



## ملك كيومرث وذكر الاختلاف فيهه



(i) C C كثير.

# HISTOIRE DES ROIS DES PERSES 

PAR

abố manṣớr 'abd al-malik ibn mohammad ibn isméil
AL-THA'ÂLIBİ.
régne de kayoûmarth.
Les diverses opinions oui ont cours í son sujex.z ".
Il y a, au sujet de ce roi, une grande diversité d'opinions parmi les historiens des différentes nations. D'après les uns, il serait le même qu'Adam, le père du genre humain (que le salut soit sur lui!) que Dieu à créé de sa main, à qui il a insufflé une parcelle de son esprit,

Jahr et de tant d'autres anthologies de prose el de vers, proverbes, de sentences, de curiosités d'histoire et de

 الملوكِ وسيـر: (car telle est la leçon de la préface) ne se rencontre, à ma connaissance, dans aucun répertoire des différentes bibliothèques d'Europe et d'Orient. On a vu plus haut qu'il ne figure pas non plus dans le texte original du dictionnaire de Hadji Khalfa, à moins que 7puvrage attribué à Al-Tha‘àlibî par le savant bibliographe turc el té évidemmenl de seconde main, sous le titre peut-être incorrect de


(1) Voyez pour les ouvrages de Tha*a ${ }^{\dagger}$ fibi, Hadji Khalfa, ed. de Fluget, t. I, [p. 164 et 350 ; t. II, p. 42, 420 et 493 ; t. III, p. 584, 590 et 641; t. IV, p. 459 ; t. V, p. 127,141 (comparez t. VI, p. 404), $289,318,367$ et 485; t. VI. p. 272 et 508. - Plusieurs ouvrages que Hadji Khalfa n'a pas connus se trouvent dans différentes bibliothèques :

 bliothèques de Constantinople (Voyez les catalogues publiés par Flùgel à la suite du texte de Hadji Khalfa, t. VII, p. 62, $\mathrm{n}^{09} 720$ et $733 ;$ p. 129, $n^{\circ} 945$; p. 130, $\mathrm{n}^{\circ} 1045$; p. 244, noe 705 et 707 ; p. $245, \mathrm{n}^{\circ} 709$; p. 322, $\mathrm{n}^{06} 9^{59}$, 961 et 963 ; p. 4oh, $\mathbf{n}^{04} 836,839$ et $841 ;$ p. $517, \mathbf{n}^{0} 77^{3}$ ); كنابب llans la Bibliothèque khédiviale du Caire (Catal., t. VII, p. 653);
 la Bibliothèque Laleli à Constantinople et dans la Bibliothèque impériale de Vienne (voir Hadji Khalfa, t. VII, p. $347, \mathrm{n}^{\circ} 795$, et Fluggel, Die arab., pers. and turk. Handschriften der Kais.-Kon. ITofbibliothek zu

Wien, t. I, p. 332); - كناب مى غاب عنه Whe, dans la Bibliothèque Laléli à Constantinople (H. Kh., t. VII, p. 382, $n^{\circ} \mathbf{1 6 3 5}$ ) et dans la Bibliothèque nationale de Paris

 (Catal., $2^{\mathrm{e}}$ éd., t. I, p. 259) et dans la $\mathrm{Bi}-$ bliothèque nationale de Paris ( $\mathrm{n}^{00} 420 \mathrm{~s}$,
 Bibliothèque Bodléienne d'Oxford (Catal, $n^{\circ} 294,6^{\circ}$ ) et dans la Bibliothéque impériale de Vienne (Catal., t. II, p. 270); , لتر اللنظر وحلز , dans la Bibliothèque de Leyde (Catal., $2^{\circ}$ éd., t. I, p. 264); -"ذلill, dans la Bibliothèque Lalcli à Constantinople (H. Kh., t. VII, p. 347, $n^{\circ} 795$. C'est peut-etre le titre incomplet de
 $\left.x^{*}{ }^{3} y_{y}\right)$. - Cette iiste devra être contrôlée et peut-ètre complétéc d'après les catalogues récemment publiés à Constautinople el d'autres répertoires qui, en ce moment, ne sont pas à ma disposition. Il se peat aussi que quelques-uns de ces titres désignent diverses rédactions ou éditions d'un seul a

On sait, par le témoignage d'Al-Bakharzi et par l

- l'extraordinaire renommée dout jouissait Al-Tháålibì F temporains ${ }^{(1)}$. Il fait connaître lui-même, en mainl passage de ... Anthologie et de ses autres compilations, indiquant partoul avec louable soin les sources de ses renseignements, les rencontres occasiounelles ou les relations qu'il entretenait, non seulement avec les nombreux poètes dont il rapporte les vers, mais avec des savants de marque, des hauts fonctionnaires, des vizirs, et aussi avec quelques
meme ouvrage; car Thaedthi, parfois, en remaniant ses traités, en modifiait aussi les titres. - Sur un ouvrage intitule $\underset{\text { - }}{\text { - }}$ otjon, conservé dans la Bibliotheqque ducale de Gotha, et un autre qui y est citís sous le titre de كتاب, voy. Perisch, Die arabischen Handschrifton der hervogl. Bibliothek zu Gotha, t. III, p. 437. - Ibn Khallikûn (trad. anglaise, t. II, p. 13o) et Hadji Khalfa (t. VI, p. 27o) mentionnent un مؤُس الُوتحيدا Mais I'ouvrage édité sous ce titre, en 8829 , par Flugel, n'est pas de Tha'alibi; c'est un fragment de l'Anthologie de Räghib (voy. Zeitschrift der Deutschen Morgenland. Gesellschaft, i. XXXI', p. 171). Il esi douteux que le titre de attribué à l'ouvrage contenu dans le manuscrit arabe de la Bibliotheque nationale, $n^{\circ} 3304$, en soit le titse authentique et gue ce recueil soit d'Al-Thacilibî. - ThaWibi est aussi Yauteur d'un grand nombre 4, poésies, dont la plupart sont des pièces de circonstance. Elles sont insérćes clans plusteurs de ses ouvrages, notamment dams le Ahásin al-Mahásin el dans le Khass alKûss. (Quelques-unes sont aussi reproduites dans le Xaminí d'Al-'Otbi.) Mais elles ne paraissent pas avoir été réunics en divan. Le texte de louvrage principal de Tha calibt, Ie qu'en ont publiés divers savants (De Sacy, Wollf, MM. Dieterici, Barbier de Meynard),
a été imprimé en 1302 de l'hégire, à Damas. - Des extraits de été publiés par P. Cool à la suite de la grammaire arabe de T. Roorda, ì Leyde, en 1835. - L'une des rédactions du traité j en 1844, à Leyde. (Sur les différentes formes du titre, voir p. 96 de cette édition, la note de Weijers.) - Le Lلمالمُ a été publié parDe Jong, à Leyde, en 1867 .-
 par Rochaid Dahdah; au Caire, en 1867 el à Beyrouth en 1885, par le P. Cheikho. J. de Hammer a donné une analyse élendue du ثخا, dans la Zeitschrift der Deutschen Morgonlandischen Giesellschaft (1. V ì IX). - Un volume de MAlanges, contenant entre autres les traités et

位 ont été imprimés à Constantinople, en 1301 de
 a rité imprimé à Damas, en 1300 de thé gire, et le traité 1293 de l'hégire.
(1) Voy. l'extrait du Doumyat al-Qasr dans le Yatimat al-Dahr, ed. de Damas, t. IV, p. 329; - Ibn Khallihàn, trad. angl. t. II, p. 129 .
souverains de l'époque. It cite les paroles remarquables de ces personnages illustres telles qu'il les avait entendues de leur bouche ${ }^{(1)}$, et leur dédie ses ouvrages ${ }^{(2)}$. Un passage très curieux du Tadhkirat al-Schou'ard de Daulatschâh, tiré du chargé par le sultan Maḥmoûd d'une mission diplomatique, délicate et difficile, à la cour de Baghdâd ${ }^{(3)}$. Les conversations que, dans plusieurs de ses traités, il rapporte du frère de Mahmoûd prouvent qu'il était l'un des familiers de ce prince ${ }^{(4)}$. On conçoit donc facilement que l'émir Aboûl-Mozaffar Naṣr l'ait engagé à écrire ou, comme il
${ }^{(1)}$ Voy. Fedjáz wa'l-ídjaz, ed. de Valeton, p. 3o, 41, 42 et 59; Latâif al-Måârif, éd. De Jong, p. 57 et suiv. et 129 ; - Ahá$\sin$ al-Mahdsin, ms. arabe de la Bibliothèque nationale, $\mathrm{n}^{\circ} 3306$, fol. $173 \mathrm{v}^{\circ}$; Lataif al-Sahaba, ms. arabe de la Bibliothèque nationale, $\mathrm{n}^{\circ} 4201$, fol. 23 ; - Bard al-Akbad, ed. de Constantinople, p. 106 et 118; -Kháps al-Khápg, éd. de Tunis, p. 44 .
(2) Le Aboû'l-Qàsim lbn "Abbàd, vizir du sultan Fakhr al-Daula; les traités تُثّل et ${ }^{2}$ عunt sont dédiés à l'émir Schams alMaCali Qaboûs ibn Waschmguir (voir Hadji


 au Khwarizmaschâh Aboúl-'Abbâs Ma'moûn ibn Ma'moun; le lene est dédié à Aboû CImarán Moûsâ ibn Hároan al-Kordl
 Hasan Mousâfir, etc.
(3) Ce passage (traduit el résumé par D'Herbelot, Bibliothèque orientale, article Marrouds) se trouve au Tadhbira dans la Vie de Ghaḍâır Razí. -- était le titre spécial de la partie du $\sqrt{T}$ de Baihaq quai traitait du règne de Mahmoùd. D'après ce tevte, Tha'älibî
était chargé d'obtenir pour Maḥoưd un titre d'honneur. Après de longues hésitations et délibérations, le calife conféra au sultan le titre de 6 ( ${ }^{\text {l }}$, que Mahmoúd, à cause du double sens du mot d) (ami et serviteur), fit changer, en envoyant au calife un don de cent mille,dixhems, en ولم voyons que Mahmoûd est désigné par le titre de وon seulement dans la préface de notre ouvrage, mais aussi sur une de ses monnaies, datée de I'an 390 de Thégire (voy. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, t. IX, p. 308).
(a) Voy. Laṭáf al-Máârif, ed. De Jong, p. 221; - Bard al-Akbad, ed. de Constantinople, p. 139 et suiv.; - Khásg al-Khaty, éd. de Tunis, p. $4 x$ et suiv.; - Lafalf alSahaba, ed. de Cool, p. 26 (ou, au lieu de
 - Tajjaz wa'l-ídjaz, ed. de Valeton, p. 3o, et mas. arabe de la Bibliothèque nationaie, $n^{\circ} 3305$, fol. $69 v^{\circ}$ (ou les sentences qui, dans le texte du ms. de Leyde, sont attribuées au Khwarizmschâh, figurent sous le noma d'Aboûll-Mozaffar Nass). - Voy. aussi la pièce de vers de Tha'allibî sur une victoire de Nass, dans 'Otbi, éd. de Sprenger, p. 172.
s'exprime, lui ait commandé de composer un ouvrage du genre du Ghorar Akhbar al-Moloûk.

Al-Thacàlibî, malgré les ressourcés de sa facile mémoire, aime à se répéter. Dans plusieurs de ses écrits, il a reproduit les mêmes tours de langage, les mêmes métaphores et hyperboles, les mèmes expressions tirées du Coran, les mêmes historiettes, bien que ces fleurs de shétorique et ces ornements soient parfois des emprunts. Les nombreux pàssages de ce genre que présentent, d'une part, le Ghorar, et d'autre part le Yatímat al-Dahr ou le Moabhidj, le Lataif al-Máarif, le Tamthîl wa'l Mohadara, le Nathr al-Naẓm, le Khâss al-Khạss et surtout lo Siḥr al-Bulagha, ne peuvent être des coïncidences fortuites.

Voici quelques exemples :
 Lagha, p. مولاى يستى ما غرس ويشيد ما أسس : 158.
 ci-après p. 326; - Sihr al-Baldgha, p. 108.

ترع : ci-après p. 321; - Nathr al-Narm, p. 54 , نترع باب السملاء . باب السماء بالدعاء.
 Dahr, t. I, p. 20; t. II, p. 25 et 151 .
,وكادت العيور تأكله والتلوبب تسربِ


, باذوع بد وابسططها وأسرّ نغس والسنطها ci-après p. 564 ; - Sịhr al-Balägha, p. 183.

 .اسباب السعادغ عنده

, ci-apris p. 274, 342, 403, 479, 5o3, 669, 728; - Yatimat alDahr, t. I, p. $8_{7}$; t. IV, p. 63.
, ci-après p. 308 et 579; - Silhr al-Balagha, p. 18亿.
 lâgha, p. ${ }^{171 .}$
, ci-après p. 63, 121, 273; - Sibr al-Baldgha, p. ${ }^{176}$.
x ill, ci-après p. 298, 371,409, 647,683; -Sikr al-Balágha, p. 176; La!âtif al-Ma'tifif, p. 80; Moubhidj, p. 67.

اشهتبرت سمر الرمأح وتصالفت ييض الصغاح, ci-après p. 164 et $27^{\circ}$; - Sibr al-Baldgha, p. 171.
 ci-après p. 268, 271, 605; - Silhr al-Balagha, p. $7^{72}$.
 -Silir al-Balagha, p. 171.
 al-Balagha, p. ${ }^{1} 7^{\circ}$.
 al-Balagha, p. ${ }^{171}$.

أضطرب وأضطرم ci-après p. 263; —Sikr al-Baldgha, p. 153.
, ci-après p. 145; -Silhr al-Balagha, p. 174 et 175 .

 lagha. p. 160 .
 Sibr al-Balagha, p. 161.

اسنتلّت باعهاه لملك , ci-après p. 391 et 466; - Sihr al-Balagha, p. 16x.
وكانّ الدنيا نسيريسيرغا, ci-après p. 448; —Sihr al-Balagha, p. 170.
لد ci-après p. 615 ; - Yatîmat al-Dahr, t.IV, p. 314 .

بنى محيئل . . ci-après p. 207; —Silr al-Baldigha, p. 93.
 (comp. ibid., p. 77).
, ci-après p. 314; - Silur al-Balágha, p. 94.

 , ،i-après p. 326; - Sihr al-Balagha, p. 92; - et, pour la scconde phrase, empruntée au Şâhib Ibn "Abbâd, Yatîmat al-Dahr, t. 1, p. 87.
 al-Baldgha, p. 96 :
 al-Balagha, p. 112; -Tamthil wa'l-Mohadara, p. 47.
( تصش , ci-après p. 329; Sikr al-Balágha, p. 159.
 $g h a$, p. 94 et suiv.
, ci-après p. 709; Khass al-Khdss, p 55 et suiv. (attribué à $\mathrm{mbn}^{\text {c }}$ Ayyâsch).
 p. 35 (d'après "ibd Stamid ibn Babak).

位 al-Balagha, p. 109; - Latâif al-Mádrif, p.2; - Yatímat al-Dahr, t. IV, p. 247; - Nathr al-Nazm, p. $9^{2}$.

و , ci-


Ce qui est dit du sawîq, p. 444, d'après Ibn Khordâdhbeh, se lit aussi dans le Laṭälf al-Máárif, p. 7.

Le propos de Bahrâm Gôr, ci-après p. 557, est rapporté également par le Khass al-Khass, p. 72 et suiv.
(1) Ces deux derniers textes montrent qu'il faul rétablir, ci-après, p. 20, la leçon du manuscrit et modifier la traduction.

Quelques-uns des propos gastronomiques qu'on lit p. 706 et 707 se trouvent aussi, avec quelques variantes et sous le nom de Fadl ibn Sahl Dhoû́l-Riyàsataïn, dans le La!aiff al-Şahdba (ms. arabe de la Bibliothèque nationale $\mathbf{n}^{\circ} 4201$, fol. 23) et dans le Khiss al-Khass, p. 48, où ils figurent sous le nom de Hasan ibn Sahl ${ }^{(1)}$.

L'observation sur l'égale durée du règne de Schiroùya, meurtrier de son père, et du règne du calife Montaṣir, p. 730 ci-après, se lit aussi au commencement du chapitre intitulé في عيائب الانتـفـأ du Bard al-Akbad (p. 111).

Notre ouvrage renferme un grand nombre de sentences et d'apophtegmes attribués aux rois légendaires, à Alexandre, aux rois arsacides et aux souverains de la dynastie des Sassanides. Ces sentences et apophtegmes, tirés en partie des discours des rois que contenait l'ancienne Chronique royale de Perse, en partie de certains recueils de maximes, ont été rapportés, avec des variantes plus ou moins considérables, par divers écrivains arabes. Ceux qu'on lit dansle Ghorar sont cités en termes souvent identiques par Tha'âlibî dans plusieurs de ses ouvrages, le Tamthil al-Mohádara, le Lataitf al-Ṣahaba, le Aháain al-Mahasin, le Khdṣs al-Khâss, le Bard al-Akbdd, le $I$ djaz wa'l-Ídjdz ${ }^{(2)}$. Les noms des personnages, auteurs supposés des sentences, diffèrent par-
 ענق شهربی des mass. du Ghorar, on lit dans
 . Cette leçon est évidemment preférable.
${ }^{(2)}$ Comp. ci-après p. 40, 66, 67,113, 149, et Tamthtl al-Mohâdara, p.17; Fdjazz wa'l-Idjaz, éd. de Valeton, p. 11; - ciaprès p. 153, et Abasin al-Mahdsin, ms. arabe de la Bibliothèque nationale $n^{\circ} 3306$, fol. 93 ; - ci-après p. 378 , et $I \cdot d j a ̂ z$, éd. de Valeton, p. 12; Tamthil al-Mohddara, p. 17;- ci-après p. 405,408,422,413, et $K d j a z$, éd. de Valeton, p. 13 ; Khâss alKháse, p. 72; Ahásin al-Mahásın, fol. 9; -ci-après p. 461, 482, 483,484, et $\mathrm{F} d j d z$,
éd. de Valeton, p. 15, 16, 29; Ahấsin alMahdsin, fol. 12; Tamthll al-Mohadara, p. 6 et 17 ; Khats al-Khdes, p. 44 et 72; Yatimat al-Dahr, t. II, p. 29; - ci-apres p. 547, et Kháss al-Khasst, p. 74; - ciaprès p. 606 à 608 , et $I^{c} d j d z$, éd. de Valeton, p. 18; Tamthil al-Mohadara, p. 3 et 17 ; Bard al-Akbad, p. 128; Lalâf al-Sahaba, éd. de Cool, p. 3; Ahásin al-Mahdsin, fol. 9; Khą̂s al-Kháss, p. 73; - ci-après p. 689 et $69^{\circ}$, et $I^{c} d j a z$, éd. de Valeton, p. 19 ; Khass al-Khass, p. 73 ; Thimâr alQolodb, daus la Zeitschrifi der deutschen morgenland. Gesellschaft, t. IX, p. 383; Ahäsin al-Mahâsin, fol. 9;-ci-après p. 6o9, et Khaiss al-Khass, p. 72.
fois : tel aphorisme que le Ghorar fait figurer au nom du roi légendaire Bahman, et le $T^{\prime} d j d z$ au nom d'Isfendiyâdh, père de Bahman, a été, suivantle Tamthill, prononcé par Ardaschîr; tel autre qui, d'après tc Ghorar est d'Anouscharwân, est attribué par le Tamthill à Mahonet. Ces variations sont, paraît-il, de simples inadvertances de l'auteur; elles se rencontrent aussi dans un seul et même ouvrage, où une sentence est répétée sous deux rubriques différentes ${ }^{(1)}$.

Les vers insérés dans notre texte sont cités également dans diverses anthologies de Tháàlibì. Ceux notamment qui sont empruntés aux poètes du ive siècle de l'hégire figurent dans le Yatímat al-Dahr. Les vers de Manşour al-Faqih cités ci-après, p. 7, sont reproduits aussi dans l'I'djaz wa'l-̂́djaz, édition de Constantinople, p. 66; le vers de l'ancien poète Basschàr ibn Bord, p. 74, est cité dans l'I'djaz, édition de Constantinople, p. 46, et dans le Khâss al-Khâss, p. 93; le premier des deux vers sur le palais du vizir Ibn-‘Abbâd, p. 398, se trouve dans le Yatimat al-Dahr, t. III, p. 53 ; les vers cités $p .402$ sont cités aussi dans le Bard al-Akbad, p. 137 ; le vers cité p. 422 se lit aussi dans le Tamthil al-Moļaḍara, p. 22; les vers d'Ibn Ṭabâtaba, p. 445 et suiv., se trouvent aussi dans le Thimar al-Qoloûb (voir Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, t. V, p. 187); les vers d'Ibn-Lankak, p. 446, sont cités dans le Yatimat al-Dahr, t. II, p. 124; les vers d'Aboû 'l-Fadl al-Hamadhânî, p. 447, sont cités dans le Yatimat al-Dahr, t. IV, p. 200, et dans le Khasss al-Khdss, p. 152 ; le vers de Farazdaq, p. 586, se trouve aussi dans l'I'djaz, édition de Constantinople, p. 41; les vers d'Al-Laddjâm, p. 589, sont cités dans le Yatimat al-Dahr, t. JV, p. 41; le vers cité p. 691, qui est d'Aboûl-Hasan al-Djauharî, se trouve dans le Yatîmat al-Dahr, 1. III, p. 264, et dans le Nihiya fil-Kinaya, p. 194; les vers d'Aboû Bekr al-Khwarizmî, p. 702, sont cités dans le Yatimat al-Dahr, t.IV, p. 127, dans l' ${ }^{\prime} d j a z$, édition de Constantinople, p. 91, et dans le Khasss al-Khciss, p. 150 ; les vers d'Aboû 'l-Fath alBosti, p. 703 , sont cités dans le Yatímat al-Dahr, I. IV, p. 231 , et dans
${ }^{17}$ Voyez I‘djáz uallídjaz, éd. de Valeton, p. 13, l. 6 et p. 44, l. 1 d'en bas.
le Khdiss al-Khdss, p. 155; les vers de 'Obaïdallàh ibn 'Abdallah ibn Tàhir, p. 709, sont cités dans le Kháss al-Khciss, p. 56.

J'ai parlé plus haut de l'historiette que l'auteur rapporte à propos du nom du prince ghassànide Ḥàrith ibn Hàrith ibn Hàrith. Le Latdïf al-Mádrif, ouvrage de Tháàlibí, dont l'authenticité n'est pas douteuse, contient, en termes presque identiques, la même citation d'Al-Djâhiz et la phrase dans laquelle l'auteur se met en scène et raconte un fait personnel ${ }^{(1)}$. Cependant le texte du Lataïf présente une variante qui ne parait pas confirmer les conclusions que j’ai cru pouvoir tirer de ce passage en ce qui concerne la date du Ghorar. Au lieu

 . Le Lataiif alMa'irif ayant été composé antérieurement à lan $385^{\circ}$ de l'hégire, date de la mort du Ṣạhib Aboù 'l-Qàsim Ibn 'Abbàd, auquel le traité est dédié, et le Ghorar plusieurs années après l’avènement du sultan Maḷmoâd, la leçon du Lataïf qui parle du séjour du fils de Ma'moûn dans le Sedjestàn au temps passé est en contradiction avec ces dates. Mais le texte que nous possédons de cet ouvrage ne peut pas être la rédaction primitive; c'est un texte remanié, comme le prouve la formule dill dont est suivi le nom de Mahmoûd, et le nom même du Ṣàhib ${ }^{(2)}$.
(1) Latấf al-Macirif, éd, de P. de Jong, p. 57 et suiv. Le passage de Djâhiz est cité aussi dans le Bard al-Akbadd, p. 122, mais sans la remarque de Tha'alibi.
${ }^{(2)}$ Ed. de P. de Jong, p. 2 et 122. Comme Al-Tha'alibt a remanié les premières éditions de certains de ces ouvrages, il est difficile d'en connaitre l'ordre chronologique, bien que, dans ses nouvelles productions, il cite fréquemment ses écrits antérieurs. Dans la préface du Yatimat alDahr, l'auteur déclare que cette anthologie
est une nouvelle édition, augmentéc, d'un livre composé en 384 de l'hégire. Cette seconde édition a été rédigée longtemps apres la première, mais encore du vivant du sultan Mahmond et du calife Al-Qâdir billàh (voir éd. de Damas, t. IV, p. 160 et 275). Le Yatimal al-Dahr est cité dans le La!âjf al-Máärif, p. 43, et dans le Khâts al-Khâss, p. 69; le Sihtr al-Balágha est cité dans le Yatimal al-Dahr, t. II, p. 17; le Moubhidj est cite dans le Abâsin al-Mahisin (mas. arabe de la Bibliothèque nationde $n^{\circ} 3306$,

Au chapitre qui traite du règne du dernier roi ghassânide, Djabala ibn Aiham (ms. 1488 , fol. 232 ; ms. 5053 , fol. $198 \mathrm{v}^{\circ}$ ), l'auteur raconte que le poète Ḥassân ibn Thâbit, lorsqu’un messager du prince se présentait chez lui, tendail aussitôt la main pour recevoir le cadeau qu'il apportait. Il fait suivre ce récit de l'extrait d'une lettre




 . La même extrait de la lettre d'Al-Ṣàbî est cité parmi les morceaun choisis du célebre écrivain dans le Yatímat al-Dahr, I. II, p. 27, où Tha'àlibì




De ces deux passages it ressort avec évidence que le Ghorar Akhbir al-Moloâk, le Lataïf al-Máarif et le Yatímat al-Dahr ont été écrits par un seul et même auteur, Aboû Manṣourr 'Abd al-Malih al-Tháalihî.

## II

La partie importante du Ghorar Akhbar al-Moloùh, dans le volume que nous possédons, la scule quil nous a paru utile de publier, est
fol. $33,27 \mathrm{v}^{\circ}, 28,54 \mathrm{v}^{0}, 7 \circ \mathrm{v}^{\circ}$, etc. l , dans l'I'rjaz, éd. de Valeton, p. 12; dans fe Thimár al-'Qoloab (voir Zeitschrift der dealschen morgenland. Gesellschaft, 1. V, p. 181 et 182 ; t. VI, p. $5_{17}$; t. IX. p. 392,393
et 396), et dans le Khásss al-Khass, p. 35. Le dernier chapitre de Sibr al-Balagha ent un evtrait du Moubhidj. Le Khâss al-Khâs? a été composé sous te rigne du sultan Mascoud (voir l'éd. de Tunis, p. 169 el 180 ).
celle qui est consacrée à l'histoire des rois de Perse, composée à peu près à la même époque et dans le même milieu, et aussi d'après les mêmes sources, que le Schahnameh de Firdausî. Les sections qui y font suite ne présentent qu'un intérêt très secondaire. Ce sont quelques récits détachés se rapportant aux arois prophètes» (Joseph, David et Salomon) et aux "rois appelés Pharaons»; l'histoire sommaire des rois du Yemen, des rois arabes de Syrie et de 1 Iriràq; I'histoire des rois de Roûm, c'est-à-dire des courtes notices sur Alexandre, les Ptolémées et un certain nombre d'empereurs (Auguste, Conslantin, Justinien, etc.); trois chapitres sur les croyances et coutumes des Indiens, des Chinois et des Turcs; l'histoire de Mahomet et le commencement de l'histoire d'Aboû Bekr. Parfois, l'auteur ajoute une réflexion de son propre fonds. Ainsi, établissant, non sans confondre les personnes et les dates, un parallèle entre l'empire grec et l'empire musulman, il énumère les étranges coïncidences des événements survenus dans les deux États et les traits de caractère et de situation par lesquels se ressemblaient leurs souverains.

On peut supposer, au coniraire, que la partie de louvrage qui ne nous est pas parvenue contenait, sur les événements de la seconde moitié du $\mathrm{Iv}^{c}$ siècle de l'hégire, sur l'histoire des Bouides, des Samanides, des Hamdanides, et autres dynasties dont l'auteur était contemporain, sur I'avènement de la famille de Soboktiguîn et sur le règne du sultan Mahmoûd, des informations de premiere source.

Les ouvrages dont l'auteur s'est servi pour composer son résumé d'histoire sont de deux sortes : une chronique universelle qu'il a suivie généralement mais dont il ne fait nulle mention, et un certain nombre d'autres compilations historiques. Il cite en plusieurs endroits, les chroniques de Hamza d'Ispahan, d'Ibn Khordàdhbeh et de TTabarí.

Les passages rapportés d’après Hamza d'Ispahan قال تحـزة الاصصغهانى, sans désignation plus précise, se trouvent tous dans le texte publié par


Une notice sur la destruction des livres ordonnée par Alexandre et sur le massacre des prêtres à Babylone (ms. 1488 , fol. $243 \mathrm{v}^{\circ}$; ms. 5o53,
 الاصـفهانى فـ كتابـه كتـاب تـواريُ كبـار الامر et non, comme it pourrait paraitre, d'un autre ouvrage de Hamza ${ }^{(1)}$.

Les informations que Tha'âlibî a empruntées à la chronique d'Ibn Khordàdhbeh ne sauraient donner une idée précise de limportance historique de cet ouvrage, dont Mas'oudî a fait un si grand eloge. ${ }^{(2)}$ Quelques-unes cependant méritent d'êire signalées, celles notamment qui concernent Ihistoire légendaire de Zaràdouscht (p. 257 et 26:), la formule de correspondance officielle de Bahman ou Kaï Ardaschir ( $\mathrm{p} .3_{7} 8$ ), qui se trouve aussi dans T Tabari, les vers arabes et persans de Bahrâm Gôr (p. 556 et suiv.) et les circonstances de la mort de Mazdak (p. 604).

