sie den heiligen Monat. Auf diesen Missbrauch beziehen sich die Worte des Qoràn 9, 37. - Wenn der Ḥaǵǵ vorüber war, versammelten sich die Leute um den Verwalter des Nasyamtes und er sprach öffentlich aus, dass die vier heiligen Monate das kommende Jahr gefeiert werden sollen, nämlich der Raǵab, Dzû-l-qa'da, Dzû-I-hiǵǵa und Moharram. Wenn es ihm aber gut deuchte, einen dieser vier für frei zu erklären, so erklärte er den Moharram für frei und an dessen Statt den Chafar für heilig. Sie bielten sich an seinen Ausspruch und feierten den letzteren, aber nicht den ersteren, damit die Zahl von vier heiligen Monaten constant bleibe. Wenn die Pilgrime das Thal Minà zu verlassen im Begriff waren, erhob er sich unter ihnen und sprach: ,,0 Gott, ich erkläre einen der zwei Monate, welche Çafar heissen, für frei, nämlich den ersten (d. i. den Moharram), und ich verschiebe den andern bis auf das nächste Jahr."

    In den letzten Worten ,ich verschiebe den andern Çafar bis auf das nächste Jahr" steckt entweder eine Unrichtigkeit, oder sie bedeuten, dass, wenn im Jahre 1 der Moharram nicht gefeiert wurde, dafiir der Cafar des Jahres 2 gefeiert wurde. Jedenfalls haben später einige Autoren, wie wir bald sehen werden, sie in diesem Sinne aufgefasst.

    Im Qàmùs, u. d. W. Qalammas, ist eine deutlichere Version dieser Worte: „Der Verwalter des Nasyamtes stand bei der Ǵamrat al'aquaba und sprach: 0 Gott, ich bin bevollmächtigt die Monate zu verschieben, oder sie an ilirer Stelle zu lassen und zu bestätigen, und niemand kann mich tadeln oder zur Verantwortung ziehen. 0 Gott, ich erkläre den ersten Chafar für frei und den zweiten für heilig. Dasselle bestimme ich in Bezug aut die zwei Raǵab, d. i. den Raǵab und Scha'bàn."

    Auch aus Gawhary geht hervor, dass, wenn der Moharram für frei erklärt wurde, der Cafar desselben Jalires dafür gefeiert wurde.

    Aus Baghawy, Tafsyr, 9, 37, geht hervor, dass auch Kalby (st. 204), der beste arabische Archäolog, die Ansicht des Ibn Ishlyaq theilte. Ich übersetze nur die Worte des Kalby, theile aber im Original auch was bei Baghawy vorhergeht und folgt mit, weil ich auf eine andere darin enthaltene Angabe zurückkommen muss.
    ,KKalby sagt: Der erste, welcher dieses that, war ein Mann von dem Stamme Kinàna, Namens No'aym b. Tha'laba. Er pflegte während des Pilgerfestes an der Spitze der Leute zu steben, und wenn sie nach Vollendung der Ceremonien das Thal Minà
    verlassen hatten, verlassen hatten, hielt er eine Anrede an sie und sprach: Nie-
    mand darf missbilligen, was ich beschlossen habe, denn ich bin derjenige, den man nicht tadeln oder zur Verantwortung ziehen kann. Die Heiden riefen ihm zu: wir gehorchen! wir gehorchen! Dann baten sie ihn einen heiligen Monat zu verschieben, damit sie darin Rauibzüge machen könnten. Er gab dann den Ausspruch, und wenn er sagte: der Çafar ist dieses Jahr gcheiligt, machten sie die Zeltpfähle los und nahmen die Spitzen von ihren Speeren; wenn er aber sagte: er ist frei, befestigten sie die Zeltpfahle, steckten die Spitzen an ilire Speere und machten Raubzüge. Dem No'aym b. Tha'laba folgte im Nasyamte ein Mann Namenz Ǵonàda b. 'Awf, welcher noch lebte als der Prophet Makka eroberte."
    
    
    
    
     قضيت وانا الذى ل اعاب وX اجاب فيقول المشركون لبيكت لبيكت ثم
    
    
     عوف وهو اللنى ادركـ
    
    
     النسسئ هو عثرو بی
    'Abd al-Ralymàn b. Zayd b. Aslam (st. 182) scheint derselben Ansicht gewesen zu sein: „Der Verwalter des Nasyamtes war ein Kinànit Namens Qalammas, daher sagt der Dichter: Unter uns

    1) Ich habe mir hier mit dem Texte grosse Freiheiten erlaubt. Im Ori-
    
    
    
    
    ist Qalammas, welcher die Monate verschiebt. Sie thaten diess nur im Dzû-l-lhaǵǵ, wenu alle Araber sich zum Pilgerfest versammelt hatten."

    Diese Stelle ist deswegen wichtig, weil darin der Meinung des Mogàhid geradezu widersprochen wird; denn es heisst ja, dass die Araber das Pilgerfest immer in Dzû-l-híǵga verrichteten.

    Es unterliegt daher einem Zweifel, ob Sohayly ') einen Grund dazu hatte, die beiden Ansichten über den Nasy zu vereinigen, indem er sagt : „Unter-al-Qalammas ist Hodzayfa b. Abd b. Fogaym zu verstehen. Es ist auch einer der Namen des Propheten. Er (Hodzayfa) ist einer von jenen, die den Nasy der Monate aussprachen. Der Nasy ist von zwei Arten. Eine ist das Verschieben des Moharrem auf den Cafar zum Behufe ihrer kriegerischen 0 perationen, und die zweite besteht im Verschieien des Pilgerfestes von seiner Zeit in Ruicksicht auf das Sonnenjahr. Sie pflegten es jedes Jahr um 11 Tage später zu halten als das vorhergehende, bis es nach einem Cyclus von 33 Jaliren wieder auf denselben Monat zurückkam."

    Auch Baghawy, Tafsyr 9, 37, fasst die zwei Ansichten zusammen, scheint sich aber nicht die Mühe gegeben zu haben, sich einen klaren Begriff von der einen oder der andern zu machen. Ich theile hier seine Worte mit, weil der Schluss mit dem Schlusse der Stelle des Ibn Islyàq übereinzustimmen scheint (vergl. auch Ibn al-Athyr bei de Sacy, Mém. de l'Acad. des Inscr. B. 48. S. 761).
    „Die Bedeutung des Wortes Nasy ist, dass die Heilighaltung eines Monats auf einen andern verschoben wird. Die Araber hielten sorgfaltig auf die Beobachtung der heiligen Monate. Sie hatten diese Sitte von den Satzungen des Abraham beibehalten. Sie lebten aber meistens von der Jagd und vom Raube, und es fiel ihnen oft schwer, drei Monate nacheinander darauf $\mathrm{zu}^{\mathrm{u}}$ verzichten. Es ereignete sich bisweilen, dass ein Krieg in einem heiligen Monat veranlasst wurde, und sie wünschten ihn nicht zu verzögern. Sie halfen sich also durch den Nasy, d. h. sie erklärten den Monat für frei und einen spätern für heilig. Auf diese Art pflegten sie die Beobachtung des Molaarram auf den Çafar zu verschieben: sie feierten den Çafar und erklärten den Moharram für frei. Wenn es ihnen zweekdienlich schien, die Heiligung des Chafar zu verschieben, so verlegten sie dieselbe auf den Raby'. So gingen sie von Monat auf Monat, bis die Heilighaltung durch das ganze Jahr hindurch gegangen war. Als der Islâm kam, war der Moharram wieder auf die Stelle gekom-


    men, für welche ihn Gott bestimmt hatte. Dieses ereignete sich nach einer Reilie von Jahren.

    Es wird gesagt, der Nasy hatte unter ihnen festen Fuss gefasst. Es hatte sich ereignet, dass sie in einigen Jahren in einem gewissen Monat wallfahrteten und dann später in einem andern Monat."

    Für unsern unmittelbaren Zweck ist es von keiner grossen Wichtigkeit, ob die Ausicht des Ibn Ishàq und Kalby gegründet ist, oder nicht. Was wir zu beweisen haben, ist dass, wenn sie auch richtig ist, die des Moǵàhid nicht umgestossen wird. Zu diesem Zwecke wollen wir die darauf bezüglichen Thatsachen die Nachrichten über die Pilgerfabrten, ehe Mohammad den Festkalender änderte - untersuchen.

    Es ist aber nöthig, vorerst zu bemerken, dass man zweierlei Wallfahrten zu unterscheiden hat: den Haǵǵg - das heisst das allgemeine Pilgerfest, bei dem die Gläubigen an bestimmten Tagen des Jahres die heiligen Orte in Procession besuchen -, und die 'Omra oder gewöhnliche Pilgerfahrt, die man zu irgend eiuer Zeit unternehmen kann.

    Ibn 'Omar ${ }^{1}$ ) sagt zwar, dass der Schawwal, Dzû-l-qa'da und Dzû-l-higǵga die Monate des Haǵǵg seien, und sein Ausspruch ist auch in die Gesetzbücher aufgenommen worden. Unterdessen halten die Moslimen mit so grosser Strenge an der Zeit fest, in der Mohammad in A. H. 10 die Ceremonien verrichtete, dass sie nur jene Wallfahrten Hhaǵg heissen, die in demselben Monat und densellen Tagen verrichtet werden.

    Sohayly, Auszug. S. 87, sagt : „Tirmidzy (von Ǵàbir) versichert uns, dass der Prophet dreimal den Heǵǵg verrichtet babe, zweimal als er noch in Makka lebte, und einmal von Madyna aus. Aber es ist nicht richtig, dass man ihm einen andern als den letzten Ḥaǵǵg zuschreibt, denn der Ḥaǵg vor der Flucht wurde nicht zur rechten Zeit gehalten, sondern nach dem Sonnenjahre [und kann daher uicht Heaǵǵg geheissen werden]".
    
    
    
    Wir dürfen uns daher nicht irre machen lassen, wenn in den meisten Quellen die Pilgerfahrten der Moslimen vor A. H. 9 Omra geheissen werden. Vergl. auch weiter unten die Tradition No. 12.

    Ich schalte nun zuerst neun Traditionen ein, welche allgemeine Nachrichten über die Pilgerfahrten des Propheten enthalten, dann gehe ich auf die speciellen über.

    1) Bochâry S. 211, vgl. auch (lorân 2, 193.
    1. Bochàry S. 238: „Mogàhid erzählte: Ich und 'Orwa b. al-Zobayr (st. A. H. 94) gingen in die Moschee von Madyna und sahen Ibn 'Omar (st. 73) vor der Thür der 'Áyischa sitzen. 'Orwa fragte ihn: Wie, viele 'Omras hat der Prophet verrichtet? Er antwortete: Vier, und eine davon im Raǵab. Wir wollten ihm nicht widersprechen, aber da wir 'Áyischa im Zimmer hörten, fragten wir auch sie, und sie antwortete: Wie kannst du dies sagen, o Ibn 'Omar, da du doch bei allen 'Omras dabei warst. - Nach einer andern Tradition sprach sie sich ganz bestimmt aus, dass er im Raǵab keine 'Omra verrichtet habe."
    2. Bochảry S. 239 u. 597 von Qatâda (st. 120), von Anas (st. 99) : „Der Prophet hat vier 'Omras verrichtet: die von Hedaybiya im Dzû-1-qa'da als ihm die Ungläubigen den Einzug in Makka verwehrten; die 'Omra im folgenden Jahre, als er zufolge eines Vertrags hinein durfte; die 'Omra von Ǵi'irràna, als er die Beute von Honayn vertheilte; und er verrichtete einen Haǵg."
    3. Nach einer andern Version dieser Tradition, die auch bei Ibn Sa'd fol. 134 v . steht, verrichtete er eine 'Omra zugleich mit dem Ḥaǵg. 'Ikrima von Ibn 'Abbàs bei lbn Sa'd erzählt eine àhnliche Tradition.
    4. Bochàry S. 239 und Moslim von Alù Islyàq ( st. 127), von al-Barà b. 'Azib (st. 72): „Der Prophet verrichtete, ehe er das Pilgerfest [im Dzû-l-hígǵa] feierte, zweimal die 'Omra im Dzû-l-qa'da."
    5. Ibn Sa'd fol. 134 von Sa'yd b. Gobayr: „Der Prophet verrichtete die 'Omra im Jahre von Ḥodaybiya im Dzû-l-qa'da und in dem Jahre, als er einen Friedenschluss mit den Qorayschiten gemacht hatte, auch im Dzû-l-qa'da, und er verrichtete sie von Ǵi'irrâna aus auf dem Rückwege von Țayif ebenfalls im Dzû-l-qa'da.
    6. Ibn Sa'd fol. $13 \ddagger$ von Mùsà b. Dawûd Dhabby, von 'Abd Allah b. al-Muammal (st. 160), von Ibn Aby Molayka: „Der Prophet verrichtete viermal die 'Omra und allemal im Dzû-l-qa'da."
    7. Ibn Sa'd fol. 134 von Mol. b. al - Chabbàh (geb. 150, st. 220), von 'Abd al-Raḥmàn b. Aby-l-zinàd (st. 174), von Hischâm b. 'Orwa (s. 145), von seinem Vater (st. 94), von 'Àyischa: „Der Prophet verrichtete drei 'Omras im Schawwal und zwei im Dzû-l-qa'da."

    Es ist wahrscheinlich eine andere Version derselben Tradition, wenn es im N. al-nibràs S. 1268 heisst: „Hischàm b. 'Orwa von seinem Vater sagt: Der Prophet zog im Ramadhàn von Madyna ans und verrichtete im Schawwal die 'Omra [von Hodaybiya)." Der Verfasser bemerkt, dass Makka im Ramadhàn erobert wurde und die Data wahrscheinlich verwechselt worden seien.
    8. Ibn Sa'd fol. 134 von Moḷ. b. 'Abd Allah Asady, von Sofyàn Thawry, von Mançùr, von İbrahym: „Der Prophet verrichtete nur eine einzige 'Omra."
    9. Ihn Sa'd fol. 134 von Scha'by: „Der Prophet verrichtete dreimal die 'Omra."

    Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Pilgerreisen Mohammads wollen wir nun in das Einzelne eingehen.

    Aus Gründen, die hier nicht entwickelt werden können, änderte Mohammad in A. H. 6 seine Politik, befahl den Gläubigen nach den heiligen Orten zu wallfahrten (Qoràn 2, 192), und erklärte, dass ein Moslim, der ohne die Pilgerfahrt verrichtet zu haben sterbe, ebensowohl als Jude oder Christ sterben künne. Makka aber war in den Händen seiner Feinde, der Heiden, und er hatte wenig Aussicht Zutritt zu erlangen. Er versuchte es jedoch, hoffend, dass ihn die Heiligkeit des Ortes und des Monats schützen würde. Ueber die Zeit dieses Versuches wird Folgendes berichtet:
    10. Ibn Ishàq sagt: "Nach dem Feldzuge gegen die Banù Moçtaliq blieb der Prophet während des Ramadhàn und Schawwàl zu Madyna, dann zog er im Dzù-l-qa'da aus, um die 'Omra zu verrichten."

    Auch Waiqidy S. 6 bestimmt das Datum nicht näher. Ibn 'Oqba im N. al-nibràs S. 1268 sagt ebenfalls : „Diese Pilgerreise fand im Dzû-l-qa'da statt", ohne das Datum zu erwähnen.
    11. Ibn Sa'd fol. 118 setzt den Auszug aus Madyna auf Montag den 1. Dzù-l-qa'da =14. März 628.

    Unterdessen darf man die Ansicht einer so gewichtigen Autorität in theologischen Sachen wie 'Orwa (No. 7, vergl. auch No. J) nicht gauz übersehen, und es ist nicht unmöglich, dass die Pilgerreise von Hodaybiya im Schawwal und die Schlachtung der Thiere schon an 25 . Febr. 628 stattfand, denu sonst ist es nicht zu begreifen, wie Ibn 'Omar den Schawwal als einen Haǵǵmonat bezeichnen konnte.

    Die Heiden gestatteten ihm den Zutritt zu den heiligen Orten nicht. Er schlachtete daher die Opferthiere zu Hodaybiya. Er schloss aber einen höchst demïthigenden Vertrag mit ihsen, welchem zufolge er das nächste Jahr Makka besuchen und sich drei Tage daselbst aufhalten durfte. Die grossen Zugeständuisse, welche er machte um diese Concession zu erhalten, beweisen, wie viel ihm daran gelegen war, mit den Gläubigen die Pilgerfahrt zu verrichiten.

    Die Entfernung Hodaybiya's (welches nur 9 arabische Meilen von Makka, an der Gränze - aber ausserhalb des Haràm liegt) von Madyna ist ungefahr 10 Tage. Mohammad blieb 10 oder 20 Tage in Hodaybiya und konnte also die Opferthiere wohl nicht vor dem 14ten Dzùl-l-fa'da schlachten. Die Regel war, dass sie am zehnten Tage nach dem Neumonde geschlachtet werden sollten, - nur die ersten zehn Tage waren lieilig (siehe Qoràn 89, 1-3). Diese Verspätung mag eine Ursache sein, warum man diese Pilgerfahrt gewöhnlich 'Omra heisst.

    Obwohl sie 'Omra gelieissen wird, hat sie doch durchaus den Charakter eines Haǵg, und Taymy S. 383 heisst sie auch Haǵg und hat folgende merkwürdige Stelle:
    12. „'Abd Allah b. Gahsch, ein Bruder der Banù̀ Ghanm b. Dûdàn und ein Vetter des Propheten - dessen Vater ein Bruder der Mutter des 'Abd Allah war - stand auf und sprach: Werden wir sie jährlich verrichten? [nur der Haǵǵs wird regelmässig jedes Jahr verrichtet]. Der Prophet war sehr aufgebracht darïher und sprach: Wenn ich bejahend antworte, so wird es euch zur Pflicht. Wenn das Pflicht ist, was ibr thun könnt, so lasst mich in Ruhe, so lange ich euch in Ruhe lasse. Darauf wurde der Qorànvers 5, 101 geoffenbart: 0 ihr Gläubigen, fraget nicht über Dinge, wel he, wenn sie eingeführt würden, euch nur Unannehmlichkeiten bereiten könnten. Wenn einmal eine Verordnung im Qoràn darüber erscheint, und ihr fraget dann darüber, werden sie für euch entfaltet werden. Vor der Hand erlässt euch Gott diese Pflicht, denn er ist nachsichtig."

    Diese Tradition kommt auch bei Nasày (von Ibn 'Abbàs) und bei Baydlaàwy, Tafsyr, 5, 101 vor. Bei Nasày aber heisst der Fragende al-Aqra' b. Hàbis Tamymy, und bei Baydhàwy heisst er Soràqa b. Mälik. - Wenn es No. 8 heisst, Moh. habe nur eine 'Omra verrichtet, so muss der Berichterstatter die Pilgerfahrt von Ḥodaybiya für einen Haǵǵg angesehen haben, und dieses ist ganz gewiss die richtige Ansicht.

    In Bezug auf die Zeit der Pilgerreise des nächsten Jahres (A. H. 7) sind die Quellen einstimmig für den Dzù-l-qa'da.

    Wàqidy von Ibn 'Omar (bei N. al-nibràs S. 1366): ,Es war eine Bedingung, dass die Moslimen das folgende Jahr, nachdem ihnen die Qorayschiten den Zutritt zu den heiligen Orten verweigert hatten, in demselben Monat die 'Omra verrichten dïrfen."

    Was daher von der Zeit der Pilgerreise von Ḥodaybiya gilt, gilt auch von dieser. Unterdessen in der Orkunde des Friedensschlusses von Hodaybiya heisst es, dass die Moslimen ,"übers Jahr" nach Makka kommen dürfen; es konnte also wohl so viel bedeuten, als, beim nächsten Pilgerfeste würde diess auch erst im 13ten Monat gefeiert. Auch wir würden das nächste Ostern übers Jahr heissen, wenn es auch später fält.

    Taymy, S. 399, und nach ihm Ibn Sa'd, fol. 123, sagen: ,,Der Prophet blieb nach dem Feldzuge von Chaybar in Madyna bis zum Neumonde des Dzùl-l-qa'da, dann liess er an die Gläubigen den Ruf ergehen, sich für die 'Omra zu rüsten."

    Wenn die Pilgerreise von Hodaybiya ein Haǵg genannt werden kann, so verdient mit weit grösserm Rechte diese den Namen.

    Im Ramadhàn A. H. 8 eroberte Moh. Makka, und niemand konnte ihm jetzt verwehren die Pilgerreise zu machen; dennoch
    lesen wir nirgends, dass er in diesem Jahre den Haǵg verrichtet habe. Die Ursache war folgende. Nach der Einnahme von Makka bedrohten ihn die Hawâzin. Er zog gegen sie im Schawwal und schlug sie bei Honayn. Sie zogen sich nach Tàyif zurück, und nachdem er die Beute zu Ǵi'irràna vertheilt hatte, zog er noch im Schawwal nach Tayif und belagerte die Stadt 15 Tage nach der niedrigsten, und etliche 20 Tage nach der höchsten Angabe. Die Belagerung konnte erst spät im Schawwàl angefangen haben und dauerte also bis in die Mitte des Dzû-l-qa'da, als die Zeit des Pilgerfestes schon vorüber war. Wäre die Zeit des Háǵg in A. H. 8 auf den Monat Dzû-l-ligǵga gefallen, so hätte ihn die Belagerung von Țayif nicht gehindert, diese Religionspflicht, die ihm so wiclitig erschien, dass er sich in A.H. 6 den schmählichsten Bedingungen unterwarf um sie erfüllen zu können, auszuüben. Da er aber im Qoràn noch kein Gebot gegeben hatte (s. No. 12), dass der Haǵg jährlich verrichtet werde, so begnügte er sich dieses Jahr eine 'Omra zu verrichten, und diess ist die einzige wirkliche' $\mathbf{0} \mathrm{mra}$, die er verrichtete ( vgl . oben No. 8 ). Die Moslimen aber, die nicht bei der Armee waren, verrichteten den Hagǵg mit den Heiden.

    Ibn Sa'd fol. 134 von Moh. b. Sàbiq, von Ibràhym b. Tahmân, von Abû-l-Zobayr, von'Otba, einem Clienten des Ibn'Abbâs: „Als der Prophet von Täyif zurückkam, lagerte er sich in Gí'irràna und vertheilte dort die Beute, dann verrichtete er die 'Omra, und diess ereignete sich, als noch zwei Nächte vom Schawwal übrig waren."

    Ibn Sa'd fol. 134 von Aļmad b. 'Abd Allah b. Yûnos, von Dawûd b. 'Abd al-Raḷmân, von Ibn ǴGorayǵg, von Mozàlyim, von 'Abd al-'Azyz b. 'Abd Allah, von Mohrisch La'by (sic fuir Ka'by): ,Der Prophet verrichtete die'Omra in der Nacht von f́i'irràna, dann kehrte er zurück wie einer, der zu Nacht reist. Aus diesem Gruade wissen viele nichts von dieser 'Omra."

    Wàqidy in seinem Index S. 7 heisst diese Pilgerfabrt Mohammads "Haǵg ", aber es ist zu bemerken, dass er den Haǵǵg des Jahres 10 nicht erwähnt. Es ist also zu vermuthen, dass durch Sorglosigkeit des Abschreibers zwei Sätze ih einen verschmolzen sind. Dieser Besuch der heiligen Orte war so unbedeutend, dass wir keine Nachrichten dariuber haben.

    Azraqy in dem N. al-nibrâs S. 1631 (vgl. auch Içàba u. d. W. 'Attàb und Halaby fol. 366 v.) berichtet Folgendes über den Haǵǵ des Jahres 8 . „Mohammad hatte den 'Attàb b. Osayd zum Statthalter von Makka ernannt. Als die Zeit des Pilgerfestes kam, feierten es sowobl die Moslimen (die nicht bei der Armee waren) als auch die Heiden. 'Attâb wies den Heiden ihren eigenen Platz an und verrichtete die verschiedenen Ceremonien mit ihnen, denn er war der Amyr des Landes."

    In A. H. 9 schickte Moh. den Abû Bakr mit den Moslimen, das Pilgerfest zu begehen. Ueber die Zeit herrscht einige Meinungsverschiedenheit. Ibn Sa'd fol. 134 sagt im Dzû-l-háǵǵ; Azraqy in dem N. al-nibrâs S. 1632 versetzt es ebenfalls in den Dzûl-l-haǵǵg; auch Taymy stimmt damit überein, denn der Sinn der unvoliständigen Zeilen auf S. 430 ist dieser ${ }^{1}$ ): „Künftiges Jahr dürfen die Heiden nicht mehr dem Haǵǵ beiwohnen. Nur noch vier Monate sollen sie frei ihrem Götzendienste obliegen können : die 20 übrigen Tage des Dzù-l-haǵǵ, den Moḥarram, den Çafar, den Raby' I. und 10 Tage vom Raby' II. Aber sobald dieser Monat zu Ende geht, bört ihr Schutz auf; tödtet sie dann, wo ihr sie immer findet."

    Wir haben zwar gesehen, dass Moǵâhid diese Pilgerfahrt in den Dzû-l-qa'da versetzt, aber zugleich nachgewiesen, dass der Grund, den er angiebt, seine Vermuthung nicht rechtfertigt.

    Im Mawàhib S. 234 heisst es: ,"Ibn Sa'd [fol. 137] und Andere führen die Worte des Moǵàhid an, aus welchen hervorgeht, dass diese Pilgerfahrt im Dzû-1-qa'da Statt fand. Auch Hàkim im Iklyl, von 'Ikrima b. Chàlid, stimmt damit überein. Áber Dâwardy, Tha'laby und Màwardy sagen im Dzû-l-haǵg. Diess wird auch von Ibn Islyàq bestätigt, denn er sagt: Als der Prophet von Tabûk zurückgekehrt war, blieb er den Ramadhân, Schawwâl und Dzû-l-qa'da über in Madyna, dann schickte er den Abû Bakr mit dem Haǵǵg nach Makka."

    Der stärkste Beweis dafür, dass diese Pilgerfahrt im Dzù1 -higǵa gefeiert wurde, ist, dass sie nirgends 'Omra, sondern allenthalben Haǵg genannt wird.

    Ueber die Pilgerfahrt des Jahres 10 stimmen alle überein. Moh. verliess, als noch 5 Tage vom Dzû-l-qa'da übrig waren, Madyna und schlachtete am 10ten Dzû-l-háǵs die Opferthiere. Diese Pilgerreise wird von allen Haǵg geheissen und ist das Vorbild für alle Pilgerreisen bis auf den heutigen Tag.

    Wenn wir nun die durch diese Untersuchung gewonnenen Data zusammenstellen, so erhalten wir folgende Zeittafel der Darbringung der Opferthiere bei dem Pilgerfest.
    A. H. 6 am 14. Dzû-1-qa'da $=27$. März, oder Schawwàl $=\mathbf{2 5}$. Febr. $628{ }^{\text {² }}$ )
    A. H. 7 am 14. Dzû́-1-qa'da = 15. März 629.

    Die Heiden hielten sich aber in A. H. 7 während der drei Tage, welche die Moslimen in Makka verweilten, von da entfernt.

    Sie haben also ihren Haǵg wahrscheinlich schon am 10. Dzû-Iqa'da $=$ 11. März beschlossen.
    A. H. 8 am 10. (?) Dzû-l-qa'da = 1. März 630

    9 am 10. (?) Dzû-l-hiǵǵga $=20$. März 631
    ,, 10 am 10. Dzû-l-hiǵğ́a = 8. März 632.
    Berechnen wir den Haǵg für die vorhergehenden Jahre der Hiǵra, so haben wir:
    A. H. 1 am 10. Ramadhàn $=18$. März 623

    2 am 10. Ramadhàn $=6$. März 624
    ", 3 am 10. Schawwâl $=26$. März od. 10. Ramadhàn $=24$. Febr. 625
    " 4 am 10. Schawwâl $=15$. März 626
    " 5 am 10. Schawwâl = 4. März 627.
    Nachdem ich nun gezeigt habe, dass der Haǵg stets um die Zeit des Frühlingsaequinoctiums gefeiert wurde, will ich wieder zu Betrachtungen über die heiligen Monate zurïckkehren.

    Wir haben gesehen, dass einige arabische Autoren annehmen, dass was von der Zeit der heiligen Monate gesagt wird, auch von der des Pilgerfestes gelte. Es ist gewiss, dass der Raǵab allen Arabern der heiligste Monat war, obwohl er mit der Pilgerfahrt nach Makka gewiss in keinem nähern Zusammenhange stand als irgend ein anderer Monat. Es fragt sich nun, ob der Dzû-l-qa'da und Dzû-l-háǵg nur deswegen von moslimischen Schriftstellern unter den heiligen Monaten aulgezählt werden, weil während der Jahre, über die sie historische Nachrichten hatten, das Pilgerfest in denselben gehalten wurde, oder ob sie auch für heilig gehalten wurden, wenn auch der Haǵǵ in einen andern Monat fiel.

    Die Geschichte der Fiǵàrkriege könnte einiges Licht auf diese Frage werfen. Aber sie fielen in die vorhistorische Zeit, und die Nachrichten darüber sind zu ungenau, als dass man darauf viel Gewicht legen könnte.

    Mohammad hat nie viel auf die heiligen Monate gehalten. Schon im ersten Jahre nach der Flucht wollte er den heiligsten, den Ragab, verletzen, und im zweiten Jahre hat er ihn wirklich verletzt ${ }^{1}$ ). Ein Raub fand auf seinen Befehl statt und ein Heide wurde ermordet. Er musste jedoch der öffentlichen Meinung nachgeben, die Gewaltthat missbilligen, und sie in einer Qorânstelle, 2, 214-15, für eine Sünde erklären, für die jedoch mildernde Umstände vorhanden seien. In einer andern Stelle $(5,2)$ sah er sich geradezu genëthigt den Monat (Raǵab) für heilig zu erklären. Seine Praxis, darf man daher hoffen, wird einiges Licht auf die heiligen Monate werfen. - Die Zahlen in folgender Tabelle bezeichnen die Jabre, in denen die Moslimen

    1) S. Journ. As. Soc. Beng. Vol. 25. p. 69 note, und 71.
    im betreffenden Monat gefochten haben, und sie geht bis zur Pilgerfahrt A. H. 10.

    Moharram, 3, 4 bis, 5, 6 bis, 8
    Chafar, 2,4 bis, 8 bis, 9
    Raby' I., 2 bis, 3, 4, 5, 6 bis, 8 bis, 9,10
    Raby' II., 6 quater, 9
    Ǵomàdà I., $2,3,6,7,8$
    Ǵomàdâ II., 3, 6 bis, 8
    Ragrab, 2, 6, 8, $9,-10$
    Scha'bân 5, 6 bis, 7 ter, 8
    Ramadhàn 1, 2, 6, 7, 8 bis
    Schawwà 1, 2, 3 bis, 6 bis, 7, 8 bis
    Dzû-l-qa'da ', 4, 5 bis. In 5 waren die Qorayschiten die Angreifenden.
    Dzû-l-hiǵǵa 2, 4, 7. In 2 waren die Qorayschiten die Angreifenden.
    Es gab dieser Tabelle zufolge keinen Monat, in dem Moly. nicht Kriege führte. Nur der Raǵab macht theilweise eiue Ausnahme. Ueber den Raubzug in A. H. 2 haben wir gesprochen. Im Jahre 6 kämpften die Moslimen nicht mit Arabern, sondern mit Juden und im Jahre 9 mit Christen, und es lässt sich noch dazu sehr vieles gegen die genaue Bestimmung des Datums sagen. Nämlich Moh. rïckte im Raǵab aus, blieb 20 Tage vor Tabûk und kam erst im Ramadhàn zurück; zweitens war die Hitze unerträglich gross, - es fällt aber der erste Ramadhàn auf den 12. December, wo man auch in Arabien über Kälte klagt; und drittens setzt Bochâry diesen Feldzug (wohl unrichtig) nach der Pilgerfahrt von A. H. 10. In Bezug auf den Raǵab-Feldzug von A. H. 8 verweise ich auf die Bemerkungen in dem Mawàhib al-ladonyya. - Von dem Feldzuge in A. H. 10 nach Yaman fand nur der Ausmarsch im Raǵab statt. Der Feldzug dauerte über 4 Monate und 'Alyy kam erst im Dzû-l-hiǵǵa nach Makka zurück.

    Der Ragab scheint daher der einzige heilige Monat gewesen zu sein, den alle Araber annahmen, und mit dem hat es wenigsteus Moh. nicht sehr streng genommen. Wir finden daher, dass im Qorân 2 , 190 und 214. 5, 2 und 98 nur von dem heiligen Monat (im Singular) gesprochen wird. Wenn es in 9, 36 (vgl. auch 9,5 ) heisst, dass es vier heilige Monate gebe, so muss das, wie es auch Moǵàhid gedeutet hat, mit Rücksicht auf den Haggg gesagt sein. Die drei Haǵǵmonate scheinen nur innerhalb der Conföderation heilige gewesen zu sein, die an dem Haǵg Antheil nahm, und vielleicht auch nur innerhalb eines gewissen Gebietes. Diese Conföderation war klein ${ }^{1}$ ). So lange Mohammad


    von dieser Conföderation ausgeschlossen war, führte er in jedem der Haǵǵmonate Krieg, als er aber der Herr von Makka geworden war und also die oberste Leitung des Haǵg latte, erkannte er die Heiligkeit der Haǵǵmonate an und versprach den Heiden der Conföderation Sicherheit während derselben, gab ihnen aber zugleich Kündigung für das folgende Jahr, wie, in Verbindung mit der Rorànstelle 9, 1-7, aus obiger Stelle des Taymy und aus folgender Tradition des Ibn Sa'd, fol, 134, hervorgeht. „Als Abû Bakr schon mit den Pilgrimen Madyna verlassen hatte, schickte ihm Moly. den 'Alyy nach mit dem Auftrage, den Leuten bekannt zu machen, dass in Zukunft kein Unglaubiger die Pilgerfahrt mitmachen dürfe." Ibn Sa'd führt auch folgende Tradition an vou Chàlid b. Chodàsch, von 'Abd Allah b. Wahb, von 'Amr b. al Hàrith, von Zohry, von Ḥomayd b. 'Abd al-Raḥmàn, von Abû̀ Horayra :
    , Abû Bakr sandte mich am Tage, an dem die Opferthiere geschlachtet wurden, auf der Pilgerfahrt, von der er das Oberhaupt war, das heisst im Jahre vor der letzten Pilgerfahrt des Propheten, sammt einigen andern Männern mit dem Befehle, den Leuten bekannt zu machen, dass nach diesem Jahre kein Ungläubiger den Háǵg mitmachen und dass niemand nackt in die Ka'ba hineingelien dürfe."

    Caussin de Perceval sucht zu beweisen, dass die Intercalation eines Monats in drei Jahren in A. D. 413 angefangen habe, und unter den Beweisgründen führt er an, dass damals die Monatsnamen für die Jahreszeiten, auf welche die Monate fielen, bezeichnend waren. Der Raby' I. fing nach seiner Berechnung am 19. Jänner 414 an, und der Raby' II. endete am 19. März, und Raby' bedeutet Früblingsmonat. Dem ist aber nicht so. Raby' heisst die Regenzeit, welche gegen Ende November anfängt, und Ibn Qotayba, Adab al-kottàb, versiclert uns, dass urspriunglich der Spätherbst Raby' geheissen wurde. Die zwei folgenden Monate heissen Gomada, d. h. Frostmonat, und der dritte Monat nach den Frostmonaten, der nach der Berechnung Caussin de Perceval's erst am 16. August angefangen hätte, heisst Ramadhàn, d. h. der Gluthmonat. Die Namen der Monate sind also gegen seine Ausicht. Wenn er sich darauf beruft, dass der Dzût-l-qa'da (der Ruhemonat), der Dzû-I-híǵǵa (der Pilgerfahrtmonat) und

    $$
    \begin{aligned}
    & \text {, لا ه }
    \end{aligned}
    $$

    ,Ich gehöre nicht zu dem Stamme des beiligen Monats und nicht zu den edlen Banû 'Obayd, oder der Familie Gabbâr b. Qorṭ oder Ḥ̂̀ritha b. Zayd." Diese Verse beziehen sich auf emen Zweig der Banû́ halb, zu welchem auch die genannten Familien gehörten. Es scheint also, dass einige Kalbiten auf den heiligen Monat (Raǵab) hielten, andere abér nicht.

    Moharram nicht diese Namen haben würden, wenn sie nicht immer zu religiösen Uebungen und zum Frieden bestimmt gewesen wären, so antworten wir, dass der Name Moharram nicht alt ist, - er hiess früher Cafar, - und dass die Namen des Dzû-l-hiǵǵa und Dzù-1-qa'da walirscheinlich auch nicht älter sind ${ }^{1}$ ).

    Wenn man aus der Bedeutung der Monatsnaman einen Schluss ziehen will, so scheint es, dass sie ursprünglich auf die Aera des Alexander, welche in Sonnenjahren bestand und mit dem Herbste des Jahres 312 v. Chr. begann, angewendet wurden. Demnach wären die zwei Çafar (gelben, trockenen Herbstmonate?) = der erste und zweite Tischryn,
    die $\mathbf{z w e i}$ Raby' $=$ Ler erste und zweite Kànûn, die zwei Ǵomàdà $=$ Schobaṭ und Adâr, Ragab $=$ Nysàn (also der heilige Monat der Araber $=$ der heilige Monat der Juden),
    Scha'làn $=$ Ayàr $;$ Ramadhàn $=$ Ḥazyràn $;$ Schawwál $=$ Tammûz ;

    $$
    \text { Dzû-l-qa'da }=\text { Âb ; Dzû-l-ḷiǵǵa }=\text { Aylûl. }
    $$

    Procopius sagt de bello persico 2, 16: „llos Belisarius opinione sua falli ostendit; aestivum enim tum esse solstitium, quo tempore solenne Saracenis esset per duos admodum menses Deo suo offerre dona, neque ulla in alienum solum incursione grassari." Caussin de Perceval zeigt, dass im Jahre Chr. 541, auf welches sich diese Stelle bezieht, der Hag'g nach seiner Theorie gerade auf das Sommersolstitium falle, und spricht die Ueberzeugung aus, dass die Araber wegen des makkanischen Pilgerfestes zwei Monate feierten.

    Nach der gewöhnlichen Theorie wurden zur Zeit des Pilgerfestes drei Monate gefeiert und nicht zwei. Ausserdem erwälnt Belisar das Solstitium auf eine Art, dass anzunehmen ist, dass diess die Veranlassung zum Feste war. Die Araber, von welchen hier die Rede ist, sind die, welche dem Scepter des Mondzir gehorchten, welcher seine Residenz zu Hyra, nicht weit vom Euphrat, hatte und unter persischem Schutze stand. Es ist aber einerseits ganz gewiss, dass die Araber von Hyra nicht den Haǵǵg nach Makka verrichteten, and andererseits, dass der böchste Festtag des Jahres am untern Stromgebiete des Euphrat und Tigris gerade vor dem Sommersolstitium gefeiert wurde. Dieser Festtag, welcher später Nayrûz al-chalyfa geheissen wurde, überlebte selbst die Einfülirung des Islàm. An keinem andern Tage war Baghdàd so feierlich geschmückt als an diesem, und die Festlichikeiten dauerten auch die Nacht hindurch fort. Die Ufer des Tigris waren beleuchtet und tausende von Booten und Körben, mit Fackeln und Fahnen geschmückt, bewegten sich auf dem Tigris


    
    reichte, scheint aber selbst dessenungeachtet der Ansicht gewesen zu sein, dass er schon mit sechzig Jahren starb (vgl. No. 13).
    D. Die Ansichten verschiedener Traditioaisten über die Lebensdauer des Propheten.
    14. Tirmidzy, Schamàyil S. 431, von Moh. b. Baschschàr und Moḥ. b. Abàn, beide von Ma’àdz b. Hischàm, von seinem Vater, von Qatàda, von al-Ḥasan, von Daghfal b. Hantzala, welcher zwar zur Zeit des Propheten gelebt haben soll, aber ihn wahrscheinlich nicht gesehen hatte:
    „Der Giottgesaidte war 56 Jahre alt als er starb."
    15. Moslim B. 2. S. 436 von 'Abd Allah b. 'Omar b. Moh. b. Abàn Go'fy, von Salàm Abû-1-Aḷwaç, von Abû lshàq (vgi. 16 m .1 . f. g.):
    „Ich war in Gesellschaft des 'Abd ('Obayd) Allah b. 'Otba (starb kurz nach 70) und es wurde von dem Alter des Propheten gesprochen. Einige von den Anwesenden sagten: lbn Bakr ist äter geworden als der Prophet. 'Abd Allah bemerkte: Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb, Abû Bakr war 63 Jahre alt als er starb, und ' 0 mar war 63 Jahre alt als er ermordet wurde. Einer von denen, die zugegen waren, Namens 'Åmir b. Si'd [Bagaly] bemerkte darauf: Garyr hat mir erzählt, dass er bei Mo'àwiya war und dass vom Alter des Propheten gesprochen wurde. Mo'àwiya sagte: Der Prophet starb als er 63 Jahre alt war, Abû Bakr starb als er 63 Jahre alt war, und 'Omar wurde ermordet als er 63 Jahre alt war."

    Tirmidzy S. 429 hat den Kern dieser Tradition von Scho'ba, von Abû Ishâqq, von 'Ảmir, von Ǵaryr.
    16. Ibn Sa'd fol. 163. - a) von Rawh b. 'Obâda, von Za kariyà b. Ishàq, von 'Amr b. Dynâr, von Ibn 'Abbâs (vgl. No. 2) - b) Ibn Sa'd von Rawh b. 'Obàda, von Hischàm b. Ḥassàn, von 'Ikrima, von lbn'Abbâs (vgl. No. 1) - c) Ibr Sa'd von Kathyr b. Hischâm, von Mûsà b. Ismà'yl und Ishàq b. 'Ysà und alHaǵgàg b. al-Minhal, alle drei von Hammâd b. Salama, von Abù Ǵamra Dhoba'y, von lbn 'Abbàs (vgl. No. 3) - d) Ibn Sa'd von Yazyd b. Hàrû́n und Anas b. 'Iyàdh und 'Abd Allah b. Nomayr, alle drei von Yahyà b. Sa'yd, von Sa'yd b. al-Mosayyab (st. 80 Jahre alt nach A. H. 90) - e) Ibn Sa'd von Abû Bakr b. 'Abd Allah b. Aby 0 ways, von Solaymân b. Bilal, von Yûnos b. Yazyd (الابلى), von Ibn Schihàb [Zoliry], von 'Orwa, von 'Áyischa f) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Yûnos b. Aby Ishàq, von Abûl-Safar, von 'Âmir, von Garyr, von Mo'àwiya - g) Ibn Sa'd von Wahb b. Garyr, von Scho'ba, von Abù Ishấq, von 'Âmir b. Sa'd Bagaly, von Garyr, vom Chalyfen Mo'awiya b. Aby Sofyàn - h) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von lsrâyl, von Ǵàbir, von Abû Ǵa'far - i) Ibn $\mathrm{Sa}^{\prime}$ 'd von 'Obayd Allah b. Mûsà,
    von Isràyl b. Masrûq, von Moslim b. Çobayh, von einem Manne aus dem Aslamstamme - k) Ibn Sa'd von Motarrif b. 'Abd Allah Yasàry, von 'Abd al -'Azyz b. Hàzim, von Mohammad b. 'Abd Allah, von Ibn Schihàb [Zoliry], von 'Orwa, von 'Áyischa und Zohry, von Sa'yd b. al-Mosayyab - 1) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Zohayr, von Abû Ishàq, von 'Obayd Allah b. '0tba m) Ibn Sa'd von al-Fadhl b. Dakyn, von Scharyk, von Abû Ishà $q$ - n) Ibn Sa'd von al-Mo'allà b. Asad, von Wohayb b. Châlid, von Dàwûd b. Aby Hind, von 'Ảmir. - o) Ibn Sa'd von Naçr Choràsàny b Bàb, von Dàwûd, von 'Âmir - p) Ibn Sa'd von Moḷ. b. 'Omar (Wàqidy), von 'Abd Allah b. 'Omar 'Omary, von 'Abd al-Rahmàn b. al-Qàsim, von seinem Vater - q) Ibn Sa'd von Wàqidy, von Solaymàn b. Bilal (st. 177), von 'Otba b. Moslim, von 'Alyy b. Hosayn, - alle diese sagen:
    "Der Prophet war drei und sechzig Jahre alt als er starb."
    Die Ergebnisse sind folgende: Der Genealog Daghfal (No. 14) und $\mathbf{z u}$ einer Zeit auch Ibn 'Abbàs (No. 5. 8) waren der Meinung, dass Moh. das Alter von 65 Jahren erreichte. Nur ein Zeuge (No. 9) erzällt von Anas, dass er sein Alter auf 63 Jahre anschlug, nach den anderen (No. 10. 11) gab er es zu 60 an. Auch 'Orwa stimmt mit ihm überein. Die übrigen, unter ihnen die ältesten Autoritäten (mit Einschluss des Ibn 'Abbàs), stimmen dafür. Dass er drei und sechzig Jahre alt wurde, war allem Anschein nach die ursprüngliche Angabe. Die Ursache der Verschiedenheit der Nachrichten wird aus dem, was folgt, hervorgehen.

    ## II. Mohammad hat seine Berufung nicht im Alter von 40 Jahren, sondern im 45. Lebensjahre erhalten.

    Die Lebensdauer des Propheten wird in obigen Berichten in drei Perioden eingetheilt: von seiner Geburt bis zu seiner Berufung; von seiner Berufung bis zur Flucht (September 622), von der Flucht bis zu seinem Tode. In Bezug auf die letzte Periode waltet kein Zweifel ob. Er brachte 10 Mondjahre oder genauer 10 Jahre und 10 Tage seines Lebens in Madyna zu. Hierin stimmen alle Quellen überein. Die rein historische Zeit fangt erst mit der Flucht an. Vor der Flucht lässt sich kein einziges Datum mit Genauigkeit bestimmen.

    Die bereits angeführten und noch anzuführenden Traditionen scheinen keinen Zweifel zu lassen, dass er 40 Jahre alt war als er seine Berufung erhielt. Auch Soddy (st. 127, bei Ibn Sa'd fol. 136) stimmt damit überein. Wenn man daher annimmt, dass er 63 Jahre lebte, so würde folgen, dass er 13 Jahre in Makka wirkte. Dem ist aber nicht so.

    Wir wollen nun zunächst die noch vorhandenen Zeugnisse anführen und dann sie prüfen.
    17. Ţabary S. 77 von Hammád b. Salama, von Abû Ǵamra Dhoba'y, von Ibn 'Abbàs ( vgl . Ibn Sa'd fol. 36, wo sich ein anderer Isuâd für diese Tradition befindet):
    "Der Prophet wurde mit dem 40. Jahre gesandt."
    Dass dies die Ansicht des Ibn 'Abbàs war, wird durch mehrere Traditionen bestätigt. Dagegen führt 'Jyàdh im Schifà (vgl. Mollà Qàriy Comm. zu den Schamàyil fol. 6) eine Tradition von demselben Ibn'Abbàs an, in welcher er sich dahin ausspricht, dass Moh. scine Berufung , am Kopfe" von 43 Jahren erhalten habe.
    18. Auch nach Anas b. Malik erhielt er seine Berufung ,am Kopfe von 40 Jahren" ( sionen , als er 40 Jahre alt war" (ووو ") Isnads dafuir finden sich bei TTabary S. 77 und Ibn Sa'd fol. 36. Der Ausdruck ,,am Kopfe von 40 Jahren" beruht bei Trabary auf der Autorität des Awzà'y und Yahyà b. Moh. b. Qays von Raby'a b. Abû 'Abd al-Raḥmàn, von Anas.

    Ibn Aby Schayba S. 10 von Hosayn b. Aly, von Zàyida, von Hischàm, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbâs:
    ,, Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er 13 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna, und er starb als er 63 Jahre alt war."
    19. Ibn Aby Schayba S. 10 von Hosayn b. 'Aly, von Zaiyida, von Hischàm, von Hasan (Baçry? st. 110):
    "Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna."

    Auch Chalid b. Mochlid b. Solaymàn b. Bilal von Raby'a b. 'Abd al-Raḥana, von Anas erzählt dasselbe und setzt hinzu: ,und er starb in einem Alter von 60 Jahren."

    Ibn Aby Schayba S. 10 von Ibn 'Olayya, von Chàlid, von 'Ammâr, einem Clienten der Banû Hàschim: "Der Prophet starb in einem Alter von 65 Jahren."

    Ibn Aby Schayba S. 10 von Abû̀ Mo'àwiya, von Schaybán, von Yahyà, von Abû Salama, von 'Âyischa und von Ibn 'Abbàs:
    "Der Prophet blieb 12 Jahre in Makka und der Qoràn wurde ihm geoffenbart, und 10 Jahre in Madyna."

    Ibn Aby Schayba S. 10, 11 von' 'Abda b. Solaymân, von Yalyà b. Sa'yd:
    „Der Prophet war 43 Jahre alt als ihm der Qoràn geoffenbart wurde, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 Jahre in Madyna, und starb 63 Jahre alt."
    20. Ibn Sa'd fol. 37 vưa Wàqidy, von Abû Bakr b. 'Abd Allah b. Aby Sabra (st. 162), von Isḥâq b. 'Abd Allah b. Aby Farwa (st. 144), von Abû G'a'far:
    , Der Engel kam zu dem Propheten zu Hirâ am Montage den 17. Ramadlàn. Der Prophet war damals vierzig Jahre alt, und der Engel, der zu ihm gesandt wurde; war Gabriel."
    21. Auch Ǵobayr b. Mot'im (st. 58 oder 59), Qobàth b. Aschyam (st. unter 'Ald al-Malik b. Marwan) und Sa'yd b. alMosayyab sollen der Ansicht gewesen sein ${ }^{1}$ ), dass Moly. sein Amt antrat als er 40 Jahre alt war. Indessen wird von Ibn al-Mosayyab auch gesagt, dass er gelehrt habe, Moh. habe im 43. Jahre seine Berufung erhalten.
    22. Ibn Aby Schayba S. 10 von 'Abda b. Solaymàt, von Yahyà b. Sa'yd [b. al -'Âç? st. um A. H. 80]:
    ,Der Prophet war 43 Jahre alt als ihm der Qoràn geoffenbart wurde, dann blieb er 10 Jahre in Makka und 10 in Madyna, und er starb in einem Alter von 63 Jahren."
    23. "Einige glauben", heisst es im Nùr al-nibràs S. 300, ,,dass der Prophet sein Amt angetreten habe als er 45 Jahre alt war; dies ist aber eine ganz irrige Meinung."
    24. Moslim B. 2. S. 435 von Ibn Aby 'Omar, von Sofyàn, von 'Amr:
    „Ich fragte den 'Orwa: Wie lange verweilte der Prophet [nach seiner Berufung] zu Makka, und er antwortete: Zehn Jahre. Ich erwiederte: Aber Ibn'Abbàs sagt mehr als zehn Jahre. Orwa sagte: Das hat er von den Poeten gehört."
    25. Ibn Aby Schayba S. 10 von Abû Mo'àwiya, von Schaybàn, von Yaḷyà, von Abû Salama (st. 9t), von 'Ayischa und Ibn 'Abbàs (vgl. auch Bochàry, ed. Dihly S. 744):
    ,Der Prophet lebte zehn Jahre zu Makka und der Qoràn wurde ihm geoffenbart, und zeln Jahre zu Madyna."
    26. Ibn Sa'd fol. 163 von al-Aswad b. 'Ámir, von Hammad b. Salama, von 'Amr b. Dynàr, von Yahyà b. Ǵa'da; auch Ibn Sa'd von Moh. b. 'Abd Allah Asady, von Sofyàn Thawry, von al-A'masch (st. 148), von Ibràhym:
    "Der Prophet sagte zu Fàțima: Die Wirkungszeit eines jeden Propheten ist halb so gross als die seines Vorgängers. Die Jesu war 40 Jahre, die meine wird nur 20 Jahre dauern."