Les passages cités de la chronique de Tabarì sont, en général, exactement transcrits ou résumés. Il y a une erreur dans la reproduction de la phrase qui indique la durée du règne du premier roi arsacide (p. $457=$ Tabari, t. I, p. 706 et 709), et Mah, nom du lieu où périt le roi Bahràm Gôr, a été changé en Mah de Koûfa (p. 567 - Tabari, i. I, p. 865).

Dans l'histoire des rois prophètes, l'auteur cite Al-Moubarrad et les Nawádir d'Aboâll-Hârith Djoumaïn (ou Djoumaïz) ${ }^{(3)}$ et aussi, mais évidemment de seconde main, quelques anciens commentateurs du Coran : "Aṭà al-Khorâsânî, Aboû ‘Âşim, Al-Souddì, Al-Qaṭâda el 'Abd al-Raḥmân ibn Zaid.
(1) Voycz Hamzes Ispahanensis Annal. Libri $\boldsymbol{X}$, ed. Gottwaldt, p. 22. Les extraits qu'Ai-Bîroùn', dans sa Chronologie, donne sous le nom de Hamza, paraissent également toutes provenir du texte que nous possédons. Il n'est pas ceriain que le titre

(éd. de Sachau, p. 105) désigne un autre ouvrage.
(2) T.I, P. 13.
(3) Les manuscrits portent et efres. L'ouvrage est mentionné dans le Moschtabih d'Al-Dhahabi sous le titre de كنابع


Une observation relative à lidentité d'Alexandre et de Dhoâ l-Qarnaĭn (ms. 5055, fol. 210 ), reproduite aussi dans le Thimar al-Qolô̂b ${ }^{(1)}$, est empruntée à un ouvrage d'Aboû'l-Ḥasan 'Als ibn 'Abd al-Azîz al-
 .لبجاحظ. Je n'ai aucun renseignement, ni sur ce traité de Djàhiz, ni sur le commentaire de Djordjânî.

En parlant de la doctrine de Màni (ci-après p. 501), l'auteur cite le كتاب البدو والتأرية d'Al-Maqdisî. Au commencement du chapitre qui traite des croyances et coutumes des Indiens (ms. 1488 , fol. 247; ms. 5053 , fol. $215 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$ ), il mentionne le même ourrage avec le nom complet de l’auteur : وانا كاتبب منها ها نتلتّه مر كتاب
 كان بـبست.

La première partie du ككتاب البده والتلأر a été récemment publiée par M. Cl. Huart d'après un manuscrit de la Bibliothèque d'Ibrâhîm Pacha à Constantinople ${ }^{(2)}$. Dans ce manuscrit, comme dans le Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa ${ }^{(3)}$, l'auteur de louvrage est nommé Aboû Zaïd Ahmad ibn Sahl al-Balkhí. C'est aussi sous le nom d'Aboû Zaïd qu'un extrait en est cité par un écrivain du $v^{c}$ siècle de l'hégire ${ }^{(4)}$. De plus, au premier chapitre du ${ }^{\text {s }}$, l'auteur mentionne l'un de ses ouvrages antérieurs, intitulé العلم ,التتعلي Balkhi ${ }^{(5)}$.
(1) Voy. Zeitschrifi d. deutschen morgen. land. Gesellschaft, t. VI, p. 506.
${ }^{(2)}$ Le Livre de la Création et de l'histoire d'Abou Zeĩd Alemed ben Sahl el-Balkhi', public et traduit par M. Cl. Huart. Paris, 1899.
(3) H. Khalfa, t. II, p. 23 .
(1) Ch. Schefer, Chrestomathie persane, t. I, p. Hev et 132 et suiv. C'est M. Schefer
(loc. cit., p. 159 et suiv.) qui a identifié le دو avec Aboû Zaìd al-Balkhi. Je suppose que le passage en question se trouve au chapitre xur non encore imprimé du sdy E, ${ }_{\mathrm{E}}^{\mathrm{l}} \mathrm{y}$, celui qui traite de I'Inde.
${ }^{(5)}$ Le Liure de la Création, texte, p. 14, et Préface, p. xv; - Hadji Khalfa, L. V, p. 119.

On peut facilement supposer que linformation de Hadji Khalfa, en ce qui concerne le nom de l'auteur, provient du manuscrit même de Constantinople, le seul qui soit connu de l'ouvrage, et s'il en est ainsi, son temoignage se confondrait avec celui du copiste dudit manuscrit.

Suivant Al-Şafadi, en son Dictionnaire biographique, et aussi selon Hadji Khalfa, Aboû Zaïd al-Balkhî est mort en 322 de l'hégire ${ }^{(1)}$, et le كتاب البدء والتأرئ, d'après la déclaration formelle de l'auteur, comme M. Huart le constate lui-même, a été composé en 355 de l'hégire ${ }^{(2)}$. En outre, ni cet important ouvrage, ni le ne figurent parmi les ouvrages d'Al-Balkhî énumérés dans le Fihrist ${ }^{(3)}$.

Il n'est donc pas absolument certain, à moins que la partie inédite du texte n'en fournisse la preuve, qu'Al-Balkhî soit l'auteur du كتاب البَدء والتأري cours de sa publication, d'examiner la question à nouveau. Le renseignement apporté par l'auteur du Ghorar Akhbar al-Moloâk, bien qu'il soit isole jusqu'à present et que le nom de Motahhar ibn TTâhir al-Maqdisî ne se rencontre dans aucun des recueils biographiques ou bibliographiques que j'ai pu consulter, méritera d'être pris en considération.

Je ne connais pas non plus l'auteur cité en deux endroits de notre texte (ci-après, p. 10 et 388) sous le nom de Mas ôadì al-Marwazi. Il semble que son ouvrage etait une histoire des rois de Perse écrite en vers persans mouzdawidj ou mathnawí, probablement du mètre motaqârib, le mètre habituel de la poésie épique. Il faut supposer que ce poème était peu connu ou, comme d'autres poèmes épiques antérieurs à Firdausî, n'embrassait qu'une partie de l'histoire nationale et mème, seulement, les exploits de quelque héros; car si Firdausî affirme qu'avant lui personne n'avait songé à mettre en vers

[^0]Ja date de 340 , que M. de Goeje considère comme résultant d'une erreur.
${ }^{(2)}$ Le Liure de la Création, p. 6 (du texte et de la traduction) et Préface, p. ix, note 3.
${ }^{(3)}$ Ed. de Flugel, p. 138.
les anciennes traditions de la Perse, c'est de la succession complele des règnes quill veut parler ${ }^{(1)}$.

Les seuls renseignements que l'on possède sur l' 4 yinn-nâmeh, imporlant ouvrage de l'ancienne littérature de la Perse, sont ceux que donne Mas'ồdì en son Kitab al-Tanbîh. Le Kitatb 'Oyoûn al-Alihbar d'Ibn-Qotaïba en renferme plusieurs extraits ${ }^{(2)}$, auxquels s'ajoute celui qu'on lit dans notre texte (ci-après, p. 14 et suiv.), et qui est probablement tiré, directement ou indirectement, de la traduction d'Ibn alMoqaffa ${ }^{\text {c(s) }}$. Il se pourrait que les détails que rapporte Mas oûdì sur l'étiquette de cour et sur la hiérarchic sociale établies par le fondateur de la dynastie des Sassanides, ainsi qu'un passage du neuvième chapitre du Marzeban-nâmeh, eussent la même origine ${ }^{(4)}$.

En deux endroits de notre texte (ci-après, p. 263 et 457), il est fait mention de «l'auteur du Livre de Schâhnâmeh» صh كِب كتاب . La première de ces citations pourrait se rapporter au Schahnameh de Firdausî qui, en effet, donne sous la forme Ardjasp le nom du roi de Toûrân que TTabarî nomme Kharsásf (et lbn Khordàdhbeh, d'après notre auteur, Hazarâsf). Mais comme Ardjasp est la forme de l'ancienne tradition et, ainsi que le dit Tha'âlibí, la plus connue, elle devait se trouver aussi dans d'autres documents, et l'on ne saurait tirer de ce rapprochement une conclusion certaine. Le second passage, au contraire, celui qui est relatif au nom du premier roi arsacide et à la durée de son règne, non seulement ne se trouve pas dans le Schâhnâmeh, mais il est en contradiction formelle avec le texte de Firdausí. Celui-ci déclare ne pouvoir faire connaître les
(1) Ed. de Mohl, t. IV, p. 446; - comp. Mas'ondi, t. II, p. 44.
(2) Voyez la notice du bavon V. Rosen dans les Melanges asiatiques tirés du Balletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Peftersbourg, t. VIII, p. $77^{5}$ et suiv.
${ }^{(3)}$ Voy. Kitâb al-Fihrist, p. 118, 1. 27 ;

au lieu de (أثيّن). - Le meme passage,
 est cité aussi dans le Zoabdat al-Tawfríkh de Háfiz Abrou (ms. persan de la Bibliothèque nationale, Suppl. 160 , fol. $197 \mathrm{v}^{\circ}$ ).
(4) Voyez Moroddj, t. II, p. 152 et suiv.; comp. ibid. p. 240 et suiv. - Fakkihat alKholaft, éd. de Freytag, p. 202.
années des règnes des rois aschkaniens, parce qu'elles n'élaient pas indiquées dans le Livre des Rois dont il reproduisait le récit :

Sans doute, au moment où a été composé notre ouvrage, le poème de Firdausî était déjà achevé depuis quelques années ${ }^{(2)}$. Certaines parties au moins étaient sorties des mains du poète, el Thaâlibi, comme d'autres de ses contemporains, a pu connaître la célèbre épopée. Mais il est douteux que louvrage fât alors assez répandu pour être désigné comme le Schahnâmeh par excellence, ou le seul exisLant, et son auteur comme trop illustre pour être nommé; car tel serait le sens que comporterait la phrase قلل صـاصب كتـاب شـاه نـامـه si elle s'appliquait à Firdausî.

On sait que le titre de Schahnâmeh n'était pas particulier au poème de Firdausî. Il existait sous ce titre d'autres ouvrages on langue persane. Bìroûní cite le Schâhnameh du poète Aboû 'Alì Moḥammad ibn Aḷmad al-Balkhi, et un autre d'Aboû Manṣoûr ibn 'Abd alRazzà ${ }^{(3)}$. Ce dernier ouvrage, selon ce que rapporte l'une des préfaces persanes du Livre des Rois de Firdausì, a été composé vers le milieu dur ive siècle de l'hégire par quatre savants perses pour Aboû Manşour ibn "Abd al-Razzâq, seigneur de Tous, et serait la source directe du poème de Firdausì. Bien que ladite préface, à côté de quelques renseignements exacts, renferme nombre d'erreurs et de fictions, M. Nöldeke, dans son savant travail surl'épopée nationale de la Perse, admet jusqu'à un certain point comme authentique cette version concernant
(1) Éd. de Mohl, t. V, p. 270.
${ }^{(2)}$ Voyez sur la date de la composition du Schàhnâmeh de Firdausî, Noldele, Das iranische Nationalepos (Strasbourg, 1896), p. 21 et suiv.
${ }^{(3)}$ Chronologie, éd. de Sachau, p. 99, 1. 15-16, et p. 116.- M. le baron V. Rosen, dans son Mémoire sur le Khoddì-nâmeh,
croit qu'il ne s'agit pas de deux ouvrages, mais d'un seul Schâhnameh composé par Abou 'All pour Abou Manşour, et il considère le récit sur les quatre rédacteurs du Schâhnấmeh d'Aboû Manṣour comme apocryphe. (К'ъ вогросу овт аравских's переводахъ Худа̂й-На̂́из. Saint-Pétersboturg, $189{ }^{\mathbf{5}}$, p. 189 et suiv.)
l'origine du Schadindmeh d'lbn "Abd al-Razzàq el du poème de Firdausi ${ }^{(1)}$. Il faut remarquer cependant que le Schdhndmeh d'Ibn "Abd al-Razzâq contenait, au témoignage d'Al-Biroûni, sinon lhistoire plus ou moins complète des Arsacides, du moins un tableau chronologique de ces rois ${ }^{(2)}$. Or, si Firdausi avait eu sous les yeux cel ouvrage, it n'aurait pas écrit les deux vers qu'on a lus plus haut ${ }^{(3)}$.

Ce n'est pas non plus au Scháhndmeh d'Ibn 'Abd al-Razzàq que se rapportent les citations de Tha'âlibi; car celle qui est relative au premier roi arsacide et à la durée de son règne est en désaccord avec le tableau reproduit d'après cet ouvrage par Biroûni. La manière dont Tha'âlibì désigne le Livre des Rois cité par lui, laisse supposer que c'était un ouvrage généralement connu, comme celui qui est mentionné par Ibn-al-Athîr dans un propos attribué au sultan Maḥoûd ${ }^{(4)}$.

A côté de ces ouvrages, l'auteur du Ghorar a en comme principale source une chronique qui, notamment dans la partie légendaire de la Perse, avait une grande analogie avec la composition qui a été mise pn vers par Firdausi. Non seulement les anciennes traditions mythologiques, en leur succession et leur eachaînement, les épisodes et les situations se suivent parallèlement dans le poème et dans notre texte, mais les détails mêmes de la narration sont souvent identiques. Ferêdhoûn, en invitant son fils Êradj à se mettre en campagne contre ses deux frères, lui dit : «Il faut déjeuner d'eux avant qu'ils ne soupent de toi" (ci-après, p. 45). La même exhortation avec la même image se trouve dans le discours de Ferêdhoûn tel que le rapporte le Schâhnàmeh de Firdausî (traduction de Mohl, t. I, p. 150). - Manou-
(1) Das iranische Nationalepos, p. 14 et suiv.; - comp. Le Livre des Rois, ed. de Mohi, Préface, p. xvi et suiv.; - Nobldeke, Geschichte der Perser and Araber zur Zeil der Sasaniden aus der arab. Chronik des Tabari, Préface, p. vxir et suiv.
(2) Chronologie, éd. de Sachau, p. 116 et suiv.
(3) Il en serait encore ainsi quand meme on voudrait supposer que Firdausi, en composani cette partie du poeme, aurait, comme en dautres endroits ou il parle du (par exemple, t. IV, p. 400), remplacé le texte qu'il suivait habituellement par un document different.
(3) Thn al-Athir, I. IX, p. 261.
tchihr, en poursuivant Salm, lui adresse ces paroles : " $\hat{\mathbf{O}}$ roi, pourquoi fuir? Je i'apporte la couronne pour laquelle tu as tué Iradj!, (ci-après, p. 63). On lit de même dans Firdausî : «Tu as tuéton frère pour un diadème; tu en as trouvé un; jusqu'à quand courras-tu dans le chemin? Maintenant, ô roi, je t'apporte une couronne et un trône" (traduction de Mohl, i. I, p. 2o3). - Sâm, après avoir lu la lettre de Zâl exposant son désir d'épouser le fille de Mihrâb, dil : "Celui qui a eu pour nourriciers des oiseaux et pour berceau des montagnes peut seul adresser à son père une telle demande" (ci-après, p. 83). Et, d’après Firdausî : "Quand on a été élevé par un oiseau sauvage, on demande au sort l'accomplissement de désirs pareilsn (traduction de Moh1, t. I, p. 279). - Manoutchihr dit à Zâl qui demande l'autorisation de retourner auprès de son père : a Ce n'est pas ton père que tu désires revoir, c'est la fille de Mihrâb: (ci-après, p. 98). Dans le Schâhnâmeh, on lit : "C'est la fille de Mihrâb que tu désires revoir; comment serais-tu si impatient de voir Sam, fils de Neriman?" (trad. de Mohl, t. I, p. 335). - Kawâdh, en allant combattre Badhmân, le héros touranien, dit à son frère Kâren qui cherche à l'en détourner : "Il est impossible d'entrer vivant dans l'autre monde" (ci-après, p. 115). Le Schâhnàmeh contient la même phrase (trad. de Mohl, t. I, p. 398). - Afrâsiyâb dit à Pirân au sujet de Siyâwakhsch: "Je trouve Kaïkàous bien étrange et m'étonne qu'il se résigne à la perte de cette image de beauté, la plus accomplie que j’aie jamais vue» (ci-après, p. 203 et suiv.). Schàhnâmeh : «Ensuite il se tourna vers Piran, disant : «Kaous est un vieillard de peu de sens. Qui donc peut "laisser partir avec indifférence un fils comme Siawousch, si haut de "stature et si brave?" (trad. de Mohl, t. II, p. 311).—. Siyâwakhsch dit à Pìrân : "S’il est décidé dans la prescience de Dieu que je demeurerai éloigné de l'Îrânschahr et ne verrai plus mon père Kaikâous, ni mon maître Roustem, et que tu doives pour moi les remplacer tous deux, fais ce que tu jugeras convenable" (ci-après, p. 2o5). On lit dans Firdausî : «Siawousch jeta un regard sur Piran et lui dit : "...Si je ne dois plus retourner dans IIran, si je ne dois plus voir
« ni Kaous, ni Zal qui m’a élevé, ni Rustena qui est pour moi comme a le gai printemps. . . . ., alors sers-moi de père, prépare pour moi ce "mariage" (trad. de Mohl, t. II, p. 327). -Il est dit de Kai Khosrau quittant Siyâwnâbâdh avec Guêw et sa mère : «Le cheval qu'il donna à Kîw volait avec ses jambes, et celui qu'il choisit pour sa mère paraissait avoir aux pieds les quatre vents" (ci-après, p. '220). Firdausî : «Ils sellèrent leurs nobles chevaux aux pieds de vent" (traduction de Mohl, t. II, p. 499). - La reine Houmaï reconnait son fils : "Quand Dârâ, parmi les soldats, passa devant elle, charmant ses regards par sa beauté et sa noble prestance, le lait coula du sein de Khomaï et son cœur lui dit que c'était son fils" (ci-après, p. 396). Dans le Schâhnâmeh, on lit : «Lorsqu'elle vit cette poitrine et ces traits qui charmaient les cours, le lait coula de son sein maternel. (trad. de Mohl, t. V, p. 33) ${ }^{(1)}$.

Ces ressemblances, qui touchent non seulement le fonds commun des traditions perses, mais aussi la forme littéraire de la narration, prouvent que les deux textes remontent à une source commune. Cependant, tout en tenant compte de la tendance de Tha'àlibî d'abréger le récit et, d'une autre part, des amplifications que Firdausî a puintroduire dans son poème, on constate entre les deux compositions de nombreuses et notables différences dont je me bornerai à signaler les principales.

Notre ouvrage contient, sur les institutions et inventions des premiers rois, des détails qui ne s'accordent pas entièrement avec ceux du Schâhnâmeh, et il donne sur Gayômarth deux traditions empruntées à Tabarî (t. I, p. 147). L'une de ces traditions est aussi rapportée par Bíroanî̀ (Chronol., p. 99, 1. 22 et p. 100, 1. 1 ) d'après le Schâhnâmeh d'Aboû 'All̂̀ al-Balkhî. Les récits de Firdausî sur la lutte
(1) Ci-après, p. 297, on lit que Kourksâr ressemblait à un loup monté sur un aigle. C'est une image étrange, et le sens n'est pas satisfaisant. Dans le Schâhnâmeh, il est fait mention deux fois, à côté du nom de Gourgsâr. d'un drapeau des Touraniens
portant une figure de loup (éd. de Mohl, t. IV, p. 382 et 48a. Le premier passage n'est pas correct.). Il est possible que dans le texte de Tha'âlibi, il y ait une erreur et que le mot elie a drapeau * du teate original ait été mal compris.
de Gayômarth avec Ahriman, sur la mort de son fils Siâmak, la lutte de Gayômarth et de Hôschang contre le dêw noir, lintroduction du culte du Feu et de la fête de Sadah par Hôschang et sur Schêdàsp, le dastoûr de Tahmoûrath, manquent. L'histoire de Hôschang (p. 5 ct suiv.) est, en grande partie, conforme au texte de Tabari (t. I, p. ${ }^{171}$ et suiv.) et certains traits de l'histoire de Tahmoûrath (p. 8 et suiv.) sont analogues (t. I, p. 175).

Quelques récits de Tháâlibî sur Dahàk (p. 17 et suiv.) manquenl dans Firdausí, notamment la tradition relative à la sorcellerie pratiquée par Dahâk (p. 24) au moyen des vestiges du langage d'Adam et d'un tube (origine du Schofar des Juifs), tradition rapportée d'après Tabari (t. I, p. 174). D'autres détails sont empruntés à la même chronique avec les vers qui y sont cités (t. I, p. 201 et suiv.). Dahâk fait tuer tous les enfants de la race royale (p. 3o). - Un seul fils avait été enlevé à Kâweh pour les serpents de Dahàk (p. 32). Firdausí parle de seize fils.

L'histoire de l'enfance de Ferêdhoûn (p. 31) diffère du récit du Schahnâmeh. - La scène de la révolte contre Dahàk (p. 34) est placée dans la résidence même, tandis que, suivant le Schâhnâmeh, Ferèdhoûn marche contre lui en partant du Démawend. Tabarî rapporte les deux versions (t. I, p. 205).-Ferêdhoûn lie Dahâk avec une lanière coupce de sa peau. - Manquent dans notre ouvrage les récits de Firdausî sur les apparitions du Serôsch à Ferêdhoûn, sur l'attentat des deux frères de Ferêdhoûn, sur sa rencontre avec les filles de Djamschêd et avec Koundraw, le lieutenant de Dahâk, sur le retour de Dahâk de l'Indostan et sur la mère de Ferêdhoûn, ainsi Tue l'histoire de ses trois fils, de leur mariage avec les trois filles du roi du Yemen et de leur tentation ${ }^{(1)}$.
(1) La tradition, rapportée par Mirkhond etd'autres chroniqueurs persans de date plus récente, d'après laquelle Tour et Salm sont nés d'une fille de Dahâk, Earadj d'une Gille de Schâhmard, vient de Háfiz Abroú qui
prétend l'avoir empruntée à Ibn al-Moqaf-
 (ms. persan de la Bibliothèque nationale, Supplément $n^{0} 160$, fol. 34.

L'histoire de la naissance de Manoutchihr, fils d'Êradj (p. 5a el suiv.) est différente du récit du Schâhnàmeh. L'explication fantaisiste du nom de Manoutchihr est apparemment tirée des mots persans
 résumé du discours que rapporte TTabarî (t. I, p. 437 et suiv.), est différent de celui qu'on lit dans Firdausì.

Zàl est nommé Dastân par son père Sâm (p. 70) et non par le Simourgh.

Les récits du Schâhnâmeh sur les astrologues consultés par Manoutchihr au sujet du mariage de Zàl avec Rôdhàbeh et les énigmes proposées à Zà; surla naissance merveilleuse de Roustam et ses prouesses pendant son enfance; sur l'eléphant blanc et la forteresse du mont Sipand, manquent dans notre ouvrage.

Manquent dans le Schâhnâmeh : l'histoire de l'archer Arisch (p. 133 ), dont un résumé se trouve dans Tabarì avec des détails différents (t. I, p. 435); les traditions sur Zaw, sur le canal, sur la ville de Zawâbî et les plantations, sur le faste de ce roi et ses libéralités envers l'armée ( p .136 ), traditions qui proviennent de la même source que les passages correspondants de Trabarí (t.I, p. 53a) et de Mas'ô̂dì (t. II, p.13o et suiv.). Manquent aussi les détails sur le règne de Kaï Kawâdh (p. 138). - L'histoire de la défense de boire du vin et le conte du jeune homme et du lion (p. 149 et suiv.) sont rapportés par Firdausî avec de notables différences sous le règne de Bahràm Gôr ${ }^{(1)}$.

L'histoire de l'expédition de Kaï Kàôs au Màzandarân, des sept aventures de Roustam et de la délivrance de Kaï Kâós manque dans notre ouvrage, où l'épisode d'Iblis déguisé en chanteur et de la résistance des grands de lîrân se lit au commencement de l'histoire de
(i) Ce conte est rapporte aussi dans le Zoubdat al-Tawárikh de Hâfix Abrô, à propos de la découverte merveilleuse du vin par Djamschêd. La version de Hààiza Abroû est celle de notre ouvrage (ms. persan de
la Bibl. nat., Suppl. $n^{\circ} 160$, fol. $30 v^{\circ}$ et suiv.). L'histoire de la découverte du vin est racontée également par Mas'oûdi, t. II, p. 88 et suiv.).
l'expédition au Yemen ou pays des Hamâwarân ou Himyarites (p. 156 et suiv.). Manquent egalement différents épisodes de l'expédition de Hamâwarân.

Kaỉ Kâôs se rend au Yemen par terre (p. 158). Prisonnier, il est enfermé dans un puits et Sôdhâneh le visite chaque jour (p. 159 et suiv.).

La relation de Tha'âlibî est indépendante de l'histoire de cette expédition; rapportée par Tabarì d'après Ibn al-Kalbi et brièvement résumée (t. I, p. 6o3 et suiv.). Peut-être le vers de Dhoû Nowâs (p.162) est-il emprunté à Ṭabarî; mais la citation peut provenir aussi d'un ouvrage plus ancien.

Kaï Kâốs, dans son ascension au ciel, tombe à Sîrâf (p. 166), non à Âmol.

Le récit de Firdausî sur le combat des sept héros et l'histoire de Sohrâb manquent dans notre ouvrage.

L'histoire de Siyàwakhsch (p. 68 et suiv.) diffère en plusieurs points du récit de Firdausî. Sa mère meurt peu de temps après lui avoir donné le jour. Il est rappelé du Sedjestân par son père. La femme, complice de Sôdhâneh, avoue avoir mis au monde les deux foetus (p. 183). Siyàwakhsch, entrant en campagne contre Afrâsiyâb, conduit l'armée au Sedjestàn, où il est reçu avec joie par Roustam et la famille de Zâl (p. 187). Karsêwaz, frère d'Afrâsiyâb, à l'approche de l'armée iranienne commandée par Siyâwakhsch et Roustam, abandonne Balkh sans combat (p. 189). Afrâsiyâb, après son rêve, délibère avec son frère Karsêwaz (p. 192). Siyàwakhsch est égorgé par Karsêwaz (p. 211 ). - Les autres événements racontés par Firdausî, le tournoi dans le Maïdân, le mariage de Siyâwakhsch avec la fille de Pîràn, la naissance de son fils Feroûd, la fondation de Kangdiz, le premier voyage de Karsêwaz à Siyàwakhschguird (ou Siyàwnâbâdh), les joutes de Siyấwakhsch avec les Touraniens, les supplications de la fille d'Afrâsiyâb ${ }^{(1)}$ et, en général, l'une des deux versions rapportées
 dans le Schâhnâmeh, voyez Justi, Iranisches Namenbuch, p. 371, s. v. Wîspän-Frigā.
par Firdausî sur les aventures de Siyâwakhsch et de Kaï Khosrau dans le Toûrân, manquent dans notre chronique.

L'histoire de la campagne de Roustam dans le Toûràn est brièvement résumée (p. 216 et suiv.) d'après une autre version que celle de Firdausí. Manquent l'histoire de linvasion de l'lrân par Afrâsiyàb et de la famine de sept années, les détails sur la fuite de Kaï Khosrau avec Guêw, les récits sur le refus de Toûs de reconnaître Kaï Khosrau comme héritier du trône, laventure du château de Bahman et l'histoire de Feroûd.

Deux épisodes seulement de l'histoire de la guerre entre Kaï Khosrau et Afrâsiyâb, racontée avec tant de développements par Firdausì et assez longuement aussi par Tabarî, sont rapportés avec quelques détails par Tháàlibî : l'expédition de Kaï Khosrau à Kangdiz, à la poursuite d'Afrâsiyâb (p. 229 et suiv.), et la prise d'Afràsiyâb dans l'Âdharbâìdjàn (p. 233 et suiv.). Afrâsiyâb, après avoir été capturé par Hôm et s'être échappé, est repris par Gôdharz, qui tient déjà son frère Karsèwaz; il est tué par Kai Khosrau et enterré avec son frère.

Il n'est pas fait mention dans notre ouvrage, de l'opposition de Zà et des autres chefs à la désignation de Lohrâsp comme souverain ${ }^{(1)}$.

L'histoire de la première fuite de Wischtâsp de la cour de son père manque, ainsi qu'une grande partie de ses aventures dans le pays de Roâm. L'histoire de ses relations avec l'empereur et de son retour dans lî̀ràn diffère du récit de Firdausi.

La notice sur la fondation de la ville de Fasà et la construction des temples du Feu dans l'Inde (p. 255 et suiv.) est empruntée, parait-il, à Țabarí (t. I, p. 675).

Les deux fils de Wischtàsp et de Katàyoûn sont Isfendiyàdh et Feraschâward (p. 256).

Les détails sur lorigine de Zaràdouscht, sur sa prédication, sa doc-
(1) Hâfiz Abrout, dans le Zoubdatal-Tawârikh, dit avoir lu dans certaines chro niques que cette opposition de Zal était l'une des causes de linimitié qui existart
entre la maison de Lohrasp et la famille de Zal et qui aboutit au meurtre d'Isfendiyàdh par Roustam (ms. persan de la Bibl. nat., Suppl. 160, fol. 118).
trine et sa mort (p. a 56 et suiv.) manquent dans le Schâhnâmeh. La tradition relative à l'origine de Zarâdouscht et à la conversion de Wischtâsp et son zele pour la nouvelle foi, est empruntée à TTabarí (t. I, p. 648), qui la rapporte d'après Ibn al-Kalbî, comme aussi celle qui concerne le livre sacré apporté par le prophète (t.I, p. 675).