    Wir können nun die obigen Data auf folgende Weise zusammenstellen. Moh. lebte 53 Jahre in Makka:
    vor Antritt seines Anates 40, darnach 10
    

    In Bezug auf diese Data sind die Zeugnisse am stärksten dafür, dass er im Ganzen 53 Jahre in Makka lebte. Eben so stark oder vielleicht noch stärker sind sie dafür, dass er nur 10 Jahre daselbst lehrte. Etwas schwächer, aber immer noch sehr stark sind sie dafür, dass er schon mit dem 40. Jahre seinen Beruf antrat.

    Wenn man also einzig durch die Stairke der Zeugnisse geleitet wird, so kommt man auf einen Widerspruch: $40+10=53$.

    1) 'Oyûn al-Athar S. 10.

    Dabei fallt auf, dass über das ältere Datum - die Dauer der ersten Periode - grössere Debereinstimmung herrscht als über die Dauer der zweiten, die doch schon in das Zwielicht der historischen Zeit fallt. Durch die Angabe, dass er im 43sten Jahre sein Amt antrat, wird dieser Widerspruch gehoben, aber die Bürgschaft dafür ist nicht stark genug, dass wir sie ohne Weiteres annehmen könnten. Die Angaben, dass er im 45. Lebensjahre sein Amt antrat und 10 Jahire lehrte, oder dass er es im Alter von 40 Jahren antrat und 15 Jahre zu Makka lehrte, sind Versuche den Widerspruch zu lösen und beweisen, dass er schon früh gefüht wurde.

    Im Qoràn 31, 13 heisst es: „Loqmàn sagte zu seinem Sohne: Wir haben dem Menschen gegen seine Aeltern [Liebe] empfohlen. Scine Mutter hat ihn getragen und dabei Schwäche über Schwäche empfunden. In zwei Jaliren wurde er entwöhnt. Danke mir [sagt Gott] und deinen Aeltern."

    In 46, 14 werden dicse Worte ohne grosse Veränderung wiederholt : „Wir haben dem Mensclien gegen seine Aeltern Liebe empfohlen. Seine Mutter hat iln in Schmerzen getragen und in Schmerzen geboren. In dreissig Monaten wurde er entwöhnt. Wenn er stark geworden und vierzig Jahre alt ist, sagt er: Herr, rege mich an, dass ich dir danke" u. s. w.

    Obwohl nun die zweite Stelle (46, 14) nicht dem Loqmàn zugeschrieben wird, so liegt doch schon die Vermuthung nahe, dass sie nicht ein Gedanke Mohammads sei, sondern dass er sie aus ätern schriftlichen oder mündlichen Quellen geschöpft habe und dass die Idee jenem Weisen zugeschrieben wurde, und dass schon von Alters her auch in Arabien, wie heute noch in Europa, das vierzigste Lebensjahr als der letzte und wichtigste Wendepunkt der intellectuellen Entwicklung angesehen wurde. In dem Werke Ichwàn al-ģafà wird ein eigenes Kapitel der Entwicklungsgeschichte des Menschen gewidmet, und behauptet, dass mit dem 40sten Jahre der Mensch zur grössten Vollkommenheit gelange und sich in ihm der prophetische Sinn - die Intuition - entwickle. Auch Ghazzâly huldigt dieser Ansicht in seiner Risalat al-monqidz.

    Da nun schon im ersten Jahrhunderte die Biographie Mohammads symbolisch bearbeitet wurde, so ist es leicht möglich, dass seine Berufung deswegen gerade auf seinen 41 sten Geburtstag, d. h. den Tag, an dem er das 40ste Jahr vollendete, gesetzt wurde, um die Geschichte mit dem Glauben an diesen Wendepunkt in Einklang zu bringen. Da der Gegenstand auch in Bezug auf den Geist der ältesten moslin:ischen Theologen und Biographen des Propheten von Wichtigkeit ist, wollen wir noch einen Blick auf obige Zeugnisse werfen.

    Um das Jahr 50 nach der Flucht bis zu seinem Tode im J. 68 war Ibn 'Abbàs eine der höchsten Autoritäten in Glaubenssachen und in der Prophetengeschichte. Und wenn wir die obi-
    gen von ihm herrïlrenden Angaben zusammenstellen, so ist es klar, dass er über die Dauer der drei Perioden des Lebens des Propheten, welche für die erste und zweite Periode wahrscheinlich erst zu seiner Zeit festgestellt wurde, seine Ansicht änderte.

    Sein ältester Schüler, Ibn al-Mosayyab (st. nach 90), erzählt nach ihm (No. 17 u .21 ), dass er behauptet habe, Mol., sei 43 Jahre alt gewesen als er seine Berufung erhielt, und habe dann zehn Jahre in Makka gelehrt. Darin stimmt ihm auch Yahyà b. Sa'yd (st. A. H. 80, s. No. 22) bei ${ }^{1}$ ). 'Ikrima (st. 107) hörte ihn behaupten (s. No. 1), dass er 63 Jahre alt wurde, die zweite Periode 13, die dritte 10 und also die erste 40 Jahre dauerte. Vor einem seiner spätesten Schüler, 'Ammàr (st. nach 120), bestand er auf der symbolischen Dauer der erst :n Periode ( 40 Jahre), behauptete aber, dass die zweite 15 Jahre gedauert habe, und erhöhte darum sein Leben auf 65 Jahre (vgl. No. 6-8).

    Die zweite Periode, die Dauer des Lehramtes in Makka, fallt in eine Zeit, über welche die Nachrichten im ersten Jihhrhunderte zahilreich waren. Uud sie wird fast allgemein auf 10 Jahre festgesetzt, so von 'Ayischa, der Frau Moḷammads (No. 25), von Yalyà b. Sa'yd (st. 80, No. 22), von 'Orwa (st. 9t), der dem Ilin 'Abbàs geradezu eine, poetische" Tendenz zuschreibt (No. 24); nach der Aussage Abû Salama's (st. 94), eines seiner ältern-Schüler, die uns Traditionen von ihm aufbewahrt haben, auch von Ibn 'Ablàas selbst (No. 25) und von Anas (st. $92 \mathrm{od.93}$ ). Deswegen wurde dieses Datum auch von vielen spätern festgehalten, wie von Hasan (No. 19) und A'masch (st. 148), weicher die Autorität des Ibràhym anfülrt (No. 26), und von Yahyà b. Ga'da. Dagegen streitet nur die spätere Meinung des lbn 'Ablàs. Wir müssen es also für eine Thatsache anselien, dass Moh. in Makka nur zehn Jahre lehrte und dass sein ganzes Leliramt zu Makka und Madyna - oder die zweite und dritte Periode zusammen - nur 20 Jahre dauerte.

    Um aber diese Thatsache mit dem symbolischen Datum seiner Mission, welches den Moslimen heiliger war als Thatsachen, zu vereinen, musste seine Lebensdauer auf 60 Jahre herabgesetzt werden, wie es schon Anas (st. 92 oder 93) that.

    Angaben, dass er 65 Jahre alt wurde oder erst im 45 sten Jalıre seine Mission erhielt, müssen als irrthümliche Combinationen obiger Data angesehen werden.

    Um die verschiedenen Angaben in Einklang zu bringen, hat man, wie es scheint, erst gegen das Jahr d. H. 90, zwischen der ersten Offenbarung, oder dem Traumgesichte des Propheten zu Hirà, und seinem öffentlichen Auftreten einen bedeutenden Zeitraum eingeschoben, den man Fatra ( $3, \mathrm{y}_{\mathrm{Z}}$ ) oder Pause nennt. Demnach hätte er mit 40 Jahren die erste Offenbarung erhalten,

    1) Vgl, damit No, 23.

    ## 174 Sprenger, über den Kalender der Araber vor Mohammad.

    im 43sten Lebensjahre wäre er öffentlich aufgetreten, im 53sten nach Madyna ausgewandert und im 63sten gestorben.

    In den ältesten Traditionen über die erste Offenbarung, welche fast alle auf der Autorität der 'Ayischa und des Ibn'Ablàs beruhen, deren Erörterung aber hier zu weit führen würde, wird allerdings eine Pause von „einigen Tagen" (فتر الْوحى ايائما) erwähnt, aber nicht von mehrern Monaten oder Jahren.

    Halaby fol. 103 sagt : ,Es steht in Fath al-Bäriy geschrieben, dass nach Ibn Islàq die Pause drei Jahre dauerte ${ }^{1}$ ). Sohayly aber sagt, dass in "Traditionen mit Isnàds" erzählt werde, dass sie zwei Jabre und ein halbes dauerte. lbn Haǵr aber erklärt, dass die Angabe des Sohayly durch die Tradition des Ibn 'Ablàs umgestossen werde." Wenn es im Mischkât, engl. Uebers. B. 2. S. 679, heisst: , sie dauerte nach Einigen 3 Jahre, nach Andern 6 Monate und nach wieder Andern $2 \frac{1}{2}$ Jahre", so ist dieses eine Glosse des Verfassers und nicht ein Theil der Tradition. Die älteste Autorität für eine längere Dauer der Pause wäre demnach, soweit meine Quelleu gehen, folgende Tradition des Scha'by, welcher kurz nach A. H. 100 starb.

    Ibn Sa'd fol. 36 von al-Mo'allà b. Asad cosell von Wohayb b. Clàlid, von Dàwùd b. Aby Hind (st. 140 oder früher), von 'Àmir [b. Scharàhyl Scha'by?]:
    „Das Prophetenthum kam auf Moly. herab als er 40 Jahre alt war; lisaifyl war drei Jahre bei ihm, dann wurde er von ihm weggenommen, und Gabriel wurde ihm beigegeben, und war bei ihm zehn Jahre in Makka und zehn Jahre in Madyna, und er starb als er 63 Jahre alt war."

    Scha'by im Isty'àb, Ms. der Calcutta-Madrasa, Vorr., und im Nûr al-nibràs S. 300, und 'Oyûu al-athar No. 122, S. 10:
    , Er wurde zum Propheten suserkoren als er 40 Jahre alt war. Die ersten drei Jahire war Isràfyl sein Engel. Er unterrichtete ihn, aber offenbarte ilim nichts von dem Qoràn. Dann aber war die nächsten zwanzig Jahre Gabriel sein Eugel und offenbarte ilmm den Qoràn."

    Der Geist dieser Tradition ist so mystisch, dass wir nicht ein Datum, sondern nur eine Verstellung von Thatsachen darin suchen können.

    Isràfyl ist der Engel des Todes. Der Erfinder dieser Tradition, um die Clironologie mit dem Mythus, dass Moh. schon mit vierzig Jahren sein Amt antrat, in Einklang zu bringen, schreibt die peinliche Stimmuag Mohammads, die seiner Sendung vorausging, dem Einflussp dieses Engels zu und rechnet sie zur Zeit der Iuspiration.

    Da auch dem Ibn Haǵr, welcher alle Moslimen der letzten sechs Jahrhunderte in der Kenntniss der Traditionen übertraf, keine ältere oder bessere Quelle über die längere Dauer der Pause bekannt war als Scha'by, so müssen wir die Ansicht des Ibn'Abbas und der 'Áyischa als massgebend ansehen und annehmen, dass sie nur einige Tage dauerte ').

    Dazu, dass Moh. seine Religionsneuerungen nach seinem 42. Jahre anfing, stimmen auch melirere Thatsachen, z. B. dass seine zwei ältesten Töchter damals schon an Heiden verioht und eine davon wirklich vermählt war. Diese Vermählung aber, sellist wenn sie schon in ilirem 12ten Lebensjahre statt fand, musste frühsteus in das 42 ste Molyammads fallen.

    Wir haten oben zu wiederholten Malen den Ausdruck „am Kopfe des Jabres" gelesen. In der Geschichte der Feldzüge kommt der Ausdruck selir oft vor und bedeutet am Anfange und im Verlaufe. So heisst es : „Der Prophet zog aus an einem Samstag, als 12 Nächte des Ramadhàn [A. H. 2] vorüber waren, „am Kopfe von 19 Monaten" nach der Flucht". In einer andern Stelle heisst es, dass 'Açımà ermordet wurde als noch 5 Nächte vom Ramadhàn übrig waren, „am Kopfe von 19 Monaten nach der Flucht."

    Am 12. Ramadhàn A. H. 2 waren erst 18 Monate und 10 Tage seit der Flucht verlossen, und nach der Ansicht des Verfassers, welcher die Flucht auf den 12. Raby' I. setzt, gerade 18 Monate, so dass der 12. Ramadhàn der erste Tag des 19ten Monats war. Hier also kann es mit ", am Anfange" uibersetzt werden, aber in der zweiten Stelle bedeutet es „im Verlaufe ".

    Wenn nun iu den Traditionen über die Sendung Mohammads gesagt wird, dass er seinen Beruf „, am Kopfe von 40 Jahren erlieit" ", so mag dieses ,,am Kopfe" ursprïnglich im Verlaufe des 43 sten Jahres bedeutet haben. In Traditionen finden wir häufig, dass die Ueberlieferer selir gewisseuhaft den Ausdruck beibehalten, aber unter dieser Hülle mit viel Geschick den Sinn zu ändern wissen. So mag auch hier der Ausdruck „am Kopfe" beibehalten, dem Mythus zu Liebe aber ein anderes Jalir eingeschoben worden sein. Diesem Ausdrucke wurde aber später eine Bedeutung aufgezwungen, die er gewiss sonst nirgends hat. Mollà 'Alyy Qäriy, Comm. zu den Schamâyil, fol. 6, sagt: ,,Am Kopfe von 40 Jahren bedeutet nach Bochàry, dass er 40 Jahre alt war. Der Kopf ist eines der zwei Enden einer Sache, und nach den meisten Biographen des Propheten bedeutet das Wort in dieser Stelle das letzte Ende. Tyby [welcher einen recht guten Comm. zum Mischkàt schrieb] sagt: Kopf bedeutet hier das Ende des Jahres; in derselben Bedeutung sagt man auch $\ddot{\chi}_{k}$ y $^{\prime} \omega^{\prime \prime}, . "$


    und steltten Kämpfe vor. Dieses Fest wurde wahrscheinlich auch von den Arabern von Hyra gefeiert. Qazwyny S. 78 bericlitet uns, dass das Sommersolstitium sowohl von den Arabern, als auch von den Persern feierlich hegangen wurde ${ }^{1}$ ). Das makkanische Pilgerfest aber war zur Feier des Frühlingsaequinoctiums bestimmt. Auf keinen Fall ist anzunehmen, dass ein Naturvolk (der Qalammas war ein Beduinenschaych) in der Bestimmung der Jahreszeiten so sehr an mechanischen Regeln ling, dass es das Frühlingsfest 127 Jahre nach seiner Institution zur Zeit des Sommersolstitiums feierte. Der Beduine ist gewohnt solche gordische Knoten zu zerhauen, und darin besteht der unendlich grosse Vortheil, den er stets vor der veralteten morschen Civilisation hatte.

    Nun komme ich endlich auf meine Hypothese: Um die Zeit des Pilgerfestes zubestimmen, bedienten sie sich nichteines künstlichen Systems der Chronologie, sondern beobachteten den Auf- und Untergang der Moudstationen.

    Die Araber von Makka und Madyna hatten kein System der Zeitrechnung vor Mohammad. Ilir Monat fing an, sobald sie den Neumond erblickten. Auch jetzt noch wird der Anfang und das Ende des Fastenmonats (Ramadhàn) nach dieser empirischen Methode von den Moslimen bestimmt. Wenn der Mond nicht deutlich der ganzen Gemeinde sichtbar ist, so bestimmt das Gesetz, dass die Aussage von zwei achtbaren Moslimen, die den Mond gesehen haben, genïge, den Anfang oder das Ende des Fastens zu bestimmen. Es gehen daher Leute mit guten Augen auf Anhöhen, und wenn sie die Mondsichel erblicken, eilen sie in die Moschee, um es den Gläubigen beim Abendgebet zu verkünden. Man begreift, dass man den Mond an einem Orte sehen kann und an einem andern nicht, und es ereignet sich daher jährlich, dass an manchem Orte der Ramadhàn einen Tag früher anfängt als an einem andern. Es gilt jedoch die Regel, dass nie ein Monat 31 Tage hat. Wenn es wolkig ist und der Mond am Abend des 30sten Tages nicht gesehen wird, so fängt am nächsten Tage auf jeden Fall der neue Monat an. Diese empirische Bestimmung des Anfanges des Monats, welche jetzt noch in Bezug auf den Ramadhàn übrig ist, war die Sitte in den kalenderlosen Zeiten vor Moly. für alle Monate. Nur dass man das Erscheinen der jungen Mondsichel nicht so ängstlich erwartete und beobachtete. Der künstliche Tag von 24 Stunden fangt an mit dem Erschei-

    1) Mahmoad Effendi nimmt an, dass sich die Stelle des Procopius auf den Raǵab beziehe, welcher im J. 541 auf die erste Lunation nach dem Sommersolstitium fiel. Die Heiligung des Raǵab ist gewiss alt und war allgemiein unter den Arabern. Es mag durch den Raǵab in jenem Jahre der Friede des Sommersolstitiums verliangert worden sein.
    nen des Neumondes, oder gleich nach Untergang der Sonne. Daher rechnen die Araber öfter nach Nächten als nach Tagen.

    Bei ihren Wanderungen, Karawanen- und Raubzügen reisen sic meistens während der Nacht. Wenn man langsamen Schrittes auf einem Kameel durch die einförmige Wüste zieht, so davern die Nächte gar lange. Aber das Gemüth ist durch die Stille der Nacht und die erheiternde frische Luft mit einem ruhigen Entzïcken erfült, und der Blick wendet sich unwillkürlich nach oben. Daher finden wir auch im Qoràn und in der BeduinenPoesie so laãufig Anspielungen auf den gestirnten Himmel und seine Bewegung. Daher die phantastischen Gruppirungen und Nemen der Sternbilder. Die auf- und untergehenden Sterne sind die Uhr der Beduinen. Und der Aufgang neuer Gestirne und das Verschwinden solcher, die früher iliren Kreislauf zu machen pllegten, ist ilir Kalender. Die Ekliptik war bei ihnen in alten Zeiten nicht in 12, sondern in 28 Zeichen eingetheilt, welche, weil der Mond jeden Tag in einem andern von diesen Zeichen sein Absteigequartier nimmt, Mondstationen genannt wurden. Auch die Sonne besucht diese Zeichen oder kommt in ihre Näbe, aber vollendet den Kreislauf durch sie erst in eivem Jahre. Ohne Astronom zu sein, begreift man beim ersten Blick auf das beigefügte Diagramm, dass, wenn die Sonne zum Beispiel sich dem Dzira' nälhert (zu Ende April), dieses und die benachbarten Zeichen bei Tage über dem Horizont stehen und nicht sichtbar sind, dass aber die Zeichen des Halbkreises, wovon die Balda den Mittelpunkt einnimmt, um Mitternacht den Himmel zieren, doch so, dass der Scharatàn und der Ghafr dem Horizont so nahe sind, dass sie kaum beide zugleich gesehen werden können. Je mehr die Sonne über den Dzira' hinausgelit und sich der Nathra näliert, desto melir verschwindet der Ghafr und wird der Scharatàn sichtbar. Diess heisst man den Naw oder den helischen Untergang des Ghafr. Alle 13 Tage geht ein neues $\mathbf{Z}$ eichen auf und ein anderes unter. Diese helischen Untergänge von neuen Zeichen oder Naw ${ }^{\text {J }}$ (pl. Anwà (انواء) spielten eine grosse Rolle in der Meteorologie und Sterndeutung der Araber. Wie wir annehmen, dass sich das Wetter beim Eintritt eines neuen Mondviertels ändert, so warteten die Araber auf den Naw für Witterungswechsel. Wenn ein Wechsel Statt fand, so wurde das nicht als eine Wirkung der nun aufgegangenen, sondern als eine Hinterlassenschaft der untergegangenen Mondstation betrachtet und man nahm an, dass sich das Wetter die nächsten 13 Tage nicht wieder ändern werde. Wenn eine untergehende Mondstation keinen Regen hinterliess, so wurde sie „leer" geheissen. Wenn auch die Vorstellung unrichtig war, so möchte doch die Thatsache ziemlich richtig sein. Die Witterung ist in Arabien viel regelmässiger als bei uns und hängt von der Jahreszeit ab. Der Auf- und Untergang der Mondstationen fillt aber stets genau in dieselbe Jahreszeit.

    Wie das Erscheinen des Neumondes dem Araber verkïndete, dass ein Monat begonnen hatte, so lernte er von dem Anblicke der zuletzt sichibar gewordenen oder untergegangenen Mondstation, in welcher Jahreszeit er sich befand; dass man aber einzig und allein durch die jedesmalige Beobachtung geleitet wurde und nicht durch eine Berechnung oder einen Kalender, geht daraus hervor, dass man auf die vorzüglichsten Mondstationen Gedächtnissreime hatte, welche die Eigenthümlichkeiten der Jahreszeit bei ihrem Erscheinen anzeigten. Ich theile einige mit nach Watwât, Ms. von Laknau, und Qazwyny S. 42.

    Das Zeichen Scharatàn geht am 16. Nysàn auf, man sagt daher: „Wenn der Sclaratàn aufgelit, ist Tag und Nacht gleich, das Land ist grün, die Leute (Kaufleute) keliren [von ihren Carawanenzügen] in die Heimath zurück, die Nachbarn machen sich wechselseitig Geschenke und der Arme kann schlafen wo er will."

    Der Botayn geht am letzten Tage des Nysain auf. Sein Untergang fällt um die Zeit der Herbstnachtgleiche und er ist ein böses Gestirn für die Secleute, welche besonders viel auf die Auwà hielten und beim Untergange dieses Gestirns sich nicht auf die See wagten. - „Wenn der Botayn aufgeht, sind die Rechnungen schon abgeschlossen und die Schulden bezahlt (um den englischen Ausdruck zu gebrauchen: the quarterday is over). Man lauft jetzt zum Parfumeur, um sich die Genüsse des Lelens zu verschaffen (worunter Rauchwerk und Wohlgerüche bei den Orientalen die gesuchtesten waren), und zum Schmíed, um die Waffen ausbessern zu lassen."

    Die Thorayyà (Plejaden) gehen am 13. Ayàr auf, und es wird gesagt: "Wenn die Plejaden aufgehn, ist die Hitze brennend, und das Gras wird welk und die wilden Esel siad schlecht daran." Die Plejaden sind eine Glücksconstellation und wurden auf ilrem ganzen Laufe viel beobachtet, und auf die meisten Positionen, die sie einnehmen, sind Gedächtnissverse gemacht worden. Mohammad schwört bei den sich senkenden Plejaden in dem Oorann, 53.

    Der Dabarân geht am 26. Ayàr auf und ist ein Unglückszeichen. „Weun der Dabaràn aufgeht, breunt die Erde, das Feuer wird peinlich, Menschen und Thiere werden schwach und die Teiche trocknen aus."

    Die Haq'a geht am 9. Ḥazyràn auf. „Wenn die Haq'a aufgeht, machen sich die Leute (Beduinen) auf zum Wandern [nach Norden oder in die Tbäler] und verlassen die Weide" [auf dem grasreichen sandigen Boden].

    Die Han'a erscheint am 22. Hazyràn zugieich mit den Zwillingen. „Wenn die Zwillinge aufgehen, verkriecht sich die Gazelle in ilire Höhle, der Hals schwitzt, und es ist angenelim in Zelte zu sitzen."

    Der Dzirâ' geht am 4. Tammùz auf. „Wenn der Dzirá' aufgeht, nimmt die Sonne iliren Schleicr ab, ihre Strahlen setzen den Horizont in Feuer und überall zeigt sich die Wüstenspiegelung."

    Die Nathra geht am 17. Tammuiz auf. „Wenn die Nathra aufgeht, werden die Datteln braun oder schon gepflückt, und zwar während der Kühle des Morgens. Das Vieh wird in die Nälıe der Wohnungen getrieben, und weil man die Jungen entwölhnt, wird es ganz trocken gemolken."

    Der TTarf geht am I. Àb auf. "Wenn der Țarf aufgeht, gelien die Gescläfte schlecht (denn die neuen Früchte sind häufig, und das Hauptgeschäft bestand darin, dass man Datteln aufkaufte und nach der Saison mit gressem Gewinn veräusserte). Aber man hat wenig Mühe Gäste zu verpflegen."

    Die Gabha geht auf am 14. Âb. „Wenn die Gabha nicht aufginge, so hätten die Araber keinen Comfort."

    Die Zobra geht am 24. Âb auf.
    Die Çarfa geht an 9. Aylùl auf. „Wenn die Carfa aufgeht, ist die Begattungszeit der Kameele, und die Geschäftsleute lassen sie daher kluger Weise ruhen."

    Die 'Awwà gelht am 22. Aylùl auf. „Wenu die 'Awwà aufgeht, ist die Luft gut; es ist schon zu kalt im Freien zu schlafen; man braucht wenig Wasser zu tragen und die Gezelte werden aufgeschlagen."

    Der Simâk gelit am 5. Tiscliryn I. auf. „Wenn der Simâk aufgeht, ist die Hitze vorïber und die Kameele brauchen nicht melir so oft getränkt zu werden."

    Der Ghafr geht am 18. Tischryn I. auf. „Wenn der Gliafr aufgeht, finden es Reisende schon kalt, und die Bäume und der Boden hören auf grün zu sein."

    Die Zobànà gelit am letzten Tischryn I. auf. „Wenn die Zobànà aufgeht, gehe nach Haus und verweile nicht." Man sagt auch: „Der Aufgang der Zobânà macht den Hirten recht elend. Man sitzt beim Feuer und erzählt sich von vergangenen Zeiten."

    Der Iklyl geht am 13. Tischryn II. auf. "Wenn der Iklyl aufgelit, kommen die Stiere in die Brunst, die Kleider werden des Kothes wegen aufgehoben, und die Bäche fliessen über."

    Der Qalb geht am 26. Tischryn II. auf. „Wenn der Qalb aufgeht, schleicht sich der Winter ein wie ein Hund, und du siehst die Beduinen vielen Beschwerden ausgesetzt."

    Die Schawla gelit am 9. Kànûn I. auf. "Wenn die Schawla aufgeht, giebt es viel Wehklagen in den Familien."

    Die Na'àyim gehen am 22. Kànû̀n I. auf. ,Wenn die Na'àyim aufgehen, werden die Thiere fett, weil das Gras selir üppig ist, und die Hirten haben so wenig Mühe, dass sie bei einander sitzen und sich mit Lästergeschichten unterhalten können."

    Die Balda gelit am 4. Kànùn II. auf. "Wenn die Balda
    aufgeht, ist die Erde mit der G'a'dapflanze bedeckt und man hat Butter im Ueberfluss zu essen."

    Der Sa'd al-dzâbiḥ gelit am 17. Kànûn II. auf. „Wenn der Sa'd al-dzàbiḷ aufgeht, bleibt der Hund der Kälte wegen nahe bei den Menschen und das Vieh brüllt."

    Der Sa'd Bola' geht am letzten Kànûn II. auf. „Wenn der Sa'd Bola' aufgeht, fangen die jungen Thiere schen an zu hüpfen und die etwas ältern folgen ilnen, man fängt Mur'-Vögel ${ }^{1}$ ) und das Gras fangt an dürr zu werden."

    Der Sa'd al-so'ûd geht am 12. Schobatt auf. „Wenn der Sa'd al-so'ûd aufgelit, so grünen die Bäume (ich lese نضر العوى), die Haut wird weich, weil man schon zu schwitzen anfängt, und es ist nicht melir räthlich in der Sonne zu sitzen."

    Der Sa'd al-achbiya gelit am 25. Schobàt auf. „Wenn der Sa'd al-achbiya aufgeht, werden die Wasserschläuche eingeschmiert, weil man sie der Trockenheit wegen wieder bedarf, der Stamm begiebt sich wieder ins Lager und verlässt die festen Wohnungen."

    Der erste Fargh geht am 9. und der zweite am 22. Ádzàr auf.
    Der Baṭn al-ḥ̂ut geht am 4. Nysàn auf. "Wenn einual der Hût aufgeht, kanu man sich wieder bewegen, der Sa'dànstrauch hat schon Dornen, an denen die Kleider hängen bleiben, man breitet die Netze aus zum Vogelfang (Fisclfang?) und die Zeit ist güustig für die Naska" ${ }^{2}$ ).

    Naska (und noch melir Manàsik) heisst zwar überhaupt religiöse Uebungen, aber ganz besonders die Ceremonien der Pilgerfahrt nach Makka; wir hätten also füglich übersetzen können: Wenn einmal der Heùt aufgelit, kann man sich wieder bewegen (auf Reisen gehen) - - und diese Zeit ist günstig für die Pilgerfahrt.

    In diesen uralten Reimen finden wir nicht eine einzige Anspielung auf den Ackerbau. Sie enthalten aber den Commentar von Karawanenhändlern und mit ihnen verbündeten und verwandten Hirten zu dem Kalender, der an das Himmelsgezelt geschrieben ist. Ihr ganzes Leben ist mit diesem Kalender verknüpft und sie werden in ihren Beschäftigungen davon geleitet. Soll nun ihr Festkalender nicht auf der praktischen Beobachtung dieser Mondstationen beruht haben, sondern auf einem künstlichen, den Juden entlehnten System von Intercalation? Wenn die Angaben der moslimischen Autoren (die gar wenig vom Leben wussten) unter sich übereinstimmten, oder wenn sie sich auf eine Zeit bezögen, über welche sie historische Nachrichten hatten, so köunten wir sie als die Ueberliefering einer Thatsache ansehen; aber alle verdrehen das Thatsächliche, um ein System der Chronologie

    1) S. Bd. I, S. 338.
    2) Auch in Indien waren die Mondstationen bekannt (vgl. As. Researches Vol. 9), aber sie scheinen nie festen Fuss 'gefasst zu haben.
    aus einem wandelbaren Feste zu machen, und jeder erklärt die Principien, nach denen die Zeit desselben bestimmt wurde, auf eine andere Art. Wir haben es also, wie ich schon oben gezeigt habe, mit den astronomischen Ansichten erbärmlicher Schulgelehrten zu thun und nicht mit einer historischen Thatsache; wir haben daher wenigstens das Recht, unsere eigene Hypothese uber diesen Gegenstand aufzustellen, und diese ist: dass der Qalammas jedes Jahr mehr geneigt diese Vermuth fallen würde. Ich bin um desto auch im Qoràn, 10, 5 und Mondstationen gelegt wird.

    Die Pilgerfahrt nach Makka wurde nur von den Arabern des Hiǵg̀az gepflogen. Im Naǵd, im nördlichen Yaman und in uralten Zeiten auch auf der Halbinsel des Sinai waren älnliche Plätze, zu denen Beduinen und Kaufleute Pilgerfahrten verrichteten. Die Zeitbestimmung des Festes - dass es auf einen bestimmten Tag einer Lunation fallt, die jährlich durch den Aufgang oder Untergang einer gewissen Mondstation schon im Voraus bestimmt wird ist so natürlich und so sehr im Geiste eines Wandervolkes, dass man wohl vermuthen kann, die Zeit aller dieser Feste sei auf eine ähnliche Weise festgesetzt worden.

    ## Anhang.

    ## I. Die Lebensdauer Mohammads.

    A. Die Ansicht des Ibn'Abbâs, geb. 3 Jahre vor der Flucht, st. A. H. 68.

    1. Ibn Aby Schayba, S. 10, von Hosayn b. 'Alyy, von Zâyida, von Hischâm, von 'Ikrima, von Ibn 'Abbàs:
    „, Der Prophet war 40 Jahre alt als er die Offenbarung erhielt, dann blieb er noch 13 Jahre zu Makka und 10 Jahre zu Madyna, und starb 63 Jahre alt."
    2. Moslim B. 2. S. 435 von Isḷàq b. Ibràhym und Hàrùn b. 'Abd Allah, beide von Rawh b. 'Obâda, von Zakariyâ b. Ishàq, von 'Amr b. Dynâr, von Ibn 'Abbàs (vgl. Tirmidzy Sca màyil S. 429):
    „Der Prophet verweilte 13 Jahre zu Makka und war 63 Jahre alt als er starb."
    3. Moslim, ebendas., von Ibn Aby'Omar, von Bischr b. Saryy, von Ḥammâd, von Abû Gamra Dhoba'y, von Ibn Abbâs :
    „Der Prophet erhielt 13 Jahre Offenbarungen zu Makka und 10 Jahre zu Madyna, und er war 63 Jabre alt als er starb."
    4. Ibn Sa'd, fol. 179, von Ibn Kalby, von seinem Vater, von Abû Çalily, von Ibn 'Abbàs:
    „Der Prophet starb am Montag den 12. Raby' I. A. H. 12 und wurde am Dienstag gegen Sonuenuntergang begraben. Er hatte sich nach der Flucht 10 Jahre in Madyna aufgehalten. Vorher verflossen 13 Jahre während seines Aufenthaltes zu Makka von der Zeit an, wo er zum Propheten erkoren wurde, und er erhielt seinen Ruf als er 40 Jahre alt war. Er war im Jahre des Elephanten geboren und starb in eivem Alter von 63 Jahren."
    5. Moslim B. 2. S. 436 von Minhal dem Blinden, von Yazyd b. Zoray', von Yûnos b. 'Obayd, von 'Ammàr, einem Clienten der Hàsclimiten, st. kurz nach A. H. 120 (vergl. Ibn Si̛d fol. 163 v .):
    , Ich fragte einst Ibn 'Abbàs, wie alt der Prophet war als er starb. Er antwortete: Ich hätte vicht geglaubt, dass ein Mann, der eine Stellung unter den Seinen einnimmt wie du, diess nicht wüsste. Ich erwiederte: Ich habe nachgefragt und gefunden, dass die Leute verschiedener Meinung sind, und wünschte daher die deinige zu wissen. Er fragte: Kannst du rechnen? Ich antwortete: Ja. Er sagte: Nimm vierzig, - damals wurde er gesandt, - dann 15 Jahre, die er in Makka blieb, und dann zehn, die er in Madyna war."
    6. Moslim B. 2. S. 436 von Naçr b. 'Alyy, von Bischr, d. i. Ibn Mofadhdhal, von Chàlid al-Ḥadzdzà, von demselben 'Ammâr:
    „Ich fragte den Ibn 'Abbàs: Wie alt war der Prophet als er starb? und er sagte: 65 Jahre."
    7. Moslim B. 2. S. 436 von Ishàq b. Ibràhym Hantzaly, von Rawḷ, von Ḥammâd b. Salama, von 'Ammâr b. Aly 'Ammàr, von Ibn 'Abbàs:
    „Der Prophet verweilte 15 Jahre in Makka. Sieben Jahre hörte er eine Stimme und sah ein Licht, und acht Jahre sah er Nichts. Zehn Jahre wurde ihm geoffenbart und er wohnte in Madyna."
    8. Ibn Aby Schayba S. 10 und Tirmidzy Schamàyil S. 431 von Ibn'Olayya, von Chàlid b. al-Hadzdzà, von dem Clienten der Hàschimiten 'Ammàr, von Ibn 'Abbàs:
    „Der Prophet starb in einem Alter von 65 Jahren."
    Auch Ibn Sa'd theilt zwei Texte der Tradition des 'Ammàr von lbn'Abbàs mit, aus welchen dasselbe hervorgeht. Da 'Ikrima (st. 107) die Papiere des Ibn 'Abbàs besass und da sein Zeugniss von Ibn Dynàr (st. 126) und Abû Gamra Dhoba'y (st. 128) unterstützt wird, so müssen wir annehmen, dass Ibn'abbàs lehrte, dass Mol. 63 Jahre alt wurde. 'Orwa (?) bei Nawawy, Comm. zu Moslim, verwarf die Tradition des 'Ammàr von Ibn 'Ablàs (No. 5, 6, 7, 8) als einen Irthum in der Ueberlieferung; indessen es haben sie $z$ wei Zeugen, Yûnos (st. 139) und Châlid, von ihm gehört, und es ist nicht wahrschéinlich, dass sie sich beide
    geirrt haben. Es ist vielmehr anzunchmen, dass Ibn 'Abbâs seine Ansicht geändert hat.
    B. Die Ansicht des Anas b. Malik, st. 92 od. 93 .
    9. Moslim B. 2. S. 435 von Abû Ghassàn Ràzy, von Moh. b. 'Amr, von Hakkàm b. Salm, von 'Othmàn b. Zäyida, von ailZobayr b. 'Adyy (st. 131), von Anas:
    „Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb, Abû Bakr war 63 Jahre alt als er starb, und-'Omar war 63 Jahre alt als er starb."
    10. Ibn Aby Schayba S. 10 von Chilid b. Mochlid b. (lies ,,von" st. „b.") Solayman b. Bilal, von Raby'a b. Aby'Abd al-Rahmàn, von Anas. Auch Tirmidzy, Schamàyil S. 432, von Mälik b. Anas, von Raby'a b. Aly 'Abc' al-Rahmàn, von Anas b. Mâlik. Auch Ibn Sa'd fol. 163 von Anas b. 'lyâdh (es soll Màlik h. Anas heissen, vgl. fol. 36 v . erste Zeile), von Raby'a b. Aby 'Abd al-Rahmàn, von Anas b. Màlik; und im 'Oyûn al-Athar von Awzà'y, von Raby'a, von Anas:
    „Gott sandte den Propheten am Kopfe von 40 Jaliren, er blieb in Makka 10 Jahre und in Madyna 10 Jahre, und starb am Kopfe von 60 Jahren, und hatte nicht zwanzig graue Haare auf seinem Haupte und in seinem Barte."
    11. Zoliry bei lbn Sa'd fol. 163 hörte diese Tradition von Anas b. Mâlik. Ein anderes Mal wurde Anas von al-'0là b. Ziyad 'Adawy gefragt, wie alt Moly. war als er starb, und er autwortete: $\mathbf{6 0}$ Jahre, und er sah noch ganz jung aus. So erzählt Ibn Sa'd auch von 'Abd Allah b. 'Amr [und] Abư Ma'mar Minqary, von 'Abd al-Wàrith b. Sa'yd, von Abû Ghàlib Bähily, welcher zugegen war. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Anas der Ansicht war, dass Moh. nur 60 Jahre alt war als er starb, vielleicht hat aber auch er seine Meinung geändert.

    ## C. Ansichtdes '0rwa, st. A. H. 94.

    12. Tirmidzy, Schamàyil S. 430, von Hesayn b. Mahdiy Baçry, von 'Abd al-Razzàq, von Ibn Gorayǵ, von Zohry, von 'Orwa, von 'Áyischa (auch Moslim B. 2. S. 435 ebenfalls von Zohry, von 'Orwa, von 'Áyischa, aber auch Zohry von Ibn alMosayyab):
    "Der Prophet war 63 Jahre alt als er starb."
    13. Ibn Sa'd fol. 163 von al-Aswad b. 'Ảmir und al-Haǵǵàǵ b. al-Minhall, beide von Ḥammàd b. Sulama, von 'Amr b. Dyoàr, von 'Orwa:
    „Der Prophet wurde gesandt als er 40 Jahre alt war, und er starb in einem Alter von 60 Jahren."

    Nach No. 12 und 16 d. und k. war der gelehrte lbn al-Mosayyab (oder Mosayyib), st. nach 90, der Ansicht, dass Moh. 63 Jahre alt wurde. 'Orwa aber, der Gründer der Propheten-Biographie, berichtet zwar eine Tradition der 'Ảyischa (No. 16, e. k. und No. 12), welcher zufolge Moh. das Alter von 63 Jahren er-

    ## Historische Studien

    unter Mitwirkung der Herren Universitäts-Professoren: W. Andreas, O. Becker, G. Beckmann $\uparrow$, G. v. Below \%, G. Beyerhaus, A. Brackmann, A. Cartellieri, F. Delitzsch \%, W. Goetz, F. Hartung, A. Hasenclever, R. Holtzmann, P. Joachimsen t, H. Lietzmann, E. Marcks, F. Meinecke, G. Mentz, W. Mommsen, H. Oncken, F. Philippi, A. Wahl, A. Weber, G. Wolff, J. Ziekursch u. a. herausgegeben von Dr. Emil Ebering.

    ## Apokalypse und Geschichtstheologie

    Die mittelalterliche Auslegung der Apokalypse vor Joachim von Fiore

    Von

    Dr. Wilhelm Kamlah

    11

    Verlag Dr. Emil Ebering
    Berlin 1935

    ## Inhalt.

    Seite
    Einleitung ..... 7
    I. Kapitel: Bruno von Segni und die Glossentradition

    1. Die exegetische Überlieferung ..... 9
    2. Bruno von Segni ..... 15
    3. Das Glossenwerk der Schule von Laon (Anselm und Menegaudus) ..... 25
    4. Die scholastische Verarbeitung der Glossen (Richard von St. Victor) ..... 38
    II. Kapitel: Die Geschichtstheologie der Tychoniustradition
    5. Gott und Satan ..... 57
    6. Die Ecclesia im status praesens ..... 61
    7. Die Siebenstufenordnung (Anselm von Havelberg) ..... 64
    8. Die Zertrümmerung der Apokalyptik und die Geschichts- theologie ..... 70
    III. Kapitel: Rupert von Deutz ..... 75
    9. Ruperts Anspruch gegenüber den patres ..... 76
    10. Ruperts Kommentar in der exegetischen Tradition ..... 86
    11. Ruperts Geschichtstheologie ..... 98
    IV. Kapitel: Die Theorie der visio bei Rupert von Deutz und bei Richard von St. Victor ..... 105
    12. Bildvision und allegorische Exegese ..... 106
    13. Mystische Schau jenseits der Exegese ..... 108
    V. Kapitel: Das Ende der Tychoniustradition (Joachim von Fiore)
    14. Die Überwindung der katholischen Geschichtstheologie ..... 115
    15. Der Vorstoß der Weissagungsapokalyptik ..... 119
    16. Lehroffenbarung, tradierende und deutende Apokalyptik ..... 124
    Anhang: Mulier amicta sole. Die Auslegungstradition zu Ap 12 ..... 130

    ## Einleitung.

    Seit Wölfflins Veröffentlichung der Bamberger Apokalypse hat die Forschung noch mancherlei frühmittelalterliche Ap-Illustrationen ans Licht gebracht. ${ }^{1}$ Diese Bilder sollen dem Leser zeigen, was der Apostel in seinen geheimnisvollen Gesichten schaute. Wie sie aber zu verstehen, wie sie auszulegen sind, das war schon damals nicht aus ihnen selbst zu erfahren, sondern aus doctrina und praedicatio, aus Lehre und Predigt. Da die gelehrte Exegese der Predigt vorgeordnet ist, kann sich die folgende Untersuchung mittelalterlicher Ap-Interpretation auf die Kommentare beschränken. Wenn sie sich nun vornehmlich auf den Anfang des Hochmittelalters richtet, so geschieht das deshalb, weil sich die eigentliche, klassische Antwort des Mittelalters auf die Ap gerade hier mit der größten Sicherheit greifen läßt.

    Man hat sich schon lange und in den letzten Jahren mit gesteigerter Lebhaftigkeit für den Abt Joachim von Fiore (gest. 1202) interessiert. Joachim führt einen Umschwung in der ApInterpretation herbei und wird durch seine Nachfolger, die franziskanischen Spiritualen, zum unfreiwilligen Wegbereiter für Häresie und Renaissance, d. h. für Krise und Ende des Mittelalters. Die eigentlich mittelalterliche Antwort auf die Ap wird also nicht von Joachim, sondern eher von seinen konservativen Gegnern gesprochen, deutlicher aber, weil unpolemisch, von denen, die vor ihm die Ap ausgelegt haben.

    Es ist ja nicht so, als hätte diese ältere Zeit die Ap in dem Bestande ihrer reichen und vielfach gewiB noch unerweckten Tradition nur gerade aufbewahrt. Der Anbruch des Hochmittel-


    alters bedeutet in der Theologie, daß die in der karolingischen Epoche gesammelte patristische Überlieferung nach einer langen Stille nun endlich ausdrücklich ergriffen und angeeignet wird. Dabei drängt sich vor, was in der neuen Situation neue Bedeutsamkeit erweist. Die Ap ist sogleich um die Wende zum 12. Jahrhundert mit lebhafter Aufmerksamkeit wiederum ausgelegt worden. Hier wird nicht mehr nur gesammelt, hier wird auch noch nicht auf Wandel und Protest gesonnen, hier tritt die legi-tim-mittelalterliche Bedeutsamkeit der Ap unverstellt zu Tage.

    Erstes Kapitel.

    ## Bruno von Segni und die Glossentradition.

    ## 1. Die exegetische Überlieferung.

    Die Apokalypsenauslegung lebt von einer Tradition, in der zwei Komponenten wirksam sind. ${ }^{1}$ Deren eine steht unter der Autorität des Hieronymus. In den Zeiten Diokletians hatte der Bischof Victorin von Pettau (gest.c. 303 als Märtyrer) alte christliche Tradition in einem knappen Kommentar zur Ap zusammengefaßt. Dieses Buch wird von Hieronymus bearbeitet und in wenig veränderter Form dem MA hinterlassen. ${ }^{2}$ In ihrer Prägung durch Hieronymus hat die hier gesammelte Tradition den Chiliasmus abgestreift, aber noch viele altertümliche Züge bewahrt.

    1. Die folgende Übersicht bezieht sich nicht auf die Geschichte der Ap-Auslegung bis zum 12. Jahrh. im allgemeinen, sondern nur auf die Geschichte der Tradition, die im 12. Jahrh. wirksam war. In diesen Zusammenhang gehören nicht hinein: die g riechis che Auslegung, die ihre eigenen Wege geht, und die spanischen Kommentare des Apringius und Beatus. Selbst Martin von León hat die altspanische Auslegung nicht benutzt, angesichts der zahlreichen Beatus-Hss., die wir noch heute kennen, ist das recht bemerkenswert. - Die Geschichte der Ap-Auslegung ist zuerst von Neutestamentlern geschrieben worden, und zwar von Fr. Lücke (Versuch einer vollst. Einl. i. d. Offbg. Joh. 2. Aufl. 1852), später von Wilh. Bousset (D. Offbg. Joh. 6. Aufl. 1906). Einen Überblick geben die katholischen Kommentare von F. S. Tiefenthal (Paderborn 1892) und E.-B. Allo (Paris ${ }^{3}$ 1933). Bei Bousset und noch schärfer bei andern NTForschern ist die Perspektive begreiflicherweise die, daß sie in der alten Kirche den Anfang, der Ap-Auslegung sehen, auf den im MA nichts „Neues" mehr folgt, bis die „Reihe der Kompilatoren" (E. Lohmeyer, Die Offenb. d. Joh. Hdb. z. N. T. 16 (1926) S. 2) zu Joachim von Fiore führt. Man kommt so zu dem Eindruck einer niederdrückenden Unfruchtbarkeit und reinen Schreibarbeit des Mittelalters.
    2. Victorins Komm, und die Bearbeitung des Hieronymus in: Victorini opera ed. J. Haußleiter, CSEL 49 (1916).

    ## - 10 -

    Die andere Komponente der exegetischen Überlieferung geht zurück auf den Donatisten Tychonius ${ }^{3}$. Der Ap-Kommentar dieses Ketzers ${ }^{4}$ hat den des Hieronymus an Einfluß bei weitem übertroffen. Das wäre - zumal angesichts der Macht des Namens Hieronymus - ganz unerklärlich, hätte nicht Tychonius bei Augustin ${ }^{5}$ und bei Cassiodor ${ }^{6}$ sehr maßgebende Empfehlungen gefunden. ${ }^{7}$ Auch ein Zeitgenosse Cassiodors, der afrikanische Bischof Primasius, nahm sich der Ap-Auslegung seines Landsmannes an, brannte die Ketzerei heraus und schrieb danach, mit gelegentlichen Einschüben aus Augustin, einen neuen Kommentar, ${ }^{8}$ der nun nichts weiter ist als der kirchlich gereinigte Tychonius. Die Auslegung dieser Linie der Tradition steht der des Victorin schroff entgegen. Tychonius war ein Theologe mit großen Gedanken. Seine Auslegung hat überall die konkreten Bilder der Ap zu verflüchtigen gesucht. Er schafft sich dazu die Werkzeuge einer eigenen Hermeneutik. Weitreichende Nachwirkung gerade in der Ap-Auslegung hatten unter den sieben Regeln des Tychonius ${ }^{9}$ vor allem drei: „De specie et genere" (4), „De recapitulatione" (6) und „De diabolo et eius corpore" (7). Die genus-species-Regel sagt, daß man im Text eine species als das übergeordnete genus verstehen kann - es ist klar, wie dieser Weg aus dem Konkreten in das Abstrakte führen und die Anschaulichkeit apokalyptischer Mythologeme auflösen konnte. Die Rekapitulationsregel ist nicht so deutlich wie


    die Praxis der Auslegung. Schon Victorin hatte gesehen, daß in der Ap mit einer chronologisch fortlaufenden Erklärung nicht ${ }^{\prime}$ durchzukommen ist, daß man Wiederholungen annehmen muß. 10 Aus dieser Schwierigkeit macht Tychonius einen Grundsatz mit umfassender Geltung und prägt dafür einen eigenen methodischprägnanten Begriff: recapitulatio. Die letzte Regel stellt das corpus diaboli dem in der ersten besprochenen corpus Domini gegenüber. Wie die Kirche der Leib Christi ist, so sind alle Bösen der Leib des Teufels. Danach kann z. B. das Tier der Ap auf die „multitudo malorum" gedeutet werden, die Regel gibt also wieder ein Mittel an die Hand, mit dem sich die apokalyptischen Einzelfiguren ins Allgemeine auflösen lassen. Diese Regeln des Tychonius wirken in der Auslegung lange nach, sie werden immer wieder angeführt, ${ }^{11}$ vor allem: die mit ihrer Hilfe geformten Erklärungen werden weitergegeben.