Il y a de nombreuses différences, entre notre texte et le récit du Schâhnâmeh, dans l'histoire de la guerre que Wischtâsp soutient contre Ardjàsp. Wischtàsp, d'après Tháâlibî, écrit à Ardjâsp pour l'appeler à la religion de Zaràdouscht (p. 263 ). Ardjâsp recommande à son envoyé, qu'il fait accompagner par mille guerriers, de tenir à Wischtàsp un langage sans réticence. Wischtàsp s'oppose au dégir de Zarêr, d'Isfendiyàdh et de Djàmâsp de répondre à la lettre impertinente d'Ardjâsp (p. 265). Les deux récits sont en désaccord aussi sur divers points de la prédiction de Djâmâsp, sur les positions et les commandements des troupes iraniennes et touraniennes, sur les péripéties de la bataille, sur quelques noms des fils de Wischtâsp et sur le combat de Bastoûr avec Biderafsch (p. 266 et suiv.). Le petit écrit pehlevi intitule Yatkâr-i-Zarîrân ${ }^{(1)}$, qui raconte les mêmes événements, ne s'accorde entièrement ni avec l'un, ni avec l'autre. L'épisode du combat de Bastoûr, cherchant à venger la mort de son père Zarêr, diffère dans les trois versions. Seul Daqiqî, dans le Schàhnàmeh, fait intervenir Isfendiyàdh et lui attribue la gloire d'avoir tué le meurtrier du héros. On lit de même dans Tabarì (t. I, p. 677) que Biderafsch fut tué par Isfendiyàdh.

La rencontre d'Isfendiyàdh avec ses deux sœeurs au Chàteau d'airain, la scène du banquet, l'attaque du château, le combat, etc. (p. 33x et suiv.) sont racontés par Firdausî avec des détails différents. Il ne mentionne pas le trône d'Afrâsiyâb ${ }^{(2)}$.
(1) Das Yatkar-i Zarirān and sein Verhaltniss zum Š̉āh-nāme, von W. Geiger (dans les Sitzungsberichte der philos.- philol. und histor. Classe der kon. bayerischen Aka demie der Wissenschaften, Munchen, 1890).
${ }^{(2)}$ Hâfuz Abroû parle aussi du trône d'Afrâsiyàb en énumérant le butin fait au Château d'airain (ms. persan de la Bibliothèque nationale, Supplément 160 , fol. $122 \mathrm{v}^{\circ}$ ).

Un corbeau sert de guide à Bahman (p. 348). Roustam, monté sur le 'Anqâ, est transporté dans une ile (p. 368).

Dârâ est exposé dans le fleuve d'Istakhr ou le fleuve de Balkh (p. 392). Manquent dans notre ouvrage les récits du Schàhnâmeh sur l'orage et la préservation miraculeuse de Dàrà et sur Raschnewâdh, ainsi que l'histoire de la victoire remportée par Dàrà sur les Grecs et sur Scho ${ }^{\circ}$ aï, le chef arabe.

Le roi Philippe, pour instruire Alexandre, fait venir les sages de la Grèce et, parmi eux, Aristote et Ptolémée (p. 401).

L'histoire du message de Dârà à Alexandre et de l'envoi de la balle, de la raquette et du sésame, et de la réponse d'Alexandre, manque dans le Schâhnâmeh. Elle est rapportée par Tabarì (t. I, p. 695 et suiv.) et, en partie, par Eutychius.

Les récits sur le séjour d'Alexandre en qualité d'ambassadeur au camp de Dârâ ( $\mathbf{p} .405$ ), sur la bataille et le meurtre de Dârâ par les deux chambellans de Hamadhân (p. 408) et sur les demandes que Dârà, avant de mourir, adresse à Alexandre ( $\mathbf{p}$. 410) sont différents dans le Schâhnâmeh. La scène entre Dàrâ mourant et Alexandre est rapportée par Eutychius (t. I, p. 277) à peu près comme dans notre ouvrage et quelques phrases sont identiques dans les deux textes. Bien quili eût accueilli la proposition des deux chambellans s'engageant à tuer Dârâ ( $\mathbf{p} .408$ ), Alexandre déclare n'avoir eu aucune part à sa mort (p. 409 et suiv.).

La parole prononcée par Alexandre au moment de monter sur le tròne de Dârà (p. 414) se trouve textuellement aussi dans Tabarì (t. I, p. 701). La notice sur la destruction des temples du Feu, malgrel l'engagement pris envers Dârâ, le massacre des mages, elc., el la fondation des villes ( $\mathbf{p}$. 414) manque dans le Schàhnâmeh.

L'histoire du roi indien Kaid (p. 424) a plus d'analogies avec le récit de Masoùdi (t. II, p. 26o) qu'avec celui du Schàhnàmeh. L'histoire de Qaïdhafa, racontée avec tant de développements par Firdausì, est très brièvement résumée dans notre ouvrage ( p .432) et celle de plusieurs expéditions fabuleuses d'Alexandre manque.

L'histoire de l'expédition du Tibet (p. 434) manque dans le Schâhnâmeh ${ }^{(1)}$.

L'histoire de l'expédition d'Alexandre en Chine (p. 436) diffère complètement du récit du Schâhnâmeh. Ce n'est pas Alexandre qui joue le rôle de son propre ambassadeur, mais le roi de la Chine qui se rend auprès d'Alexandre, demande la paix, consent à toutes les exigences du conquérant, puis lui montre sa puissance en faisant entourer l'armée d'Alexandre par ses nombreuses troupes ${ }^{(2)}$.

Les lettres d'Alexandre à Aristote et à sa mère manquent dans notre chronique.

L'histoire de la mort d'Alexandre (p. 448 et suiv.), très différente dans le Schâhnâmeh, a une grande analogie avec le récit d'Eutychius (t. I, p. 286).

Les apophthegmes des philosophes sur la mort d'Alexandre (p. 450 et suiv.) sont, pour la plupart, différents des sentences qu'on lit dans le Schânâmeh. Le plus grand nombre se trouvent reproduits, souvent textuellement, mais différemment disposés, dans les chroniques d'Eutychius (t. I, p. 289), de Yáqoûbî (t. I, p. 162 et suiv.), de Mas'oûdí (t. I, p. 251 et suiv.), d’Ibn al-'Amîd al-Makin (mas. arabe de la Bibliothèque nationale, $n^{\circ} 294$, fol. $134 \mathrm{v}^{\circ}$ et suiv.) et d'lbn al-Athîr (t. I, p. 203 et suiv.).

On a vu plus haut que le Schâhnâmeh ne contient, de lhistoire des rois arsacides, que quelques noms. La liste de ces rois, dans notre texte (p. 456), est conforme, sauf quelques variantes, à l'une des listes de Tabarî (t. I, p. 710 ) et, à part la chronologie, au tableau rapporté par Biroûnî (Chronol., p. 116) d'après la chronique d'AboûlFaradj al-Zandjànî. La première liste de Hamza d'Ispahan (p. 14) et les deux autres listes de Tabarî (t. I, p. 706 et suiv. et p. 710 ) en diffèrent par quelques noms et surtout par la chronologie. Le nom
(1) Sur la particularité du Tibet de produire le rire et la gaieté, voyez aussi le $L a$ ṭ̂́f al-Macarif, éd. de P. de Jong, p. 128; - comp. Mas ${ }^{\text {ºudi, }}$ t. 1, p. 350.
(2) Cette version est reproduite aussi par Ibn al-Athîr (t. I, p. 200) et par Hâfí Abroû (ms. persan de la Bibl. nat., Suppl. $n^{\circ} 160$, fol. $140 v^{0}$ et suiv.
d'Iránschahrschâh est, selon toute apparence, une corruption du nom de Wêzan بيـزن. En général, cette partie de la narration a plutôt un caractère romanesque que légendaire. Je ne sais de quelle source proviennent les contes qui y sont insérés, notamment l'histoire des trois anneaux (p. 465 et suiv.).

Le récit sur la découverte du drapeau des Kaïanides (p. 458), la conquête du Sawâd, l'invasion de la Grèce, la vengeance exercée contre les Grecs et la reprise des livres enlevés par Alexandre, a son parallèle dans Hamza (p. 42), où la guerre de vengeance est attribuée à Schâpoûr, fils d'Aschak. Tabarî (t. I, p. 704), d'après Ibn al-Kalbî, la rapporte, comme notre texte, au premier roi de la dynastie qu'il nomme Aschak, fils de Dàrâ.

Le roi Gôdharz, fils de Schâpoûr ( $p$. 462) , qui venge sur les Juifs la mort de Jean, fils de Zacharie, est appelé par Hamza (p. 42 et suiv.) Gódharz, fils d'Aschak, bien que ce nom ne figure pas dans ses deux listes des rois arsacides ( P .14 et 26), et par Tabarî, Gôdharz, fils d'Aschkân.

La notice sur Ardawân le Grand (p. 473, 1. 3 à 5) se trouve textuellement dans Tabarî (t. I, p. 709, 1. 14 et 15 ).

La mort de Sâsân, père d'Ardaschir (p. 474), n'est pas mentionnée dans le Schâhnâmeh. La fuite d'Ardaschîr de la cour d'Ardawân (p. 477), la poursuite (p. 478), la prise d'Istakhr et la bataille livrée à Ardawân (p. 480) y sont racontées d'après d'autres traditions. Les récits de Firdausî sur le sort d'Ardawân et de ses fils et sur la guerre contre les Kurdes, l'histoire du Ver et de Haftwâd, celle de Mihrak, l'histoire de la fille d'Ardawàn, de son frère, du Mobedh et de la naissance de Schàpoûr et l'histoire de la naissance du Hormizd manquent dans notre ouvrage. Firdausí ne parle pas des lettres adressées aux rois (p. 479; ce récit est rapporté en termes presque identiques par Eutychius, t. I, p. 366 et suiv.), ni de la recherche des livres qu'Alexandre avait envoyés en Grèce (p. 485; il ne s'agit pas apparemment du fait rapporté plus haut d'Afqoûrschâh; lauteur veut parler des livres qui auraient été sauvés et qu'Ardaschîr fit recuellir
en Perse), ni de l'établissement de l'ordre des mobedhs et des hirbedhs, etc.

Dans l'histoire de la guerre de Schâpoûr contre les Romains (p. 488), le Schâhnâmeh ne mentionne pas le siège et la prise de Nisibe ${ }^{(1)}$; il rapporte d'autres faits.

L’histoire de Haḍ, du Daïzan et de Nadîra (p. 489), placée par Eutychius (t. I, p. 369) et par Ibn Qotaïba (p. 322) sous le règne d'Ardaschir, est rapportée dans le Schâhnâmeh, avec de notables différences, sous le règne de Schâpoûr Dhoûl-Aktâf. Ṭabarî (t. I, p. 827 et suiv.) donne également de cet événement d’autres détails que ceux de notre texte. Les vers d'Aboû Do'âd al-Iyâdî, d'Al-A'schâ et de 'Adî b. Zaïd (p. 492 et suiv.), reproduits aussi dans T?abarî, ne sont pas empruntés à cet auteur, mais à un ouvrage plus ancien; car Tha'âlibî cite du poème de 'Adi un fragment plus etendu que Ṭabarî.

Firdausî ne rapporte aucun fait de Hormizd et de ses cinq successeurs. Il place l'histoire de Mànî sousle règne de Schâpoûr Dhoû’l-Aktâf.

La campagne de Hormizd contre les Haitalites et l'érection de la colonne frontière (p. 499) ne paraissent avoir été attribuées à ce roi par aucune autre chronique ancienne ${ }^{(2)}$.

L'histoire des serviteurs et courtisans qui, terrorisés par Bahràm, fils de Bahràm, abandonnent tous ensemble le service du roi (p. 593), ne se trouve dans aucune autre des anciennes chroniques. Elle est contée par Hâfiz Abroû et, d'après lui, par Mirkhond, ainsi qu'une autre version (avec changement du nom du roi mis en scène) de la première des deux historiettes rattachées au récit principal et qui provient du Marzeban-nameh ${ }^{(3)}$. Le conte rapporté par Mas oûdî (t. II,

[^1](3) Háfiz Abrou, ms. pers. de la Bibl. nal., Suppl. $\mathrm{n}^{\circ} 160$, fol. $180 \mathrm{v}^{\circ}$ et suiv.; Pour Mirkhond, voyez S. de Sácy, Mémoires sur diverses antiquites de la Perse, p. 297 et suiv., 304 et suiv.; - comp. Zeitschrift d. deulsch. morgenlïnd. Gesellschaft, t. 52, p. 380 et suiv.
p. 169 et suiv.) a également pour objet de montrer le mauvais gouvernement de Bahrâm au commencement de son règne et son retour à de meilleurs sentiments.

Les renseignements sur Narsé (p.5og) ne se trouvent dans aucune autre des anciennes chroniques.

L'histoire de la grossesse de la mère de Schâpoûr Dhoûll- Aktâf el de l'enfance de ce roi (p. 512) diffère en plusieurs points du récit du Schâhnâmeh. Notre texte s'accorde avec celui d'Eutychius (t. I, p. 398) et avec celui, en partie identique, d'lbn Qotaiba (p. 323). Un passage se trouve aussi textuellement dans Tabarî (t. I, p. 336, 1. 15-20.)

L'histoire de la campagne de Schâpoûr Dhoû'l-Aktâf contre les tribus arabes ( $\mathbf{p}$. $\mathbf{5 1 7}^{1}$ ) s'accorde, en général, avec le récit de Tabanì (t. I, p. 839). Les deux vers tirés du discours de 'Alì sur l'extermination des Iyàdites (p. 518) sont cités aussi dans Mas'oûdi (t. II, p. 178 ). L'histoire de la captivité de Schâpoûr, de sa délivrance, de la bataille livrée sous les maurs de Djondaï-Schâpoûr et de la capture de l'empereur, racontée à peu près avec les mêmes détails par Masoûdi (t. II, p. 181 et suiv.), en partie par Tabarì (t. I, p. 884) et (quelques passages dans les mêmes termes) par Eutychius (t. 1, p. 418 et suiv.), est différente dans le Schâhnâmeh ${ }^{(1)}$, où les autres faits de guerre de Schâpoûr et l'histoire de sa maladie et du médecin indien manquent. Notre ouvrage donne, sur la maladie de Schàpoûr, une relation plus complète que les autres chroniques, et sur un point, le choix de la ville la plus saine, une version différente.

Ardaschîr, d'après notre texte (532) est né un mois après Schàpoûr d'une favorite de Hormizd. Dans le Schàhnàmeh, il est le plus jeune des frères de Schàpoûr; il règne dix ans avec justice et trans-
(1) Une autre version de cette aventure avec l'histoire du siége de Djondar-Schâpour et de la capture de lempereur, est racontée par Ḥàfiz Abroù. Dans ce conte, le ministre d'Ardaschîr, Abarsâm, en qualité de marchand et de médecin, puis Ar-
daschir lui-meme se rendent $\mathfrak{a}$ la cour du Patrice de Roùm. L'histoire romanesque de la délivrance d'Ardaschifr est également différente du récit de Firclausî (ms. persan de la Bibl. nat., Suppl. 160, fol. $173 \mathrm{v}^{\circ}$ et suiv.).
met, au terme convenu et volontairement, le pouvoir au fils de son frère.

Schâpoûr, fils de Schâpoûr, meurt par accident (p. 533). C'est ce que rapporte également Firdausî. Mais notre texte mentionne aussi la version donnée par Daïnawarî et Tabarî suivant laquelle ce roi a été tué.

Bahrâm, fils de Schâpoûr, est tué après un règne de onze ans (p. 536). D'après le Schâhnâmeh, il meurt de maladie après avoir régné quatorze ans.

Yazdedjerd le Mauvais (p. 537), suivant le Schâhnâmeh, est le frère de Bahrâm. Les circonstances que rapporte Firdausî sur sa maladie et la fontaine de Saw manquent dans notre texte, comme dans les anciennes chroniques.

Les détails de l'histoire de Bahrâm Gôr (p. 539) sont, en grande partie, différents du récit du Schâhnâmeh qui, pour divers épisodes de l'election du roi et des négociations entre Bahrâm et les grands, est d'accord avec Tabari. Firdausî ne mentionne pas la nomination de Mondhir comme roi des Arabes, niles connaissances de Bahrâm Gôr enfait de langues étrangères. Une tradition relative au talent linguistique de ce roi est rapportée aussi par Mas'oùdî (t. II, p. 191 et suiv.) avec les deux vers cités dans notre ouvrage d'après Ibn-Khordâdhbeh (p. 556) ${ }^{(1)}$. L'histoire de la campagne de Bahrầm contre le Khâqân et son aventure dans l'Inde sont conformes, parfois textuellement, aux textes d'Ibn Qotäba (p. 326), d'Eutychius (t. II, p. 81 et suiv.) et de Tabarí (t. I, p. 867 et suiv.). Les autres aventures romanesques de Bahrâm Gôr racontées par Firdausí manquent dans notre ouvrage. La tradition, rapportée dans le Schâhnâmeh, sur la mort de Bahrâm Gôr diffère entièrement du récit des chroniques.

Yazdedjerd, fils de Bahrâm Gôr, laisse aux grands le soin de
(2) Le vers persan de Babram Gôr (p. 557) est souvent cité dans les Anthologies poétiques. D'apres le روضة اللسلاطين de Fakhrí b. Mohammad Amir al-Harawi (ms. persan
de la Bibl. nat., ancien fonds $n^{\circ} 320$, fol. 4), le second misrata aurait eté une replique de l'amante sous la forme
كام يهرأم كرا ويدرت بو جبله
choisir entre ses deux fils (p. 573). D'après le Schâhnâmeh, il désigne comme son successeur Hormizd, plus jeune que Pêrôz.

La lutte pour le trône entre Pêrôz et Hormizd (p. 573 ), les deux campagnes de Pêrôz (p. ${ }_{7} 78$ ) contre les Haütalites confondues en une seule par Firdausî et Yáqoûbî (I, p. 184) et dans deux des versions de TTabarì (t. I, p. 873 et 878 ), ainsi que les événements qui suivirent la défaite et la mort de Pêrôz (p. 582), la compétition de Balàsch et de Kawâdh et la fuite de Kawâdh (p. 583), le règne de Balàsch, l’avènement de Kawâdh (p. 586) et l'histoire de Mazdak (p. 596) sont racontés d'une manière différente dans le Schâhnaâmeh. Les détails sur le règne de Balâsch (p. 584) y manquent, comme dans les chroniques. Le sobriquet de Kawâdh, Berêzddhrísch (p. 692), dont Firdausî ne fait pas mention, se trouve aussi, sous une forme corrompue, dans Hamza d'Ispahan (p. 56) et le Modjmil al-Tawarikh (Joarn. asiat., 1841, t. I, p. 427; 1843, t. I, p. 426).

Dans l'histoire d'Anoûscharwân (p. 604), le récit du massacre des Mazdakites et la mort de Mazdak diffère de la relation du Schâhnàmeh. La scène entre Anoûscharwàn, Mazdak et Mondhir, rapportée d'après Ibn Khordàdhbeh (p. 604), a été reproduite aussi par Ibn alAthîr (t. I, p. 314) et par Hêafiz Abroû (Zoubdat al-Tawarith, ms. pers. de la Bibl. nat., Suppl. 16o, fol. 197). L'histoire de Saüf b. DhiYazan et de l'expédition du Yemen manque dans le Schâhnàmeh. Plusieurs récits du Schâhnâmeh manquent dans notre ouvrage: la révolte d'Anôschazâdh, Bouzourdjmihr et le Serpent, les exemples de la sagesse de Bouzourdjmibr et ses discours, la guerre du Khàqân avec les Hä̈talites, la campagne d'Anoûscharwân contre le Khàqân et son mariage avec la fille du Khâqân, les conseils et maximes d'Anoûscharwân, la nouvelle campagne dans Roûm etl'histoire du riche cordonnier, etc. La longue histoire des deux princes indiens et de linvention du jeu des échecs est brièvement résumée (p. 624 et suiv.).

Une grande partie des aventures de Bahràm Tchôbîn et de I'histoire de son usurpation rapportées par Firdausi manquent dans notre ouvrage. Manquent également plusieurs récits sur les événements du
règne de Parwêz, comme le meurtre de Bindoë et la révolte de Bistâm. D'autres, comme l'histoire de la fuite de Parwêz (p. 665), qui s'accorde en plusieurs points, parfois textuellement, avec la relation d'Eutychius, et l'histoire de la mort de Bahrâm Tchôbin (p. 679), sont differents. Les circonstances du meurtre de Bahrâm, avec le détail du jour néfaste de Bahrâm, sont rapportées aussi par Aboû Hanîfa al-Daïnawarî (p. 103 et suiv.) et par Yáqoûbî (t. I, p. 193). L'histoire des deux musiciens Sargis et Fahlabadh (le Bârbad de Firdausî) diffère également. L'histoire de Schîrîn (p. 691) est conforme au récit du Schâhnâmeh, mais Tha'âlibî paraît faire entendre qu'elle avait été une courtisane ${ }^{(1)}$. Il manque dans le poème de Firdausî : la notice sur les faveurs accordées aux chrétiens ( p .67 l ), les traits d'esprit de Parwêz (p. 69o) ${ }^{(2)}$, les propos, gastronomiques et autres, du page Khwasch-Ârzoû.

Schîroûyeh tue ses frères (p.728). D'après le Schâhnâmeh, les quinze fils de Pêrôz sont égorgés par les insurgés.

Il y a d'assez nombreuses differences dans les récits sur les derniers règnes.

L'histoire du songe et de la vision de Roustam avant la bataille de Qâdisîya (p.741), rapportée aussi dans d'autres chroniques, manque dans le Schâhnàmeh.

La fuite de Yazdedjerd (p. 742), la trahison de Mâhoui (p. 745) et la mort de Yazdedjerd (p. 747) sont racontées par Firdausî avec des détails différents. Hamza d'Ispahan (p. 63) donne, sur la suite emmenée par Yazdedjerd lors de son départ, des indications analogues à celles de notre texte.
(1) Voyez, sur les différentes versions con cernant l'origine de Schirinn, Noldeke, Geschichte der Perser and Alaber zur Zeit der Sasaniden aus der arab. Chronik des Ta bari, p. 283, note 2, et Die von Guidı he rausgegebene syr. Chronk ubersetzt and er klart, p. 10, note 3. Une autre version, sans valeur historique d'ailleurs, se trouve
dans le Ta'rikh-r-Gouzideh. Parvéz, en quittant la cour de son père, se réfugha en Arménie où il s'éprit d'amour pour Schírín, la fille du roi (Pàdıschàh) de ce pays (ms. persan de la Bibl. nat., Suppl. 17o, fol. 56).
(2) Sur l'are de Flàdjib b. Zoiára, voy. Ibn Qotaiba, p. 295. L'histone de la bride rompue du cheval de Paunếz est rapportée

On remarquera encore que les discours et sentences des rois, diffèrent, en général, dans les deux ouvrages.

Des rapprochements qui précedent, on pourrait conclure que, si certaines parties de notre ouvrage ont la même origine que le poème persan, des portions considérables, en dehors de quelques passages directement empruntés à divers auteurs et cités sous leur nom, proviennent d'un autre document. Cependant ces analogies et ces divergences s'expliquent plus naturellement lorsque l'on suppose que Firdausî et Tha âlibî ont suivi des narrations distinctes remontant à une source commune.

Bien que la tradition persane relative au Schàhnâmeh en prose d'Ibn 'Abd al-Razzâq et à la composition du poème ne puisse être considérée comme absolument authentique, le propre témoignage de Firdausî paraît cependant en confirmer les deux parties principales. Le poète, dans l'Introduction, raconte que, par les soins d'un ami, il avait obtenu un «livre des temps anciens», dont les fragments épars avaient été recueillis par un homme illustre ${ }^{(1)}$. Si ces paroles désignent réellement l'ouvrage composé sur l'ordre d'Ibn 'Abd al-Razzâq, il faut croire que l'exemplaire de Firdausî contenait une rédaction qui n'était pas celle dont parle Bîroûnî̀ ${ }^{(2)}$. Quoiqu'il en soit, Firdausî dit assez clairement que ce livre, ce ${ }^{(3)}$ (c'est une autre forme du titre de $\alpha$ \& $\hat{\text { ) }}$ ) a été la base de son poème.

Nous ne connaissons pas les ouvrages, peu nombreux d'ailleurs, que Firdausî a employés à côté de ce «Livre des Rois» en prose et par-
 qui lui avait été communiqué par un nommé Sarwâzàd de Marw ${ }^{(t)}$. Quant aux relations qu'il déclare avoir recueillies de la bouche de
aussi par Mas oudd (i. II, p. 216). Eile provient peut-Etre du Marzeban-ndmeh (voy. le Fâkihat al-Kholafá, ed. de Freytag, p. 9).
${ }^{(1)}$ Edition de Mohl, t. I, p. 16 et suiv.; - comp. rbid, t. IV, p. 446. - Je pense que c'est encore le même ouvrage qu'il dé
signe ailleurs par les expressions (1bid., t. IV, p. 8, vers 34; p. 10, vers 77.)
${ }^{(2)}$ Voy. ci-dessus, p. xxiy et suin.
${ }^{(3)}$ T. I, p. 20; t. V, p. 270.
(2) lbid., t. IV, p. 700.
certains dihqâns, on peut croire quili ne s'agit que d'une fiction poétique, comme l'a démontré M. Nöldeke ${ }^{(1)}$, ou, peut-être, de formules empruntées à la chronique originale dont l’auteur appuyait ou cherchait à atlester les récits par la tradition orale.

Le Schâhnàmeh mis en vers par Firdausî̀ dérivait selon toute probabilité, de l'ancienne chronique des rois de Perse, appelee Khodàinâmeh, composée en langue pehlevie, peu de temps avant la conquête de la Perse par les Arabes ${ }^{(2)}$. Cet ouvrage n'est pas resté, sans doute, pendant quatre siècles, jusqu'a l'époque de Firdausí, sans subir des changements et, pour me servir d'un terme employé dans la poétique du moyen âge d'Europe, il a dû être plus d'une fois renoavelé. Et d'abord en son langage, soit que cette transformation ait suivi l'évolution naturelle de l'idiome de la Perse, évolution entravée pourtant dans une certaine mesure par le profond bouleversement de l'état politique et social du pays, soil que, à la suite d'une interruption prolongée de la vie littéraire, l'ouvrage ait plus tard été traduit du pehlevi en persan moderne. En ce qui concerne le contenu, il a été modifié de diverses façons et surtout augmenté d'informations et de récits provenant des traditions mythologiques et épiques et d'autres documents historiques, tels que le Ayinnâmeh ${ }^{(3)}$. De ces combinaisons de textes résultaient différentes rédactions du Khodà̈nâmeh, dans lesquelles les variantes et doubles versions étaient souvent juxtaposées et qui furent reproduites par les Schâhnâmeh.

C'est par des variations analogues qu'a passé la traduction arabe du Khodâinàmeh dont l'auteur est Ibn al-Moqaffa ${ }^{\text {c }(4)}$. Par le fait des scribes
(1) Das hanische Nationalepos, p. 16 et 36.
(2) Voir Hamzes Ispah. Annal., ed. Gottwaldt, p. 16, 24, 64; Kitáb al-Fihrist, éd. de Flugel, p. 118,305 . Noldeke, Tabari, Einleitung, p. xv; - Das iranische Natıonalepos, p. 13.
(3) Voyes, ci-dessus, p. xxir. - Nous ne savons pas quel est l'ouvrage cité par

Mas ${ }^{\circ}$ oudî (i. II, p. 44, 118 et 120 ) sous le titre, très corrompu dans les divers
 illit, Comme il a été traduit par Ibn al-Moqaffac, on peut supposer qu'il s'agit du Khodânnámeh ou de l'Âyînnámeh.
(4) Voyez Hamza d'Ispahan, p. 8, 16 , 24 et suiv. - Fihrist, p. 118.
et des possesseurs des copies d'abord, par des lettrés ensuite, des variantes y ont été introduites, variantes tirées, soit de rédactions ou traductions différentes du même ouvrage, soit d'autres ouvrages persans et arabes. Cette traduction a été la source de plusieurs chroniques arabes consacrées à l'histoire de la Perse et portant le titre commun de سـيـر ملوك اللفـلوس ou de (1). En reproduisant le texte d'Ibn al-Moqaffá, les auteurs des Siyar al-Moloah, à leur tour, l'ont plus ou moins modifié et augmenté de matériaux de diverse provenance. Nous savons par Bîroûní qu'lls ont fait des emprunts aux Schâhnàmeh persans, comme ceux-ci, certains indices portent à le croire, ont subi linfluence des chroniques arabes.

Les observations qu'on vient de lire sont, en grande partie, conjecturales; car l'histoire du Khodâinâmeh et de ses dérivés, en plusieurs points importants, reste encore obscure. M. Th. Nöldeke, dans l'Introduction à sa traduction de Tabarî et dans son commentaire sur cet ouvrage, ainsi que dans un travail plus récent sur le poème de Firdausî ${ }^{(2)}$, a définitivement élucidé un certain nombre de questions concernant les sources persanes et arabes de l'histoire de la Perse. M. le baron V. Rosen, dans un mémoire spécial et plein d'aperçus nouveaux sur la version arabe du Khodâinâmeh ${ }^{(3)}$, a également mis en évidence certains faits et présenté des conclusions qui, dès à présent, peuvent être considérées comme acquises à la science. Je ne saurais rien ajouter aux résultats obtenus par ces deux savants et dois me borner à renvoyer à leurs excellents travaux.

Les chroniqueurs arabes du $\mathrm{rrr}^{\mathrm{e}}$ et du rv siècle de l'hégire dont nous possédons les ouvrages, au moins la plupart d'entre eux, ont puisé leurs informations, non dans le texte primitif d'lbn al-Moqaffa', mais dans l'un ou l'autre des Siyar al-Moloîk qui, tous, malgré leur diver-
(1) Voyez Hamzae Ispahanensis Annal., p. 8 et suiv.; - Tabarí, t. I, p. 708; Bîroûnî, Chronol., p. 99; - comparez Mas'oûdi, Moroudj, t. II, p. 136 à 138 et 239.
(9) Das trantsche Nationalepos (Strasbourg, 1896 ).
(3) Kт вопросу овз аравскиль переводахъ Худай-нàм (Saint-Pétersbourg, 1895).
sité, contenaient les mêmes récits en termes souvent identiques ${ }^{(1)}$. Et ces auteurs, suivant leurs habitudes littéraires, reproduisaient leurs emprunts littéralement. Tha âalibî, pas plus que Daïnawarî, Tabarî, Mas'oudî, n'a utilisé directement le Khodâinàmeh d'Ibn al-Moqaffac. Sa principale source a été un texte remanié de la version arabe du Khodâinâmeh.

Il me reste à compléter la notice des manuscrits qui ont servi à établir le texte de la présente édition.

Le ms. 1488 du fonds arabe de la Bibliothèque nationale, dont la notice se trouve dans le Catalogue imprimé, page 284 , a quelques lacunes, le scribe qui a exécuté cette copie, ou peut-être celui qui a écrit le manuscrit de Constantinople, ayant passé quelques feuillets. Il a passé un feuillet au folio 152 , et il manque une partie de l'histoire de Pêrôz, fils de Yazdedjerd; - il a passé un feuillet au folio $199 \mathrm{v}^{\circ}$, et il manque la fin de l'histoire de Yazdedjerd, fils de Schahryâr, et le commencement de l'histoire des rois-prophètes; -il a passé un feuillet au folio $205 \mathrm{v}^{\circ}$, et il manque la fin de l'histoire de David et le commencement de f'histoire de Salomon; - il a passé un feuillet au folio 243 , et il manque la fin de l'histoire de Nómàn b. Mondhir et le commencement de l'histoire des rois de Roûm.

La copie finit avec l'histoire de Mahomet.
Le texte est divisé en deux livres dont chacun est précedé d'une table de chapitres. Le premier livre se termine au règne de Pêrôz, fils de Yazdedjerd; le second commence au règne de Balàsch. La table des chapitres du second livre embrasse aussi l'histoire des autres peuples anciens, ainsi que l'histoire de Mahomet. Les chapitres de chaque section ont une numération particulière.

J'ai désigné ce manuscrit, dans les notes, par la lettre C.
Le ms. 5053 du fonds arabe de la Bibliothéque nationale est un volume de 285 feuillets, mesurant 208 millimètres sur 145 , de
(1) M. Noldeke (Tabari, Einleitung, p. xix et xxi) pense qu'lbn Qotarba et Eutychus ont eu sous les yeux le texte méme de la traduction dibn al-Moqaffa ${ }^{\text {c }}$.

21 lignes par page. L'écriture, apparemment du xvi ${ }^{\text {e }}$ siècle, est caractérisée par la fréquente coupure des mots à la fin des lignes. Les folios $1,9,279$ à 285 ont été ajoutés après coup. La copie n'est pas terminée; elle s'arrête au milieu de l'histoire d'Abou Bekr (révolte du Hadramaut). A partir du folio 218 les rubriques a l'encre rouge ont été omises. Entre les folios actuellement cotés 4 et 5 , il manque un feuillet, l'avant-dernier de la table des chapitres. Au folio $7 \mathrm{v}^{\circ}$, le copiste ayant passé trois feuillets, il manque la plus grande parie de l'histoire de Djamschêd et de I'histoire de Dahâk. Au folio 113 le copiste a passé quatre feuillets, et il manque la fin de l'histoire d'Ardaschîr, l'histoire de Schâpoûr et le commencement de l'histoire de Bahrâm.

Dans ce manuscrit, l'histoire ancienne, antérieure à Mahomet, forme un seul livre, dont la table placée à la suite de la préface énumère les chapitres.

J'ai désigné ce manuscrit, dans les notes, par la lettre M.
Quant à la leçon du texte, elle ne diffère pas considérablement dans les deux manuscrits; les variantes consistent surtout en fautes de transcription et en omissions. Quelques unes, cependant, de ces omissions proviennent de l'exemplaire sur lequel les manuscrits (celui de Constantinople et celui de Mossoul) ont été copiés. J'ai souvent supplée entre crochets les mots ou membres de phrases qui manquent.

J'ai rendu la traduction aussi littérale que possible, sauf aux premières pages, en deux ou trois endroits, où j’ai cru devoir paraphraser certaines métaphores qui paraitraient ridicules dans une langue européenne.

## PRÉFAGE DE L'AUTEUR.












 لمجلسـه منها ورسم لعبده وخادمـه وصنيعته المُلوق لمُممته الـوإجـد
 فضاتُله وعاسنـه تأليف كتاب شافي كافي فى غرر اخبار الملوك وسير؟
(1) Ms. 6. Entre 2014 et pis il manque évidemment quelques mots ou une phrase entière avec la mention du sultan Mahmoùd.

















 اذكـر بعدم خلفآء بنى العبّاس وأنصبابب (0) الحنيا عليمٌ والقآء المهـالك"
(1) Ms. أنيبائهم . - ${ }^{(2)}$ (2) commencement de la preflace est remplacé dans M par
 مالاسلام. - (9) Manque dans C. - ${ }^{(3)}$ Manque dans M. - ${ }^{(0)}$ Manque dans M. (0) M وانساب.

























L
PREEAGE DE L'AUTEUR.

















لالى منمورعبد الملك بن مكتّد بن السماعيل

-rcomon-

## ملككيومرث ودكر الاختلاف فيه



' كنبر.

# HISTOIRE DES ROIS DES PERSES 

pin
abor' manṣoctr 'ibd al-malik iby homamuid ibv ismấil.
AL-THA'ÀLIBÎ.

REGNE DE KAYOÛMARTH.
LES DIVERSES OPINIONS QU ONT COURS A SON SUJET.
ll $\mathfrak{y}$ a, au sujet de ce roi, une grande diversité d'opinious parmi les historiens des différentes nations. D'après les uns, il serait le même qu'Adam, le père du genre humain (que le salut soit sur lui!) que Dieu a crée de sa main, dqui il a insumé une parcelle de son esprit,











quil a fait adorer par tous ses anges et dont il a fait la source de ses criafures humaines. D'autres disent qu’il était le premier roi et fils d'tam, comme Seth, qui était le premier prophète, l'un exerçant le pouvoir temporel, lautre ayant la direction spirituelle. D'autres anfin prétendent que c'est Adam qui fut le premier roi sur terre, car Dieu ly avait établi comme son vicaire. Aboû-Djáfar Mohammad ibn Djarir al-Tabari, en sa chronique, rapporte une tradition des savants de l'erse, d'après laquelle Kayoûmarth est le même qu'Adam, et une autro, d'après laquelle il pst le propre fils d'Adam et d'Eive. Les savants des differentes nations, dit Tabari, qui s'accordent à considérer Kayoùmarth comme l'ancêtre des Perses, diffèrent seulement en ce qui concerne son identité avec $\$ dam. Hs croient tous que ce roi et ses descendants se sont succédé, dans les conlrées de l'Orient, en une série de règnes ininterrompue, jusqu'à la mort de Yazdegerd, fils de Schahryàr, de cette mème lignée, qui fut tué à Marw, du temps d'Othmàn ibn 'Affan (que Dieu soit satisfait de lui!).









(1) M M , et les mots $\mathrm{H}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{A}}$.


Quant à la chronologic des rois de Perse, elle est plus claire et plus certaine que celle de tous les autres rois, attendu que l'on ne connait aucune autre nation dont l'empire ait si longtemps subsisté sans éclipse, des populations que leurs souverains réunissaient en un corps d'État aussi uni, stable et régulier.

D'après les traditions des Perses, Kayoûmarth habitait les sommets des montagnes, parce que, à cette époque, il n'existait sur terre ni édifice, ni construction quelconque. Il était appelé Karschah (Garschâh), c'est-d̀-dire "roi de la montagne n. Kar (Gar), en persan, signifie la montagne. ll était le plus beau de tous les hommes, le plus parfait et le plus fort; on le regardait avec admiration, et tous ceux qui le voyaient, génies et hommes, furent ravis et se prosternèrent devant lui. Si donc, réellement, il est le même qu'Adam, il fut aussi celui qui possédait la beauté et la perfection absolues. Mais comment cette identité serait-elle admissible, puisque, d'après les chroniques, Adam, après sa descente sur la terre, vécut mille ans, tandis que le règne de Kayoûmarth ne dura que trente ans?









 : Uss. بكت .

Les rois qui avaient la qualité de prophète, disent certains traditionnaires, ítaient Adam, Joseph, David, Salomon, Dhoû 'l-Qarnain d Mahomet (que la bénédiction de Dieu soit sur eux!). Comme l'autorité souveraine cherche un appui dans l'autorité prophétique, le rang le plus éminent a été dévolu à ceux parmi les prophètes à qui Dieu a accordé l'une et l'autre, pour faire connaître et faire régner sa vraie religion et affermir sa loi; cette double qualité permettait au roi d'obtenir lobservation de ses commandements el de réduire les incrédules et les hérétiques qui lui résistaient. C'est de ce privitège que Dieu, daus les temps anciens, a favorisé ceux que nous venons de mentionner comme, plus tard, Mahomet I'Élu (que la bénédiction de Dieu soit sur luil), couronnant ainsi les grâces dont il l'avait comblé et lui assurant un éclatant triomphe.

Selon les traditions des Perses, lorsque Dieu ramena Kayoûmarth vers lui, les hommes et les génies le pleurèrent et des lamentations bélevèrent de toute la terre. Sa beauté et ses vertus laissèrent un immense regret. Dieu seul connait la vérité à son sujet.

## ملك هـوشنخل









(1) Mss. ملك هوشنك يكتبب بالفارسيةغ . (2) Manque dans M. - (3) Mss. (2) -


RĖGNE DE HOÛSCHANK.
Hoûschank, -c'est ainsi que le nom s'écrit en persan; dans les livres arabes, il est écrit Ôtschhandj, - d'après la plupart des relations, était fils de Siyâmak, fils de Kayoûmarth, et roi des (sept) Climats. Il réduisit sous son obéissance toutes les créatures et civilisa la terre. Il inventa l'extraction du fer, en fit des outils pour les différents métiers, aménagea les eaux où elles étaient utiles et engagea les hommes à ensemencer la terre et à domestiquer les animaux; il leur ordonna de creuser des canaux, de planter des arbres, de tuer les bêtes fauves et de se servir de leurs dépouilles comme vètements et comme lits, d'égorger des bœufs et des moutons et de manger leur chair. Il fut le premier qui éleva des constructions, fonda des villes, établit des prescriptions et des défenses et introduisit la justice, d’où lui venait le surnom de Pischdddh qui, en persan, signifie le premier qui ordonna la










justice. Il fit d'abord, diton, un séjour dans l'Inde et parcourut ensuite les differentes contrées de la terre. Puis, lorsque son règne fut affermi el sa domination bien établic, il posa la couronne sur sa tête et adressa au peuple un beau discours dans lequel, après avoir loué et glorifié Dieu, il s'exprima ainsi : "C'est moi qui ai hérité de mon aieul Kayoùmarth de l'empire du monde. Je suis plein de mansuétude pour ceux qui pratiquent le bien, et sans miséricorde pour les rebelles, soil des hommes, soil des démons, faisant le mal. „Il réduisit ensuite lblìs et ses troupes : après avoir tué les démons rebelles et exterminé les génies malfaisants, il interdit aux autres tout commerce avec les hommes et les força de prendre l'engagement de ne point chercher à nuire aux humains. Alors ces démons s'enfuirent devant lui et se réfugièrent dans les déserts, les montagnes, les vallons et les lieux écartés. Ce n'est que sa mort qui leur permit de revenir auprès des demeures des fils d'Adam.

Kisrà Anoûscharwàn disait parfois : "Vous tous, ô rois, occupezvous avec le même soin de l'état de dihqân que de l'exercice du pou-
 سنـة كانـت حاله فـ اللوفاةr| tال منصور اللعقيه



 جامعًا بيـى طههارة الملاثكــة وسيـرة الانبيآه وأبتهة الملوك ولتا ععـد تاج

voir souverain, car les deux sont frères et notre premier ancêtre Honschank était dihqàn en même temps que roin.

Après que Hoûschank eut régné quarante ans, son sort fut de mourir, ainsi que dit Manşoûr al-Faqih :

Quèqu'un dit: Qu'a-til fait? Je répondis: Qu'a fait son père?
Il répondait ainsi par sa question à la question.
règne de tahmoûrath.
Après la mort de Hoûschank, le monde demeura trois cents ans sans roi jusqu'à l'avènement de Tahmoûrath, l'un de ses descendants, qui rappelait Kayoûmarth par sa beauté et le reflet de la majesté divine, que l'on nornme en persan Far-i-íadí. Il réunissait en lui la pureté des anges, les vertus des prophètes et la majesté des rois. Lorsqu'il eut ceint la couronne, il convoqua les chefs du peuple et les grands











de sa cour, les fil approcher de sa personne, leur fit un accueil gracicun et leur dit : "Soyez contents, car, avec laide et la direction de Dien, je vus purifier pour vous la terre de tout mal et de toute iniquilé, et vous défendre contre les êtres malfaisants d'entre les hommes rit les génies. Jaurai soin de vous comme de moi-mème, de ma femme el de mes fils el vous traiterai avec la même bienveillance. Je ferai tous mes eflorts pour votre hien et votre prospérité et ne cesserai, ni jour ni nuit, de vous procurer avantages et bénéfices et de répandre parmi vous la justice ef la bonté. n Les assistants se prosternèrent devant le roi et lui adressèrent des louanges; puis ils se retirèrent en lui rendant gràces et en faisant des voux pour lui.

TTahmourrath, fidele à ses promesses et à ses engagements, inaugura son règne avec entrain et bonheur. Il sappliqua à répandre la culture, à créer des institutions utiles et des pratiques nouvelles: il prescrivit r'élève du bétail et le pàturage, l'emploi des chiens pour garder les animaux domestiques contre les bètes féroces; il recommanda de




 الشـعرَّء فى بعض مّى ركب الفيـل مى الملوك فقـل


se servir des oiseaux de proie et des bêtes fauves pour la chasse et de dresser les chevaux pour servir de montures et sépara les ânes domestiques des ànes sauvages. Il parcourut les différents pays, éleva de nombreuses constructions et fonda la plupart des villes du Fârs. Il avait surtout soin d'honorer les bons et d'abaisser les méchants. Il parvint à subjuguer Iblis et à le soumettre de telle façon qu'il s'en servait de monture et quill parcourut avec lui toutes les contrées de la terre, proches et lointaines. Les Perses lont représenté, dans leurs livres, leurs palais et leurs monuments sculptés, monté sur Iblis. Un poète en a tiré une comparaison en parlant d'un roi montant un éléphant :

Puisse, pour mon prince, P'clévation être aussi familière que l'est pour le lion son repaire!

Qu'il soit sur son éléphant, sa fière monture,
Comme Tahmoûrath sur le dos d'lblis!
Puisses-tu toujours rester le protecteur de la religion et de l'Empire !



 انته ملك ثلثيـى سنـة وفى بعضهها انته مللث اللف سنـة * واللّه تعالى اعلم "
ملك بحشيد من ولد هوشنف(3)
 السلام تخهينتا وذلاك ححال كبيـر وغلط عظم لات بينـها الكتر من الـــفى
 sont répétés. - 1) C مج et ainsi, de plus souvent, dans la suite.

Quelques interprètes prétendent que la légende qui représente Tlahmoûrath monté sur le dos d'Iblìs signifie qu'il l'avait subjugué.

On rapporte aussi que Tahmoûrath fut le premier qui ait fait usage di l'écriture pehlewi. D'après Mas'oûdî, en son Mouzdawidja persan, Ṭahmoûrath aurait construit le Qohandiz de Marw.

Parmi les règnes dont la durée est controversée, je n'ai entendu citer aucun pour lequel le désaccord soit plus grand, quant au nombre des années, que celui de Tahmoûrath : dans quelques ouvrages on lit qu'il avait régné trente ans; dans d'autres, mille ans. Dieu seul sait la vérité.
hégne de djemschid, descendant de hoúschank.
Djemschid, appelé Djem par abréviation, est supposé être le même que Salomon, fils de David. Mais c'est là une insigne imposture et une grande erreur; car ces deux rois sont séparés l'un de l'autre par un espace de temps de plus de deux mille ans. On les a identifiés parce









(1) C
(i) C وألبستبسنية (sic),
(3) Entre ce mot et les mots عى
p. 23, 1. 1, il y a dans M une lacune, le copiste ayant passé trois feuillets.
${ }^{\text {(1) Ms. }}$.
que le règne de Djem et les circonstances de sa vie présentent avec la vie et le règne de Salomon certaines analogies : la force, la puissance, la soumission des génies et des hommes, et d'autres. Mais pour l'origine, le temps et le lieu, quelle rlifférence entre eux!

Lorsque Djem fut maitre des sept Climats et que les génies et les hommes lui furent soumis, il les harangua en ces termes: «Je suis votre souverain par la majesté émanant de Dieu dont il m’a investi et la part de sa lumière dont il m'a revêtu, pour que je civilise la terre, protège les hommes, répande la justice, pratique largement la générosité, pour que je fasse régner le bien et détruise le mal. : Ses sujets se prosternèrent devant lui, lui témoignèrent leur satisfaction et le bonheur qu'ils auraient d'ètre sous son pouvoir. Et Djem se consacrait à faire de bonnes actions et à accomplir des œuvres méritantes. Il enseigna de faire des armes, des cuirasses, des selles, des brides et les autres appareils et instruments. Puis il recommanda de filer la soie, la soie grège, le lin et le coton, d'en tisser et coudre les différents genres








 وسـاتُر الطيوب(3) وإستعـالها والازتفـاق بها ودلّ على العــاقـيـر والادويـة

de vètements et de s'en couvrir. Il groupa les hommes en classes : la classe des guerriers qui gardent les frontières; la classe des médecins (mobedhs) et des prêtres; la classe des scribes et calculateurs et celle des commerçants et artisans. Il ordonna à tous d'exercer la profession qu'il leur avait assignée, et chacun s'appliqua à sa sphère d'action sans en jamais dépasser les limites. Djem combattit ensuite les démons rebelles; il les tailla en pièces, en obtint une victoire complète, les réduisit en captivité et en fit de misérables esclaves qu'il faisait travailler à de durs travaux : à tailler des pierres dans les montagnes et des quartiers de roc, à produire du marbre, du plàtre, de la chaux et du ciment. Il les força de construire de superbes édifices, des châteaux fortifiés, des bains, des roues hydrauliques et des moulins, des ponts de bois et de pierre et d'extraire des mines l'or, largent, le cuivre et le plomb. Il enseigna ensuite à extraire le musc, l'ambre et les autres parfums, à en faire usage et à en jouir, et aussi à employer des plantes médicinales, des remèdes et des aromates, à les chercher au loin, à en








 عزّ السمهـ على تبليغـه ملكـمه ما بلّغه اتياد مى الـرفعـة والبسطة والقــدرد ${ }^{(1)}$ Ms. الطيبّ.
faire des électuaires, à les mélanger et en faire usage selon les règles de la médecine. Il ordonna de faire des barques, des bateaux et des vaisseaux avec leurs gréements et de s'en servir et de faire chercher par des plongeurs les perles dans la mer.

Djem fit construire un char d'ivoire et de bois de teck et le couvrir de brocart; après y être monté, il ordonna aux démons de le porter sur leurs épaules dans la région qui est entre le ciel et la terre. Il voyagea ainsi dans l'air, de Donbàwand à Babylone, en un seul jour. Ce fut le jour d'Ormazd, du mois de Farwardin, le premier jour du printemps, qui est le commencement de l’année, le renouveau, où la terre ressuscite après son engourdissement. Les hommes dirent : C'est un jour nouveau, une heureuse fète, une puissance rélle, un roi extraordinaire! Et ils firent de ce jour, qu'ils appelèrent Nauróz, leur fète principale, louèrent Dieu davoir fait parvenir leur roi à un tel degré de grandeur et de puissance et lui rendirent gràces de tout ce quill

وشكـرود على ما رزقم بيمنه وفى ظلّه مـ السعـة والدعـة والامنـة والثمروة








${ }^{1}$ Ms.
leur avait accordé, par la bonne fortune de ce roi et sous l'ombre de son gouvernement, en fait d'aisance, de bien-être, de sécurité et de richesses. His célébrèrent la fète fortunée en mangeant et en buvant, en faisant résonner les instruments de musique et en se livrant entièrement aux divertissements et aux plaisirs.

Après cela, Djem demeura trois cent trente ans respecté et heureux comme roi et jouissant de la vie la plus douce et la plus agreable, tenant les rènes du monde, dirigeant l'État, maitre absolu des génies et des hommes. Ses sujets recevaient les pluies en leur saison, et d'abondantes moissons et récoltes; ils étaient contents d'avoir les vivres à has prix, des chemins sûrs, leurs troupeaux bien portants; ils n'étaient exposés, ni aun dommages causés par des froids rigoureux ou des chaleurs torrides, ni aux atteintes des épidémies et autres maladies; ils étaient préservés de la disette, de la misère et de l’émigration, des émeutes et des guerres, de la sécheresse, des tremblements de terre, des coups de foudre et autres calamités et catastrophes.

 افـريخوت على الغنآ






 بـشتاسـف للـرعيته كالمُوُّب للـصبيان

(2) Ms. والششروة.
(3) Ms. المذكو.
(1) Ms. J (3).
${ }^{(5)}$ Ces mots sont ecrits deux fois dans le ms.

Dans le livre des Institations il est dit que du temps de Djem, les hommes étaient classés suivant l’àge et le plus âgé avait la préséance; du temps de Dahhàk, suivant la richesse et lopulence; sous le règne de Afridhoûn, suivant les services et le mérite; du temps de Menoûdjehr, suivant l'origine et l'ancienneté; du temps de Kaïkàous, selon lintelligence et la sagesse; du temps de Kaikkhosra, selon le courage et la vaillance; du temps de Lohrâsf, selon la foi et la pureté; sous les rois suivants, selon les belles actions; enfin, du temps d'Anoûscharwân, selon l'ensemble de ces qualités, sauf la richesse et l'opulence qu'il dédaignait. On disait aussi que Djem traitait ses sujets avec la mansuétude d'un père; Daḥ̂àk, comme une femme sa rivale; Afridhoûn était pour ses sujets comme un frère, Afràsiyâb comme un ennemi, et Bischtâsf comme un maître à l'égard des enfants.









derniers événements du règne de djem.
Lorsque, possédant en abondance les biens du monde, un prestige et un pouvoir immenses, Djem fut parvenu à l'apogée de sa puissance et que son règne et sa vie se prolongeaient, alors son cœur s'endurcit, il devint hautain et présomptueux, il fut plein d'orgueil et de morgue, altier et impérieux et il dit: Je suis votre maître suprême. Il se refusa à rendre hommage à Dieu et arriva à s'attribuer la divinité. Alors sa flamme ne tarda pas à s'éteindre, son coursier tomba, sa puissance s'écroula, son prestige s'évanouit, le reflet de la majesté divine se retira de lui. Des événements graves survinrent dans son empire, le peuple devint hostile, on se révolta ouvertement contre lui et il fut en proie aux infortunes. Daḥhâk le Himyarite qui, en persan, est appelé Bêwaràsp, du pays de Yemen, marcha contre lui avec des troupes nombreuses et une force formidable et fondit sur lui comme








## ملك بيوراسف


l'aigle sur le lièvre. Djem s'enfuit sous un déguisement et Daḥhàk s'empara de son empire, de ses biens, de ses femmes, de ses troupeaux, de ses cavaliers et de ses fantassins, enfin de tout ce que Djem avait possédé. Il ne laissa pas de le poursuivre et de faire surveiller et lui couper les routes, jusqu'à ce que, sur quelque rivage, Djem, dans le plus triste état, tomba entre ses mains. Après l'avoir pourchassé comme le chat fait de la souris, Dahhàk le coupa en deux avec la scie. D'après une autre tradition, il le jeta aux bêtes féroces, qui le déchirèrent avec leurs dents et leurs griffes. Puis il retourna dans sa résidence et au siège de son gouvernement. Djem avait régné cinq cent vingt ans. Mais on attribue aussi à son règne une durée moindre ou plus longue. Dieu seul connait la vérité.

RÈGNE DE bÈWARÂSP.
Les Persans appellent ce roi Bèwaràsp et les Arabes Daḥhâk, nom qui, dit-on, vient de Azdahaq, "le dragon". Les habitants du Yemen

#  قصيدتـه التّى منها 

## 







 " Ms. غifl.
prétendent quill était de leur race, et Aboû-Nowàs, dans sa qaṣìdâ, ien fait gloire en ces termes:

L'un des ndtres fut tl-paḥ̂àk; Al-hhabil et les Djinn le servaient danc leurs prés.
Par Al-Khabil, le poète entend Satan.
Donc ce roi qui, d'après les Arabes, était Daḥhak, fils de 'Alwàn, *st appelé par les Persans Bêwaràsp, fils d'Andarmàsp, descendant de Siyàmak, fils de Kayoûmarih. Ce nom de Bèwaràsp lui a été donné parce que, en langue pehlewì, béwar signifie "un nombre supérieur à cent mille» et que Dahḥàk possédait plus de cent mille chevaux avec leurs selles et leurs brides et les équipements appropriés. Bêwarâsp signifie donc «maitre de cent mille chevaux». Son père était roi du Yemen. Satan excita Daḥ̂âk à tuer son père en lui disant: "Si tu le tues, je te donne ma promesse que tu feras périr le roi Djemschid el que tu seras le maítre des sept Climats. n Dahhak ayant réussi traî-











1 Ms. فامر بصنعه.
treusement à faire mourir son père, fut maître de ses possessions, par lesquelles il se trouva en état de préparer la guerre contre Djem pour lui enlever son empire. H commença à se porter avec cette idée et à vouloir la mettre à exécution.

Un jour, Ibliss lui apparut sous la figure d'un homme et lai dit: «Je suis un cuisinier habile dans l'art de préparer des mets dignes de figurer sur la table d'un roi et qui te conviennent. Veux-tu me prendre à ton service? "Daḥhâk lui ordonna d'en préparer un comme échantillon, pour qu'il pût en goûter; puis ayant trouvé très bon un plat appétissant et délicat qu'lblis lui avait préparé avec beaucoup de soin, il le préposa à sa cuisine. En ce temps, les hommes ne mangeaient guère de viande. Iblis voulant habituer Dahhàk à s'en nourrir exclusivement, pour qu'il devint cruel, déterminé à verser le sang et soumis à ses couseils, ne cessa de l'amener successivement de la chair des volailles à celle des agneaux, puis à celle des brebis,

IIISTOIRE DES ROIS DES PERSES.
الضـأْ ومنها الى لحوم الثيـران ويصنع له الطايب اللــوان وهو يستطيبها









puis à la chair des bocufs et de lui en faire des plats délicieux, dont Yahhàk se régalait et se délectait et dont il était avide. C'est ainsi qu'il chabituait à la nourriture animale; il ne pouvait plus s'en passer et il devint glouton et insaliable. L'estomac est un maudit Satan. Daḥ̂àk falicita lblis de son habileté en son art et, très satisfait de ra excellents services, il lui dit: «Demande ce que tu désires. "Iblis repondit: "Je veun que tu m'accordes la faveur de pouvoir baiser tes drux épaules. n Dahḥak se prêta à son désir. Iblis s'étant approché de lui, baisa ses deua épaules et, se servant de son pouvoir de maléfice et de magie, il soufla sur elles. Il en sortit alors deux serpents noirs qui, toutes les fois qu'on les coupait, apparaissaient toujours comme ils śtaient auparavant. Suivant une certaine tradition ce n'étaient que deux ulcères ayant la forme de serpents. Ils remuaient et s'agitaient sur Dahlyak et le torturaient; il criait et hurlai, se tordait dans son lit el exhalait sa douleur en plaintes, ne trouvant ni sommeil, ni repos.

Ihlis, après avoir agi ainsi avec lui, s'en était allé errant au hasard;











puis il se présenta à lui sous une autre forme et dit : a Je suis un médecin connaissant ta maladie et le remède qu'il te faut; personne autre que moi ne saurait te guérir.n Daḥhâk lui répondit : « Si tu me guéris et apaises mes douleurs, tu auras auprès de moi le premier rang et tu seras comblé de récompenses et de dons. a Iblis dit : «Ces deux serpents ne te quitteront pas aussi longtemps que tu vivras, mais ils demeureront tranquilles s'ils sont nourris avec des cerveaun d'hommes; alors ta souffrance cessera et ton corps trouvera le repos. n Il fit donc tuer deux jeunes gens, prendre leurs cerveaun et en nourrir les deux serpents, qui furent ainsi apaisés. Dahḥàk cessa de souffrir et dormit d'un profond sommeil, dont il ne fut réveillé, le lendemain, que par les mouvements des serpents qui voulaient ètre nourris de nouveau. Alors il donna l'ordre de tuer encore deux hommes et d'employer leurs cerveaux comme ceux des premières victimes, et les serpents furent apaisés. Il fit faire ainsi chaque jour et épouvanta les









${ }^{11}$ Ms.
hommes par les dcus serpents. La plupart des auteurs, dit Tabarì en sa chronique, rapportent que ce qu'il y avait sur les épaules de Dahhâà, c'élaient deux grandes excroissances, comme des têtes de grands serpents ayant des élancements qui lui causaient de vives souffrances tant qu'clles n'étaient enduites de cervelles humaines toutes frâches. Il les cachail sous ses vètements et, pour effrayer les hommes, il leur faisail croire que c'étaient deux serpenis.