    Der unter dem Einfluß der origenistischen Theologie in der alten Kirche entfesselte Kampf gegen die Apokalyptik hatte sich in Sonderheit gegen den Chiliasmus gerichtet. Dieser aber konnte sich auf das 20. Kap. der Ap berufen. Es galt also, den Chiliasmus in der Ap selbst unschädlich zu machen. Hieronymus, der schon unter dem Eindruck des Tychonius steht, ${ }^{12}$ hat seinen Eingriff in die Auslegung des Victorin gerade unter diesem Gesichtspunkt unternommen. ${ }^{13}$ Tychonius' Kommentar ist von vornherein antichiliastisch. Seine Erklärung der tausend Jahre in Ap 20 wurde maßgebend für die Zukunft, denn Augustin hat sie in „De civitate Dei" übernommen. Danach sind die tausend Jahre die Zeit der Kirche von der ersten Ankunft des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. ${ }^{14}$ Die dieses Problem behandelnden Ka-


    pitel von "De civitate Dei" haben in der exegetischen Tradition (durch Primasius und Beda) den Wortlaut des Tychonius verdrängt, seine Meinung aber gerade so zur Herrschaft gebracht. ${ }^{15}$

    Am Tor von der Patristik zum Mittelalter stehen zwei Theologen, von denen der erste der bekanntere und wohl auch der bedeutendere war: Beda und Ambrosius Autpertus. Beda unternimmt die Arbeit des Primasius noch einmal, er gibt im Ergebnis einen neuen verkirchlichten Tychonius. ${ }^{16}$ Sein Kommentar ist knapp und klar, eine langwierige Lektüre wagt er, wie er sagt, seinen Angeln noch nicht zuzumuten. ${ }^{17}$ Ambrosius Autpertus (gest. 778 oder 781) dagegen, Abt eines italienischen Klosters und Augenzeuge des Zusammenbruchs der Langobardenherrschaft, schreibt ein Werk von ungeheuerlichem Umfang. ${ }^{18}$ Er hat alles Erreichbare an älteren Kommen-
    auf einen achten Weltentag. Später dagegen läBt er die tausend Jahre mit dem sechsten Tag zusammenfallen (CSEL 40, 440 f ). Dabei hält er noch zwei Möglichkeiten offen. Entweder ist Christus innerhalb dieses Tages geboren, der nun schon zu Ende geht - das hat noch Beda für seine Erklärung der tausend Jahre übernommen! (MSL 93, 191) - oder - das ist die Auslegung des Tychonius - die tausend Jahre reichen von Christus bis zu seiner Wiederkunft. 1000 bedeutet nicht eine bestimmte Zahl, sondern perfectio, 1000 Jahre also $=$ alle Jahre. Diese Entwertung der Zahl 1000 entzog aller apokalyptischen Rechnerei den Boden. Die Jahrtausendwende brachte daher für die Auslegung der Ap nicht die geringste Erschütterung. Richard von St. Victor bemerkt nur beiläufig, die Zahl 1000 ad litteram zu verstehen, sei ja nun ganz unmöglich, denn das erste Jahrtausend seit Christus sei längst abgelaufen. Er fand also die augustinische Erklärung durch den Lauf der Geschichte bestätigt und gesichert (MSL 196, 853 D). - Während Augustin seine Meinung noch in Auseinandersetzung mit dem Chiliasmus entwickelt, fällt diese Polemik später fort. Bei den ApErklärern der Folgezeit ist die Auslegung des Tychonius so selbstverständlich, daß sie das Millenium zuweilen nur mit flüchtigen Bemerkungen bedenken.
    15. Auch in die Hieron.-Fassung des Victorin-Komm. ist Augustins Auslegung von Ap 20 interpoliert worden (Rezension $\Phi$, Haußleiter, S. LVIII), hat sich also in beiden Linien der Auslegungstradition durchgesetzt.
    16. MSL 93, 129 ff . - Beda benutzt neben Primasius immer den Tychonius selbst.
    17. MSL 93, 134 A.
    18. Max. Bibl. vet. Patr. (Lyon 1677), t. XIII, S. 403-639.
    taren benutzt, vor allem Primasius, und dazu aus den Werken des heiligen Gregor herangeholt, was er brauchen konnte. Autpertus und Beda, die Exegeten der Öbergangszeit, vertreten also beide im wesentlichen die Tychoniustradition.

    Auf ihren Schultern steht die Bemühung der karolingischen Theologen um die Ap. Während Ambrosius Autpertus etwas Eigenes unternehmen will und sich einsetzt für das Recht seines neuen Kommentars - wenngleich er dann kaum etwas Eigentümliches beibringt -, während Beda die altkirchliche Exegese zu Grunde legt, ohne dadurch seine eigene Arbeit ausgeschaltet zu sehen, haben die Theologen des Frankenreiches die Autorität der patres in dem für das frühe MA bestimmenden Sinne aufgerichtet. Die politische und geistige Führung Karls und seiner Ratgeber sah sich mit einer erstaunlichen Klarheit vor der Aufgabe, die Bildung von Klerus und Laien in der ganzen Weite des Reichs auf den Grund deutlicher und einheitlicher Normen zu stellen, ${ }^{19}$ in Unterricht, Schriftwesen, Predigt, Liturgie, Dogma, Bibeltext, und so auch in der Exegese. Das Verständnis der Bibel wird jetzt an zweierlei Wort gebunden, an die Bibel selbst und an die Auslegung der patres. In der gleichen karolingischen Theologie erreicht die Allegorese den Gipfel ihrer Herrschaft, das bedeutet: Jegliches Verstehen hat die Oberfläche eines ersten Anscheins zu durchstoßen, um erst in der Tiefe allegorischer Geheimnisse ihr Ziel zu finden. Die überlieferte Meinung von menschlicher Rede fügt sich dieser Hermeneutik leicht. Rede ist im ersten Anschein bloße Schrift (littera) oder bloßer Klang (vox). Daß man die superficies litterae in der intelligentia spiritualis zu durchstoßen habe, ist die gemeine Ansicht noch des 12. Jahrhunderts. Solche notwendige Einigung von Buchstabe und geistigem Verständnis zwingt den Buchstaben der Bibel mit der Auslegung der patres für die Generation dieser ehrfürchtig Lernenden in eines zusammen. ${ }^{20}$
    19. Vgl. S. Hellmann, Einhards literarische Stellung (Hist. Vjschr. 27, 1932, S. 40 ff.), S. 84 f.
    20. Zu diesem Abschnitt s. H. H. Glunz, History of the Vulgate in England (Cambridge 1933), S. 75 ff.

    Der führende Lehrer der fränkischen Theologie, Alcuin, legt den Grund zu der neuen Exegese. In seinem Ap-Kommentar verläßt er sich auf Autpertus und benutzt daneben Beda. Er kann sich guten Gewissens an diese Vorlagen halten, denn er weiß, daß sie die autoritative Exegese der Väter weiterleiten. ${ }^{21}$ Sein Schüler Hraban hat nach dem Bericht des Notker Balbulus ${ }^{22}$ glossulae ,in totam diuinam scripturam" geschrieben, also auch zur Ap, doch diese Glossen sind verloren. Hraban hat wiederum seine Schüler wie Walafrid Strabo, Lupus von Ferrières in Fulda zur Mitarbeit an den Bibelstudien herangezogen. ${ }^{23}$ Diese Tradition läßt sich über Lupus nach Auxerre verfolgen. Hier, in der vielleicht bedeutendsten Schule spätkarolingischer Gelehrsamkeit, sind jene Kommentare entstanden, die unter dem Namen "Haimo" eine ganz erstaunliche Wirkung auf das hohe und späte Mittelalter geübt haben. Ihr fleißiger Urheber - mag er nun Heirics Lehrer Haimo odev Heirics berühmter Schüler Remigius gewesen sein - hat auch über die Ap geschrieben. ${ }^{24}$ Dabei hat er ganz ähnlich wie früher
    21. MSL 100, 1087 ff . Alcuin gibt in der praefatio nach Autpertus als Ausleger der Ap an: Vict., Hier., Tych., Primas. (Augustin), Gregor. Ferner nennt er seine unmittelbaren Vorgänger: Ambros. Autpert. und Beda. - Der Cod. lat. Monac. 13581 (9. Jahrh.) enthält f. 3 ff. eine „Explanatio Apocalypsis per interrogationes et responsiones." Herr Dr. B. BischofMünchen macht mich auf diese Auslegung aufmerksam, in der er einen zweiten Ap-Kommentar des Alcuin vermutet.
    22. E. Dümmler, Das Formelbuch des Bischofs Salomo III von Konstanz (1857), S. 69.
    23. Glunz, a. a. O. S. 104 f .
    24. MSL $117,937 \mathrm{ff}$ (unter dem Namen des Haimo von Halberstadt). Ober Haimo von Auxerre: E. Riggenbach, Hist. Stud. z. Hebr. Brief I (Th. Zahns Forschg. z. Geschichte d. N. T. Kanons ... 8, 1907), S. 41 ff . R.'s Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Ap-Kommentar und den anderen Haimo-Kommentaren bedarf noch einer Nachprüfung. Hauck hat sich an R.'s Vermutungen im wesentlichen angeschlossen R E ${ }^{3} 23$, S. 614; ebenso - auf Grund eigener neuer Quellenforschung wilh. NeuB, Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (Beitr. z. Gesch. d. alten Mönchtums u. d. Benediktinerordens, hg. v. P. Ildef. Herwegen, H. 1-2, 1912), S. 298 ff. - Ich spreche im Folgenden nach der Gewohnheit des hohen MAs von „Haimo", ohne den alten Streit damit entscheiden zu wollen.


    #### Abstract

    Alcuin den Autpertus ausgezogen und auch Beda gelegentlich eingesehen. Durch einen Schüler des Remigius, Odo von Fleury (gest. 942), wird die Auxerrer Tradition der Exegese fortgesetzt. Odos Kommentar zur Ap ist nicht erhalten.25 In Fleury scheint die Bibelinterpretation noch lange und stetig gepflegt worden zu sein. Aufs Ganze gesehen freilich wird der Niedergang, dem die Regsamkeit der karolingischen Epoche allmählich verfällt, auch in der Geschichte der Ap-Auslegung spürbar. ${ }^{26}$


    ## 2. Bruno von Segni.

    Das 11. Jahrhundert sieht den leidenschaftlichen Kampf der Kirche mit den weltlichen Gewalten. Der wache Geist dieser ruhelosen Zeit ${ }^{27}$ bringt in Italien eine neue Befragung der Bibel


    hervor. Bruno, Bischof von Segni (gest. 1123), kommentiert biblische Bücher des Alten und Neuen Testaments, darunter auch die Ap. ${ }^{28}$ Dieser radikale Gregorianer, dieser rastlose Politiker - er lebte jahrzehntelang in der Umgebung der Päpste von Gregor VII. bis Paschalis II., er reiste als Legat in Frankreich - hatte zeitlebens eine starke Sehnsucht nach klösterlicher Stille und Versenkung. Als er schon lange Bischof war, nahm er das Mönchskleid von Monte Cassino. Ein ganz besonderes Anliegen war ihm die Beschäftigung mit der heiligen Schrift. Er hielt die Bibelerklärung für das Zentrum der Theologie. Politiker war er und Mönch, und dem entspricht seine literarische Tätigkeit. Wir haben eine überscharfe Streitschrift von ihm ${ }^{29}$ und daneben vorwiegend Bibelkommentare und Predigten. Als Exeget ist er konservativ und wie Peter Damiani ein erklärter Feind der Dialektiker. Die Philosophen nennt er in seinem Ap-Kommentar mit den Ketzern in einem Atem. ${ }^{30}$ Die Benutzung von dialectica argumenta et syllogismorum concatenatio ${ }^{31}$ scheint ihm geradezu bezeichnend für die Ketzer.

    Wie aus der praefatio hervorgeht, hat Bruno die Erklärung der Ap schon früh, nämlich bald nach seiner Erhebung zum
    28. Nach der Ausgabe des Bruno Bruni (Rom 1791) abgedruckt MSL $165,605 \mathrm{ff}$. Eine Monographie über Bruno: B. Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Abt von Monte Cassino (1049-1123) (1898). (Das Buch von Nic. Risi, S. Bruno Astense . . . , Prato 1918 war mir nicht zugänglich.)
    29. De symoniacis, ed, E. Sackur, MG. libelli de lite II, S. 543 ff .
    30. MSL 165, $648 \mathrm{~A}, 693$ A: der vierte Prediger dankt Gott, „quia homines iniquos et superbos, qui magis haereticorum et philosophorum stultam sapientiam, quam veram et catholicam fidem credere et imitari voluerunt, in sua stultitia erroreque permisit."
    31. MSL $165,653 \mathrm{D}, \mathrm{vgl} .653 \mathrm{~B}$ : Gesichter von Menschen haben die locustae $=$ haeretici, „quia de scripturis divinis testimonia proferentes rationabiliter se loqui velle promittunt. Sed quia in his facile superantur, quasi scorpius cauda ferientes, ad dialecticas quaestiones sese convertunt." Auf Grund von testimonia der Bibel rationabiliter reden, ist also gut. Das Böse an den dialecticae quaestiones ist nicht der Gebrauch der ratio, sondern der Mangel an testimonia der Bibel. Vgl. noch $654 \mathrm{~A}: ~ „$. . unde cum strepitu, superbia et garrulitate corum (der Ketzer) praedicatio magis agi videtur quam cum ratione et veritate", ratio zusammen mit veritas auf der Seite der rechten Theologie.

    Bischof von Segni (1079) geschrieben, ${ }^{32}$ also in den erregtesten Jahren des Kampfes zwischen Heinrich und Gregor. Gelegentlich hallt der Lärm der Zeit bis in diese unpolitische theologische Arbeit. ${ }^{33}$

    Bruno weiß, daß er „post multos alios" ${ }^{* 3}$ die Auslegung der Ap wieder aufnimmt. Er knüpft an die karolingische Exegese an. In dem Kommentar des Haimo gewinnt er den Zu sammenhang mit der ma8gebenden Tradition, ihn legt er seiner Auslegung zugrunde. ${ }^{35}$ Daneben benutzt er Beda, aber nur zu gelegentlichen Korrekturen und Ergänzungen. ${ }^{36}$ Haimo hatte


    34. 605 A .
    35. Statt vieler Stichproben gebe ich nur einen, besonders aufschlußreichen Beleg: in der Erklärung der ersten Posaune (Ap 87 ${ }_{7}$ ) hat Bruno ( 647 C ) die Dreiteilung praelati, subiecti, haeretici von Haimo übernommen (MSL 117, 1047 B). Diese Teilung ist ganz anders als die von Beda wiedergegebene des Tychonius, aber auch anders als die des Autpertus, den Haimo nicht ganz verstanden zu haben scheint. Er schließt sich zwar an Autpertus an, aber er legt sich die Erklärung sehr viel einfacher und etwas verändert zurecht. Daß Bruno gerade Haimo benutzt, sieht man nicht immer so klar, weil er 'sich eigentümlich ausdrückt, und weil die Erklärungen inhaltlich oft bei allen Auslegern die gleichen sind.
    36. (iig. (S. 265 f.) hält Beda für Brunos primäre Quelle und betrachtet die Benutzung des Haimo - für die er auch Belege gibt - als sekundär. Die Sache liegt jedoch gerade umgekehrt. Brunos leitende Vorlage ist Haimo. Wenn er mit Haimo nicht einverstanden ist - und vielleicht nur dann - setzt er eine Erklärung aus Beda ein. Gig.'s Belege für die Benutzung Bedas besagen zum größeren Teil nichts, denn sie lassen sich meist ebensogut oder sogar besser als Benutzungen Haimos erklären. Dagegen bleiben die Deutungen der Edelsteine chalcedonius, sardius, beryllus, topacius und hyacinthus (Ap 2190) als wirklich beweisend bestehen. Hier hat Bruno den Kommentar des Beda nachgeschlagen. Gerade die Deutung der Edelsteine ist bei Beda ungewöhnlich ausführlich. Im übrigen ist Beda sehr kurz, Haimos Auslegung ist viel reicher und breiter,
    den Riesenkommentar des Autpertus ausgezogen und sich in Einzelheiten an Beda gewandt. ${ }^{37}$ Dabei hatte er seinen Text mit Verständnis gestaltet, nicht etwa cinfach abgeschrieben, und mit Uberlegung fortgelassen, was ihm entbehrlich schien. Aber im ganzen war scin Kommentar doch nur ein Exzerpt. Ganz anders Bruno. Er schreibt so selbstandig, daß man seine Vorlage mit voller Deutlichkeit nur selten durchscheinen sieht. Die Freiheit, sich zu bewegen, ist bei diesem ersten Interpreten der Ap am Anfang der neuen Epoche gleich wesentlich größer als in der durchschnittlichen karolingischen Theologic. Bruno schreibt einen ziemlich lebhaften, zuweilen rhetorischen Stil, man merkt den geübten Prediger ${ }^{38}$

    Er hat auch nicht mehr das Bewußtsein, die autoritative exegetische Tradition einfach zu repetieren. Anfaßlich der Erklarung der Zahl 666 am Schluß von Ap 13 sagt er cinmal: ;,sufficiant autem hoc in loco, quac ab antiquis dicta sunt, nihilque de nostro ponentes ea solummodo, quae ab cis accepimus, ad memoriam reducamus". 39 Danach scheint er es doch für das Normale zu halten, daß er etwas Eigenes zur Auslegung beiträgt. Im Zusammenhang der Erklärung von Gog und Magog (Ap 20 ) schlielßit er sein Referat über .,quidam" und ,,alii": ,... haec illi dixerunt," 10 und fährt fort: .,Nos autem secundum nominum interpretationem, salva fide, ista exponamus." Man meint, nun werde er etwas Neues brin-
    sie bot einem Exegeten der späteren Zeit mehr Material für eigene Arbeit. So erklärt es sich vielleicht, daß die gleiche Quellensituation Haimo als Hauptvorlage, daneben gelegentlich ein Blick auf Beda - sich mehrfach wiederholt. Wir sehen sie bei Bruno, und wir werden sie bei der Glossa und bei Rupert von Deutz wiederfinden. Bruno nennt übrigens weder Haimo noch Beda.
    37. Gigalskis Angaben über die Quellenzusammenhänge (S. 205/66) sind ungenau und $z$. T. ganz unzutreffend.
    38. Ein Beispiel: „Sic sic, diabole, diligis tuos, hoc est tuum consilium . . . Vos autem sancti, cavete, ne decipiamini . . ." (695 B). Er läßt sich auch Einwürfe vom „Hörer" machen: „Sed dicis: Quomodo bestiam illam, quae nondum venit, superare potero? Audi quid beatus Joannes ..." (688 C). Ein paar Bemerkungen über Brunos Stil macht Gig. a. a. O. S. 129.
    39. 678 D ,
    40. 714/15,
    gen. Aber nein, es folgt nur die seit Augustin überall gebräuchliche Übersetzungsdeutung. Bruno findet sie bei Haimo, ${ }^{11}$ dem er auch das Referat über die abgelehnten Deutungen einschließlich der Ablehnung entnimmt. - Dieser Fall ist bezeichnend. Bruno hat in der Tat den Autoritäten gegenüber cin für diese Zeit nicht gewöhnliches Selbstbewußtsein. Aber in Wahrheit geht er über die Inhalte der Überlieferung nirgends mit Eigenem hinaus.

    Nur in einer Sache schien es ihm nötig, die ältere Auslegung zurechtzurücken. Den Anstoß zur Erklärung der Ap hat ihm der Wunsch einiger Freunde gegeben; daß er aber darauf eingeht, erklärt er so: „In cuius expositione ideo nos post multos alios, qui eum exposuerunt, laborare curavimus, quoniam etsi sententias bene sint executi, in visionumtamen continuatione distinctioneque parum quid dixisse videntur." 12 Er habe die Ap in 7 Bücher eingeteilt nach den 7 principales visiones, „quarum etsi verba diversa, sententia tamen pene eadem esse videtur. In omnibus enim Ecclesiae persecutiones narrantur, praeter quod in ultimo coelestis Jerusalem aedificia describuntur." Er gibt nun folgende Disposition, die dem Kommentar dann auch zugrunde gelegt ist:

    1. $1_{1}-3_{22}$ (die 7 Sendschreiben)
    2. $4_{1}-8_{1}$ (die 7 Siegel)
    3. $8_{2}-11_{18}$ (die 7 Posaunen und dic 2 Zeugen)
    4. $11_{19}-14_{13}$ (das Weib und das Tier)
    5. $14_{14}-19_{10}$ (die 7 Schalen und die große Hure Babel)
    6. $19_{11}-21_{8}$ (Christus und das Gericht)
    7. $21_{9}-22_{21}$ (das neue Jerusalem)
    Die ersten o Visionen umfassen alle die Zeit von Christus bis zum Ende, die 7. Vision dagegen beschreibt den „sabbatismus populo Dei".

    Es ist sehr walurscheinlich, daß Bruno mit seiner Ansicht von der Korrekturbedürfigkeit älterer Dispositionen seine Vorlage, den Haimo, im Auge hat. Haimo teilt seinen Kommentar und damit die Ap ebenfalls in 7 Bücher, und zwar so:

    | Haimo | Autpertus |
    | :---: | :---: |
    | 1. $1_{1}-3_{13}$ | $\begin{array}{ll} \text { 1. } & 1_{1}-1_{19} \\ \text { 2. } & 1_{20}-3_{13} \end{array}$ |
    | 2. $3_{14}-9^{21}$ | 3. $3_{14}-5_{14}$ <br> 4. $6_{1}-9_{91}$ |
    | 3. $100_{1}-12_{12 \mathrm{a}}$ | 5. $100_{\mathrm{t}}-12_{12 \mathrm{a}}$ |
    | 4. $12_{12 \mathrm{~b}}-14_{13}$ | 6. $12_{\text {12b }}-14_{13}$ |
    | 5. $14_{11}-16_{21}$ | 7. $14_{14}-10_{21}$ |
    | 6. $177_{1}-19_{10}$ | 8. $17_{1}-19_{10}$ |
    | 7. $19_{11}-22_{21}$ | 9. ${ }_{\text {coser }} 10_{11}-21_{8}$ |

    Haimo übernimmt die Disposition des Autpertus, hat aber die Zahl der Bücher von 10 auf 7 verringert, indem er zweimal am Anfang und cinmal am Schluß je zwei Bücher in cins zusammenfaßt. Möglich wurde ihm das durch seine Zusammendrängung des Ganzen, er gibt ja nur cinen Auszug aus Autpertus. Die von Autpertus neu geschaffene Disposition ist eine sehr äußerliche Aufteilung sciner Stoffmassen. Mit einer inhaltlichen Ordnung nach Visionen oder Rekapitulationen hat sie wenig zu tun. Von $1_{20}-10_{21}$ ist dic wirkliche Gliederung der Ap völlig entstellt. Und durch Haimos Zusammenfassungen ist die Einteilung nun gänzlich unsinnig geworden.

    Bruno ist also mit seiner Kritik durchaus im Recht. Die unglückliche Abgrenzung bei $14_{13}$ hat er beibehalten und die Bücher 5 und 6 des Haimo zu seinem Buch 5 zusammengelegt, ein Fehigriff, zu dem er sich wohl durch die unüberschreitbare Zahl 7 gezwungen sah. Das macht er wieder gut durch die Zerlegung von Haimos Buch 7 in seine zwei letzten Bücher. Damit kommt er wieder auf die hier sehr gute Teilung des Aut-
    pertus. ${ }^{43}$ Er will ganz offenbar die Vision vom „Sabbath" isolieren. Von $14_{13}$ an ist also die zugrunde liegende Haimo-Disposition noch deutlich erkennbar. Vorher dagegen ( $1_{1}-14_{13}$ ) hat er Haimo sehr geschickt korrigiert. Dabei ergibt sich die Übereinstimmung dieser veränderten Einteilung mit der des Beda.

    Bruno ist nämlich nicht der Erste, den die Dispositionsfrage beschäftigt. ${ }^{41}$ Der Erste, der sich darüber ernsthaft und mit Erfolg Gedanken macht, der eine mehr als nur notdürftige Aufteilung gibt, ist vielmehr schon Beda gewesen. ${ }^{15} \mathrm{Er}$ hat das 3. Buch des Tychonius noch einmal in 5 Abschnitte geteilt und damit 7 periochae der ganzen Ap festgestellt:46

    1. $1_{1}-3_{22}$
    2. $4_{1}-8_{1}$
    3. $8_{2}-11_{18}$
    4. $11_{19}-14_{80}$
    5. $15_{1}-17_{18}$
    6. $18_{1}-20_{15}$
    7. $21_{1}-22_{21}$

    mit GewiBheit nicht entscheiden. Mir scheint das erste wahrscheinlich.
    44. Der Victorin-Hieronymus-Komm, hat überhaupt keine Disposition. Tychonius gibt 3 Bücher: 1. 1-3; 2. $1-8_{1}$; 3. $8_{z}-22$ (Hahn, a. a. O. S. 19). Die beiden Einschnitte sind gut angebracht, aber die genauere Einteilung der ganzen Ap scheint ihn nicht zu interessieren. Primasius teilt seinen Kommentar in 5 Būcher: 1. $1_{1}-{ }_{11} ; 2.5_{1}-8_{1} ; 3.8_{2}$ $-12_{18} ; 4.13_{1}-17_{18} ; 5.18_{1}-22_{21}$. Diese nicht gerade tief durchdachte, aber auch nicht ganz ungeschickte Disposition hat keine Nachwirkung gehabt (nur die Abgrenzung bei $188_{1}$ (und $8_{2}$, nach Tychonius) findet sich bei Beda wieder).
    45. Das äleste Zeugnis fuir das Erwachen der Dispositionsfrage als solcher ist ein (Ps,-Hieron.) Prolog zur Ap, der sich schon seit dem 6. Jh. in den Handschriften findet (S. Berger, Les préfaces jointes aux livres de la Bible dans les manuscrits de la Vulgate, Mémoires présentés .. à l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres XI, 2, 1904, S. 68) und mit folgender merkwürdigen Erkliarung schließt: "Cuius tamen scripturae dis positio vel libri ordinatio ideo a nobis per singula non exponitur, ut nescientibus inquirendi desiderium collocetur et quacrentibus laboris fructus et Deo magisterii doctrina servetur" (MSL 114, 709 D).
    46. S. seine Erläuterungen in der Vorrede (MSL 93, 129 ff .) und am Anfang der einzelnen periochae.