Les historiens, dit encore Tabari, sont unanimes en ceci que 1)aḥhàk était maitre des sept Climats, qu'il était magicien, habile sorcier et adonné aux maléfices. ll rapporte aussi, d'après Ibn al-Kalbì, que Dàlhàk fut le premier qui mit en usage la peine de la mutilation et de la croix; le premier qui établit l'impôt du dixième et qui frappa des monnaies d'argent et d'or; le premier qui chanta et dont l'éloge fut chanté en vers. Il ajoute, d'après une autre source, qu'Iblîs s'était fait l'ami de Dahḥàk, qu'il l'avait séduit et entraîné à l'impiété, à la sorcellerie, au vice et à l'idolàtrie et qu'il l'avait excité à verser le sang









sans cause légitime et à disposer arbitrairement de la vie des hommes et de leurs enfants. Dahhâk suivait aveuglément ses conseils el sa direction et se conformait à son exemple. On continua à tuer chaque jour deux jeunes gens et à nourrir avec leurs cerveaux les deux serpents de ses épaules. Ce fait ainsi que les autres pratiques horribles et abominables plongèrent les hommes dans la désolation et dans la terreur.

Lorsque Dahḥak, comme il a été dit plus haut, après avoir pris les armes contre Djem, se fut rendu maitre de son empire et de sa personne et qu'il l'eut tué, il s'installa sur le trône, établit le règne de la sorcellerie et de la corruption, donna libre carrière aux malfaiteurs et remplit le monde d'iniquité; car il était lincarnation du mal, la tyrannie en personne, la source de l'impiété. Les hommes qui, auparavant, avaient été entièrement heureux et prospères, et qui, par la justice des quatre rois précédents, avaient joui d'une parfaite sécurité et d'un gouvernement pateruel, se virent précipités par son régime





 ذكرتبديل (3) الطبّاخين الحد الحماغين



du paradis dans l'enfer et de la félicité dans les supplices. Loin de vouloir édifier et faire fleurir la culture, il se plaisait à détruire et à ruiner. Țabarì rapporte qu'il avait recueilli quelque chose du langage d'Adam et qu'il s'en servait comme un moyen pour pratiquer la magie. Lorsqu'il voulait faire venir de ses royaumes et attirer à lui quelque objet ou s'il trouvait à son goùt une femme, un jeune homme ou un cheval, il soufflait dans un tube d'or qu'il possedait et tous ceun qưil désirait lui obéissaient au son de cet appel. C'est de là que vient lusage des juifs de sonner du cor.

## COMMENT LES DEUX GUISINIERS REMPLACERENT LUN DES DEUX CERVEAUX.

On raconte que Daḥ̂âk avait deux cuisiniers, l'un appelé Armàyil, l'autre Karmàyı̂, qui étaient chargés de sa cuisine et avaient succédé à lblìs. Ils avaient pitié des jeunes gens que l'on égorgeait pour avoir







 منصه خلق كثيـر وتفترقوا فى اقاهى البلدان وسكـنوا الصهـارى والشعـاب

leurs cervelles et ils convinrent un jour de sauverl'un des deux hommes qu'on leur amenait à cet effet, de remplacer sa cervelle par une cervelle de brebis et de mêler celle-ci à celle de l'autre jeune homme. Dans le cas où ce stratagème réussirait et passerait, ils comptaient lemployer chaque jour. Ils exécutèrent leur plan et nourrirent les deux serpents avec les cervelles mélangées et, comme d'habitude, ils furent apaisés. Alors les cuisiniers laissaient vivre chaque jour l'un des deux hommes, lui donnaient à manger de la viande de brebis, le relàchaient pour l'amour de Dieu et le cachaient. Quand il y avait dix de ces hommes libérés, ils leur donnèrent des chèvres et leur recoramandèrent de se tenir éloignés des villes et des lieux habités, de s'enfoncer dans les déserts et de monter sur les sommets des montagnes et d'y vivre de ces chèvres. Ces hommes suivaient leurs recommandations; puis, quand ils formaient un groupe considérable, ils se dispersèrent dans des pays éloignés et demeurèrent dans les steppes et

 وتخغيـنا لثمقـل الالطب





 (1) Manque dans M. - ${ }^{(2)}$ Manque dans C, M . $_{\text {. - }}$ (3) Manque dans M.
les déflés. Ils se multiplièrent et leurs troupeaux devinrent de plus en plus nombreux. Ce furent les ancêtres de la race des Curdes dans les différentes contrées. Cette action des deux cuisiniers, c'était verser l'eau du bien sur le feu du mal, alléger une misère accablante;

Car telle calamité est moirs lourde que telle autre.
Tabari rapporte, d'après une de ses autorités, que Daḩ̣àk n'écouta qu'une seule fois la plainte d'une injustice commise et rendit justice a un plaignant, contrairement a une règle constante. Alors que son terrible régime et sa tyrannie pesaient sur les hommes, un certain nombre de personnes venant porter plainte se rendirent à sa cour, et parmi eux un homme d'Iṣfahàn nommé Kàbì. Quand ils furent admis en sa présence, cet homme lui dit: "De quel salut, ô roi, te saluerai-je? Dirai-je : Salut au roi des sept Climats, ou salut au roi de ce seul Climat, c'est-d-dire de Babylone?" Daḥhảk répondit: "Il faut me saluer du titre de roi des sept Climats, car je suis le maître du

 المناك

 (3) ذكر الروُيا الهائكه الّتى .رَآها الغّهاك


${ }^{(1)}$ Ce passage, à partir de ${ }^{\text {(1) }}$, est omis dans M. -- ${ }^{(2)}$ M ajoute

monde. " Kàbî̀ répliqua : "Or donc, comme tu règnes sur tous les Climats, pourquoi sommes-nous, des habitants de tous les Climats, plus particulièrement exposés à ton oppression et à ton injustice, et pourquoi ne partages-tu pas également ces iniquités entre eux et nous? "Et il lui reprocha un grand nombre de ses pratiques abominables. Le langage de cet homme fit une grande impression sur Daḥ̂âk, qui donna des ordres pour alléger et égaliser les charges entre ses sujets. Mais il ne demeura pas longtemps dans cette voie; il reprit sa conduite tyrannique et persista dans son extrême injustice.

## DAHHAK A UN REVE TERRIFXANT.

Une nuit, Daḥhâk étant couché sur le lit dor entre ses deux concubines, les filles de Djem, vit dans son sommeil trois hommes pénétrer dans son palais; l'un d'eux le frappait avec une massue dont










 (3) M manque (J, C manque ©
l'extrémité était comme une tête de taureau, le renversait et, tirant son couteau, coupait de sa peau une lanière, le liait en le pliant en deux, le portait au mont Donbâwand et l'y enfermait dans un puits. Daḥ̂àk se réveilla terrifié et poussa un cri si terrible, que tous les gens de sa maison en furent réveillés. Ses deux concubines lui dirent : " Ô roi du monde, qu'as-tu? Que t'est-il arrivé pour être frappé d'un tel effroi au milieu de ton palais et de la foule de tes gens et de tes serviteurs, puissant comme tu es?" Il leur dit: "Ne m'interrogez pas; car si je vous racontais ce que $j$ 'ai vu dans mon sommeil, vous seriez plus épouvantées que moi.n Alors elles insistèrent pour qu'il leur en fit part, pleurèrent et le supplièrent en disant: «Racontenous, ô roi, ton rêve; peut-être sommes-nous à même d'en prévenir les suites funestes. . Il leur raconta donc ce qu'il avait vu. Elles lui dirent de bonnes paroles et le calmèrent : «Ne t'effraye pas; la plupart des choses que l'on craint n'arrivent pas. Mais tu devrais réunir les

 وتتيقِظ:







(1) M (2)
(2) M وتتيغضض .
(3) M بالرويا
(3) Mss.
.
(3) M شتشا.
mages et les astrologues, leur demander l'interprétation de ton songe, les interroger sur lissue de ton règne et les consulter sur ce qui peut te profiter ou te nuire, prendre ensuite tes précautions, te garder avec soin, tenant ton attention toujours éveillée et te fier à ta bonne étoile. n Dahhàk goûta leur langage et prit confiance à leurs paroles. Puis, au matin, il fit convoquer les personnages dont avaient parlé les deux femmes, leur fit son récit, leur demanda l'interpré tation de son songe et voulut savoir ce qui lui adviendrait et quel avenir lui était réservé. Les mages et les astrologues ayant obtenu de lui un délai de trois jours pour réfléchir, examiner et délibérer, Daḥhàk les appela le quatrième jour et les mit en demeure de répondre. Alors ils se mirent à balbutier et à bredouiller, usaient de circonlocutions et de détours, évitant de s'exprimer en propres termes. Le roi, transporté de colère et de frayeur, donna lordre de leur trancher la tête, s'ils ne parlaient clairement et ne faisaient connaître la vérité. L'un d'entre eux s'avança et dit: «Ton règne, ô roi, est près







 (4)

d'atteindre mille années et tu as surpassé tous tes prédécesseurs en grandeur, en puissance et en bonheur. L'homme n'est pas éternel; tout ce qui est né doit mourir et toute royauté est périssable. Ton rève et les constellations présagent ce que je n'ose dire. "Puis, Daḥhâk lui ayant ordonné de parler, il lui annonça qu'il périrait par la main d'un jeune homme de la famille royale qui n'était pas encore né, à qui passerait son pouvoir et qui remplirait le monde de justice, comme Daḷhâk l'avait rempli d'iniquité. Daḥhâk fit arracher à cet homme la langue par derrière, affecta de ne plus se préoccuper de ses paroles et dissimula la terreur et les anxiétés qui agitaient son âme et qui faillirent le faire mourir. Il devint de plus en plus méchant et orgueilleux et continua à exercer un régime de plus en plus tyrannique. Il ordonna d'établir des espions et des gardes pour guetter tout enfant qui venait de naître dans la famille royale, de l'arracher du sein de sa mère et de l'egorger comme on egorge un agneau quand son tour est venu.







 حرز حريْز ينمونماء الهلال وعليه وإقيـة باقيـة مهى رتـه

 

Or, la femme d'un descendant de Țahmoûrath nommé Âbthîn, se trouvant enceinte, cachait sa grossesse et lorsqu'elle eut mis au monde un fils, son père le nomma Afrîdhoûn et le porta, pour qu'il fût en sûreté, dans quelque pré éloigné et situé dans un profond vallon; il emmena avec lui une vache qui venait de mettre bas et que lon appelait Gaw-i-Birmáyoûn et chargea une vieille femme de les garder. La vache allaita l'enfant et la vieille femme le soignait. Quand il fut sevré, son père le conduisit sur une haute montagne, prit toutes les mesures pour sa sûreté et ramena la vache chez łui. Ḍaḥhàk, cependant, fit rechercher Afrìdhoûn avec ardeur. Inquiété par les rapports qui lui parvenaient à son sujet, il requit son père de le lui amener; celui-ci ne voulant pas livrer son fils, Dahḥàk le fit mettre à mort, détruire sa maison et égorger la vache qui avait nourri l'enfant. Afrìdhoûn, tandis que Dahhâk le faisait chercher dans tous les déserts et toutes les villes, vivait en lieu sûr, croissant comme la nouvelle lune, sous la protection constante de Dieu.
ذكرآخرامر الغثّاك وآّل امرافـريدون










FIN DU RĖGNE DE DAHHÂK. COMMENGEMENT DU RĖGNE D'AFRÎDHOÛN.
Lorsque l'oppression de Dahḅàk fut devenue accablante pour les hommes, qu'ils eurent été poussés au désespoir et qu'ils souffraient cruellement de la perte de leurs fils que l'on égorgeait pour les deux serpents, ils commencèrent à attendre pour lui des catastrophes; ils invoquaient Dieu contre lui et se consolaient par l'espoir de la delivrance quand Afridhoûn, dont la venue et le règne étaient annoncés par les anciennes traditions, lèverait l'étendard de la révolte.

Un forgeron, nommé Kâweh, à qui un fils avait été enlevé pour servir à la nourriture des serpents et dont on venait de prendre l'autre fils pour l'égorger également, déchira ses habits, répandit de la poussière sur sa tête et appela au secours. Il mit le cuir dont il se couvrait les genoux en battant le fer rouge au bout d'un pieu et ameuta les hommes en criant: «Que ceux qui veulent la mort de ce roi impie et










${ }^{1}$ C واهحدل. -
scelérat et l'arènement d'Afridhoûn, le très excellent et juste, me suivent et se joignent à moil! Une grande foule le suivit, s'arma, arbora des drapeaux, se mit en marche, des forts et des faibles, et fit des nouvelles recrues. Les chefs et les notables se joignirent à elle. Un grand tumulte s'éleva et on en vint aux mains. Daḥhák, se traînant peniblement, voulut monter à cheval, se jeter sur les révoltés et réprimer la sédition avec les gens de sa suite; mais il n'osa pas el recula, et ses chefs d'armée l'abandonnèrent. Il donna donc l'ordre de rendre à Kâweh son fils. Celui-ci, nommé Qâren, alla retrouver son père. Le peuple, aussitôt, se porta vers la retraite d'Afrîdhoûn et l'en fit sortir. Tous ceux qui étaient venus virent en lui la pleine lune sous la forme d'un homme et un ange sous la forme d'un roi. Ils se prosternèrent devant lui, le comblèrent d'eloges et lui jurèrent un entier dévouement jusqu'à ce qu'il eût réussi à vaincre Dahhâk, à en tirer une vengeance complète et à régner à sa place. Afrîlhoûn se montra bien









 - i U X وبعض
disposé et dit : "Ciest ce que je désirais." Il rendit gràces à Dieu pi prit les mesures nécessaires. Il fit venir des forgerons auxquels il donna l'ordre de forger la massue que lui avaient fait connaitre les traditions et qui est connue sous le nom de Goarz-i-Gáu'sdr, mot qui, en persan, signifie "la massue qui, à son extrémité, a la figure d'un taureau n. Kàweh déployant devant lui son étendard, Afridhoûn et ses adhérents en armes marchèrent sur le palais de Dahhàk, tuèrenl les gardes et les factionnaires à la porte, firent irruption chez Dahhà̀k et se précipitèrent sur lui. Afridhoûn, accompagné de Kàweh et de Qâren, s'étant approché de lui, le frappa avec la massue dont il vient d'être parlé. G'est ainsi que, par la volonté de Dieu, se réalisèrent les menaces de l'interprétation de son rêve. Afrìdhoûn coupa de sa peau une lanière avec laquelte il le lia, le porta au mont Donbàwand et l'y enferma dans un puits. On lit dans certaines relations qu'il le tua et que Daḥhàk lui dit: C'est pour ton aieul Djem que tu me fais
HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

 قال من قصمدة
 دنباوند واتّه هـ المنظريِ كابـليس الم يوم الوقت المعلوم ملك افريذذون


(*) M $\qquad$ ${ }^{(3)}$ Manque dans M.
(8) C .
mourir! Afrîdhoûn lui répondit: Ce serait un trop grand honneur pour toi; je te tue pour une côte de la vache Birmâyoûn. Plusieurs poètes ont tiré des comparaisons d'Afrîdhoun et de Dahhâk, entre autres Aboû-Tammâm qui, dans une qaŝìda, s'exprime ainsi :

Il a atteint ce que n'ont pu atteindre dans le monde, ni Pharaon, ni Haman, ni Qâroûn.

Il ne peut être comparé qu’a Dahb̧âk avec ses violences contre toutes les créatures; mais toi, tu es Afrìhoûn!

D'après les fables des Mages et leurs criminelles facéties, Daḥhàk serait encore vivant au mont Donbâwand et, comme Iblis, il serait l'un de ceux qui sont réservés jusqu'au jour de la résurrection.

## RĖGNE D'AFRIDDOÛN.

Le jour où Afrìdhoûn eut défnitivement vaincu Dahhàk, qu'il l'eut enchaîné et emprisonné, était le jour de Mihr du mois de Mihr.












Les hommes en firent un jour de fête quils appelèrent Mihrdjan, pour exprimer qu'ils retrouvaient par la justice d'Afridhoûn la vie qu'ils avaient perdue par la tyrannie de Daḥhâk et c'est pourquoi ils l'aimaient. Afrîdhoûn s’assit sur le trône, posa la couronne sur sa tête, les rois vassaux des provinces, de près et de loin, l'entouraient; sa physionomie resplendissait, de sa bouche tombaient des paroles gracieuses, le reflet de la majesté divine brillait sur lui, il exhalait lodeur de la victoire. Il donna ensuite audience au peuple, fit approcher les gens et leur parla en ces termes: « Grâces soient rendues à Dieu, qui a délivré les hommes et les cités du fléau de Dahhâk, qui l'a fait périr, qui a purifié la terre de ses abominations et en a fait disparaitre les ceuvres de sa tyrannie et de sa magie. A sa place, il vous a donné quelqu'un qui vous protégera, qui vous gouvernera avec justice, qui sera bienvellant pour vous et vous comblera de faveurs et qui n'épargnera rien pour vous aider et vous préserver de tout mal.» La terre tres-






 بالذهب والاء




saillit de joie et retentit partout de bénédictions et de gràces, comme le ciel de voeux. Les gens se retirèrent et regagnèrent leurs demeures, se livrèrent à la joie, au plaisir et aux divertissements, et célébrèrent ainsi l'heureuse fête et le temps béni. Ils auraient voulu donner pour Afrìhoûn la lumière de leurs yeux et les années de leur vie.

COMMENT AFRídhoûn inadgura son règne et institua le drapeau des kayanides.

Afridhoûn se fit présenter les trésors. On y découvrit ce que jamais on n'avait vu, ni connu en fait d'objets précieux, de joyaux magnifiques, de tissus de brocart, de diadèmes, de ceintures incrustérs de rubis, de perles aussi grosses que des cufs d'oiseaux, d'immenses sommes d'or et d'argent et d'innombrables ornements royaux. Il les fit mettre dans les caisses, ainsi que tout ce qui fut trouvé dans les












magrasins des tapis, des armes et des autres objets et confier le toui aus tresoriers. Il fit ensuite revètir de robes dhonneur Kàweh et son fils Qaren et les fit combler de dignités, der richesses et de dotations, (1n recompense de la belle conduite et des services rendus par Kàweh. tyant demandé le cuir que Kaweh avait fixé au bout d'un pieu pour entrainer les hommes contre りahhàh, il fe fit broder d'or et incruster de jogatis at fate un etendard pour servir de bon aturure de la vietuire dans les batailes et pour faire tomber les forteresses. Il 1appela Dirufich-i-Kawiyan. Dirafsch, en pehlewi, signifie - étendardn. Cet éteudard, durant son règne et sous le règne de ses successeurs, demeura pour les rois un moyen de sassurer la victoire et pour les troupes un talisman auquel elles se fiaient. Les souverains y attachaient leur fortune et rivalisaient à le rehausser, à lorner des plus beaux joyaux et cherchaient à lenvi à le rendre magnifique, de sorte que, dans la suite des temps, il devint la perle, le chef-




 يزدجرد ونفائس جواهره وهلها مع التحيهان والمناطق واللاطواق المرصتعـة

 شـعرىا المبترتي حيث قال مه قصيدة معروفة (17)


d'œuvre, la merveille et la curiosité des siècles. Ils le faisaient porter devant eux dans les batailles et ne le confiaient qu'au commandant en chef d'entre leurs généraux; après la guerre heureusement terminée, ils le rendaient au trésorier chargé de le garder. Cela dura ainsi jusqu'à la chute de Yazdegerd, fils de Schahryàr, le dernier roi des Perses. Ses généraux ayant été mis en déroute à la bataille de Qàdisîya, l'étendard tomba entre les mains d'un homme de la tribu de Nakha. Sa ${ }^{\circ}$ d ibn abi Waqqàs l'ajouta aux trésors et aux joyaux de Yazdegerd que Dieu avait donnés aux Musulmans et le porta avec les diadèmes, les ceintures, les colliers incrustés de pierres précieuses et autres choses au Commandeur des Croyants, 'Omar ibn al-Khattàb. Celui-ci ordonna de le détacher de sa hampe, de le couper en morceaux et de le partager entre les Musulmans. On dit que le drapeau des Kayanides a été bien défini par Al-Boḥtori dans une célèbre qaşìda:

Et les Trépas se tenant debout et Anouscharwân poussant les troupes sous le drapeau.
دكرما يُنسَب الم افربحدون من للاكم واللمثال

الايتام محانْف آجالكم غخلَدوها احسسق أهالكم ، من طلب المعالى (1) بغيـر






 - (4) $\mathrm{VI}_{6}$.

SENTENCES ET PROVERBES QUI SONT ATTRIBUÉS A AFRÎDHOÛN.
Les jours sont les feuilles de la vie qui vous est mesurée; donnezleur une durée permanente en les remplissant des plus belles actions. -.- Qui recherche des hautes situations auxquelles il n'a pas droit fera une chute sévère. - Qui nuit aux hommes les craint. - Celui dont on ne connait pas les moyens d'existence est soupçonné de vol. - De celui dont on ne connaît pas la demeure, on évite l'approche. - Qui désire ce qu'il ne peut atteindre est un ignorant. - Qui ne se connaìt pas soi-même ne connaît pas les autres. - Qui ignore le lieu et le temps opportuns des affaires est un sot. - Qui parle beaucoup apprend aux gens ses secrets. - Celui qui peine, gagne. - L'honnête homme est confiant, le perfide ne se fie à personne. -Le sage est honoré en tout lieu. - La magie, c'est Iblis. -La beauté de l'homme de belle apparence est bonheur et bénédiction; la laideur de l'homme




 على العالمل مكـائه
ذكراولادد(1) افريخون وما جرت عليد احوالهم


(1) C (2).
(2) M و و و M . Dans la suite, le premiar de ces noms est écrit, dans le meme ms.,
; et plusieurs fois ${ }_{2}{ }^{3}$; la forme $z^{2}$ it se trouve encore fréquemment.
(3) M M .
laid est malheur et calamité. - Il y a cinq sortes de serviteurs : le boulanger, le cuisinier, l'échanson, le valet de chambre, le page; cinq sortes d'employés: le portier, le trésorier, l'intendant, l'écuyer, le gardien; cinq sortes d'associés : le cultivateur du domaine, le copropriétaire du village, le cohabitant, le coreligionnaire, le co-intéressé. Il y a cinq sortes d'amis : les deux parents, le précepteur, le professeur de la loi, le prédicateur; et cinq sortes d'ennemis : l'homme vil, l'envieux, l'esclave, la femme et celui qui remplace un gouverneur dans sa province.

LES FILS D'AERIDDHOUN ET LES EVENEMENTS DE LEURS REGNES.
Afrîdhounn eut trois fils: Salm, Toûz et Îradj. Hs grandirent pareils à des nouvelles lunes et à des lionceaux. Afrîdhoûn, suivant sa propre voie, eut soin de leur éducation et de leur instruction et s'ap-
 وعثر عثار الملوك فى العهـل بالهوي لا بالـراى وإِثـار اللاصغـر سـئًا هـنـهم على





 والسلاح والاموالل وتهيع آلات الملك وادوات اللسلطان فـغـترّب ســلم وثـتّق

pliqua à les rendre aptes à gouverner le monde. Quand ils eurent atteint l'àge mûr, il partagea entre eux les sept Climats. Alors, ce roi commit l'erreur de I'homme sage et la faute de l'homme instruit; il fit le faux pas habituel aux rois, en agissant par sentiment, et non par raison, et en préférant le plus jeune de ses fils à ses deux aînés. Il en éprouva donc les suites fàcheuses et recueillit le fruit de la faute qu'il avait commise à son propre détriment. En effet, il donna à Salm le gouvernement du pays de Roûm et de l'Occident; à Toûz, les contrées de I'Orient, à savoir les provinces habitees par les Turcs, la Chine et I'Inde; et à Iradj, l'Îrânschahr, qui est le centre de la terre, la région tempérée et le plus excellent des Etats, depuis le Khorâsân, $\mathrm{l}^{*} I r a ̀ q$, les provinces de Fàrs, de Kermàn, de l'Ahwàz, de Djordjàn, de Tabaristàn, jusqu'aux frontières de la Syrie. Il ordonna à Salm et à Toûz de se rendre dans leurs États, après avoir pourvu chacun d'eux d'hommes, de chevaux, d'armes, d'argent et de tout ce qui constitue l'attirail princier et l'équipage royal. Salm se rendit donc en Occi-










(1) $\mathbf{M}$ بهتع
${ }^{\text {(2) }} \mathrm{C}$.
(4) M
-
(5) M (6) M والنغغا
dent et Toûz en Orient. Îradj, désormais seul objet de l'affection de son père, posséda la couronne et le trône. Afridhoôn lui donna les coffres des trésors et plaça toute l'armée sous ses ordres : il restait roi de nom, tandis qu'îradj avait la jouissance du pouvoir, pendant un certain temps. En apprenant cet état de choses, Salm et Toûz étaient fort irrités; ils se tordaient comme des serpents, la vie leur devenait insupportable, ils nourrissaient la haine la plus violente, étaient extrèmement agités, en proie aux sentiments d'inimitié et de rancune et furieux de la préférence accordée par leur père, à leurs dépens, à Iradj, à qui il avait donné le centre du monde, le nombril de la terre, le jaune de l'œuf, la partie la plus excellente de l'Empire, et qu'il avait mis en possession, à leur exclusion, des richesses et des trésors, tandis qu'il les avait rejetés aux extrémités les plus reculées de la terre. Enfin ils ne respiraient que jalousie et rancune. Is se mirent en correspondance par lettres et par messagers, se communiquèrent leur mécontentement et leur chagrin et conclurent une alliance, s'enga-
 (1) باذذ ربـيهِان
مقتل أيهج بن افريذذن







geant à se prêter aide et assistance et à faire cause commune contre Îradj. Puis chacun d'eux quitta précipitamment sa résidence et ils se rencontrèrent avec leurs troupes dans l'Adharbaidjàn.
meURTRE dibadj, fils dyafidiofon.
Salm et Toûz firent parvenir à Afridhoûn par deux de leurs officiers un message unique et très violent, lui reprochant vivement d'avoir donné à Iradj le centre de l'Empire, la couronne et le trône, le préférant à eux-mêmes, ses aînés, qui ne lui étaient inférieurs ni par la naissance, ni par leurs talents, ni par leur aptitude au gouvernement. Ils le mirent en demeure, ou d'envoyer Îradj dans quelque province, afin qu'ils fussent tous également éloignés de la meilleure partie du monde et du siège de l'Empire, ou de se préparer à la lutte et de faire décider par le sort des armes à qui d'entre les frères appartiendraient le siège de l'Empire et la dignité de la couronne et du trône.









 ${ }^{(1)} \mathrm{C}$ Cبنعشنا .

Les deux envoyés portant ce message partirent pour la résidence d'Afrîdhoûn. Lorsqu'ils se présentèrent à la porte du palais, Afrìdhoonn leur donna audience et les écouta. Quand ils eurent accompli leur mission et délivré leur message, il entra dans une violente colère contre ses deux fils et se répandit en invectives et en injures contre eux; il les appela rebelles et les accusa d'oublier leurs devoirs; puis il fit venir Yradj et lui parla ainsi : «Mon fils, Satan a semé la discorde entre toi et tes frères, qu'il a poussés à te contester tes droits et à entrer en lutte avec toi. Ils ont suivi ses conseils et sont devenus rebelles à Dieu, en se révoltant contre moi et contre mon autorité et en formant le dessein de te déclarer la guerre pour la prédominance, en dépit de ma volonté. Maintenant tu n'as qu'a te préparer pour les traiter comme ils le méritent, à agir avec diligence et vigueur pour les châtier et les repousser, et à faire de telle sorte que tu dejeunes d'eux avant qu'ils ne soupent de toi. s Iradj se prosierna devant Afrîdhoûn et répondit: © Il en est ainsí, comme tu viens de le dire, et je











suis prêt à t'obéir. Mais dans cette lutte entre frères, il y aura nécessairement une grande agitation parmi le peuple, des flots de sang à faire tourner des moulins, des malheurs qu'il sera difficile de réparer et impossible de prévenir. Mes frères ont sur moi le privilège du droit d'ainesse. Veux-tu me permettre que jaille les trouver avec un petit nombre de mes pages et de gens de ma suite, que je renouvelle ma connaissance avec eux, que je m'efforce à les satisfaire et les comble de prévenances, que je fasse tomber leurs préventions, que je convienne avec eux d'un accommodement en leur cédant quelques-unes de mes provinces et les oblige de s'engager à conclure la paix et à rétablir l'union? Car on dit que le cou du lion devient épais parce qu'il est son propre messager. n Afrìdhoân dit : "Mon fils, ce que tu dis et ce que tu fais est digne de ta haute intelligence, de ta vertu, de ton caractère élevé et de ta noble nature. Un vase laisse toujours transsuder ce qui est en lui. Mais je crains bien que ces deux mauvais fils rebelles n'opposent leur méchanceté à ta bonté, leur violence à ta









douceur et leur brutalité à ta sincérité ! " Îradj dit: "La plupart dès choses que l'on craint n'arrivent pas. Quant à moi, j'espère éteindre cette haine et trancher ce mal, avec l'aide de Dieu et par ta bonne étoile." Afrîdhoûn dit: «Fais comme tu l'entends, mon fils; Dieu a un dessein qu'il atteindra. "Il ordonna de revêtir les deux envoyés de robes d'honneur et de les renvoyer comblés de faveurs. Il fit écrire à Salm et à Toûz en ces termes : "Íradj va vous rendre visite et se conformer à vos ordres. Traitez-le comme il convient de traiter un hôte, honorez-le à son arrivée comme à son départ et ne tardez pas à me le rendre; car tant qu'il est loin de moi, je suis comme un homme qui cherche une chose perdue et, lorsqu'il revient, comme celui qui est heureux de la retrouver. $n$

Îradj partit avec une escorte composée d'un petit nombre de ses familiers et arriva dans l'Adharbaïdjân. Les deux frères, à la tête de leurs armées, vinrentà sa rencontre et mirent pied à terre devant lui, ainsi que fit Iradj en leur honneur; ils se donnèrent la main et s'informèrent les uns les autres de leur santé. Ils remontèrent ensuite à cheyal et se rendirent ensemble jusqu'au pavilion d'Îradj, où ils le










firent descendre. Ils causèrent, mangèrent et burent, puis les deux frères se retirèrent dans leurs tentes. Le lendemain, Iradj monta à cheval, alla leur présenter ses hommages et porta à chacun d'eux les cadeaux, les objets précieux et rares dont il était accompagné. Tous les trois se rendaient alors des visites, entretenaient des rapports familiers et se faisaient des politesses. Cependant, Salm et Toûz, non seulement gardaient leurs mauvais sentiments à l'égard d'Îradj, mais leur jalousie et leur haine ne firent que s'accroître, quand ils observaient sa belle prestance et sa valeur, ses excellentes manières et ses hautes qualités, et quand ils surent la sympathie que lui témoignaient leurs chefs d'armée, qui cherchaient à devenir ses partisans. Its délibérèrent donc à son sujet et convinrent de le tuer traitreusement. Or, un jour, les frères étant réunis dans la tente de Toûz, celui-ci, qui était entouré de ses officiers armés, finit dans la conversation par dire à Îradj: aNous sommes tous trois fils du même père, Le droit d'héritage est au plus âgé; toi qui es le plus jeune d'entre nous, pour-








 ${ }^{(1)} \mathrm{M}$ M .
quoi t'es-tu emparé de la couronne et du trône, auxquels nous avons plus de droits? $n$ Iradj, en ce moment, vit leurs mauvaises intentions, se rappela les paroles de son père et regretta d'être venu de lui-même se faire égorger. Il leur dit: "Vous savez que notre père a agi et qu'il a fait le partage sans que j’eusse donné aucun avis, ni exprimé aucun désir. A présent, je suis venu à vous, me mettant à vos ordres, pour vous abandonner le pouvoir. La royauté est à vous, prenez-la!n Toûz répondit : "C'est sous le coup de la peur et de la nécessité que tu parles ainsi, non de bon cour et spontanément.n Puis il lança contre lui un siège d'or qui se trouvait devant lui. Îradj dit: "Crains Dieu, mon frère, n'attente pas à ma vie! N'oublie pas que je suis ton frère; respecte en moi ton hôte et considère que je t'ai rendu hommage, que je me suis fié à toi et que je ne me suis en aucune façon opposé à toi. Laisse-moi me retirer dans quelque contrée éloignée, de sorte que l'on n'entendra plus parler de moi.n Toûz ne l'écouta pas,

كا










1) M واتقام
(2) Manque dans M. - (s)
${ }^{(3)} \mathrm{C} \mathrm{dH}$ (3) M .
se dirigea vers lui, le frappa avec le sabre et le tua, aidé par Salm. Il donna l'ordre de couper sa tète et de l'envoyer à Afridhoûn, à qui les deux frères écrivirent: "Voici la tête que tu nous as préférée et à qui tu as donné la couronne; prends-la pour toi." Puis chacun d'eux retourna dans son royaume.