    DaB die Siebenzahl wirklich dem Aufbau der Ap zugrunde liegt, hat er also entdeckt. Sie verschwindet in der folgenden Zeit nicht mehr aus den Dispositionen ${ }^{47}$ und bestimmt auch die Exegese des 12. Jahrhunderts. Bedas Abgrenzungen treffen meist das Richtige, besonders von $1_{1}-14_{20}$.

    Die im Mittelalter maßgebenden Dispositionen kommen also nicht aus der patristischen Exegese, sondern von den beiden Vermittlern der Ubergangszeit: Beda und Autpertus. Nun hat die spätere Auslegung inhaltlich das meiste aus Autpertus geschöpft, in der Disponierung dagegen hat Beda den stärkeren Einfluß geübt. Das wird man auf die sachliche Überlegenheit seiner Disposition zurückführen dürfen. Während Autpertus nur eine beliebige Einteilung gibt, hat Beda den Bau der Ap sorgfältig untersucht. Das ist die erste eigene Leistung der Ap-Auslegung des frühen Mittelalters. Die karolingischen Theologen halten sich zunächst auch in der Einteilung an Autpertus. ${ }^{18}$ In der Glossa dagegen schlägt Beda die konkurrierende Disposition aus dem Felde. Während des 12. Jahrhunderts gilt Bedas Disposition im ganzen weiten Geltungsbereich der Glossen als unantastbare Autorität. Die von Haimo noch weiter verdorbene unglückliche AutpertusDisposition war nicht mehr erträglich und stellte Exegeten wie
    47. Vielleicht hat Beda auch dem Haimo zur Siebenteilung den Anstoß gegeben.
    48. Bezeichnend für ihre Unsicherheit ist das Verfahren des Alcuin. In der praefatio schreibt er Bedas Disposition - nach dessen Vorrede ab , im Kommentar selbst aber hält er sich nach Auslegung und Einteilung genau an Autpertus! Diese Tatsache spricht übrigens auch für das Alter der Autpertus-Disposition, das man auf Grund des handschriftlichen Befundes sonst bezweifeln könte, Die älteste von Denifle gefundene Aut-pertus-Hs (10. Jahrh., Cod. Vat. Reg. 96) ist nämlich überhaupt nicht in Bücher geteilt (dagegen eine Pariser Hs des 12. Jahrh. in 10 Bücher, wie der Druck; H. Denifle, Die abendländ. Schriftausleger .. S. 347 f.). Auch die Uberlieferung der Disposition des Haimo erscheint nicht als eindeutig. Eine Berliner Hs des 13. Jahrh. (Görres 61, Schillmann S. 62) hat abweichend vom Druck 9 Bücher. An dem allen erhelit zum wenigsten, daß die Dispositionen der Autpertus-Haimo-Tradition auch von mittelalterlichen Schreibern als bloße Aufteilungen der Stoffmasse verstanden werden konnten.

    Bruno (und Rupert von Deutz, s. unten), die Haimo als Vorlage benutzten und die Glossa mit ihrer autoritativen Geltung noch nicht kannten, vor die Aufgabe, das Dispositionsproblem neu zu durchdenken.

    Zu einer ganz eigenen Lösung ist Bruno nicht gekommen, er gibt eine Kombination der Einteilungen nach Haimo und nach Beda. Ihre Verschweißung in der Mitte ist ihm völlig mißlungen, aber er hat sich immerhin um das Problem gemüht und einen neuen Weg gesucht.

    An der Stelle, wo er das abschließende Buch des Haimo in zwei Bücher auseinanderbricht, bemerkt er im BewuBtsein seines Eingriffes: „Cogimur autem inaequales efficere libros" - er denkt hier an die Schmalheit der von ihm neu geschaffenen Bücher im Gegensatz zu der Unförmigkeit seines 5. Buches "quoniam visiones permiscere nolumus" - darum hier die Ausscheidung der Sabbathvision -- „et continuationem interrumpere timemus" - darum muß nötigenfalls ein übermäßig langes Buch in Kauf genommen werden. Ihm liegt also daran - und bei Beda war es nicht anders - eine inhaltlich motivierte Disposition zu geben. Jedes Buch soll sich decken mit einer Vision. So hat er es schon im Prolog versprochen (s. oben) und dazu gesagt, daß die Visionen $1-6$ mit verschiedenen Worten („verba diversa") sich inhaltlich nahezu wiederholen (,sententia tamen pene eadem"). Während die Darştellung des ewigen Lohnes der Schlußvision vorbehalten ist, schildert jedes der Bücher 1-6 die „ecclesiae persecutiones", und zwar - Bruno zeigt das besonders deutlich für Buch 2-6- jedesmal ,"a principio nascentis Ecclesiae .. usque in finem." ${ }^{49}$ Das Schicksal der Kirche wird in 6 Parallelen dargestellt. Das ist ein System von Rekapitulationen im Sinne des Tychonius. Das Wort ist Bruno zwar nicht mehr geläufig, umso mehr beschäftigt ihn die Sache selbst. Während man nun früher auf ein geordnetes Verhältnis zwischen Visionen und Rekapitulationen wenig Wert gelegt hatte,50 sucht Bruno eine solche Be-


    ziehung gerade herzustellen: eine Vision ist gleich einer Rekapitulation! Der Text der Ap allerdings, das bleibt Bruno nicht verborgen, fügt sich nicht immer reibungslos in dieses klare Programm. Eine Stockung entsteht z. B. am Anfang von Ap 10. Bruno meint, Johannes scheine hier eine digressio zu unternehmen, ${ }^{51}$ "Cum enim de septem angelis tuba canentibus loqui proposuisset, cumque ad septimum nondum pervenisset, quaedam alia interposuit, quae longe ab hac materia videntur esse diversa." Und im 6. Buch wird das chronologische Durcheinander so groß, „daß Bruno sich schließlich nur durch den Hinweis zu retten vermag, dieses Umherspringen sei nun einmal so üblich bei den Propheten. ${ }^{52}$ An der Richtigkeit seines Ge samtschemas hat er solcher Schwierigkeiten wegen nicht getzweifelt.

    Die theologische Absicht dieser Rekapitulationsordnung wird später noch erklärt werden müssen. Hier sollte zunächst das eigenartige Gesicht dieses ersten Kommentars der neuen Epoche gezeigt werden in seinem Verhältnis zur karolingischen Exegese. Bruno knüpft an die Auslegung dieser rund 250 Jahre zurückliegenden Theologie wieder an. Gerade daran, daß so etwas möglich war, daß sich inzwischen so gut wie nichts verändert hatte, läßt sich die theologische Regungslosigkeit der
    51. Haimo (MSL 117, 1059 D) beginnt hier eine neue Rekapitulation, was Bruno nicht mitmachen kann.
    52. Er Jaßt das 6. Buch wie üblich „a principio nascentis Ecclesiae" beginnen ( 709 A ), aber er kommt damit diesmal nicht weit. Schon bei Ap $19{ }_{19}$ handelt es sich allzu deutlich um ein Ereignis des Endes, den Kampf mit dem Antichrist: „Hoc autem in loco illud praclium beatus Joannes narrare videtur, quod Christus Dominus noster in saeculi consummatione contra Antichristum facturus est" (711 C). Zwischen den Zeilen dieser Bemerkung spurt man die Verlegenheit des Autors über solche Reihenfolge. In Kap. 20 folgt nun die Fesselung des Teufels, die seit Tychonius und Augustin auf den Anfang der Kirchenzeit gedeutet werden muß. Jetzt glaubt Bruno, den Johannes entschuldigen zu sollen: „Prophetarum etenim est, nee tempus curare nec ordinem, sed nunc de futuris loqui, nunc ad practerita reverti, quae quidem beatus Joannes hoc in loco facere videtur" (712 C). Haimo äußert sich hier âhnlich (MSL 117, 1181 C), aber wemn Bruno so etwas aufgreift, so übersieht er, daB seine Disposition ja gerade auf der Annahme beruht, der Prophet beachte tempus und ordo sehr genau!
    vorausgehenden Jahrhunderte ermessen. Andererseits ist Bruno nicht einfach der Schüler des Haimo, er tritt mit einem stattlichen Selbstbewußtsein auf, das Motiv zu seiner Arbeit ist geradezu die Kritik. Zwar ist das Geräusch weit größer als das, was dann wirklich geschieht, Bruno kritisiert sowohl in der Einzelauslegung wie in der Dispositionsfrage immer nur die eine Überlieferung durch die andere. Aber er nimmt sehr entschlossen Partei, er fühlt sich durchaus als Leiter der Diskussion, und wenn er sich für eine Seite entscheidet, so gibt er dem Gutgeheißenen gern dast Gesicht seiner eigenen Meinung. Die Lebhaftigkeit, mit der er sich die Tradition zu eigen macht, die Aufmerksamkeit, mit der er alles wohl überlegt und durchdenkt, offenbart sich besonders in seinem Interesse für den Überblick. Er geht nicht im einzelnen unter, sondern sieht auf das Ganze und versucht, die Teile von da aus neu zu ordnen.

    ## 3. Das Glossenwerk der Schule von Laon

    ## (Anselm und Menegaudus).

    Die karolingische Exegese hatte ihren tragenden Stamm von Lehrtraditionen im westlichen Frankenreich. Die Bibelstudien in den anderen Ländern England, Deutschland, Italien empfingen ihre Anregung immer wieder von dieser Mitte her. Auch Bruno muß sich an einen Auxerrer Exegeten halten. So ist es denn nicht verwunderlich, daß der für die Zukunft entscheidende neue Einsatz theologischer Arbeit wiederum in Frankreich geschieht, nämlich in der Schule des normannischen Klosters Bec. Die Normandie hatte gerade durch die Eroberung Englands ihre politische Kraft bewiesen. Lombarden wie Lanfranc und Anselm lehren in Bec und werden englische Kirchenführer. Der Austausch zwischen italienischer Rechtsgelehrsamkeit und französischer Theologie, zwischen Bologna und Laon oder Paris, bleibt auch weiter lebhaft, ${ }^{53}$ und die Eroberung der englischen Kirche durch die Meister von Bec wird von Laon und Paris aus im Laufe des 12. Jahrhunderts vollendet. Nur Deutschland steht noch eine Weile abseits, das wird auch die Geschichte der Ap-Exegese zeigen.

    Der neue Anfang hat schon in Bee alle seine drei Dimensionen: Dogmatik, Kanonistik und Exegese. Das Erwachen des Interesses für die antike Logik und zugleich für das antike Recht kann seine mächtige Wirkung tun. In Bec wird der Versuch gewagt, die gefährliche Dialektik für eine legitime Theologie fruchtbar zu machen. Diese külne denkerische Energie unternimmt sogleich in den dogmatischen Monographien des großen Anselm einen kaum fablichen, mächtigen Vorgriff in die Zukunft. Das war noch zu gewaltsam für den Atem der Zeitgenossen. Doch sie sind allmählich nachgerückt durch den stetigen Zwang einer Einrichtung, die der kommenden Epoche das Kennzeichen und den Namen gab: der Schule. Erst jetzt ist das MA bei sciner bis dahin sorgsam gehüteten Tradition eigentlich in die Schule gegangen.

    Dazu bedurfte es vor allem einer schulischen Fassung der patristischen Lehrtradition in handichen Fibeln. Aus dem exegetischen Unterricht entstehen schon in Laon die ersten Senter.zensammlungen, ${ }^{51}$ bis wieder ein Lombarde um die Mitte des Jahrhunderts in Paris die gleichsam kanonische Schulform für die Dogmatik findet. In der längst vertrauten Exegese kommt man schneller zum gleichen Ziel. Hier wie in der Kanonistik bewährt die schon früher mannigfach gehandhabte Technik des Glossierens der gültigen Texte ihre schulische Nützlichkeit. Was in der Dogmatik die Vorbereitung von Laon bedeutet, das bedeutet in der Exegese schon die Vorbereitung von Bec. Wir kennen die Glossen des Lanfranc zu den Paulusbriefen und zum Matthäusevangelium. ${ }^{55}$
    54. In Hinsicht auf die Anfänge der Sentenzenliteratur ist letzthin viel über die Schule von Laon geschrieben worden, s. die Lit.-Uebersicht bei G. Paré, A. Brunet, P. Tremblay, La renaissance du XIIe siècle: Les écoles et l'enseignement (Paris 1933), S. 248 f.; dazu kommt noch: J. Geiselmann, Der Abendmahlsbrief des Anselm von Canterbury ein Werk des Anselm von Laon (Theol. Quartalschr. 111, 1930, S. 320 ff ); inzwischen ist ein weiterer Aufsatz von F. Bliemetzrieder erschienen: L'œuure d'Anselme de Laon et la littérature théologique contemporaine, 11: Hugues de Rouen (Rech. de théol. anc. et mód. 7 (1935), S. 28 ff .).
    55. Ich habe Herrn Prof. Glunz für folgende briefliche Auskunft zu danken: „In den Hss, von Lanfrancs Paulinenkommentar, die mir zu Gesicht gekommen sind, sind die Glossen marginaliter und interlineariter an-

    Daß die kanonische Schulform der Exegese, die sogenannte parva glosatura, ${ }^{56}$ in Laon aus der Lehrarbeit der Brïder Anselm und Radulf entstanden sei, ist eine in das 12. Jahrhundert zurückreichende Überlieferung. Seit sich die Zuweisung der glossa ordinaria, d. h. der 'Marginalglossen, an Walafrid Strabo als legendär erwiesen hat, müssen Rand- und Zeilenglossen miteinander als ein Ganzes gelten, zumal sich in den Handschriften nirgends die einen ohne die andern finden. ${ }^{57}$ An der gebräuch-

    XI. gefunden. Seine Untersuchungen dazu a. a. O. S. 160 ff . Danach handelt es sich in diesem Falle um interinearglossen,
    56. Manigfache Anregung und kundige Beratung hinsichtich des Glossenproblems danke ich Miss B. Smalley, Ph. D., Oxford.
    57. Lit. über das Glossenproblem: S. Berger, Histoire de la Vulgate . . (Paris 1893), S. 132 ff. H. Denifle, Luther u. Luthertum... 1. Erg. Bd., Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über Justitia Dei (Mainz 1905), S. XIII, $16 \mathrm{f}, 28,36 \mathrm{f}, 357 \mathrm{f}$, P. Mandonnct, Chronologie des écrits scripturaires de saint Thomas d'Aquin, 3. Enseignement de la Bible „selon l'usage de Paris" (Rev. thom. 34, 1929, S. 489 ff). G. Paré . . a. a. O. S. 229 ff (dort weitere Lit,). Glunz hat in seiner schon oft zitierten History of the Vulgate in England lehrreiches, bislang unbekanntes Material erschlossen und die Frage der Entstehung der Glossen vielseitig untersucht. Seine These, daß Petrus Lombardus der Verfasser der Glossen sei, hat mich freilich nicht überzeugt, auch nicht in bezug auf Psalter und Paulinen. Wenn Gerhoh von Reichersberg schon im Jahre 1143 (oder 1142) als hervorragende Verfasser von glosae in apostolum nennt: „Anselmus et magister Gillibertus et novissime Petrus Longabardus" (MG lib. de lite III, S. 275), so hat er gewiß nichts anderes im Auge gehabt als ein Jahrhundert später Vinzenz von Beauvais, der von Petrus Lombardus berichtet: ".... glosaturam Epistolarum et Psalterii ab Anselmo (Laudunensi) per glosulas interlineares marginalesque (!) distinctam, et post a Gilberto (Porretano) continuative productam, latius et apertius explicuit, multaque de dictis Sanctorum addidit" (Spec, hist. 29,1. Zitiert in der Ausgabe der Sentenzen des Lombardus (1916) I, S. XXVII. Vgi. Spec. hist, 26,26). Die von Glunz gesammelten Handschriften sprechen zuweilen geradezu gegen seine These, Wenn z. B. eine Hs des 12. Jahrh. aus Hercford (O. 6. XII) den Titel trägt "Psalterium de parva Glosatura Anselmi", so hat Glunz Mühe genug, dieses einfache Zeugnis zu entkräften (S. 228, A. 3; vgl. S. 231). Über den Zusammenhang der Schule des Anselm mit der des Lombardus unter Schutz und Förderung des heiligen Bernhard schreibt Fr. Bliemetzrieder, Robert von Melun u. d. Schule Anselms von Laon (Z. f. Kg. 58, 1934, S. 117 ff .). Nach BI. ist der Psalmenkommentar des Gilbert eine Kompilation aus den Glossen mit Ergänzungen aus der patristischen
    lichen Unterscheidung von glossa ordinaria und glossa interlinearis wird man freilich festhalten dürfen. Denn bei aller Beweglichkeit in der Entstehungszeit sind die Glossen doch keineswegs beliebig durcheinandergeworfen, willkürlich verändert oder uferlos vermehrt worden. ${ }^{58}$ Sie waren eben kein bloßes Schulmaterial, sondern galten bald, entsprechend den Sentenzen des Lombardus, als der autoritative Text scholastischer Exegese. Viele Kommentare des 12. Jahrhunderts durchziehen sie als ein wohlerkennbares Geïder, bis sie gar ausdrücklich zitiert und erörtert werden. ${ }^{59}$

    Der Scholastikus Anselm von Laon hatte in Bee studiert und war später als Lehrer der Domschule in seine Vaterstadt zurückgekehrt. ${ }^{80}$ Als er kam, lernten die zukünftigen Kleriker der Diözese dort gerade das Nötigste an Zelebrieren und Singen. Als er starb (1117), saßen Schüler von ihm auf Lehr- und Bischofsstühlen in aller Herren Länder. Er war ein Mann von maßgebendem Ansehen in Stadt und Bistum Laon und darüber hinaus einer der ersten Gelehrten des Mittelalters von internationalem Ruf. Man kann seine Bedeutung in dem, was er geschrieben hinterlassen hat, nicht recht fassen, denn diese Arbeiten tragen alle, soweit wir sie kemen, die Züge des didaktischen Zwecks, sie sind Hilfen für die mündliche Unterweisung. Anselms Lebenswerk ist nicht so sehr ein literarisches als ein pädagogisches, er ist der einflußreichste Urheber des schulischen Getriebes der kommenden Scholastik.

    Die Mitte des Unterrichtes in Laon war die exegetische Vorlesung (lectio sacra). Der Ruhmredigkeit des Abaelard verdanken wir einen Bericht, der in seiner anschaulichen Prahlerei ein Gelegenheitsbild vom Schulhof gibt und zugleich Schlüsse auf die

    Literatur (S. 169. B4. hält die ord. noch für ein Werk des Walafrid Strabo). - Die Auseinandersetzung mit Glunz soll sich hier iuf die positive Untersuchung der Glossen zur Ap beschränken.
    58. Glunz (S. 228, A. 1) hat beobachtet, daß die Textgestalt der gl. ord. schon seit den altesten Handschriften (c. 1160) fest steht. (Aligemeine Angaben über die handschriftliche Uberlieferung S. 202.)

    59 . So z. B. bei Stephan Langton (G. Lacombe, Studies on the Commentaries of Cardinal Stephen Langton, Arch. d'hist. doctr. et litt. du moyen âge 5, 1930, S. 59).
    60. Vgl. G, Lefèvre, De Anselmo Laudunensi scholastico, Evreux 1894,

    Form des Unterrichts gestattet. ${ }^{61}$ Danach bereitet sich der Lehrer vor mit Hilfe der expositores. In der Vorlesung erläutert er dann kursorisch ein Buch der Bibel. Die Hörer schreiben die Vorlesung nach. Die nachgeschriebenen Texterklärungen bezeichnet Abaelard als ,glossae" und die Handlung des Auslegens selbst als „glossare". Der Lehrer excerpiert also zunächst die überlieferten Kommentare, indem er seine Texthandschrift mit knappen Notizen versieht, und legt diese Glossen als Konzept der lectio zugrunde.
    61. In der hist. calamit. (MSL 178, 123 ff). Abaclards Geringschätzung dem berühmten Lehrer gegenüber ist oft bemerkt worden. Er fing schon an, die Kollegs zu schwänzen, was man ihm sehr übel nahm. Da stand er eines Tages in einer Gruppe lachender Scholaren und wurde nach seiner Meinung über die Exegese gefragt. Seine Antwort - er hatte bis dahin nur die artes studiert -: man habe doch die Bibelkommentare der Väter und könne als litteratus danach arbeiten; wieso man darüber hinaus noch eines besonderen Unterrichts bedürfe, das sei ihm unverständlich. Ob er denn den Unterricht entbehren könne? Jawohl, das wolle er gern beweisen. Schallendes Gelächter. Aber auf den Vorschlag geht man ein. Sie stecken die Köpfe zusammen und schlagen ihm schließlich ein besonders kniffliches Buch, den Ezechiel, für eine Probeleistung vor. Abaelard zieht sich mit einem Kommentar zurück und erscheint schon am nächster Tage: er wolle jetzt seine Vorlesung halten. Man rät ihm ab, er möge sich nur Zeit nehmen und sich erst gruindlich vorbereiten. Abaelard aber erwartef von der Promptheit seiner Leistugg einen Haupteffekt, darum sagt er gereizt, er werde die Sache jetzt gleich machen oder gar nicht. Die meisten glauben nun, sich etwas zu vergeben, wenn sie die ",Vorlesung" wirklich besuchen, bei einigen aber ist die Neugier größer als der Stolz. Sie hören zu und sind verblüft. Beim zweiten und beim dritten Mal stellen sich auch die andern ein, Abaelard ist der Held des Tages. Die Nachzügler schreiben sich die Auslegungen der versäumten ersten Stunden ab. Aber die Sache nimmt ein rasches Ende: der magister schreitet ein und verbietet die Fortsetzung der Vorlesung. Daß er wenig Verständnis hatte für diese illegale Unternehmung im Schulgebäude, in der ein Student Gelegenheit suchte, sich zu produzieren, das kann man wohl verstehen. Abaelard aber war tief gekränkt, er glaubte alles zu durchschauen: gemeiner Neid, der "senex" war durch ältere Scholaren aufgebracht. Umso mehr kostet der Gekränkte das Martyrium der Unschuld. Er packt seine Sachen und reist nach Paris zurück. - Sehr aufschluBreich ist Bliemetzrieders Interpretation dieses Berichtes (Robert von Melun ... S. 139 ff .). BI. sieht die Feindschaft des Abaclard gegen Anselm arneuert in der Feindschaft des Robert von Melun gegen Petrus Lombardus.

    Nur eine Untersuchung zu den einzelnen biblischen Büchern kann klären, welche Teile des Glossenwerkes in Laon schon vollendet, welche anderen später überarbeitet ${ }^{62}$ oder etwa erst geschrieben wurden. Für die Glossen zur Ap ${ }^{63}$ wird sich nachher ergeben, daß sie ganz und gar schon in Laon entstanden sind. Ihr Urheber, Anselm oder Radulf, hat wie Bruno die Kommentare des Haimo und des Beda als Vorlagen benutzt. Es kennzeichnet ja die Exegese dieser Zeit überhaupt, daß sie sich nicht unmittelbar an die Patristik, sondern an die vermittelnde Exegese besonders der karolingischen Theologen hält. Ein knapper Ap-Kommentar, der vermutlich in der Schule des Lanfranc entstanden ist, gründet sich ebenfalls auf Haimo. ${ }^{61}$ Daran wird
    62. Nach den Angaben von Glunz ( $\mathrm{S} .115,228,305 \mathrm{ff}, 322 \mathrm{ff}$.) müssen die Glossen zum Joh.-Evangelium später auf Grund des Kommentars des Johannes Scotus ergänzt worden sein.
    63. Die Drucke der Glossen sind bekanntlich recht mangelhaft. Hier wird die Antwerpener Bibelausgabe von 1634 benutzt (Bd. 6) und Mignes Druck der gl. ord. (MSL 114) zum Vergleich herangezogen.
    64. Herrn Prof. Glunz, der diesen Kommentar in Durham (A. II. 4) entdeckt und in seinem Buch (S. 163 und 191 f ) kurz beschrieben hat, danke ich folgende briefliche Mitteilung:
    „Der Kommentar zur Apok. in Durham A. II. 4, den ich versuchs weise Lanfranc zuschreibe, ist cin wirklicher Kommentar, d. h. er bietet erst ein kleines Stück Apok,-Text, dann eine längere Erklärung dazu. Außerdem sind einige Textworte mit ganz kurzen Interlinearglossen versehen (im Folgenden eingeklammert). Der Anfang des Kommentars lautet:
    'Apocalipsis' (i. e. revelatio), hec inter reliquos novi testamenti libros prophetia vocatur, sed aliis excellentior prophetiis, quia de xpo et ecclesia.. 'Apocalipsis (i. e. revelatio) ihu xpi quam dedit illi ds (i. e. per quam pater filio vel verbum homini assumpto) palam facere servis suis quae oportet fieri cito' (passiones cito transituras et premia cito secutura). Apocalipsis, subaudiendum: hic est. Sed hunc modum locutionis, qui cum diminutione verbi fit, frequenter invenimus in divinis scripturis. Unde salomon ait sine adminiculo verbi . . . (etc.)."

    Daß es sich hier um einen Auszug aus Haimo handelt (vgl. Gl. S. 192, A. 1), zeigt schon diese kurze Probe. Der Kommentar steht am Ende ciner Bibel-Hs (c. 1080-1090), die Wilhelm von Carilef bei seinem Tode (1095) der Kathedrale in Durham hinterlassen hat, und ist zur gleichen Zeit wie diese Bibel von anderer Hand geschrieben (Gl. S. 191 f .). Weiter ergibt sich, daß der Kommentarbeginn identisch ist mit dem dritten Prothema der Glossen! (Antwerpener Bibel 1634, Sp. 1453). Der Kommentar wurde also in Laon benutzt. Anselm mag ihn selbst aus Bec mitgebracht haben.
    wieder der Zusammenhang der Schulen deutlich. Die Laoner Interlinearglossen wiederholen die Erklärungen des Haimo in schlagwortartigen Zusammenfassungen. Ein paar Beispiele mögen das zeigen:
    Haimo
    (MSL 117)

    Zu Ap $1_{1}$
    (940 B): „Non enim servis
    Mosaicae legis, id est
    Judaeis, non mundanae sapientiae philosophis deditis $\qquad$

    Zu Ap $4_{1}$
    (1002 D): „Ideoque quod dicitur 'post haec vidi' non ad vicissitudinem temporum referendum est, sed ad ordinem visionum."
    $\mathrm{Zu} \mathrm{Ap} 20_{2}$
    (1182 B): „Qui draco appellatur propter nocendi malitiam, serpens propter fallendi astutiam, antiquus propter iniqua et exercitata consilia, quibus ab initio nocere non desinit.
    Dicitur quoque diabolus, id est deorsum fluens . . ."
    gl. int.
    (Antwerpen 1634)
    ('servis')
    (Sp. 1457/58): „Non
    Judacis, non philosophis".
    (Sp. 1495/96): „Non tempore, sed ordine."
    (An dieser Deutung der Teufelsnamen läßt sich erkennen, daß die gl. int. uicht direkt den Autpertus, sondern den Haimo benutzt.)

    Gelegentlich ist auch Beda für die Interlinearglossen herangezogen, z. B. beim 7. Siegel, wo Haimos Deutungen gar zu abwegig
    sind.f. Die Glossen schließen sich oft nur sachlich an ihre Vorlage an und sind dann stark abweichend formuliert - nicht immer zu ihrem Vorteil. 66 Sehr viel deutlicher als in der interlinearis setzt sich die Wirkung des Beda in den Marginalglossen durch, denn hier ist Bedas Disposition übernommen. Dabei wird nun nicht mehr von bloßen periochae, sondern wie bei Bruno von visiones gesprochen. Die Inhalte der ordinaria decken sich wiederum im wesentlichen mit Haimo. Hier taucht übrigens einmal ein Element der Victorin-Hieronymus-Tradition wieder auf. ${ }^{67}$ Die Glossen notieren lediglich die alte Uberlieferung und halten sich von Neuerungsversuchen fern. Sie wollen eben Schulform des Gültigen sein.
    65. Haimo bringt hier wie Alcuin cine Erklirung des Autpertus, die dieser Gregor d. Gr. entnommen hat, die aber in den Zusammenhang nicht recht himeinpaßt.
    66. Neben den Glossen der int., die das uberlieferte Auslegungsgut inhaltlich wiedergeben und nur in eine knappere Form bringen, stehen noch andere, die - ohne zu der gegebenen Auslegung etwas hinzuzufugen - durch die Ausnutzung der besonderen technischen Möglichkeiten einer Int.-gl. entstehen. Während die eigentlichen Kommentare ihre Erklärung auf einen ganzen Zusammenhang, auf einen Satz, auf ein einzelnes Wort beziehen köunen, ohne diese Beziehungsmöglichkeiten voneinander abgrenzen zu müssen, liegt es bei den Glossen etwas anders. Die ord. bringt 1. allgemeine Bemerkungen ïber den Zusammenhang, z. B. am Aufang einer neuen Vision, und 2. Erklärungen zu kleinen Textteilen, die oft (so geschieht es auch in der int.) mit "id est" an die Konstruktion des Textes angeschlossen werden. Die int. stellt ihre Glossen immer nur zu einem einzelnen Wort. Dadurch gehen ihr Erklärungsmöglichkeiten verloren, andere aber werden gewonnen. Es handelt sich hier meist um kurze Umschreibungen, z. B, zu 'cos' (Ap $11_{11}$ ) die gl.: , ita glorificatos', zu 'Sed' (Ap $2_{14}$ ): "Quamvis in hoc sis constans". Solche Glossen verdeutlichen den Sinn des Einzelnen im Zusammenhang des Ganzen. Dazu können auch Erklärungen wiederholt werden, die vorher schon gegeben sind. In Ap 13 z. B. ist nicht nur cinmal gesagt, es handle sich hier um den Antichrist, sondern das Wort Antichrist wird mehrfach eingetragen, wenn im Text das Wort 'bestia' wiederkehrt. An den Glossen dieser Art erkennt man den didaktischen Zweck. Es wird nicht nur das Unentbehrliche gebracht, sondern es soll dem Hörer möglichst leicht gemacht werden. Eine methodische Unterscheidung verschiedener Arten von Glossen wird man aber nicht gemacht haben.
    67. In der Erklärung der Geburt am Anfang von Ap 12.

    Interlinear- und Marginalglossen greifen meist sich wechselweise ergänzend ineinander. Mehrere Textglieder werden zwischen den Zeilen erklärt, dann eines am Rande und so fort. Während innerhalb der interlinearis und der ordinaria je für sich von selbst ein geradliniges Fortschreiten stattfindet, kann ein und dasselbe Glied des Textes nun auch zweifach glossiert werden, an Rande und zwischen den Zeilen. Das geschicht sogar recht häufig. Dabei handelt es sich entweder um verschiedene Deutungen, die miteinander konkurrieren, aber im Sinne des mehrfachen Schriftsinnes nebeneinander möglich sind (z. B. zu 'romphaea' Ap $2_{12}$, zu 'blasphemiae' Ap $13_{1}$ ). Oder es handelt sich um Dubletten. Da erscheinen die Glossen denn zuweilen dermaßen mangelhaft ineinander gefugt, daß man nicht mehr daran denken kann, hier habe ein Einzelner seine Notizen lediglich in Hinsicht auf die Nutzung des unbeschriebenen Raumes dahin und dorthin verteilt. So wird man vielmehr mit Eintragungen aus verschiedenen Zeiten rechnen müssen. Nun sind viele Dubletten sichtlich einfach dadurch entstanden, daß spätere Benutzer eine Randglosse durch ein Stichwort noch einmal zwischen den Zeilen angedeutet haben (z. B. zu ' 666 ' Ap $\left.13_{18}\right)^{68}$, um Text und Glosse für das Auge deutlicher zut verbinden. Derartige Entlehnungen der int. aus der ord, hat schon Stephan Langton beobachtet: „Interlinearis sumpta de marginali". 69 Doch auch schwierigere Stellen kommen vor. Z. B.: zu 'draco magnus' (Ap $12_{3}$ ) sagt die gl. int. "Pro fortitudine magnae potestatis" und die gl. ord. „Non de magno effectu, sed de potentia et superbia draconis
    68. Ein anderes Beispiel: Zu 'datum est ei, ut sumeret pacem de terra' (Ap $6_{4}$ ) sagt die gl. ord.: „Id est concessum est a Deo, ut auferret omnem quietem animi ab his, qui sunt terrenis dediti," Dic gl. int. setzt zu 'sumeret' nur das Stichwort ,,auferret". Oder: 'iustae et verac sunt viae tuae' (Ap $1.5_{3}$ ); zu 'iustac' heißt die ord. ,,quia unicuique pro merito reddunt" und die int. „quia unicuique pro merito reddis," zu 'verae' die ord, "quia perducunt quo promittunt" und die int. "quia perducis quo promittis" (der Gl.-Komm, wiederholt die ord.) Hier ist besonders deutlich, daß die int. spätere Nachtriage bringt. Sie hat in diesem Falle den Wortlaut der Auslegung nach Art der Paraphrasentechnik dem Text der Ap angepaßt.
    69. Paris Bibl. Nat. cod. lat. 14443, f. 443a; zitiert von G. Lacombe, a. a, O. S. 60 .
    loquitur." Daß die int. auch hier ein späterer Nachtrag auf Grund der ord. sei, kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der Laoner Gilossenkommentar - von dem sogleich berichtet werden soll - deutlich die int. und nicht die ord, verwendet. Diesmal muß also die ord. später hinzugefügt worden sein. - In der Auslegung der 7 Schalen widersprechen sich beide Glossenreihen in einer Weise, die auch für die damalige weitherzige Hermeneutik nicht belanglos sein konnte. Die ord, will nämlich alle Schalen auf die Antichristzeit beziehen, während die int. im Anschluß an Haimo bei der ersten Schale mit der Predigt der Apostel an die Juden beginnt. Ein Vergleich mit dem Glossenkommentar, der sich durchaus an die ord. hält, ${ }^{70}$ erweist, daß die widersprechenden Interlinearglossen nachgetragen sind, und zwar von einem um das schon Vorliegende wenig bekümmerten Exegeten, der das Schema der 7 ordines praedicatorum auch auf die Reihe der 7 Schalen ausdehnen wollte. Die Folgen dieses Eingriffs werden sich im Kommentar des Richard von St. Victor zeigen. Im frühen 12. Jahrhundert sind die Glossen also noch ergänzt worden, zumal zwischen den Zeilen. Ihre autoritative Gestalt hat sich nur allmählich ausgebildet, dürfte jedoch vollendet gewesen sein, als in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts von der Pariser Schule des Lombarden aus die Massenverbreitung der Glossen beginnt. ${ }^{11}$

    Wie man in Laon aus dem Zusammenwirken von Rand- und Zeilenglossen ein abgerundetes Verständnis zu gewinnen suchte, das zeigt der in der gleichen Schule entstandene Kommentar zur Ap. ${ }^{72}$ Denn dieser Kommentar ist nichts weiter als eine Zu sammenfassung der Glossen beider Art. Der Text der Ap ist in


    kleinste Teile zerfetzt, und die jeweils zugehörigen Glossen sind - mehr oder weniger wörtlich - an diese Fetzen angefügt, eine Flickarbeit, die einen kaum lesbaren Stil hervorbringt. ${ }^{73}$ Nicht einmal ein neues Vorwort hat man geschrieben, sondern einfach zwei Stücke aus den Prothemata der Glossen als praefatio vorangestellt. ${ }^{74}$ Die Entstehung dieses merkwürdigen Auslegungstextes erklärt der Cod. Le Mans 218 (12. Jahrh.), der den beschriebenen Kommentar enthält unter dem Titel: „Glose in Apocalipsi, secundum lectionem magistri Anselmi Lugdunensis (corr. Laudunensis)".75 Wir haben hier also die Nachschrift einer Vorlesung, die Anselm von Laon ${ }^{76}$ auf Grund des glossierten Ap-Textes gehalten hat. ${ }^{77}$ Es ist nun gut begreiflich, daß diese Auslegung nicht einen Kommentar im üblichen Sinne darstellt, sondern die „glose" in Kommentarform. Sie gibt ein vorzügliches Bild vom exegetischen Unterricht des Anselm und erweist darüber hinaus, daß der heute bekannte Bestand an Glossen in ungefähr der gleichen Fassung schon damals gebraucht wurde.

    Ein glücklicher Zufall hat nun auch eine neue Vorlesung aufbewahrt, die ein Schüler der Laoner Exegese, ein sonst nicht be-
    73. Gelegentlich scheint Haimo für kleine Ergänzungen herangezogen zu sein, z. B. zur Erklärung von 'Jezabel' (Ap. 230, 1511 C ), vgl. Haimo MSL 117, 978/79. Bei der Deutung der Edelsteine (Ap $21_{1 ;}$, ff) ist außer der gl. ord, einige Male Beda selbst um Rat gefragt (1;79 f).
    74. Der erste Abschnitt (1499 C-1500 D) ist gleich dem 2. Proth. der Glossen (Antwerpener Bibel, Sp. 1453/54), der zweite Abschnitt (1500 D1501 B) ist ein Teil vom. 4. Proth. (ibid.). Daß die Proth, nicht etwa umgekehrt aus dem Glossenkommentar in die Glossen gekommen sind, zeigt eine Untersuchung anderer Prologe des 12. Jahrh. (s. unten).
    75. Der gleiche Titel im Cod. 712 der Pariser Bibl. Nat.; vgl. die Beschreibung von B. Hauréau, Notices et extraits de quelques mscr. I (1890), S. 74 ff.
    76. Oder sein Bruder Radulf; Hauréau fand diesen Namen in Cod. Troyes 227.
    77. Bequemer hatte man es, wenn man den Bibeltext vor sich hinlegen und während des Kollegs glossieren konnte. Ein Beispiel für diese Methode der Nachschrift beschreibt Glunz (a. a. O. S. 211 ff . u. S. 328 ff ., Cod. Harleian. 1802, c. 1140, Evangelienglossen). Die von Gl. abgedruckten Proben zeigen übrigens recht deutlich, daß der Lehrer dieser lectio die Glossen benutzt hat.
    kannter magister Menegaudus, ausgearbeitet hat (Cod. Berol. Phill. 1728, Rose 61, erste Hälfte des 12. Jahrhunderts, in Frankreich geschrieben). ${ }^{78}$ Das gesprochene Wort verrät sich schon an der Art, wie der Ap-Text immer wieder aufgegriffen wird häufig mit ,"inquam" oder ",dico". Der Hörer bedarf solcher Wiederholungen, die dem Leser überflüssig erschemen. Kennzeichnend für eine Vorlesung ist wohl auch dies, daß die Exegese am Anfang sorgfältig und ausführlich verfährt, allmählich knapper wird und schließlich nur noch das Nötigste bringt. Reichlich wird eine Paraphrasentechnik angewandt, die sonst der Predigt gehört und dort jahrhundertelang gebräuchlich war: Ein neues Wort des Textes empfängt dadurch Eindringlichkeit, daß andere Möglichkeiten in vorangestellen Negationen angedeutet und abgewiesen werden, z. B. (zu Ap $1_{\bar{T}}$ 'Et plangent se'), "et plangent' non boves, non asinos, sed 'se' ipsos . . ". ${ }^{9}$. Wo die Auslegung nur das Unentbehrliche giht, ist sie überhaupt nur Paraphrase des ApTextes. Die Erklärungen werden mit ,,id est" an kleinste Textteile angeschlossen - nach Art der Glossen -, soweit sie sich nicht unmittelbar in die Konstruktion eingliedern lassen. Diese eingeschalteten Deutungen sind oft wörtlich und fast immer dem Sinne nach der gl. ord. und der gl. int. entnommen. Menegaudus beherrscht die exegetische Schultradition - gerade das überall Gebräuchliche findet sich bei ihm -, er arbeitet nach dem Gedächtnis und an Hand eines glossierten Textes der Ap. Darüber hinaus benutzt er jene Nachschrift der Ap-Vorlesung des Meisters Anselm. ${ }^{80}$ Auch Haimo schlägt er gelegentlich auf. ${ }^{81}$
    78. Der Cod, hat den absonderlichen Titel: "Commentum Domni Anselmi, Cantuariasis episcopi in apocalypsi". Andere Hss. des gleichen Kommentars: Verdun 66 (12. Jahrh.; ohne Namen); Verdun 63 (8) (12. Jahrh.), hier der - durchaus glaubwürdige - Titel: „Stille verborum magistri Menegaudi in Apocalypsi,"
    79. f. 5b.
    80. Der Gl.-Komm, wird, wenn überhaupt, zur Ergänzung der Glossen gebraucht (z. B. am Anfang, f. $2^{b}$ unten ( $=162,1501$ D), f. 3 unten $(=162,1501$ u. 1502)). Bei der Erklirung der Edelsteine ist nicht die gl. ord. (die int. schweigt hier), sondern nur der Gl.-Komm. benutzt und zwar wörtlich abgeschrieben. - Abwegigen Vermutungen entgegen sei hier noch einmal festgestellt, was der Vergleich von Glossen, Gl.-Komm. und Menegaudus ergibt: Gil.-Komm. und Menegaudus benutzen beide die Glossen; es kommt nicht in Frage, daß die Glossen ihrerseits erst auf

    Die durchschnittliche Weise der Ausnutzung des Glossenstoffes in beiden Vorlesungen sei nun noch an zwei beliebig gegriffenen Beispieien vor Augen geführt:
    Glossen (Sp. 1511/12)
    Ap $6_{4}$.... et ut invicem se interficiant, ${ }^{1}$ et datus est ei gladius maguns.? '

    1. GI. int.: "Gladio materiali vel persuasionis".
    2. Gl. ord.: „Magna potestas interficiendi, quia non solum in minores, sed ctiam in maiores, ut in Petrum, saevire ausus est."
    Glossenkommentar $(162,1523)$
    „Et ut invicem se interficiant' gladio materiali vel persuasionis. 'Et datus est ei gladius magnus' scilicet potestas nocendi non tantum in minores, sed etiam in maiores, ut in Petrum et in consimiles, vel 'magnus', quia per totam terram".
    Menegaudus (f. $26^{\text {b }}$ )
    (Das erste Textglied fehlt hier.) „'Et datus est illi' sessori 'gladius magnus', id est permissa est ei magna potestas interficiendi."
    Gl.-Komm. und Menegaudus verarbeiten hier unabhängig voneinander die gl. ord. - Das zweite Beispiel:
    Glossen (Sp. 1575/76)
    Ap $12_{1}$. . Mulier ${ }^{1}$ amicta ${ }^{2}$ sole, et luna ${ }^{3}$ sub pedibus ${ }^{+}$eius, et in capite ${ }^{5}$ eius corona stellarum duodecim ${ }^{6}$.
    3. Gl. int. „Id est ecclesia".
    4. Gl. int. "Qui induit Christum, eum induit, qui ecclesiam illuminat" (Hier klingt der von Haimo z. St. zitierte Satz des Paulus nach: „Omnes quotquot baptizati estis, Christum induistis", Gal. $3_{27}$ ).

    Grund dieser Kommentare entstanden sein könnten. Menegaudus ist darüber hinaus vom Gl.-Komm. abhängig, nicht etwa umgekehrt (wie Rose glaubte, der Cod. Phill. 1728 für den echten Komm. des Anselm hieit). Die durchgängige Gemeinsamkeit der Tradition erhellt außer an Wortlaut und Sinn der Exegese an der Gemeinsamkeit der 7-Visionen-Teilung. Ferner überliefern Gl.-Komm. und Menegaudus gemeinsam das „Metrum de significationibus XIl lapidum" (so Le Mans 218): Cives "coelestis patriae ... (Chevalier 3271, Mone 637, Anal. hymn. 2, 133, Hauréau a. a. O. S. 76 f., vgl. Manitius III, S. 726. Le Mans 218 bringt den Hymnus am Schluß, der Druck von Migne nach der zugehörigen Auslegung (162, 1580 ff.), Cod. Phill. 1728 als Nachtrag, s. die Beschreibung von Rose). Der Umfang beider Vorlesungen ist gering, gemessen an den eigentlichen Kommentaren (Menegaudus' Text ein wenig länger als der Gl.-Komm.).
    81. Z. B. f. $B^{\text {b }}$ oben ist die praefatio des Haimo benutzt (zu Ap $1_{3}$ 'prophetiae').

    ## - 38 -

    3. Ol. int. „Ommia terrena, quae non in codem statu permanent".
    d. Ol. ord. "Licet mundanis sustentetur Ecclesia, ea tamen non affectat."
    4. Gi, int. "In Christo, vel in primordio ecelesiae". (Dieser Glosse liegt der Satz des Beda (z. St.) zugrumde; „', sive Christum intelligas, sive ipsum primordium ejusdem ecclesiae nascentis, capitis nomine designatum".) 6. Gil. ord. „id est duodecim Apostoli, quibus mundus credidit, vel in quibus mundum vicit Ecclesia."
    (Haimo z. St.: „id est duodecim apostolorum, per quos ommes gentes, quac in circuitu istius mundi sunt, crediderunt in Christum, et primum per cos ipsum caput victoriam de toto mundo portavit.")
    Glossenkommentar (162, 1543)
    „'Mulier' ecce signum, quia significat Ecclesiam 'amicta solc' Christo, qui cam obumbrat et illuminat, 'et luna' mundus, quia deficit et crescit 'sub pedibus cjus', quia a umundo sustentatur in necessariis. Mulier significat Ecclesiam . . . (ein zusammenfassender Satz), 'et in capite ejus corona stellarum duodecim', id est in Christo victoria mundi acquisita per duodecim apostolos. Vel 'in capite', in principio Ecclesiae eadem corona."
    Mencgaudus (f. 44b, 45)
    ". . . 'mulier amicta sole', id est ecclesia undique circumsepia divinitate capitis sui Christi, 'et luna' id est variatio terrenorum erat 'sub pedibus', id est sub affectibus 'eius', quia omne terrenum conculcabat. 'Et in capite cius' mulieris erat 'corona duodecim stellarum', id est victoria duodecim apostolorum, doctrina quorum et exemplo triumphat ecclesia mundum. Vel in capite eius', id est in Christo qui caput est ecclesic erat 'corona duodecim stellarum', id est erant duodecim apostoli, quasi corona undique dans lueem capiti suo."

    Wieder verarbeiten Gl.-Komm. ind Menegaudus die Glossen unabhängig voneinander. Man beobachte besonders, wie der Gl.-Komm. die aus Beda und Haimo hergeleiteten Glozsen is und 6 zusammenfügt, indem er 6 (ord.) mit dem ersten Glied von if (int.) verbindet. Menegaudus hält sich zunächst allein ant $\oint$ und geht dann, mit einem hier sinnlosen „vel", zum ersten Glied von $\overline{5}$ über, indem er das zweite Gilied fallen laißt. So entsteht eine recht unbeholfene Wiederholung.