En recevant la tête d'Îradj, Afridhoûn fut consterné et le monde devint sombre pour lui. Il descendit de son trône et déposa la couronne. Il déchira ses vètements, et ainsi firent toutes les personnes de sa suite, ses serviteurs et les notables parmi ses sujets. Les salles et les appartements de son palais et les autres demeures de sa résidence retentirent de lamentations. Quatre mille femmes, libres et esclaves, coupèrent leurs cheveux et se vètirent de noir, tant était grand à leurs yeux cet épouvantable désastre, ce malheur public, et tant elles étaient affligées de l'effondrement de cette puissante montagne, du déclin de cette lune brillante. Afrîdhoûn passa son temps à pleurer et à maudire Salm et Toûz; constamment il se prosternait









(i) M سلعأت M.
devant Dieu, le suppliant, les mains levées au ciel, et s'écriant: «Seigneur, fais-moi justice d'eux, en leur infligeant le plus terrible châtiment; fais descendre sur eux ta vengeance, frappe-les de ton glaive et ne me laisse pas mourir avant de m'avoir fait voir un descendant d'Îradj me venger d'eux!» Toujours il laissait couler ses larmes, de sorte que sa vue s'affaiblit, ainsi qu'était affaibli son corps; les maux de la vieillesse fondirent sur lui, en même temps que les tourments du chagrin et de la douleur.

Îradj avait un magnifique jardin qui était comme límage du paradis sur la terre. Afrìdhoûn donna lordre de broler les constructions, de couper les arbres et de n'en laisser aucune trace. Il s'y rendait chaque jour : il se couchait sur les cendres, posait devant lui la tête d'îradj renfermée dans un coffre d'or, la découvrait et faisait entendre des gémissements, auxquels compatissaient tous les cœurs et repondaient les pleurs des assistants; puis il s'évanouissait et restait longtemps sans revenir à lui. -

## إبيه <br> ولادة منوجهر بن أيرج وجلوغه [فـ] الطلـب بثأر(1)


 فيـه مـشـابـه من صمورتـه ارتاح




(1) C وشاهه


NAISSANGE DE MENOÙDJEHR, FILS Dי̂́Radj.
Il S'Applique énergiqoement í venger la mort de son pere.
Lorsqu'on reçut la nouvelle de la mort d'Îradj, sa femme, nommée Màh-Âfridh, se trouvait enceinte. Elle mit au monde un fils qui ressemblait éminemment à Afrìdhoûn. Celui-ci, ayant demandé qu'on le lui apportât, le regarda et, voyant en lui ses propres traits, il ressentit une grande joie et il s'écria : Menoûdjehr, c'est-à-dire il me ressemble. Et c'est ainsi qu'il le nomma. Il reporta sur lui l'affection qu'il avait euc pour Îradj et mit tous ses soins a le bien élever; il se consolait par lui et cherchait un remède contre son chagrin dans l'espoir qu'il plaçait en cet enfant; et celui-ci grandit, devint adolescent, puis un jeune homme distingué, d'une éducation achevée, ayant sur lui le reflet de la majesté divine et acquit au plus haut degré les belles qualités











d'un prince. Afrîdhoûn le nomma son héritier présomptif et son successeur, le mit en possession de la couronne et du trône, lui subordonna grands et petits et lui donna les coffres des trésors.

Afrîdhoûn ayant élevé Menoûdjehr pour la guerre contre. Salm et Toûz et lui ayant ordonné de se préparer à venger Îradj, Menoûdjehr répondit à cet appel avec l'empressement de l'homme résolu et énergique et l'exécuta avec la rigueur du destin irrévocable. Il plaça Qàren, fils de Kâweh, à la tête de son armée, ordonna de délivrer aux chefs et aux troupes des provisions et déploya le plus grand zèle à se préparer et à rassembler des guerriers. La nouvelle en étant parvenue à Salm et à Toûz, ceux-ci, fort inquiets et effrayés, convinrent de se rencontrer, comme précédemment, dans l'Adharbaïdjân et se mirent en marche à la tête de leurs armées. Quand ils y furent arrivés el qu'ils eurent conféré secrètement, ils décidèrent d'envoyer un message à Afrîdhoûn, de lui présenter par écrit leur justification et de gagner

 صـار(2) المى بابـه اذذ لهما وقد أتتعد سـرير اللذهب واقـعـد منوجهر عسـم







les bonnes dispositions de ses chefs d'armée et de ses conseillers par leurs dons. Ils chargèrent de ce message, en leur remettant les lettres et les cadeaux, deux envoyés habiles dans l'art de parler. Ceux-ci partirent pour la résidence d'Afrìdhoûn. Lorsqu'ils arriverent à son palais, Afrìdhoûn leur donna audience, assis sur le trône d'or, ayant Menoûdjehr à sa droite, la couronne sur la tête. Les chefs d'armée, les gens de la suite et les serviteurs, ayant des ceintures incrustées de joyaux, et tenant des masses d'or dans leurs mains, étaient rangés devant eux. Les deux envoyés s'avancèrent ensemble, rendirent hommage, présentèrent les lettres et délivrèrent le message tendant à excuser ce qui s'était passé au sujet d'Îradj et à exprimer la confusion et le repentir des deux frères, la joie qu'ils ressentaient du haut mérite de Menoûdjehr, leur ardent désir de lui rendre hommage et l'assurance d'une entière soumission. Enfin, exhibant la liste des cadeaux qu'ils avaient apportés, les envoyés demandèrent la permission de les présenter. Afrídhoûn répondit : Dites-leur ceci : «J'ai attendu pour











vous punir de l'action abominable et horrible, que vous avez commise et qui a dévoilé votre méchanceté et votre mauvaise nature, jusqu'à ce que Menoûdjehr eat atteint l'àge viril et qu'alors il saurait se charger, pour mon compte et pour le sien, de venger son père, puisque je n'ai pu me décider, vieux comme je suis, à faire la guerre à des hommes qui sont deux parties de moi-même. A présent, Menoâdjehr s'est dressé pour vous infliger le châtiment qui vous est dâ, qui est commandé par les lois de la nature et sanctionné par là loi divine. Rien ne pourra l'en empêcher, ni le détourner de son but. Quant aux cadeaux, Dieu me préserve d'accepter de vous le prix de la tête de mon fils! Voilà en peu de mots tout ce que j'ai à vous dire.n

Après avoir, sur l'ordre d'Afrídhoûn, reçu des robes d'honneur, les deux envoyés retournèrent auprès de leurs maîtres, leur rendirent compte de ce qui s'était passé et leur communiquèrent le message dont ils étaient chargés. Ils leur parlèrent de la beauté et de la majesté d'Afridhoûn qui, malgré son grand àge, brillait comme brille







 منوجهر بالبروز وعضده بالجيوث وروهل جـناحه بوجوه العتوآد ورسم اله


l'or, bien qu'il ait subi l'action du charbon; de Menoûdjehr, de sa belle prestance, de l'éclat de sa jeunesse, de son heureuse étoile et de son pouvoir bien établi; enfin de la ferme intention d'Afrìhoûn d'envoyer Menoûdjehr pour les attaquer et les faucher. Les deux frères firent sortir tous les assistants, puis l'un dit à l'autre : «Laissons là le passé; faisons face au danger comme il convient de le faire, abordons le lionceau avant qu'il ne devienne lion et attaquons-le avant qu'il ne nous attaque. n L'autre frère ayant approuvé cet avis, ils enrôlèrent et rassemblèrent des troupes, firent les préparatifs de guerre et se mirent en marche, chacun se trouvant à la tête d'une nombreuse armée, vers l'Îànschahr. Afrîdhoûn, à cette nouvelle, se mit à rire et dit: "Voyez ces deux malheureux, ils courent à la mort comme le gibier dans le filet et le papillon qui se jette dans la flamme !. Il ordonna à Menoûdjehr d'entrer en campagne, mettant à son service des troupes et lui adjoignant les chefs d'armée les plus










illustres, le pourvut d'argent et de tout ce qui était nécessaire ainsi que d'éléphants, fit porter devant lui le drapeau des Kayanides et, au moment du départ, il invoqua pour lui la protection divine et la malédiction sur Salm et Tô̂z.

Menoûdjehr, à la tête de ses troupes, marcha contre ses oncles qui avançaient. Les deux armées étant arrivées en présence l'une de l'autre, on fixa un jour pour la bataille. Au matin du jour convenu, les adversaires sortirent de leurs camps et, suivant les règles du combat, formèrent les lignes de bataille et assignèrent comme il fallait leurs positions à l'aile droite, à l'aile gauche et au centre. On en vint aux mains, les combattants se couvraient de flèches, puis s'attaquaient avec la lance, ensuite avec le sabre, s'assommaient avec la massue et luttaient corps à corps, de ielle sorte que le sang coulait comme l'eau des ruisseaux et que les morts ne se comptaient pas. Les deux frères étaient sur le point d'étre mis en déroute lorsque la nuit sépara les deux armées, et tandis que Menoûdjehr rentra dans son camp


 فسـلم منوجهـر ل!









content et joyeux, ils se retirèrent dans leur quartier abattus et découragés.

Les deux frères, voyant qu'ils ne pourraient pas lutter contre Menoûdjelır, résolurent de le surprendre dans la nuit suivante. Ils préparèrent cette attaque et ne reprirent pas le combat le lendemain. Menoûdjehr, informé de leur plan par un de ses espions qui était revenu, confia le commandement à Qàren, en lui ordonnant de se tenir prêt et sur ses gardes, et s'embusqua avec une troupe choisie. A minuit, Toûz avec tous ses guerriers, s'étant avancé vers l'armée de Menoûdjehr, trouva Qàren sous les armes, à la tête de ses troupes, le drapeau des Kayanides devant lui. Il se jeta sur lui avec ses gens, et Qàren et les siens leur firent face. Pendant qừlls étaient aux prises, Menoûdjehr et ses compagnons sortirent de l'embuscade et tombèrent à coups de sabre sur les soldats de Toûz par derrière, tandis que Qâren et ses troupes les chargeaient par devant. La plupart de ses gens ayant été tués, Toûz prit la fuite alors que le soleil venait de se

 فسـطط الى الارضن مغشيًّا عليه(2) ونرّل منوجهـر فاخخ رأسـه وعاد بــه الم







${ }^{(1)}$ Manque dans C. - ${ }^{(2)}$ Manque dans C. - ${ }^{(3)} \mathrm{C}$ all. - ${ }^{(3)} \mathrm{C}$. ${ }^{\text {(5) }}$ Manque dans C.
montrer. Menoûdjehr, lancé à sa poursuite, le rejoignit au moment où il allait atteindre son camp. Quand il l'eut en son pouvoir, il lui fit une large blessure avec la lance et lui asséna un grand coup de sabre. Toûz tomba évanoui. Menoûdjehr, ayant mis pied à terre, lui coupa la tête et la rapporta au camp en triomphe, rendant grâces à Dieu. Il l'envoya promptement à Afridhoûn avec la nouvelle de sa victoire et lui fit dire: «Voici l'une des deux tetes, l'autre la suivra avant peu." Afrìdhounn éprouva de la joie, mais aussi du chagrin; il fondit en larmes, ses mains tremblèrent et, tout en cachant la pitié que ressentaitle père pour son enfant, il dit: «Je ne saurais me féliciter d'une fortune qui me force à faire périr les miens, les uns par les autres. Je crois déjà tenir la troisieme tête. Qu'il est donc malheureux, celui qui voit les têtes tranchées de ses fils placées dans son giron! Fi de ce vil monde! Que son éclat est terne et qu'ils sont
 وجدعیت انـفى وكا قال الشـاعر


ذكر با جرى لُنوجهربعهد مقتل توز




 - ${ }^{\text {5 }} \mathrm{C}$ C .
perfides, ses jours et ses nuits! L'auteur dit: Afrìdhoûn était alors comme quelqu'un dont les Arabes disent dans leurs proverbes : "J'ai satisfait mon àme, mais j’ai coupé mon nez. "Et comme dit le poète:

J'ai eu satisfaction en tirant vengeance de Hamal ibn Badr, et mon sabre m'a vengé aussi de Hodhaifa. Mais si j’ai assouvi sur eux ma haine, je n'ai fait que couper ainsi mes propres doigts.
ce qui arriva ì menotbjehr aprés la mort de toûz.
Toùz ayant subi son sort, Salm, completement abattu, pleura tant qu'il faillit en devenir aveugle. Hésitant sur le parti à prendre, en proie au découragement et au chagrin, il envoya à Menoùdjehr ce message : «La douleur que me cause la mort de mon frère, ton oncle, m'absorbe trop pour que je puisse reprendre le combat. Veux-tu me donner du répit et m'accorder une trêve, jusqu'à ce que mon









 (5) C C (1).
immense douleur soit apaisée? "Menoûdjehr accueillit gracieusement sa demande et lui manda son consentement. Salm, en effet, compta résister tant qu'il pourrait et se retirer ensuite dans une forteresse qu'il possédait, en commun avec Toûz, dans une ile de la mer des Alains remplie de vivres et de provisions, et il fit préparer à cet effet des vaisseaux et des bateaux. Qàren, ayant eu connaissance de son plan, dit à Menoûdjehr: "Il a conçu tel et tel projet. S'il se réfugie dans cette forteresse, il pourra tenir longtemps; il nous sera difficile de l'y assiéger et impossible de nous rendre maîtres de lui. Je crois que je devrais gagner la forteresse avant lui, m'en emparer et lui en fermer la route." Menoûdjehr répondit: "Fais-le, si tu peux. "En conséquence, Qàrea, avec trois cents cavaliers sans bagages, se rendit au bord de la mer et s'embarqua, lui et ses hommes, sur l'un des vaisseaux de Salm. Arrivé à la porie de la forteresse, il fit appeler le gouverneur et lui présenta l'anneau de Toûz. Le gouverneur lui ouvrit la porte et Qâren entra avec ses compagnons, prit possession de la




 واخذ يـرتاث وينتاث بـصحبته ورُصـف لم مى قتتـه وشدّة بألسـه وثيهاعته





forteresse, en chassa la garnison de Salm et de Toûz et la fit occuper par ses hommes de confiance. Il y avait d'innombrables trésors. Il s'embarqua ensuite et, ayant gagné la côte, il brûla les vaisseaux et les bateaux et retourna auprès de Menoûdjehr, à qui il rendit compte de son exploit. Menoûdjehr le félicita et le remercia; puis il lui dit * "Sache que Kàkoayeh le Démon, un descendant de Dahḥàk, s'est joint à Salm pour l'aider contre nous; Salm; par son concours, se voit en état de résister, sa situation s'est améliorée et il est en état d'agir. On m'a donné de la force de cet homme, de son courage et de sa valeur une description qui m"inspire le désir de me mesurer avec lui." Qàren s'écria: «A toi la victoire, la prospérité et une succession de bonheurs ininterrompue comme les perles des colliers!n

Menoûdjehr envoya à Salm un message en ces termes : "Tu as pris largement du repos et tu as fait appel au concours de Kakoûyeh le Démon. A quand le rendez-vous de combat? ${ }^{\prime}$. Salm ayant fixé le jour, les deux armées, aux premières lueurs du matin, sortirent de

في عيبيهتهه( ${ }^{(1)}$


 كا كا






leurs camps et formèrent leurs lignes de bataille. Kâkoûyeh arriva comme un éléphant en rut et se joignit à Salm. L'action s'étant engagée, la bataille devint ardente et on luttait avec fureur. Kàkouyeh appela Menoûdjehr au combat singulier; il le défia avec insistance, alors que Menoûdjehr lui-mème désirait ardemment cette rencontre et s'avança contre lui. Les deux adversaires s'abordèrent et firent jouer leurs armes. Menoûdjehr saisit Kàkoûyeh par sa ceinture, et l'ayant arraché de son cheval, il le jeta à terre et appela ses compagnons., qui, sur son ordre, lui tranchèrent la tête. Ayant vu ce qui venait de se passer, Salm prit la fuite avec ses troupes. Manoûdjehr, à la tête de son armée, le poursuivit et lui cria : "Ô roi, pourquoi fuir? Je t'apporte la couronne pour laquelle tu as tué Iradj et je veux la poser sur ta tête! Arrête, pour la recevoir de moiln Le cheval de Salm ayant trébuché et étant tombé avec lui, Menoûdjehr parvint à l'atteindre et lui asséna un coup de sabre qui pénétra jusqu’à sa ceinture et mit fin à ses jours. Menoûdjehr, de sa propre main, Iui









(i) C (1) Mss. -0ا, -
(3) Mss. عגها.
(1) M M .

coupa la tête. Les troupes de Salm s'empressèrent de jeter leurs armes, se rendirent à Menoûdjehr, se prosternèrent devant lui et lui demandèrent gràce. Il leur accorda la vie sauve, leur fit gràce et choisit un certain nombre d'entre eux qu'il distribua entre ses chefs d'armée. Il envoya la tête de Salm à Afrìdhoûn et lui fit, dans une lettre, le récit des événements. Qàren, sur son ordre, étant allé prendre dans la forteresse de la mer les trésors et les provisions de Salm et de Toûz et les ayant apportés, Menoûdjehr les ajouta au butin du champ de bataille et du camp et distribua le tout à ses soldats, de sorte qu'il les rendit tous riches. Il réserva de la part qui lui revenait et des objets précieux et rares ce qui méritait d'être possédé par lui-même et par Afridhoun. Il fit ensuite donner le signal du départ et revint avec ce grand succès et cette importante victoire auprès d'Afridhoûn. Celui-ci ful heureux par lui, lui prodigua les distinctions et les hautes dignités, donna à son intention aux chefs d'armée des robes d'honneur et des charges de gouverneurs de provinces et combla chacun d'eux de faveurs.
 امسره رامـر منوجهر على مصـصاق قول الشـاعر


ملك منوجهر

 (i)


Lorsque Afrídhoûn eut, dit-on, accompli l'àge de cinq cents ans, il obéit à l'appel de Dieu. Il fut de lui et de Menoûdjehr selon les paroles du poète :

Les nuits et les jours ne se succèdent, les étoiles ne circulent dans leurs orbites au ciel,

Que pour transmettre la jouissance du pouvoir d'un roi, dont le règne est arrivé a son terme, ì un autre roi.

Mais le règne du maitre du trône est éternel! Il n'est ni périssable, ni partagé!
règne de menoûdjehr.
Lorsque Menoûdjehr eut succédé au pouvoir à Afrîdhoûn, qu'il se fut assis sur le trône et qu'il eut ceint la couronne, il donna audience aux chefs de la nation et au peuple qui arrivèrent à sa cour, lui rendirent leurs hommages, puis prirent leurs places. Tous furent charmés de sa beauté, de sa prestance, de son éclat et de sa majesté. Il leur



 لـم ال!





adressa alors son grand et célèbre discours, auquel aucune autre allocution des anciens rois n'est comparable. D'après une certaine tra-. dition, il l'aurait prononcé à un âge plus avancé de sa vie. Après avoir loué et glorifié Dieu et parlé de la vanité de ce monde quill compara à l'ombre des nuages et au rève que l'on voit en dormant, il les exhorta à obéir strictement à leur souverain et à travailler aussi bien pour leur vie présente que pour la vie future. Il leur promit de marcher sur les traces d'Afrìdhoûn et, comme lui, d'avoir une grande sollicitude pour ses sujets. Il se livra ensuite à de très longs développements et exprima sa pensée par des sentences telles que celles-ci : «La créature appartient au Créateur, la reconnaissance est due au Bienfaiteur, il faut se soumettre au Puissant. Ce qui arrive est inévitable. Il n'est rien de plus faible que la créature et rien de plus fort que le Créateur.

- En vérité, la réflexion est lumière, l'indolence obscurité, l'ignorance égarement. Ceux qui nous ont précédés et ont disparu étaient des racines dont nous sommes les tiges; et quelle est la durée d'une tige,







 والبنـآ ول⿱⿴⿱卄一二八土
 （1）M M pais．－${ }^{(2)} \mathrm{C}$ ．${ }^{\text {（3）}}$ Manque dans C ．
lorsque sa racine a peri？－Le roi a des droits sur ses sujets，comme ceun－ci ont des droits sur le roi．Les sujets doivent obéir au roi，le servir loyalement，défendre ses alliés et combattre ses ennemis．Le devoir du roi envers ses sujets est de les protéger et de soccuper avec soin de leurs intérêts，de ne point leur imposer des charges trop lourdes et，s＇il leur survient un fléau，soit céleste，soit terrestre，à la suite duquel leurs produits sont diminués，de réduire leur impôt en proportion du dommage qu＇ils auront subi et de réparer leurs peries en leur fournissant les grains nécessaires pour la culture de leurs champs．－L＇armée est pour le roi ce que les ailes sont pour l＇oiseau et le roi est pour ses sujets ce que la tête est aux membres，ou plutôt ce que l＇esprit est au corps．－Le roi doit avoir trois qualités ：la véra－ cité，la générosité et la modération；parce qu＇il est puissant et riche et que sa clémence est le plus sûr moyen de faire durer son règne．＂

Dans l＇ouvrage de Tabarî on lit que Menoûdjehr est célebre par sa justice et le bien qu＇il accomplissait．Il fut le premier qui creusa des



قصّة زالل زر والد رستم




 ينصرف الم وطنه ومهلكته فاذا أحتحِ اليه دُمع بـه وكــان يتمتى (2) على (1) C $\sqrt{4}$. - (2) C .
fossés, qui dressa de grandes tentes et qui emmagasina des armes de guerre, et le premier qui établit un dihqàn dans chaque village, dont il réduisit les habitants a l'état de serfs, les couvrit d'humiliations et les obligea de garder les boufs.

## histoine de zâl-i-zer, père de houstem.

Le soutien du règne de Menoûdjehr, l'appui de son empire, le premier de ses chefs d'armée, le gardien de ses provinces était Sàm, fils de Nerîmàn, surnommé Sam le héros. Il était sans pareil en fait de chevalerie et de courage et hautement renommé par sa grande autorité et son habileté dans l'administration. Il avait le gouvernement du Sedjestân, du Zâboulistân et des provinces de I'Inde. Son titre, en persan, était Pahlawan-i-Djehan, c'est-à-dire "le défenseur du monde». Il venait habituellement présenter ses hommages au roi, demeurait un certain temps à la cour et retournait ensuite dans ses Etats; et quand on avait besoin de ses services, on l'appelait.









(1) M المنعر.

Sàm demandait constamment à Dieu et faisait des vœux solcnnels pour qu'il lui donnât un fils. Il était déjà avancé en àge, lorsqu'il lui naquit un enfant ayant les cheveux de la tête, les sourcils et les cils tout blancs. Il le repoussa avec horreur et donna l'ordre de le jeter sur le sommet de quelque haute montagne éloignée, pour que Dieu en fît selon sa volonté. Son ordre fut exécuté. L'oiseau 'Anqà ayant vu l'enfant, le prit ei l'emporta dans son nid et l'eleva avec ses petits, jusqu'à ce qu'il eut atteint l'àge de sept ans.' Alors Sàm eut un songe : un personnage lui apparut qui lui apprit que son fils vivait et qui lui indiqua le lieu de son séjour. Il se mit à sa recherche et finit par le trouver. 'Anqà ayant su qu'il était son père, lui rendit l'enfant, à qui il remit une de ses plumes qu'il devait bruler quand il lui arriverait quelque malheur; alors, 'Anqà viendrait à son secours. L'auteur dit : Je ne réponds pas de l'authenticité de cette histoire; si elle n'était généralement et depuis longtemps connue et rapportée partout, et si ce n'était pas un de ces contes par lesquels on amuse et dont on divertit les princes dans leurs insomnies, je ne l'aurais pas reçue dans







 سـام فی حضور حضرتـه مع ذال فتوجّه الى الباب والستصهـبـه (7) فاكــــرم


mon ouvrage. En ces temps primitifs, les faits extraordinaires étaient fréquents; tels l'àge de mille ans d'un homme de cette époque, les génies el les démons au service des rois, la flèche lancée par un archer et portée du TTabaristàn jusqu'au Tokhâristàn, d'autres encore qu'il serait trop long de mentionner. Pour nous, tous ces récits, à l'exception des miracles des prophètes, sont de la catégorie des histoires plaisantes.

Sàm donna à son fils, recouvré de l"Anqà, le nom de Destàn. Il fut surnominé Zal-i-zer, ce qui, dans le langage des habitanis du Sedjestàn et du Zàboulistàn, signifie « vénérable vieillard n. Sàm le ramena dans sa demeure et l'enfant apprit à parler en fort peu de temps; il brillait d'une vive intelligence et portait sur lui les indices de la noblesse. Le roi Menoûdjehr, ayant appris son aventure, fit écrire à Sàm pour qu'il vint à sa résidence avec Zàl. En conséqence Sàm se rendit à la cour, emmenant avec lui son fils. Menoûdjehr le reçut avec
IIISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

منوجهر موردد وتطاول له وتطوّل عليه ودعا بــالل فـرأى بــه (1) صسـبـئــا
 يشينـه اللآ بياض شعرد وكاتّه فى ذلل البياض الحسـن منـه لوكان اسود






 dans C. - (b) C C .
honneur, l'écouta avec attention et lui donna des témoignages de sa bienveillance. Puis, ayant fait venir Zall, il vit en lui un jeune homme, beau de visage, de belle prestance, d'agréables manières, plein de gràces et tout à fait aimable. Il n'avait d'autre défaut que ses cheveux blancs; mais il semblait qu'il était plus beau ainsi que si ses cheveux avaient été noirs. Menoûdjehr en fut émerveillé et fit des voux pour lui. Les astrologues, sur son ordre, observèrent son étoile et tirèrent son horoscope. Ils prononcèrent que sa fortune serait la plus heureuse, quill atteindrait la plus haute position et quill réussirait en toutes ses poursuites pour le service du roi et la défense du territoire. Menoûdjehr, enchanté de ces prédictions à son sujet, conçut de l'affection pour lui. Quand Sàm demanda l'autorisation de partir, il le fit revêtir d'une robe d'honneur, ainsi que Zâl, et leur donna de nombreux cadeaux, et ils revinrent dans le Sedjestàn. Zàl continua à croitre comme une nouvelle lune et à gagner en force comme un lionceau; il possédait les arts de la chevalerie et toutes les autres apti-









(1) M1 هئتنه.
iudes pour exercer le gouvernement et le commandement. Sàm, le voyant si accompli, fut charmé et tout à fait heureux.

Lorque Zâl eut atteint l'àge viril et qu'il fut en pleine maturité, Sàm conçut le projet de faire une expédition dans l'Inde pour se rendre compte de la situation et pour châtier quelques rebelles. Il nomma Zàl son lieutenant dans le Sedjestàn et le Zàboulistân avec plein pouvoir sur les finances et l'administration des provinces, et se mit en route à la tête de son armée vers le pays qu'il se proposait de visiter. Zàl avec sa suite l’accompagna jusqu'au bout et, après avoir pris congé de lui, revint dans sa résidence dans le Sedjestân. Il y passa son temps, soit à chasser, pour exercer son corps, soit à s'entretenir avec les savants, pour s'instruire. Puis, il se mit avec ardeur à visiter les différentes provinces de son royaume et à parcourir les jardins et les champs avec sa suite et ses amis. Il laissa les soins du gouvernement du Sedjestàn à l'un de ses chefs d'armée et partit en grand apparat et avec un brillant équipage. Il allait, se livrant à la



 عليهd وصـرفـه الى منزله

قصّغ زال مع إبنـ مهرإب وو الحسن (1) قصص العـشّاق




chasse, se promenait dans les jardins et les champs, parcourait gaiement les différentes contrées et coulait des jours heureux. C'est ainsi qu'il arriva jusqu'à Ghazna d'où il passa à Kàboul. Lorsqu'il fut près de la ville, Mihrâb, le roi de Kâboul, vint au-devant de lui, lui présentant des cadeaux et des offrandes, lui rendit très respectueusement hommage et lui témoigna la plus grande déférence. Zâl le traita avec honneur, l'approcha de sa personne, l'invita à sa table et à son banquet et chassa en sa compagnie; puis, après l'avoir fait revêtir d'une robe d'honneur, il lui permit de s'en retourner chez lui.

## zâc et la fille de mifrâb.

 LA PLUS BELLE HISTOIRE DE DEUX AMANTS.Quand Mihrâb, ayant pris congé de Zàl, l'eut quitté, Zàl dit à ses compagnons: «Que Mihrâb est donc parfait! Quel chevalier accompli, quel galant homme!" Alors l'un d'eux dit: "Il a une fille, nommée Roûdhàwadh, qui passe pour être la plus belle femme de son temps,


(2) الأكهـه



 وهوقيس الجَنون



la plus charmante, la plus intelligente, ayant les plus excellentes manières. " Ce portrait fit une telle impression sur Zâl qu'il se mit à l'aimer et à la désirer ainsi que l'on désire le paradis sans l'avoir encore vu. Sa situation était celle du poète Basschâr ibn Bord l'aveugle, qui a dit :

Mes amis, mon oreille aime une femme de cette tribu; car parfois loreille aime avant les yeux.

Ensuite Zàl quitta son campement et parcourut les provinces de son royaume, tandis que son cceur était retenu à Kàboul. L'amour de Roûdhàwadh dominait toutes ses pensées, sa passion devenait plus forte à toute heure et à tout moment, et combien plus en des mois et des jours! Son cas ressemblait à celui du poète Qais al-Madjnoûn, qui a dit :

Jai commencé à l'aimer avant de connaitre l'amour qui, ayant rencontré un cœur inoccupé, s'y est installé.

# تحت قرل العاثـر <br> راجعا الم كابل رقعهد <br>  <br>  









 Jj Jity

Et quand il revint à Kaboul, il était dans le cas de ce poète qui dit :

Je ne suis pas venu chez vous spontanément; mais lamoureux, le pied le porte là où tend le coeur.

Il dressa sa tente en dehors de la ville, en un endroit où il y avait tout ensemble des jardins, des prés, des arbres, des ruisseaux, un lieu de plaisance et un parc de chasse. Mihrâb, comme précédemment, se mit à ses ordres et le combla de prévenances. Zàl, de son côté, le traita encore avec plus d'honneur et de familiarité qu'auparavant et le prit en plus grande affection, à cause de l'amour qu'il avait pour celle qui était derrière le rideau de Mihrâb.

Un jour, Mihrâb, revenant du camp de Zâl, entra dans l'appartement de ses femmes et se mit à causer avec sa femme Sindokht et sa fille Roûdhâwadh. Sìndokht lui dit : "Tu as quitté Zàl bien tard aujourd'hui, le jour étant dêjà avancé." - "Oui, répondit Mihrâb, il









(1) Mss. والثي.
(2) M M
(3) CLi

(8) Mss.

a prolongé son entretien avec moi, puis il m'a retenu à dîner.n"Ce Zàl, quel homme est-ce, comment est-il de sa personne, quelle est sa manière d'ètre?" - "Par Dieu, dit Mihràb, je n'ai jamais vu un jeune homme plus beau, plus viril, plus sagace, plus noble, plus intelligent, plus gracieux, plus aimable, plus purl Mais, tout en étant d'une beauté éclatante et malgré sa jeunesse, il est couvert de cheveux blancs." Quand Roûdhâwadh eut entendu de la bouche de son père cette énumération des qualités de Zäl, elle se sentit prise d'amour pour lui et cet amour surpassait en violence celui que Zàl nourrissait pour elle. Hs étaient, l'un et l'autre, dans le même cas, de s'aimer éperdument sans s'ètre vus ni rencontrés. Elle souffrait dans son cœur comme un feu ardent, passait ses nuits sans sommeil, luttant contre sa passion, mais vaincue par elle et se résignant à sa défaite. Enfin, à bout de patience, elle se vit contrainte à révéler son secret à quatre esclaves d'entre ses suivantes les plus intimes. Elle leur dit: *Si vous ne trouvez pas un moyen de me faire voir Zâl, je meurs de










désir et de passion pour lui.n Ces esclaves se prosternèrent devant elle et répondirent: «Nous sommes ta rançon, corps et âme, et nous sommes prêtes à t'obéir. ${ }^{\text {a }}$

Ces femmes, ayant mis de beaux atours et s'étant parees, sortirent de la ville et se rendirent à l'endroit où se trouvait le camp de Zàl. Elles s'arrètèrent devant sa tente entourée de jardins qui étalaient leurs fleurs, et se mirent à en cueilir. Pendant qu'elles étaient ainsi occupées, Zâl, de sa tente, les regarda et demanda qui elles étaient. On lui dit qu'elles étaient esclaves de Mihràb. Alors Zâl se fit apporter soǹ arc et les flèches et, commençant à tirer sur les grues et les oies sauvages, il n'en manqua pas une seule. Les femmes le regardèrent pendant que les pages allaient ramasser les oiseaux et les lui apportaient. Elles demandèrent à l'un d'eux qui était ce tireur qui ne manquait jamais son but. - «C'est, dit-il, le roi du Midi et du Zâboulistàn qui n'a pas son pareil dans le monde. Mais vous, à qui appartenez-vous? ${ }^{\text {n }}$ "Nous sommes les esclaves de la fille de Mihrab, roi de Kâboul, qui n'a pas sa pareille dans l'univers. $n$ Le page étant retourné à l'endroit
 الـألأة ودفعها







${ }^{\text {(1) }}$ Ces mots manquent dans M. - ${ }^{\text {(2) }} \mathrm{M}_{\text {I }}$ اركيتى . - ${ }^{\text {55 }}$ M وا
où se tenait Zâl, celui-ci le questionna et il lui répéta leurs paroles. Alors Zàl fit apporter de la garde-robe quatre vêtements de brocart d'or et lui ordonna de les leur remettre et de leur demander de sa part de faire le portrait de leur maîtresse. Le page alla, leur remit les vêtements et leur communiqua le message. Les femmes prirent les vètements, les baisèrent, se prosternèrent en l'honneur du donateur et dirent : «Notre maîtresse est trop éminente, trop belle et trop parfaite pour que nous puissions faire son portrait. Mais, si le roi tient à jouir de sa vue, nous la lui ferons voir. "Le page ayant porté cette réponse à Zàl, celvi-ci lui dit: "Retourne auprès d'elles et dis-leur: "Si vous « me faites voir votre maîtresse, je vous donnerai tant d'argent que je "vous rendrai riches. "Elles répondirent: "On peut compter sur nous, nous sommes de bonne foi, fidèles à nos promesses. "Puis elles retournèrent auprès de leur maîtresse et lui racontèrent ce qui s'était passé.

C'est ainsi que fut suggéré à Roûdhàwadh le moyen de se rencontreravec Zal. Elle fit débarrasser une chambre qu'elle avait au palais, du









 (1) M M . بیترينهه .
côté de la plaine, la fit orner, faire les préparatifs nécessaires et envoya à Zâl une des esclaves qui lui fit promettre de venir au rendez-vous, pendant la nuit, à l'endroit qui donnait accès à la chambre du palais et lui en montra le chemin. Quand la nuit fut venue, Roûdhàwadh, avec les quatre esclaves, entra dans cette chambre, en fit fermer la porte et monta sur la terrasse pour attendre Zâl. Celui-ci, lorsque tous ses gens furent endormis, se rendit, sous l'ombre de la nuit et accompagné d'un seul page, jusqu'à l'endroit qui lui avait été indiqué et s'y arrêta. Roûdhâwadh, le voyant du haut de la terrasse, dit : aQu'il soit le bienvenu, celui qui a pris la peine de diriger ses pas vers nous et qui nous honore de sa noble présence ! * Zà, ayant entendu ces paroles pleines de coquetterie et respiré le doux parfum émanant d'elle, faillit s'évanouir, succombant à la violence de l'amour et à l'excès de joie qu'il éprouvait en obtenant ce qu'il avait tant désiré. Il répondit : - Qu'elle soit la bienvenue, cette voix délicieuse, telle que je n'en ai jamais entendu! Que je sois la rançon de la personne dont la parole











a porté à son comble mon amour! Mon oreille a été charmée; mes yeux auront-ils le bonheur de la voir?" Roûdhâwadh, détachant son voile et mettant en liberté deux boucles de ses cheveux plus noires que la nuit et plus longues que le soupir d'un amant, les laissa tomber de la terrasse et dit : "Tu vas, ô roi, jouir de ce bonheur; aide-toi donc de ces deux boucles pour monter. " Zàl, étonné de ces longs cheveux qu'elle lui abandonnait si aisément, lui dit : "A Dieu ne plaise que je les abaisse à un tel usage!n Dénouant son lacet, il le jeta sur un des créneaux, s'en servit comme d'une échelle et fut auprès d'elle sur la terrasse en moins d'un clin d'œil et d'un signe de la main. Ils s'adressèrent les questions d'usage, se tenant embrassés, et finirent par s'évanouir. Les esclaves les aspergèrent avec de l'eau de rose jusqu'à ce qu'ils revinssent à eux, non sans peine. Puis elles firent descendre Zà dans la chambre, qui était comme une image du paradis; les deux amants se virent à la lumière des cierges et ils furent plus heu-










reux par leurs yeux qu'ils ne l'étaient auparavant par leurs oreilles. Ils rendirent gràces à Dieu de les avoir réunis. Ils passèrent la plus chaste nuit, sans autre surveillant que leur noblesse et la pureté de leurs sentiments, se livrant à des doux propos, plus tendres que la plainte et plus délicieux que le bonheur. Les coupes qui passaient et se suivaient stimulaient une passion jamais languissante et faisaient apparaître le fonds le plus intime de l'amour. Lorsque le matin fut sur le point de paraître et qu'il fallut s'arracher à cet étonnant amour et à cette ardente passion, Zâl se leva, ainsi que Roûdhâwadh et les esclaves qui le reconduisirent à l'endroit d'où il était monté. Il descendit en se suspendant au lacet et retourna à son campement.

Zâl fit appeler ses amis et ses familiers, leur fit part de son secret, les consulta et leur demanda la voie à suivre pour chercher à obtenir du roi Menoûdjehr l'autorisation de s'allier à Mihrâb en épousant sa fille, ainsi que pour avoir l'approbation de son père Sâm et ne pas encourir son mécontentement. Ces personnages gardèrent un moment











1) M كمكا3بتג.
(2) M آطّا M .
(3) C .
(3) M استعانג.
le silence, puis délibérèrent pendant longtemps et lui conseillèrent enfin d'écrire à son père, de l'informer de sa situation, de connaître son avis et de lui demander d'obtenir du roi l'ordre de le satisfaire. Zàl écrivit donc à son père, lui exposant avec ménagement ce qui lui était arrivé, ainsi que son désir, et laissa entendre que s'il n'accédait pas à sa requète, c'est qu'antérieurement déjà il avait mal agi pnvers lui. Après avoir cacheté la lettre, il la remit à un cavalier emmenant un cheval de rechange, avec l'ordre de la faire parvenir avec la plus grande rapidité. Le cavalier eut bientôt rejoint le camp de Sàm à l'extrèmité de l'Inde. Apprenant que le roi était parti pour la chasse, il se mit à sa recherche en suivant ses traces. Sàm était monté au sommet d'une haute montagne. Le voyant de loin se diriger de son côté et inquiété par son arrivee, il envoya au-devant de lui un homme pour le recevoir et lui montrer l'accès de la montagne. Le cavalier, se présentant devant lui, mit pied à terre et lui rendit hommage. Sàm lui dit : « Avant tout, dis-moi si Zàl est en bonne santé. n - "Sois rassuré,









(1) M stl 56.
(2) Manque dans $C$
C. -
(3) M مهرأن
(a) C C .
répondit le cavalier, il est en bonne santé et tout va selon son désir ei selon ce que tu désires pour lui. "Puis il lui remit la lettre. Sâm, après l'avoir lue, se mit à rire et dit: "Celui qui a eu pour nourriciers des oiseaux et pour berceau des montagnes peut seul adresser à son père une telle demande. Je voudrais savoir, dans le cas ou je lui permettrais de s'allier à Mihrâb, ce qui, de son union avec cette fille de Kâboul de la race de Daḥhâk, il pourrait naître, si ce n'est qu'un Satan rebelle! Puis il monta à cheval et retourna à sa demeure et passa toute la nuit dans l'insomnie, comme un homme blessé, tant ses pensées étaient troublées. Au matin, ayant fait appeler les astrologues et les mages, il leur donna l'ordre d'observer les constellations pour connaitre les suites de cette union. Ils se retirèrent, firent leur, observations, méditèrent et considérèrent l'affaire en tout sens; ils finirent par savoir comment elle tournerait et en avoir une claire conception. Ils se présentèrent devant Sâm et lui firent connaître l'heureuse fortune qu'ils voyaient attachée à cette alliance, son heureu début et son excellente issue. Hls lui annoncèrent qu'il naîtrait à Zâl de la fille de Mihrâb un fils qui serait hors de pair en fait de force et de


 فـ اللـاجة التّى ذكـرتها ولكنتى قـد اجبتك اليها وتوخّيـن مسترتك فيها






(1) C ناهق.
vaillance et par son éminente position; nul comme lui ne réduirait les ennemis, remporterait de si éclatantes victoires et serait l'appui des rois; nul n'aurait une si grande renommée dans le monde et laisserait un nom aussi impérissable. Sàm reçut ces révélations avec joie et donna aux astrologues des robes d'honneur et des présents. Puis il répondit à la lettre de Zâl en ces termes : «Mon fils, tu as bien tort de faire une telle demande. Mais j'y consens, je veux te contenter et faire selon ton désir et ta volonté. Maintenant je vais me rendre à la cour du roi Menoûdjehr et faire le possible et l'impossible pour réaliser tes voux. Que ces paroles te suffisent! Il cacheta la lettre et la remit au messager qui avait apporté la lettre de Zâl et lui fit donner des présents. Ensuite, après avoir pourvu au commandement de son armée pendant son absence, il se mit en route avec sa suite et se dirigea à grandes journées, en traversant le Kermân, vers la cour du roi, qui se trouvait dans le TTabaristàn. Zal, ayant reçu la lettre de Sâm et apres l'avoir lue, fut rempli de joie et accomplit ses voeux.







 فخذات بشُعرها وصرعتها وفتشتها فوجدت معها خـاذ ابنتهها فاخذها



Une femme, qui avait ses entrées de temps en temps auprès de Sindokht, servait d'intermédiaire entre Zâl et Roûdhâwadh. Cette femme fut chargée par lui de porter à celle-ci l'heureuse nouvelle. Il lui donna son anneau qu'elle devait remettre à Roûdhâwadh à titre de souvenir et lui rapporter le sien en échange. Cette femme donc vint annoncer la bonne nouvelle, remit l'anneau de Zà et prit l'anneau de Roûdhâwadh. Quand elle voulut s'en aller, Sindokht, qui avait sur elle des soupçons, lui dit: «Eh! drôlesse, auparavant tu ne venais chez nous que de temps en temps; à présent je te vois venir souvent chez ma fille et avoir de longues conférences secrètes avec elle. Dis-moi, sans mentir, ce qui se passe entre vous. " La femme répondit: "Je lui avais apporté un collier que je lui ai vendu." "Montre-moi l'argent qu'elle t'a donné.n - "Elle doit me le payer demain. "Sindokht, convaincue qu'elle mentait, la saisit par les cheveux, la renversa, la fouilla et trouva sur elle l'anneau de sa fille. En proie à une extrème agitation et éperdue d'inquiétude, elle fit fermer les pories










et s'adressant à Roûdhâwadh, elle lui dit: "Je ne t'aurais pas crue capable, ma fille, d'une telle action. s Roûdhàwadh soupira, pencha la tête et ne répondit que par des larmes, telles les perles d'un collier défait qui se répandent sur des feuilles de roses. Sa mère insista : "Dis-moi la vérité et tu n'auras pas de reproches. " Alors Roûdhàwadh lui dit: "Oh! que tu ne m'eusses jamais mise au monde, ou que je fusse morte lorsque tu m'as donné le jour, ou que, n'étant pas morte, je n'eusse jamais entendu parler de Zâl et que je ne l'eusse jamais vu l» Elle lui raconta alors exactement ce qui s'était passé entre elle et Zal, et comment la femme était venue lui annoncer que Sàm était allé demander au roi d'autoriser cette alliance. Sindokht dit: "S'il en est, ma fille, comme tu me l'affirmes, je suis contente et heureuse. Mais le roi approuvera-t-il jamais ce mariage? Pourtant, puisque tu y es fermement résolue, je n'épargnerai rien de ce qui pourra conduire à réaliser ton désir. s

Après avoir laissé partir la femme, Sindokht se retira dans ses ap-




 وتصتورت عـادتها لا الآل, وقد دهاك غير ما ذكرت فلا تطوي عنى خبرك





partements. Elle y était assise, accablée de soucis et d'appréhensions, lorsque bientốt Mihràb entra chez elle. ll lui dit : "Puissé-je te servir de rançon I Qu'as-tu? Qu'est-ce qui t'a ainsi troublée? „ Elle répondit : "J'étais montée sur la terrasse et j’ai contemplé tout ce que Dieu nous a donné, ici autour de nous, maisons et palais, clients et serviteurs, bétail et tous les autres biens. Alors $j$ 'ai songé qu'il faudra quitter tout cela, et cette pensée m'a rendue triste. n Mihrâb dit : «Il y a longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui que lon connait cette condition du monde et que son cours a été fixé. Il t'est arrivé autre chose; n'en fais pas de mystère pour moi et dis-moi la vérité. Je suis là pour te soutenir.» Alors Sindokht se dit en elle-même: C'est là une affaire qui ne saurait rester cachée et il n'y pas de secret pour Mihrâb; il vaut mieux que je lui révèle l'aventure, que je lui fasse part de ce que j'ai appris et que j’allege mon cour en lui faisant partager ce grave tourment. Elle se leva, pleura et se prosterna devant lui et lui dit : "Sache que le fils de Sâm a séduit noire fille, qu'il la veut pour











sa femme et qu'ils se sont acceptés réciproquement. $n$ Mihrâb fut consterné; pris de fureur, il se leva, tira son sabre et courut chez Roûdhâwadh pour la tuer. Sîndokht, s'attachant à lui et l'adjurant au nom de Dieu, lui dit: "Ecoute une seule parole, tu feras ensuite ce que tu voudras." - "Laisse-moi, cria Mihrâb, me délivrer, moi et toi, de celle qui a piétiné sur notre sang et qui a tàché de nous déshonorer!" - Apprends, répliqua Sìndokht, que Sàm est informé, qu'il consent de grand cœur, qu'il vient de se rendre pour cette affaire à la cour du roi Menoûdjehr et qu'avant peu il viendra chez nous pour conclure le mariage." "S'il en est comme tu dis, répartit Mihrâb, ce serait un événement dont il faudrait rendre grâces à Dieu et se réjouir. Mais je ne suis pas assuré que les choses se passeront ainsi; je crains le mécontentement du roi qui pourra causer notre perte. ill rentra dans ses appartements, résigné à accepter ce que déciderait le Destin et s'en remettant avec confiance à Dieu.











La nouvelle de cette aventure se répandit et parvint avant l'arrivée de Sàm à la connaissance de Menoûdjehr. En apprenant que Sâm était en route, le roi dit à ses familiers: «Il vient peut-être afin de demander l'autorisation pour Zâl de s'allier à Mihràb, descendant de Daḥhâk. Je ne saurais approuver une telle union, considérant les suites fàcheuses qu'elle peut avoir; car je crains qu'il n'en sorte un rejeton ayant la nature de Dahhak, qui rallumerait la guerre civile que je n'ai éteinte qu'à l'aide de cent mille épées. Les courtisans dirent: «L'avis du roi estle plus excellent et le plusjuste. nLorsqu'il futinformé que Sàm était entré dans le Djordjàn, Menoûdjehr envoya au-devant de lui son fils Naudhar avec les principaux officiers de l'armée. Naudhar devait le saluer de sa part, lui exprimer combien il désirait sa bienheureuse visite qui sera pour lui comme une vision d'Afrìdhoûn, et lui dire qu'il comptait les heures jusqu'à son arrivée. Naudhar s'étant mis en route avec les principaux chefs d'armée, les deux partis se rencontrèrent à la frontière du Djordjàn et du Tabaristàn. Les










chefs d'armée mirent pied à terre devant Sàm, qui, à son tour, descendit devant Naudhar. Ils se touchèrent la main, s'adressèrent les questions d'usage, puis remontèrent à cheval. Lorsque Naudhar, après l'avoir salué de la part du roi, lui communiqua le message dont il était chargé, Sàm descendit une seconde fois et se prosterna, le visage tourné du côté du TTabaristàn. Ils se mirent ensuite en route. A une certaine station, Sàm reçut ses hôtes dans sa tente, les traitar magnifiquement et respectueusement, leur donna un banquet et offrit à chacun des cadeaux qu'il avait apportés de l'Inde. Le lendemain matin, on continua le voyage vers la résidence. Quand ils furent arrivés à la cour, le roi donna audience à Sam qui, en se présentant, se prosterna devant lui. Menoûdjehr l'écouta avec attention, le fit asseoir à côté de lui sur son trône, lui souhaita la bienvenue et le questionna sur les incidents de ses tournées et sur ses campagnes. Sâm lui en fit un récit qui lui causa une grande satisfaction. Le roi le retint à dîner et à boire avec lui. Le lendemain, il l'invita avec les chefs d'armée et les principaux personnages; on mangea, on but et on se divertit.












Sàm resta à la cour du roi quarante jours, le voyant matin et soir, mais n'ouvrant absolument pas la bouche sur lobjet de sa visite; car ayant appris ce que le roi avait dit, peu avant son arrivée, au sujet de Zal et de Mihrab, il n'osa pas l'en entretenir le premier et garda le silence. Il demanda ensuite l'autorisation de partir. Le roi la lui accorda et le fit revêtir d'une robe d'honneur; puis, quand Sàm se présenta pour prendre congé, il lui dit: "Il faut que tu fasses passer au fil de l'épée Mihrâb, le roi de Kàboul, sa famille, ses alliés et toute sa race; que tu les extermines et que tu détruises leurs demeures; il ne faut en laisser aucune trace et confisquer leurs biens; car ils sont de la race de Daḥ̣̂àk et il n'y a pas de sécurité contre leur manvaise nature et leur perfidie; je crains de leur part quelque événement qu'il nous sera difficile de réparer.»- "Les ordres du roi seront obéis ", répliqua Sàm et sans rien ajouter il partit pour sa province. Zâl, accompagné de ses gens, s'étant porté à sa rencontre, apprit, avant de le voir, ce que l'on rapportait sur Mihràb et l'ordre du roi le concer-









${ }^{(1)} \mathrm{C}$ مكرعة. ${ }^{(6)}$ Mss. Cl . 11 manque peut-être une réplique de Mihrab. - (7) C (7)
nant. Alors la terre, si vaste, lui devint étroite et le monde lui sembla plongé dans l'obscurité. La nouvelle étant parvenue à Mihrâb, celui-ci fut anéanti et frappé de stupeur et il se laissa aller au désespoir. Il dit à Sindokht: «Je t'avais bien prévenue des suites de l'affaire dans laquelle tu t'es engagée; j’avais vu derrière un mince voile ce qui arrive aujourd'hui. Si tu m'avais laissé faire quand mon intention était de tuer Roûdhâwadh, le roi aurait été satisfait de moi. Maintenant il faut que tu te prépares à fuir avec notre fille dans quelque contrée éloignée. a Elle répondit : «Si tu m’autorises à agir comme je l'entends, je te délivrerai et me délivrerai moi-même de cette calamité, par la volonté de Dieu et avec son aide, et tu apprécieras mon mérite d'avoir su éloigner le malheur. n - "Mes richesses et mes trésors, répliqua Mihràb, sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras." Sindokht se prosterna, puis se prépara pour aller trouver Sàm, disposa les richesses et les objets précieux qu'elle jugeait bon de choisir et, s'étant











munie de ce qui était nécessaire pour le voyage, elle partit avec ses suivantes et ses esclaves pour la cour de Sâm.

Avant l'arrivée de Sindokht, Zâl alla trouver son père et lui rendit ses hommages. Sàm se leva et alla à lui, baisa sa tête et ses yeux et le fit asseoir devant lui, admirant sa beauté et son esprit. Il lui dit : «Mon fils, comment te portes-tu?" Zâl répondit: "Comment peut se porter celui dont les amis les plus chers ont été voués par toi à la mort et sa famille à l'extermination, celui qui a été ton fidele lieutenant et a strictement exécuté tes ordres et que tu récompenses en te plaçant entre lui et le noir de son cil, entre lui et le fond de son cour, le réduisant à un état où il préfère la mortà à vie? n Sâm laissa tomber sa tête sur son genou et, les yeux baissés, réfléchit longtemps; puis, levant la tête, il dit : "Mon fils, Dieu agira, te délivrera de tes soucis et te fera atteindre ce que tu espères. Quant à moi, je n'épargnerai aucun effort pourfléchir le roi Menoûdjehr, pour faire tomber son ressentiment et gagner sa sympathie. Que ton esprit se calme

وزال (1) بعضى الكرب عـى قلبه والنهلت دهموع السـرور(2) مى عينـه ورجع









[^2]et que tes craintes se dissipent!» Zal se prosterna devant lui; son ccur fut un peu soulagé et les larmes de joie coulèrent de ses yeux. Il rentra dans sa tente et écrivit à Mihràb, lui faisant part de la lueur de joic qu'il venait d'apercevoir et du doux arome de contentement et de bonheur qu'il venait de flairer; il lui conseillait de demeurer tranquille et rassuré jusqu'à ce que Dieu permît que l'affaire fût menée à bonne fin. Il retourna ensuite saluer son père et lui parla longuement. Sàm, ayant bien réféchi et considéré l'affaire sous tous ses aspects, résolut d'envoyer Zàl à la cour du roi Menoûdjehr, de lui écrire à son sujet et de solliciter respectueusement la gràce de Mihrab et de sa famille. Zàl se leva joyeux et content, fit ses préparatifs de voyage et demanda à son père d'écrire la lettre intercédant en sa faveur et réunissant toutes les conditions d'insistance et de pleine persuasion. Et il partit, marchant avec rapidité, luttant de vitesse avec les oiseaux. Après le départ de Zâl, Sindokht arriva au pavillon de Sàm et de-





 ,اللفيروزج والنصصول الهنديتة البديعـة ما راع منظرد وحســن مـوقـعـه
 بهجراب كلَ الإبحاف ولولا اتّى اخاف موجدتك وسوٌ كلّك لـرددتها علهك


manda audience. Sàm ayant consenti à la recevoir, elle entra dans sa salle d'audience, se prosterna et répandit devant lui des joyaux précieux et rares, dont il fut tout à fait ravi n'en ayant jamais vu de pareils. Elle lui offrit une bague de rubis rouge dont l'éclat changeait la nuit en jour et demanda l'autorisation de présenter les objets. dont elle était accompagnée et qu'elle apportait à titre d'offrande. L'une de ses esclaves, sur son ordre, étant allée les chercher, toutes les esclaves entrèrent portant des vases d'or incrustés de perles et de rubis, des riches étoffes de brocart d'or, des boules d'ambre, des cassolettes de camphre, des coupes remplies de coraux et de turquoises, des magnifiques lames indiennes, le tout parfaitement beau et admirable à voir et d'un effet charmant. Sàm lui dit : «Tu as, noble dame, dépassé les limites de la libéralité pour tomber dans la prodigalité; tu as complètement dépouillé Mihràb. Si je ne craignais de t'affliger et d'être mal compris de toi, certes je refuserais ces







 وعندى وعندها من السمع والطاعة ما لا ثهايـة له فعال احـسـنـت وللّ

cadeaux. Je les accepte pour te faire plaisir et afin de te rassurer. ${ }^{n}$ Sindokht se prosterna et le remercia; puis elle dit: aJe peux me dispenser, ô prince, de formuler ma demande, puisque tu connais ma situation. " Sàm répondit : a Je ne sais ce qui est plus admirable, de ta manière d'agir ou de parler. Sache donc que vous n'avez rien à craindre et que tout finira bien. Zal s'est rendu à la cour du roi avec la lettre et le message que je lui ai adressés à votre sujet, et il me semble déjà voir paraître le succès. Quand Zal sera de retour, nous achèverons cette union et conclurons le mariage. Tout ce que je possède est à vous; ne me considère pas comme un étranger. Je veux au plus tôt rejjouir mes yeux par la vue de Roûdhâwadh. "Sîndokht baisa la terre et dit: «Si je te voyais chez moi comme mon hôte, ce serait une grande satisfaction pour moi et j'aurais atteint tous mes désirs. Roûdhàwadh est une de tes servantes, et qui mérite mieux qu'elle de te servir? Nous sommes, moi et elle, entièrement à tes ordres. n Sàm dit: *Que tu es donc parfaite!n Il fit remettre les cadeaux qu'elle










avait apportés au trésorier de Zâl et n'en prit pour lui que la bague qu'il avait mise à son doigt; puis il donna des ordres pour que Sindokht et sa suite fussent logées dans le meilleur pavillon, qu'on lui fit porter des provisions et de nombreux présents et qu'elle fât traitée avec le plus grand apparat. Sindokht, portée par l'aile de la joie, courut vers la demeure qui lui avait été préparée et écrivit à Mihrâb ce qui devait réconforter son cœur et dissiper sa peine. Le lendemain matin, elle se rendit au pavillon de Sàm, lui présenta ses hommages et demanda la permission de s'en retourner et de préparer sa réception. Sàm consentit à sa demande, la fit revètir de magnifiques robes d'honneur, lui fit de nombreux présents, lui accorda son appui et lui donna l'assurance qu'il tiendrait les engagements qu'il avait pris envers elle; enfin il lui remit pour Mihrâb une lettre dans laquelle il lui disait ce qui devait mettre son esprit en repos et lui ôter toute inquiétude.