    ## 4. Die scholastische Verarbeitung der Glossen (Richard von St. Victor).

    Die Erforschung der Ap-Exegese wirft einmal ein schmales Licht in die Dunkelheit jener ältesten Zeiten exegetisch-theologischer Hochschularbeit. Es ist gewiß, daß die Schule von Laon die Bibelstudien damals mächtig gefördert hat. Die weitere Ap-Erklärung des 12. Jahrhunderts war hier auf ein neues Fundament gestellt. In der Folgezeit entstanden Kommen-
    tare im eigentlichen Sinne auf Grund der Glossen. Vielleicht hielt man sie lediglich als literarisches Dokument ohne den begleitenden Unterricht von Laon für schwer verständlich, vielleicht hat dieser Umstand unter anderem zur Ausarbeitung neuer Kommentare angeregt. Gilbert de la Porrée, der schon in Laon ",coram suo magistro Anselmo" 82 mit eigenen exegetischen Arbeiten und Vorlesungen beschäftigt war, beurteilte jedenfalls die Glossierweise des magister Anselm als nicht ausreichend. Wir hören von ihm: „Considerato quippe magistri Anselmi Laudunensis glossandi modo, quod videlicet nimia brevitate non nisi ab exercitatis in expositionibus patrum posset intelligi, glossam prolixiorem eoque evidentiorem fecit. Exposuit itaque continuatim Psalterium, Epistolas Pauli, Evangelium Joannis". 83 Den Exegeten der späteren Jahrhunderte galt Gilbert als expositor auch der Ap. Denn in den Bibelhandscnriften war ein prologus (oder introitus) Gilberti (Pictaviensis) in Apocalypsim überall verbreitet. ${ }^{84}$ Dieser introitus stand in einer Reihe mit den übrigen Prologen zu den einzelnen Büchern der Vulgata und wurde daraufhin in den Kommentaren seinerseits ausgelegt. So schon in der Postille des Hugo a S. Caro (gest. 1264), ${ }^{85}$ wiederum in der fälschlich dem Albertus Mag-
    82. Cod. coll. Ball. Oxon, 36,f. 144 D, zit. bei R. L. Poole, Illustr, of the Hist. of med. Thought and Learning, London (1920 ${ }^{2}$ ) S. 114, A. 32.
    83. Ibid.; Appendix zu Heinr. v. Brüssel, De script. eccles., cap. 8, bei J. A. Fabricius, Bibl. cceles., Hamburg 1718. Ganz ähnlich sagt Herbert von Bosham über die Glossenwerke seines Lehrers Petrus Lombardus zu Psalmen und Paulinen: ".... solum ob id facta, ut antiquioris glosatoris, magistri videlicet anselmi laudunensis, brevitatem clucidarent obscuram". (Vorrede zu Herberts Bearbeitung der Psalmenglossen, hg. von H. H. Glunz, a. a. O. S. 343).
    84. S. Berger, Les préfaces . . , S. 69. Vgl. z. B. die Bibelhandschriften der Univ.-Bibl. Lpz. 30 (13. Jahrh.); 2, 29, 33 (15. Jahrh.) (Katal, von R. Helssig). Die ältesten der von Berger genannten Hss, mit dem GilbertProlog gehören erst der Mitte des 13. Jahrhunderts.
    85. Bd. 7 der Kölner Ausgabe (1621). Die Bibel-Postille dürite schon in Hugos Pariser Dozentenjahren (1230-38) entstanden sein (J. Schmid im Lex. f. Th. u. K. ${ }^{2}$ 5, 177). Hugo sagt: „Huic igitur operi (nämlich der Ap) premisit Prologum Gilbertus, qui hunc librum exposuit, ubi omnia prenotantur, que solent in librorum initiis inquiri" (S.364). Das ist das
    nus zugeschriebenen Bearbeitung dieser Postille, ${ }^{86}$ aufs neue in der Postille des Nikolaus von Lyra, ${ }^{87}$ und noch öfter. ${ }^{98}$ Der Prolog ist nach den Prothemata des Glossenwerkes gearbeite ${ }^{89}$ und deutet am Schluß einen dem Schema der glossa ordinaria entsprechenden Aufriß der Ap an. Wahrscheinlich ist also auch der Kommentar, dem der Prolog ursprünglich vorangestellt war, mit Hilfe der Glossen geschrieben - wenn es diesen Kommentar überhaupt je gegeben hat; er ist jedenfalls bis heute nicht wieder aufgetaucht und muß schon im MA verschollen gewesen sein. ${ }^{90}$
    alteste unter den Zeugnissen fir einen Gilberi-Kommentar, die mir bekannt geworden sind (ohme „Pictav."!). Hugo hat aber sichtlich gar nicht den Kommentar, sondern auch sehon nur den Prolog gesehen, und zwar in ciner Hs, der Ap selbst. Der Zusatz "qui . . . exposuit" könnte cine bloße Vermutung aussprechen.
    86. Ausgabe der Werke des Albertus Magnus, Lyon 1651, Bd. 11. Uber (den Irrtum in der Zuschreibung 1.-M. Voste, Angelicum i) (1932), S. 328 ff .
    87. Antwerpener Bibelausgabe von 1634, Bd. 6, Sp. 1417 ff.
    88. So 2. B.: Heinrich van de Velde (gest. 1460), Berl. cod. theol. fol. 92 (Rose 560), ferner Wien 4211, 2 (Denis I, 1 Sp. 324 f.).
    89. Am Anfang ist Proth. 2 benutzt, dann Proth. 3 und 4. Der Verfasser sucht sich aus Proth. \& heraus, was er gebrauchen kann, olme sich ant die dort gegebene Ordnung zu halten. Er fülrt die knappen Andeutungen seiner Vorlage klarer und breiter aus und bringt alles in einen besseren Zusammenhang.
    40. Die Hist. litt. de la France (XII, S. 473) kemt den Druck einer Kompilation alter Ap-Kommentare (Paris 1512), die auch den Kommentar des Gilbert verwenden soll. Diese Kompilation ist der Ap-Kommenfar des (Franziskaners?) Mylyton, den Val. Rose auf Grund des Berl. cod. theol. fol, 90 (Rose 412) beschrieben hat. Wenn Gilbert hier in der Vorrede unter anderen Auslegern der Ap genannt wird, so bedeutet das nur, daß Mylyton wie Andere von Gilbert als expositor der Ap wußte. Der Bertiner cod. enthält übrigens auch den Gilbert-Prolog: "Omnes qui pie volunt vivere . . .". Die in der Literatur mehrfach nachgesprochene Angabe der Hist. litt. fuhhrt also auch nicht auf den Kommentar selbst. Die sonst noch bekannt gewordenen Spuren enden ebenfalls nur bei dem vertrauten Prolog: im Besitz der Univ.-Bibl. Lpz. findet sich der Apkommentar cines Gilbertus cod. $114(=141)$. Die Zuschreibung ist irrig, es handelt sich um die Postille des Ps.-Albertus (vgl, den Katalog von R. Helssig). Eben die gleiche Postille steht auch in der von A. Landgraf (Z. f. kath. Theol. it (1930), S. 181, A. 2) erwähnten Florentiner Handschrift,

    Auch Theologen, die nicht mehr wie Gilbert die Vorlesungen Anselms gehört hatten, haben das Laoner Glossenwerk als Grundlage, ja sogar als ausreichende Grundlage für die Ausarbeitung eines Kommentars benutzt. Richard von St. Victor (gest. 1173) ${ }^{91}$ schreibt (vor 1150) eine Ap-Auslegung, die sich, um die autoritative exegetische Tradition zu erreichen, ganz und gar auf die Glossen verläßt. 92 Dieser Kommentar ist ein so hervorragender Repräsentant der französischen Exegese des 12. Jahrhunderts, daß es sich lohnt, ihn näher zu untersuchen.

    Richard schickt einen Prolog voraus, in dem er sich an einen frater wendet, der ihn um die Auslegung der Ap gebeten hat. Warum verweist er den Bittenden nicht einfach an die bewährten älteren Kommentare? Vielleicht hat er die Arbeiten des Beda, Haimo, Primasius usw. gar nicht gekannt, wußte also nur von den Glossen und war wie Gilbert der Meinung, sie seien in ihrer vorliegenden Form unbefriedigend und nicht ohne weiteres verständlich. Jedenfalls hat es ihm ferngelegen, der tradierten Exegese ihrem Inhalte nach etwas abbrechen oder hinzufügen zu wollen. Wie Bruno hält er sich an die „Patrum et sanctorum doctorum traditio".93 Und eben diese ist ihm in den Glossen zugäng-


    lich. 94 Gleich im Prolog zum 1. Buch folgt er einem Prothema des Glossenwerkes,95 und im Kommentar selbst finden sich überall die Erklärungen sowohl der ord. wie der int. - oft in wörtlicher Übereirstimmung - aber doch nur als die Elemente einer im ganzen außerordentlich frei und selbständig geführten Auslegung. Dieser Kommentar ist mehr als doppelt so umfangreich wie der Glossenkommentar von Laon. Stoffliche Vermehrung entsteht u. a. durch das Eindringen dogmatischer Untersuchungen, die zuweilen zu exkursartiger Länge anwachsen. ${ }^{96}$ Die alten Kommentare kennen so etwas nicht. Richard zeigt sich hier als der Schüler einer vorwiegend nicht mehr exegetisch, sondern systematisch interessierten Theologie.

    Namentlich zitiert hat er nur einen cinzigen Autor, der aber nicht als Ap-Ausleger in Frage kommt: den Dionysius Areor pagita. Darin verrät sich der Victoriner. Richard breitet am Eingang, ehe die Auslegung beginnt, eine Theorie der visiones aus und hält sich dabei an eine Kette von Zitaten aus der Hierarchia caelestis des Ps.-Dionys. 97 Auch im Verlaufe der Ausle-
    94. Während im allgemeinen ganz unverkembar die Glossen zugrumde gelegt sind, scheint Richard gelegentlich den Glossenkommentar cingesehen zu haben. 'Hier findet sich z. B. eine bei Richard mit „Alii dicunt . ." angefuhrte Erklärung (726 $\mathrm{A}=$ MSL $162,1511 \mathrm{C}$ ), dic in den Glossen fehlt. Zu 'in dominica die' (Ap $1_{9}$ ) bringt Richard die gl. ord. nicht in ihrer ursprünglichen, sondern in der eigentümlich verainderten Formulierung des Giossenkommentars (wälirend die ursprïngliche Formulicreng bei Martin von Leön wiederkehrt). Da wir über Einzelheiten des Textes der Glossen schlecht unterrichtet sind, verbieten sich quellenkritische Behauptungen hier, wenn sie nicht auf dem Boden eines reichen Materials stehen. In diesem Falle ist die Entscheidung der Frage ja auch ohne Bedeutung, denn der Glossenkommentar wäre nicht cine zweite Quelle, sondern nur die ohne Zweifel benutzte eine Quelle in anderer Form. Dic voranselmischen Kommentare scheint Rich. nicht benutzt zu haben, was die Annahme, daß er sie gar nicht gekannt hat, wahrscheinlich macht.

    95 . 685 C, nach dem 3. Proth.
    96 . Z. B. 690 ff über malitia und luxuria, 697 f uber die drei Arten des Herrschens, 789 f über vanitas mutabilitatis, 837 über liberum arbitrium, 883 über gratia.
    97. 687 ff., die Auslegung beginnt erst 690 B. 759 A ist Ps.-Dionys noch cinmal zitiert. Zu 688 D ff vgl. de cael. hier. MSG 3, 143, zu 689 B ff MSG 3, 145.
    gung macht sich der Einfluß des Areopagiten gelegentlich bemerkbar, z. B. in den zu Ap $1_{14}$ entwickelten Gedanken über den Unterschied von Menschen- und Engelnatur. ${ }^{98}$ Für den Satz 'et facies eius sicut sol lucet in virtute sua' ( $\mathrm{Ap}_{16}$ ) interessiert sich Richard besonders, weil er hier auf die ,immensa et aeterna claritas incomprehensibilis atque ineffabilis divinitatis" hinweisen kann. Wie unerhört muß sie sein, wenn Johannes schon die höchsten Ausdrücke erschöpft, um die Herrlichkeit nur der similitudo der verklärten Menschheit des Gottessohnes zu schildern!99 Reinster Glanz von überwältigendem Licht ist nur ein Schatten von Gottes unsichtbarer unfaßlicher Majestät. Es ist ein Zeichen der Schwäche des Menschenauges, daß es der Hilfe anschaubarer Bilder und Gleichnisse bedarf ${ }^{100}$ - solche und ähnliche Äußerungen enthüllen das Erkenntnisinteresse des Mystikers.

    Was diesen Kommentar vor den andern ganz besonders auszeichnet, ist die kristallklare Disposition und die Sauberkeit und Durchsichtigkeit ihrer Durchfulrung. Die Arbeiten der Exegeten von Fach, wenn man so sagen darf, Bruno und Rupert, verlieren schon äußerlich viel an Übersichtlichkeit durch ein Gestrüpp von Bibelzitaten, das den fortschreitenden Gedanken begleitet. An solchen Zitaten fehlt es bei Richard - wie in den Glossenkommentaren - fast ganz. Die zünftige ältere Exegese hätte das vielleicht für einen Mangel gehalten, aber dieser Mangel bringt einen Gewinn an rationaler Klarheit. Weitschweifigkeiten sind vermieden, Richard versichert des öfteren, man könne die gerade erörterte Stelle noch viel genauer und tiefer auslegen, der Leser müsse das auch tun, er aber wolle sich möglichst kurz fassen, „brevitate namque in spatio et paucitate in numero memoria gaudet". 101 Er hat nicht den Ver-


    such gemacht, die überlieferte Disposition durch etwas Eigenes zu ersetzen, an der Geltung der durch die Glossen verbreiteten, auf Beda zurückgehenden Einteilung hat er nicht gerüttelt. Aber innerhalb des gegebenen Rahmens versucht er weiter zu klären. Die 7 Bücher scines Kommentars - jedes Buch entspricht einer Vision - teilt er in Kapitel cin. ${ }^{102}$ Das ist zwar nicht ein Distinguieren auf ganz unvorbereitetem Boden, denn dieser Einteilung liegt die Kapitelordnung des Textes zugrunde. ${ }^{103}$ Richard ist jedoch, soviel wir sehen, der erste Exeget,
    knappen Zusammenfassung des Inhaltes. Dabei teilt er die 7 Sendschreiben in "distinctiones" (oder ,„divisiones") cin. Fü die Kapitel der Hauptvisio-nen gibt er jedesmal am Ende eine Zusammenstellung der allegorischen Gleichungen in kürzester Form. Ebenso beschließt er jedes seiner 7 Bücher mit einem Oberblick über den Inhalt. Und ganz am Ende fügt er als Schlußstein eine ,generalis recapitulatio septem visionum" an. Dieser Schlußübersicht entspricht ein vorausschauender Uberblick am Anfang: „generalis sententia de septem visionibus sacris" (lib. I, c. 3), und den Schlußzusammenfassungen der einzeinen Bücher entsprechen orientierende Prologe am Anfang eines jeden Buches. In dem allen offenbart sich Richards Bemühen, sich - noch viel schärfer als Bruno - den Zusammenhang Klar zu machen, in angespannter Wachheit immer den Aufbau des Ganzen im Auge zu behalten. - Für Richards Freude am distinguere noch ein anderes Beispiel: er gibt seiner Erklärung des similis Filio hominis folgende Ordnung: Ap $1_{13}$, de habitu"; $1_{14,15}$,,de forma"; $1_{16,}$, "de potentia"; $1_{16}$ b , de gloria" ( $706 \mathrm{C}, 708 \mathrm{~A}, 709 \mathrm{~A}, \mathrm{D}$ ).
    102. Meist 8 oder 9 , je cinmal 10 und 11 .
    103. Das kann man natürlich nur - wenngleich mit hoher Sicherheit - vermuten, denn Richards Texthandschrift kennen wir nicht. Sio mag eine 48 Kapitel-Teilung gehabt haben, wie sie in frühmittelalterl. Hss mehrfach vorkommt (s. J. HauBleiter, D. lat. Ap d. alten afrikan. Kirche . . (1891), S. 195 ff .). Hat Richard nicht den glossierten Text, sondern neben einer einfachen Text-Hs den Glossenkomm. zur Hand gehabt, so könute er daraus die Kapitelzerlegungen übernommen haben. Die 61 Textabschnitte seines Komm. stimmen nämlich mit den 91 des Gl.-Komm. meist überein, von den Zusammenziehungen abgesehen. Oft kanı er aus dem Kap. des Textes einfach das Kap. des Kommentars machen, oder er zerlegt die Textkap., oder er faßt einmal mehrere für ein Kap. des Komm. zusammen. Die Zerlegungen nimmt er wie der Gl.Komm. bei den 7 -er Reihen vor, um für jedes Siegel, jede Posaune, jede Schale ein Kap. zu bekommen. Aus dem gleichen Grunde ist er zu Zu-
    der sich mit der Bedaschen Großdisposition nach Visionen nicht mehr begnügt, sondern darüberhinaus noch kleinere Konstruktionseinheiten sucht.

    Da er in Prologen, in Zusammenfassungen, im Text des Kommentars reichlich Auskunft gibt, läßt sich ohne Mühe erkennen, wie er seine Einteilungen meint, wie er den Aufbau der Ap versteht. Ähnlich Bruno hat er sich über die Ordnung der Rekapitulationen Gedanken gemacht. Nach seiner Meinung wird viermal der Zeitraum „ab exordio Ecclesiae nascentis usque in finem temporis"101 beschrieben, nämlich in der zweiten Vision (die 7 Siegel), der dritten (die 7 Posaunen), der vierten (das Weib, der Drache und die Tiere) und der fünften (die 7 Schalen). Die erste Vision ( 7 Gemeinden Asiens) ist ihm weniger wichtig und geheimnisvoll als die folgenden. ${ }^{105}$ Diese 5 Visionen haben ein Gemeinsames: „maxime pertinent ad cursum temporis praesentis". Im Gegensatz dazu gilt von den beiden letzten: „magis pertinent ad statum aeternitatis". Denn in der 6. Vision handelt es sich um die ,"aeterna damnatio malorum", in der 7 . um die „acterna beatitudo bonorum". 106 So möchte sich Richard das Grundschema der Ap vorstellen. Doch er kann sich nicht verhehlen, daß es nicht ganz stimmt, daß sich nicht genau zwei Teile, einer für den zeitlichen cursus und einer für den ewigen status, unterscheiden lassen. Darum hat er schon vorsichtig "maxime", und „magis" gesagt. In der 6. Vision ist ganz am Anfang von Christus die Rede, und nach der Schilderung des Gerichts springt die Vision zum Anfang zurück, ${ }^{107}$ um die Fesselung des Satans für die "1000 Jahre" der Kirche zu zeigen. Das sind also eigentlich


    zwei Rekapitulationen, Beschreibungen des cursus temporis. Aber die Feststellung, daß immerhin das Schwergewicht vorher im cursus der Zeit und jetzt im status der Ewigkeit liegt, verliert durch Ausnahmen für Richard nicht ihren Wert. - Die Rekapitulationen läßt er wie Bruno mit den Visionen zusammenfallen. Aber mit der Durchführung des cursus temporis von Christus bis zum Ende in einer Vision nimmt er es chronologisch nicht genau, er fixiert ja fast nichts in der konkreten Geschichte, sondern bleibt im abstrakten Raum der Dogmatik. Und wenn ihm cinmal der Verstoß gegen das noch so ungefähre chronologische Fortschreiten gar zu arg erscheint, so umgeht er die Verlegenheit durch die Annahme eines Exkurses. ${ }^{108}$ Die Ahnlicikeit seiner Intentionen mit denen des Bruno und die Åhnlichkeit der Schwierigkeiten, in die sie hineinführen, ist bei dem allen evident.

    Gerade ihm, der immer auf das Ganze sah, mußte auffallen, daß in der überlieferten Auslegung die verschiedenen Rekapitulationen ziemlich beziehungslos nebeneinander lagen. Er hat sich bemüht, diese Beziehungslosigkeit zu beheben und sorgfältig auf die „consonantia ${ }^{\text {"109 }}$ der Visionen geachtet. Am Anfang seiner Erklärung zur 3. Posaune macht er auf die Parallelität der 7 Siegel und 7 Posaunen aufmerksam. In beiden Reihen bezieht sich 1. auf den ersten ordo praedicatorum (die Apostel), der den Juden predigt, 2. auf den zweiten ordo, zu dessen Zeit die heidnischen persecutores die Christenheit quälen, 3. auf den dritten ordo und die haeretici, 4. auf den vierten ordo und die hypocritae (falsi fratres). Bei 5. läßt der Text die consonantia nicht zu, denn in der Siegelreihe folgt hier als unterbrechende consolatio die Märtyrerbitte, während die 5. Posaune auf eine Zusammenfassung der vorher gezeigten teuflischen

    Mächte gedeutet werden kann. In 6. - die Verfolgungen des Antichrist - und 7. - finis saeculi - ist die Parallelität wieder erreicht. Auch die Folge der 7 Schalen hat Richard in die consonantia einzufugen versucht, für die 1 . bis 3 . ist ihm das auch gelungen, aber die 4. bezieht er schon auf die Antichristzeit, damit ist die Übereinstimmung preisgegeben.

    Wie steht es mit diesen Dingen in Richards Vorlage, den Laoner Glossen? Richard hat sich in der Siegelreihe an die gl. ord. angeschlossen, ebenso in der Reihe der Posaunen. Bei den 7 Schalen fand er den oben geschilderten Widerspruch zwischen ord. und int. Die int. bezieht 1. auf den primus ordo praedicatorum und ist von 4. an beim Antichrist, im übrigen bleibt sie ziemlich unbestimmt. Die ord. will alle Schalen auf die Antichristzeit beziehen, ist aber im einzelnen auch nicht sehr deutlich. Daraufhin hat Richard geglaubt, für die drei ersten Schalen seine schärfere Fassung durchsetzen zu können. Bei 4. hat er sich der int. unterworfen, obschon ihre Deutung seinen Plan zerstörte. Daß er überhaupt versucht, gegen die gl. ord. die Schalenvision noch dem cursus temporis zuzuordnen, erklärt sich allein aus jenen nachgetragenen Interlinearglossen zur ersten Schale. Offenbar waren diese Glossen schon nicht mehr als Eindringlinge zu erkennen. Die gl. ord. deutet ausdrücklich nur die 2. bis 4. Vision auf den Zeitenlauf und schon die 5. samt den beiden letzten Visionen auf die ,,ultima tempora" ${ }^{\text {" }} 110$

    Richard steht mit seinem Konsonanzverfahren in der Linie einer sich allmählich verschärfenden Ordnungsenergie, die eine ganz eigene Erscheinung der mittelalterlichen Auslegung ist. Die patristische Exegese hatte an der Ordnung der 7 -Reihen kein Interesse, ihr lag seit Tychonius vielmehr daran, gegen die 7-Teilung die Einheit durchzusetzen. In jedem Abschnitt dieser Reihen ist von der einen Kirche oder von dem einen corpus diaboli die Rede. So interpretiert Primasius. Nur beim 6. Siegel ${ }^{111}$ und bei der 6. Posaune läßt er die Beziehung auf die novissima persecutio deutlich heraustreten.
    110. Einleitung zu Ap 15.
    111. Das 7. Siegel bezeichnet den Anfang der ewigen Ruhe.

    Eine ganz neue Intention gewinnt die Auslegung der Reihen bei Beda. Er hat überhaupt, olme der Tradition widersprechen $2 u$ wollen, das Interesse an Ordmungen in die Ap-Erklärung hineingetragen. Er schafft die erste klare Disposition, er sieht auch die 7 -Reihen unter dem Gesichtspunkt einer Ordnung Ansätze und Möglichkeiter, die er bei Primasius findet, nutzt er aus, um die jeweiligen 7 Stufen nun gerade zu differenzieren und zueinander in eine sachliche Beziehung zu setzen. Das 2.-4. Siegel z. B. bestimmt er als triforme bellum ${ }^{12}$ gegen dic Ecclesia, und die Posaunen differenziert er im Sime der Vierteilung des corpus diaboli mach Tychonius. ${ }^{113}$ Das gleiche Ordnungsinteresse beherrscht die gl. ord. Der Stufenbau des Beda wird teils übernommen, teils noch weiter ausgefülrt, Widersprüche

    Auf die Konsonanz ist also noch wenig geachtet. In der gl. ord. ist das 3, Siegel auf die Ketzer und das 1, auf die falschen Christen verogen. Dadurch ist die Konsonanz mit der Posaunenreihe in diesen Giliedern schon hergesteilt.
    113. Diese Vierteilung wird von Autpertus (a. a. O., S. 498 E) in folgender Weise wiedergegeben: 1. Ketzer, 2. Juden, 3. Heiden (1-3 außerhalb der Kirche), 4. falsi Christiani (innerhalb der Kirche). Stellt man 1. hinter 3., so bekommt man die ersten 4 Gilieder von Richards Reihe.
    zwischen Bedas Reihen werden schon ausgeglichen. Auch das Interesse an der chronologischen Deutung der Stufen wird bei Beda und wieder bei Anselm wach, wenigstens fur j-7; 1-4 haben sie sich noch nicht als streng aufeinander folgend gedacht.

    Die ursprüngliche Interesselosigkeit gegen solche Ordnungen hat auf jener anderen Linie der Tradition fortgewirkt, die von Primasius über Autpertus zu Haimo führt. Auf diese Weise kommt es bei Haimo zu seiner ganz unklaren Disposition, und auf die gleiche Weise fehlt ihm noch ebenso wie dem Primasius die Absicht einer Differenzierung und chronologischen Ordnung innerhalb der 7-Reihen. Auch Bruno hat (dem Haimo folgend) nicht an eine Stufenordnung gedacht.

    Die im großen und ganzen homogene Auslegungstradition, von der Patristik her (Hieronymus und Tychonius) dank der Überlegenheit des Tychonius nur unwesentlich gespalten, hat sich also am Eingang des Mittelalters noch einmal ein wenig differenziert, indem sie über Autpertus ungebrochen weiterläuft, dagegen bei Beda eine neue auf Gliederung und Ordnung gegerichtete Tendenz in sich aufnimmt. Die Ordnungsenergie der Beda-Tradition kommt nun bei Richard zu gesteigerter Intensität. ${ }^{114}$ Er hat aus dem Interesse an der Konsonanz, das in der Autpertus-Tradition (z. B. bei Bruno und Rupert von Deutz) ganzfich fehlt, einen Programmpunkt der Auslegung gemacht. Die Stufen der 7 -Reihen werden durch seine betonte Parallelsetzung scharf markiert, der cursus temporis gewinnt für den Überblick an Formung. Denn auch die Stufen 1-4 werden von Richard jetzt deutlich als eine zeitliche Folge verstanden, was durch die Parole ,,ab exordio nascentis Ecclesiae usque in finem mundi" 115 ja auch recht nahe lag. Von der Verfolgungszeit


    der zweiten Stufe sagt er: „a tempore Neronis incoepit, et usque ad tempus Constantini Magni non quievit".116 Die Ketzerei der dritten Stufe „maxime a diebus Constantini Magni et sequentium imperatorum temporibus pullulavit", ${ }^{117}$ Damit ist auch schon eine Abgrenzung der Stufen in der konkreten Geschichte angedeutet.

    Wir werden auf die 7-Stufen-Ordnung noch einmal zurückkommen müssen. Hier soll das Bild von Richards Kommentar zunächst vervollständigt werden. Für Richard entstand nock ein weiteres Problem, vor dem ihn seine Vorlage im Stiche ließ. Er hat sich gefragt, warum denn der gleiche Zeitraum von Christus bis zum Ende nicht einmal, sondern viermal ' beschrieben wird. Da er gerade die Übereinstimmung der Rekapitulationen betont hatte, mußte er auf diese Frage stoßen. Die Auskunft, daß die Wiederholungen mit verschiedenen „Figuren" „lectorem magis exerceant",118 genügte ihm noch nicht. So hat er versucht, die Rekapitulationen irgendwie zu differenzieren. Er erreicht das durch die Annalme eines Wechsels im Zweck der Darstellung: die Siegelvision wendet sich an die doctores, die durch lectio und meditatio in das Verständnis eindringen, die Posaunenvision ist für die auditores bestimmt, die durch doctrina und praedicatio bélehrt werden. ${ }^{119}$,\$Sed quia boni cognitio vel eius praedicatio nihil prodest, nisi bona actio sequatur," darum folgt nun die Vision vom gebärenden Weibe, „qua sanctae labor Ecclesiae, ut bonum auditum in fructum bonae actionis producat, declaratur". ${ }^{120}$ Diese drei Visionen beziehen sich auf die boni, die folgenden beiden (5 und 6) dagegen auf die mali, und zwar zeigt die 5 . die poena temporalis, die 6. aber die poena perpetua, ${ }^{121}$ Differenzierungen, die nicht mehr den Zweck, sondern den Inhalt betreffen. Die 5. Vision mit der poena temporalis gehört noch zu den Darstellungen des cursus temporis praesentis. MIt đer 6., die keine Rekapi-

    ```
    116. 763 D.
    117. 765 D.
    118. 781 A.
    119. 798 A.
    120. ```