## وصول زال الى حضرة منوجهروانقلابx عنه بالكح






 كان بعد شهـرأستأذن زالل فى الانــصـراف ووصــف شـــوقــه الى والــده


arrivée de zâl à la cour de menoódjehr. il s'en retourne avec plein succis.

Zâl, étant arrivé à la cour et ayant obtenu audience, entra et se tint prosterné et baisant la terre devant le roi. Celui-ci le fit approcher, le reçut avec honneur et lui demanda de ses nouvelles et des nouvelles de son père. Zâl ayant répondu convenablement, lui présenta la lettre. Le roi, y ayant jeté un coup d'œil, se mit à rire; puis il fit apporter le repas et mangea avec lui; ensuite, ayant commandé le vin, il but en sa compagnie. Le lendemain il l'emmena à la chasse, où il admira son adresse. En n'importe quel genre de talents qui distinguent les princes et où il le mettait à l'épreuve, il le trouva parfait. Il fut eachanté de lui et l'affectionna de plus en plus. Après un mois, Zàl demanda la permission de partir, parlant de son désir de revoir son père. Le roi dit en riant : «Ce n'est pas ton'père que tu désires revoir,


 خـمهة التوديـع وامتمط مـركب الشـوق منوجها الل اببيه وبلغ الباه ضبـره






mais la fille de Mihrâb. Que Dieu te bénisse par elle! Nous te permettons de l'épouser, nous faisons grâce à la famille et révoquons l'ordre que nous avions donné à son sujet. "Zâl se prosterna, puis regagna son pavillon. Menoûdjehr donna l'ordre de le revêtir d'une robe d'honneur, d'entourer son départ d'un grand apparat et de préparer une réponse pour son père lui accordant ce qu'il avait demandé. Après s'être présenté à la cour et avoir pris dûment congé du roi, Zâl, porlé par l'amour, fit route pour rejoindre son père. Celui-ci, informé de son retour, envoya à sa rencontre les gens de sa maison. Tout le Zàboulistân et le Kâboulistân étaient en effervescence, se réjouissant de son arrivée. Quant à Mihrâb, son bonheur était complet; car c'était pour lui le salut, la vie recouvrée et la gloire par une alliance illustre. Quand Zàl se présenta chez son père et entra dans sa salle d'audience, il baisa la terre devant lui. Sâm alla à lui et le baisa entre les deux yeux. Le messager, chargé de porter la bonne nouvelle, étant venu au palais de Mihrâb annoncer le retour de Zâl et l'heureux résultai de son voyage, des cris d'allégresse y retentirent; Sindokht faillit s'en-









(1) CS Jity E.
(2) C pisidt. . .
(3) Mss. (1. (3) M
voler en extase et Rỗdhâwadh, tantôt cachait sa joie, tantôt la faisait parâ̂tre; tantôt son cœur était trop étroit pour contenir son allégresse, tantôt assez large pour la supporter.

Ensuite Sàm et Zàl, à la tète de leurs armées, se mirent en route pour la résidence de Mihràb. Lorsqu'ils en approchèrent, Mihràb vint à leur rencontre avec ses officiers et ses serviteurs, mit pied à terre et leur présenta ses hommages. Zàl descendit egalement de cheval et lui tendit la main; puis ils remontèrent, avancèrent avec Sàm, à la tête de leurs troupes, et traversèrent la ville de Kàboul, décorée de berceaux et pavoisée d'étoffes de soie aux couleurs brillantes et de brocart, au son des luths et des trompettes et sous une pluie de pièces d'argent et d'or. Ils arrivèrent ainsi au palais de Mihràb. Sindokht s'était évertuée à orner les salles et les appartements; il semblait que les merveilles du monde y étaient étalées et que les images des jardins du Paradis y étaient peintes. Lorsque Sàm et Zàl descendirent de cheval, on repandit sur eux des offrandes tombant plus denses que les flots d'un torrent ou les grains d'une avalanche de sable. Sàm dit :





 المهيّأ اله وقال لزآل يا بنت احسنت الآختيار وقد زاد العِيان على اللآبار
 بالاستــارة والستمد|د السععادة فأمضئ الععـد وأُقَمَ الـرسم وجـادت الـسمـاء

«Je ne veux pas m'installer avant d'avoir eu la joie de voir lillustre et noble Roûdhàwadh. . Sîndokht le conduisit dans une chambre dont les murs étaient dorés et qui était couverte de tapis tissés de lor le plus pur. Tel était le lieu où se levait cet astre, rival du soleil, lune de la terre, image de la Beauté, portrait de la Perfection, Roûdhâwadh, qui se prosterna devant Sàm. Celui-ci, lui entourant la tête de ses manches, l'embrassa; puis il lui présenta un collier qui, dans ses rubis et ses perles, de la grosseur d'œufs d'oiseaux, renfermait les merveilles du siècle et les revenus du royaume. Il fit des voeux pour elle et dit : «Par Dieu, je n'ai jamais vu une femme pareille! n It regagna l'appartement qui avait été préparé pour lui et dit à Zâl: : "Mon fils, tu as fait un excellent choix; la réalité est au-dessus de la renommée. Fasse Dieu que vous soyez longtemps heureux l'un par l'autre! „Puis, ayant fait appeler Mihrâb et Sinndokht, il leur dit : «Nous allons commencer par invoquer les heureux auspices et par former les vœux de bonheur!』 On procéda à la conclusion du mariage selon la coutume,




 اخرى ويقضى حتوق اللجلس فى القصور والبسـاطيـن والكوُوس تتناوب




(1) Manque dans M. - (3) Manque dans C. - (3) Manque dans C.
et la quantité d'or qui pleuvait des murs du palais faisait oublier les averses et les ondées des nuages. Puis on dressa les tables d'or chargées des mets les plus exquis et les plus rares. Sàm, Zàl et les principaux chefs d'armée restèrent au repas jusqu'au moment où la tunique du soleil devint jaune, puis ils se rendirent dans la salle du banquet. On donna à manger à tous les hommes de leur armée, sans exception, et tous reçurent une large hospitalité. Cela dura ainsi quarante jours. Sàm quittait un jardin de plaisance pour entrer dans un autre; il faisait honneur à tous les banquets, soit dans les appartements, soit sous les ombrages : les coupes circulaient, les cordes des instruments résonnaient, les divertissements abondaient et les plaisirs se suivaient. Quand Zàl fut seul avec Roûdhàwadh, laffection des deux amants augmentait, leur amour redoublait et leur passion prenait de nouvelles forces.

Sàm demanda à Mihràb de rendre son bonheur complet en l'accompagnant dans le Nìmroûz. Mihràb ayant consenti, tous ensemble, Sàm, Zâl, Mihràb, Sindokht et Roûdhâwadh avec leurs gens, leurs






 نقيسـة واعطلاه عطايا كثيـرة واستأذ

 (5) M ونثيّعها
serviteurs, leurs pages et leurs esclaves firent leurs préparatifs de départ. Ils se mirent en route et le monde semblait marcher dans ses plus beaux atours. Ils voyageaient d'étape en étape, les gouverneurs et les chefs des populations venaient à leur rencontre avec des présents et des provisions et ils arrivèrent ainsi dans la capitale du Sedjestân, qui était décorée et ornée; ils la traversèrent sous une pluie d'or que lon versa sur eux et descendirent au palais de Sâm, où ils s'installèrent dans les superbes appartements et dans les magnifiques jardins. Sâm exerça à leur égard l'hospitalité la plus large et les combla d'attentions et de bontés, et ils menèrent pendant quelque temps la vie la plus délicieuse. Puis Mihrâb ayant demandé la permission de s'en retourner, Sâm lui dit qu'il partirait avec lui. Il le fit revètir de magnifiques robes d'honneur, lui fit des cadeaux nombreux et le pria de laisser Sindokht demeurer une année avec Roadhàwadh. Mihràb consentit et partit avec Sàm. Zâl, après les avoir accompagnés, prit

 والسطة الهند
ولادة رستم وبلوغد




 (1) Manque dans C. - ${ }^{(2)} \mathrm{C}$. - ${ }^{(3)}$ Manque dans C. - ${ }^{(4)} \mathrm{C}$ (
congé d'eux et revint dans le Sedjestàn, heureux à la fois d'etre maître du royaume et de son mariage avec Rondhàwadh, qui resumait pour lui le monde et qu'il n'était pas éloigné d'adorer. Mihràb arriva à Kàboul et Sàm continua sa route jusque dans le coeur de l'Inde.

NAISSANCE DE ROUSTEM. LL ATTEINT L'AGE VIRIL.
Ensuite Roâdhàwadh devint enceinte. Elle avait une grossesse comme n'en avait jamais connu aucune femme et qui lui causa des angoisses extrèmes, qui la fit dépérir, fit évanouir sa beauté et pálir ses joues et lui rendit impossible tout mouvement, de telle sorte qu'elle fut sur le point de mourir. Le temps de l'accouchement étant arrivé, elle mit au monde, après les plus grands efforts et de grandes douleurs, un enfant, beau comme un quartier de lune, fort comme un lionceau. Zâl en fut ravi et transporté de joie et il distribua des aumônes aux pauvres, rendant gràce à Dieu pour la naissance de son fils et pour la conservation de la mère. Il nomma l'enfant Roustem et










${ }^{(1)} \mathrm{C}$ Con .
annonça la naissance de l'enfant fortuné à Sàm et à Mihrâb. Ceux-ci, dans leur enthousiasme, offrirent des actions de grâces et accomplirent des vœux. Sàm adressa à Zâl au sujet de Roustem des conseils, lui recommandant de le bien élever et d'en avoir le plus grand soin; car, disait-il, c'est ce fils dont la venue de bon augure, la naissance fortunée, l'éminente grandeur et les hauts faits nous ont été annoncés.

Lorsque Roustem eut grandi, Sâm, poussé par sa vive affection pour lui, accourut dans le Sedjestàn. En le voyant, il fut tout à fait charmé et dit à Zâl : «Je rends grâce à Dieu pour le bonheur que j'ai eu en toi et par toi et qui me vient de toi. Tout ce que je vois, la beauté et les qualités de Roustem, les signes qui indiquent la grande destinée qui lui a été promise, me comble de joie. Mais je sens, hélas! les atteintes de l'âge et de la décrépitude et je crains bien que les messagers de la mort n'approchent ». Zal dit en pleurant : «Non, Dieu pro-





 دكرآخر امرمنوجهرواوّل امرامراسياب


longera tes jours et feera de nous tous ta rançon $1 \times$ Sàm fit ensuite venir les cadeaux indiens qu'il avait apportés pour houstem, pour Zâl et pour Roûdhâwadh et, après leur avoir fait de touchants adieux, il retourna à son campement dans l'Inde.

Roustem devenait de plus en plus beau et l'enfant devenait adolescent; il acquérait la perfection en savoir et en vigueur corporelle. Avec un corps d'eléphant, il avait la force du lion; il était mince comme une lance, il était vigoureux comme un sabre tranchant. Il joignait un esprit •ferme à la douceur, la gravité à limpétuosité; il possédait tous les talents d'un cavalier accompli et surpassait les héros; enfin, en sa seule personne il représentait une armée entière, une multitude, ainsi que le montreront ses hauts faits qu'on lira ci-après.
fin du régne de menoúdjehr. COMMENCEMENT DU RÈGNE D'AFBÂSIYÂb.

Menoudjehr avait vécu longtemps, son corps était devenu faible, ses membres étaient débiles et son règne déclinait. C'est alors qu'il






 بعضهـا انته مـلكها عند ححامـرتـه منوجهـر بـطبـرستان ثِ افــرج له عنها



s'eleva un vent propice, dans le pays des Turcs, pour Afrâsiyâb, fils de Beschenk, descendant de Toûz, fils d'Afridhoûn, qui devint .puissant et qui vit s'ouvrir devant lui l'espoir de venger son aīeul Toûz et d'enlever l'Írànschahr à Menoûdjehr. Il enrôla et rassembla des troupes, fit appel à ses alliés, fit ses préparatifs, donna cours aux événements et commença les hostilités. Alors le monde fut bouleversé, le jugement dernier se déchaina et le peuple était dans une extrème commotion. Afrâsiyâb était un champion intrépide, un massacreur féroce, ou plutôt le mauvais génie parmi les hommes, le chef des magiciens, le feu dévorant parmi les Turcs, le lion furieux dans le royaume, la source du mal, le fléau de son temps. Il y a différentes traditions en ce qui concerne la conquête de l'Írànschahr. D'après les unes, il l'aurait possédé alors qu'il tenait Menoadjehr assiégé dans le Țabaristân, et le lui aurait restitué après la paix où il fut convenu qu'il lui abandonnerait une partie du royaume égale à la portée d'une flèche; et c'est alors qu'eut lieu l'aventure du tir d'Aresch.





 وفاتس مفتاح الفتـى ولاروب وميلاد (2) اللكـى والكروب


Selon d'autres traditions, Afràsiyàb ne songea à conquérir l'Îrânschahr qu'après la mort de Menofidjehr et l'avènement de son fils Naudhar, et il le garda pendant douze ans, jusqu'à ce qu'il en fut chassé par Zaw, fils de Tahmâsf. Quant à moi, je vais rapporter la relation la plus complète et la plus intéressante; car si les jurisconsultes adoptent habituellement le témoignage de celui qui donne les détails les plus circonstanciés, à plus forte raison doivent le faire les historiens, qui . ne sont pas exempts de commettre des confusions et des erreurs.

Après un règne de cent vingt ans, Menoûdjehr désigaa son fils Naudhar comme son successeur et le déclara roi après lui; puis les infirmités le conduisirent à la fin de ses jours et lui firent boire la coupe du trépas. Sa mort ouvrit la porte à des troubles et à des guerres et fut le point de départ de tribulations et de calamités.

## هلك نوذربـن منـوجهر

 وكان (1) مثله كا قال الشماعو





 ${ }^{(1)} \mathrm{C}$ مكنته .
hègne de naudhar, fils de menooddeer.
Lorsque Naudhar monta sur le trône de son père Menoûdjehr, il ne portait pas sur lui le reflet de la majesté divine. Il en était de lui comme dit le poète :

Et tel d'entre eux dont le père est à son égard comme le feu que remplacent les cendres.

Il y avait des troubles, ses frontières étaient envahies, ses ennemis se mirent en mouvement, ses vassaux se révolterent. Alors Naudhar écrivit à Sàm, l'appelant auprès de lui et lui demandant son assistance. Lorsque Sâm, accourant à son appel, approcha de sa résidence, les grands et les principaux digaitaires de l'Empire vinrent à sa rencontre. Comme il leur reprochait d'avoir trahi leur devoir d'obéissance et les blảmait d'avoir provoqué la révolte, ils lui firent connaitre leurs griefs contre Naudhar; ils lui montrèrent son incapa-









${ }^{\text {a }}$ M M الاسنعال باعياء.
(2) C واططل2 الاعبال لها
(3) C
(4) M دمار.
cité et sa faiblesse et combien peu il était en état de porter le fardeau du pouvoir, de bien diriger les affaires, de réduire les ennemis et de rétablir l'ordre. Ils demandèrent à Sàm de prendre lui-même le pouvoir, de ceindre la couronne et de restaurer l'ordre dans l'État, lui promettant de se soumettre à son autorité, d'adhérer fermement à son gouvernement et de marcher sous sa bannière. Sàm, scandalisé par leur langage, les désapprouva et dit : «Ne plaise à Dieu que mon esprit puisse seulement concevoir une telle pensée! Tant que la pleine lune du roi sera au sommet du firmament, maudit soit quiconque suivra un autre! Que Dieu déverse son châtiment sur celui qui embrassera un autre parti ! „ Puis, après les avoir admonestés et conseillés et leur avoir donné les meilleurs assurances pour l'avenir, il s'avança dignement et se présenta à la cour de Naudhar; il lui rendit ses hommages, lui jura obéissance et fidélité, s'employa à l'aider et à le servir, lui concilia les esprits et fit tout ce qui était possible pour raffermir son gouvernement et le remettre à flot, n’épargnant aucun



 امواجها
فصتغ افراسهاب ومغالبتـه (4) نوذرعلى ايـران شهر



 .اغرندا
effort pour mettre ses affaires en bonne voie. Il lui demanda ensuite l'autorisation de retourner dans sa province, craignant, disait-il, que son absence pût avoir des suites fàcheuses. Le roi la lui accorda et le fit revètir d'une robe d'honneur.

Après le départ de Sàm, le bâton qui avait été courbé se trouvait redressé pendant quelque temps; puis l'État s'affaissa, l'Empire n'était plus gouverné et se désorganisait de plus en plus. La situation devint encore pire par l'entrée en campagne d'Afrâsiyab, qui franchit le fleuve de Balkh à la tête d'une armée dont les colonnes nombreuses se suivaient et les multitudes s'entrechoquaient comme les flots de la mer.
histoire d'afrâstyâb. ll enlève vir̂̂̂nsceabr ì naudhar.
Au temps où mourut Menoûdjehr et où Naudhar monta sur le trône, régnait sur les Turcs Beschenk, descendant de Toâz, qui avait trois fils, dont l'ainé, le plus avisé, le plus brave et le plus énergique, était Afràsiyàb. Beschenk le désigna comme son succes-

وخزأنـه وندبـه اللنهوض الى ايـران شهـرفى الطلب بثأُر سـلم وتوزفـوأخـق










seur, le plaça à la tête du gouvernement et de l'armée, lui donna la libre disposition de ses trésors et le pressa de marcher contre l'Îrânschahr, pour venger la mort de Salm et de Toûz. Cela répondait à un ardent désir d'Afrâsiyâb lui-même de faire ce qu'il venait de lui ordonner, et à son empressement de commencer les hostilités au plus tôt. Il se mit à rassembler ses nobles guerriers, à ramasser ses hordes, à entrainer après lui la population entière, grands et petits, nomades et citadins, et à engager toutes ses forces pour poser les embuaches et fixer les guet-apens. Agrirath, son frère, dit à Beschenk : «Ô roi, si Menoûdjehr a disparu de l'Îrànschahr, il n'y a eu qu'un seul homme de moins; il y reste une population nombreuse, des preux guerriers, des fougueux paladins, des héros illustres, des braves semblables aux lions des fourrés, des champions hors ligne; je n'ai à ce sujet rien à t'apprendre, et la preuve de ce que je dis, ce sont les violences qu'ils ont exercées dans ce pays qu'ils ont foule de la plus terrible façon et qu'ils ont ruiné. Tu n'es pas prudent de provoquer le fléau qui


 باحتلاف كـلمتما وتشـقّق عصام




 الم يح اخيك ولا تعنع بهذه المهـلكـة اليسيـرة التنى لا ححصر مـنـهـا اللا

dort, de chasser la guerre de son gìte, d'attirer témérairement les calamités et d'amener les dangers mortels. » Beschenk répondit : «Tu as raison, mon fils; mais pour atteindre ce qu'on désire il faut courir des dangers. L'occasion d'attaquer les Perses est favorable, a present qu'ils sont en discorde et divisés et que, à la place de Menoâdjehr, le puissant lion, ils ont le renard ou plutôt le lièvre Naudhar. Voilà ton frère Afràsiyâb dans la force de l'àge, resplendissant de bonheur, réunissant en lui les qualités du chef d'armée et du prince, capable de soutenir la bataille et le combat singulier. La Fortune lui promet de splendides et hautes destinées et il saura les atteindre par ses illustres efforts et les éminentes quadités qui le distinguent. Les occasions passent comme les nuages. Se tenir en repos est le fait des femmes et l'apathie est de la nature des animaux. Donc, .0 mon fils, suis le conseil de ton père et joins-toi à ton frère. Ne te contente pas de ce petit royaume, dont tu ne pourras recueillir qu'un misérable











canton. Porte tes ambitions vers l'Írànschahr, l'étoile du front, le nombril, le joyau, le point brillant de la terre, pays de grands revenus, plein de ressources et de richesses et de choses précieuses. Em-presse-toi et efforce-toi de conquérir l'opulence et d'obtenir la vengeance complète. n Agrìrath se prosterna devant Beschenk et dit : «Je suis à tes ordres; obéissance à celui auquel il n'est pas permis de désobéirln Et se joignant à Afràsiyab il lui prêta son concours et suivit ses ordres.

Lorsque les froids furent passés, que la neige eut disparu et que le printemps se fut épanoui, Afràsiyàb se mit en marche, le pays des Turcs faisant sortir avec lui tout ce qu'il renfermait et tous ses guerriers. Il conduisit ses troupes vers le Tabaristân, où se trouvait Naudhar. Celui-ci s'étant retiré dans le Dihistàn, il le suivit. Il établit son camp en face de lui et expédia un nombreux corps de troupes vers le Sedjestàn, contre Zâl.

Les deux camps étant proches l'un de l’autre, Bàdhmàn, l'un des
 التصحّى لعسكركوذر وطلب المبارزة فاذه له وبِرز باذمانى جُعل يـديـر








${ }^{\text {(1) }} \mathrm{M}$ M
chefs turcs, après en avoir obtenu l'autorisation d'Afràsiyâb, vint défier l'armée de Naudhar et se mit, en faisant tournoyer sa lance, à provoquer les guerriers perses au combat singutier. Seul Qobadr, frère de Qâren, le chef de l'armée, répondit à son appel. Qâren lui dit : "Ce Bàdhmân, ó mon frère, est un guerrier contre lequel ne peut lutter qu'un homme qui, comme lui, est dans la force de l'àge ! Toi, tu es vieux et faible; laisse ce combat à un autre.n Qobâdh répondit : «Chacun, ô mon frère, meurt quand son terme est arrivé. Il est impossible d'entrer vivant dans l'autre monde! n Il s'avança donc vers lui, et les deux champions se jetèrent l'un sur l'autre comme deux éléphants furieux et luttèrent, usant de toutes les armes, depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher. Enfin Badhmán l'emporta sur Qobàdh, le renversa et arrosa la terre de son sang. Puis il retourna en riant, tout heureux de sa victoire, auprès d'Afràsiyab, qui en manifesta une grosse joie et le combla d'éloges. Qàren, ayant vu le sort de son frère,









 C
fut pris de fureur et donna l'ordre à l'armée de se porter en avant. Afràsiyàb accourut à la tête de ses troupes et on combattit avec rage jusqu'à ce que la nuit séparât les combattants. Ils reprirent la lutte le lendemain; ils se couvraient de fleches et faisaient jouer les lances et les sabres, de telle sorte que des ruisseaux de sang coulaient sous leurs pieds. Afràsiyab fut vainqueur et rentra dans son camp heureux et content. Naudhar ayant regagné sa tente, triste et abattu, prit des dispositions pour mettre en sâreté sa famille. Il l'envoya dans un chàteau de la province de Fàrs avec ses deux fils Toûs et Koustahm, auxquels il recommanda de faire ce qu'exigeraient les circonstances. Afrâsiyâb, lui aussi, eut l'idée de diriger une forte armée vers le Fàrs, comme auparavant vers le Sedjestàn. Alors un certain nombre des chefs d'armée de Naudhar, préoccupés du sort de leurs femmes et de leurs enfants qu'ils y avaient laissés et craignant qu'ils ne fussent exposés aux outrages des Turcs, résolurent de se rendre dans cette province et de la défendre. Après avoir conseille à Naudhar











de rester avec son armée, de se mettre en sûreté dans une solide forteresse du Dihistân et d'éviter de combattre jusqu'a leur retour, ils se mirent en route avec Qàren vers le Fàrs.

Naudhar, se voyant abandonné par eux, fut tout découragé et pris de peur. Il voulut les rejoindre et les suivre et se mit en marche; mais il fut arrêté et attaqué par Afrâsiyàb, qui s'était aperçu de son projet. La bataille s'engagea furieuse, le sang coulait a flots, on combattait avec rage, les existences étaient fauchées, les cris montaient au ciel, la mêlée était générale, les champions se précipitaient les uns sur les autres et on luttait avec acharnement. A l'issue de la bataille, Naudhar avec plus de mille de ses chefs d'armée étaient prisonniers d'Afrâsiyâb. Celui-ci les fit enchaîner et bien garder. S'étant informé de Qàren et ayant appris que, pour défendre le Fàrs, il avait suivi les Turcs qui étaient en marche vers cette province avec le fils de..., connu sous le nom de Wiseh, il ordonna à ce dernier de rejoindre





 منك وتصـاف عسكا|هها للعقتال فتعـارعوا وتشابكوا فكانـت اللـدبـرة ملى ويسـة فانهزم وطلار هxناح الوجل الـ معسكر افرالسـياب
 manque dans $C$. - ${ }^{(5)} \mathbf{M}$ Lethy.
son fils et ses troupes et de le lancer avec une puissante armée sur Qàren. Wiseh, arrivant à marches forcées aux frontières du Fàrs, apprit que Qären avait taillé en pièces les premières troupes, qu'il avait tué son fils et qu'il s'était haté d'atteindre le Fârs. Il fut consterné et profondément affecté par la mort de son fils, et il continua sa marche jusqu'a ce qu'il rencontrât Qâren. Lorsqu'ils furent en face l'un de l’autre avec leurs deux armées, Wîseh cria à haute voix : «Apprends, ó Qàren, que Naudhar est prisonnier avec mille de ses chefs d'armée et que le roi Afrâsiyàb est maitre de lîrânschahr!n Qàren répondit : "J'ignore tout à fait, ô Wiseh, ce que tu dis. Mais moi, j’ai tué ton fils et je vais te tuer toi-même $!_{n}$ Les deux armées ayant formé leurs lignes de bataille, on en vint aux mains. Wiseh fut battu et s'enfuit précipitamment, la peur lui donnant des ailes, vers le camp d'Afrâsiyàb.

إيقاع زال بالاترال(2) النامصيـين الى بيبستان
لـتا سـار لالجيش الّخيم. جرّد بيستـان وعليـم خزوزان (3) وشمـاسـاس وختموا على والدع هـيـدمـنـد كــان مهـالب الکكابليت صههر زال

 أفـالسـياب ومـمـايعتـه وححبّتـه وبينـه وبينى قرابـة وأنا له ســامـع مسطيـع

 (3) C C .
zâl inflige une sévère deffatte aux turcs venant attaquer le sedjestân.

Lorsque les troupes expédiées par Afrâsiyâb pour attaquer Zâl et pour s'emparer du Sedjestân, et placées sous le commandement de Khazwazần et Schamâsâs, établirent leur camp sur les bords du fleuve de Hidmand, le beau-père de Zâl, Mihrâb, roi de Kâboul, gouvernait le Sedjestân à titre de lieutenant de Zâl. Celui-ci, ayant reçu la nouvelle que son père Sâm était mort dans I'Inde, s'était rendu dans ce pays pour célébrer ses funérailles et transporter son cercueil dans sa patrie. Mihrâb adressa aux Turcs un message en ces termes: "Sachez que je suis dans la situation d'un homme dont la volonté a dú céder à la force, tandis que ses sympathies, son dévouement et son amitié sont acquis à Afràsiyâb. Entre lui et moi, il existe des liens de parenté et je me tiens entièrement à ses ordres. Par conséquent, laissez-moi le temps de lui expédier un message et de connaître son

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.











bon plaisir. S'il m’ordonne de me rendre avec vous auprès de lui, je le ferai; s'il veut que je remette eatre vos mains la province, je vous la remettrai et vous servirai. n Par des cadeaux, des robes d'honneur et de grandes libéralités, il chercha à bien disposer les Turcs, qui furent circonvenus et consentirent.

Mihràb envoya un message dans le même sens à Afràsiyàb et écrivit à Zàl, lui fit connaitre la situation et le pressa de revenir en toute hàte au Sedjestàn, pour prévenir des malheurs qu'il serait-difficile de réparer. Zal, laissant de côté tout autre soin, fit route jusqu'à ce qu'il arrivàt auprès de Mihràb, qu'il remercia de sa combinaison habile. Il aborda aussitôt l'armée turque en lançant trois flèches qui tuèrent trois hommes. Une grande clameur s'eleva parmi les Turcs qui, sachant alors que Zal était revenu, se reprochaient les uns aux autres de s'ètre laissé tromper par les paroles de Mihrâb. Ils se préparèrent pour livrer bataille le lendemain.

Au matin, Zâl et Mihrab, avec leurs troupes, et, de leur côté, les

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

т $\boldsymbol{H}_{1}(\mathrm{x}$ La تي (9)






 - ${ }^{(0)}$ Manque dans $G$.

Turcs avec leurs escadrons étant sortis, ils formèrent leurs lignes de bataille, et le combat s'engagea. Pèndant la mêlée, Zâl et Khazwazàn s'abordèrent en combat singulier avec la lance. Khazwazấn ayanat porté un coup, sa lance se brisa sans avoir pénétré. Zâl le frappa à son tour d'un coup à l'épaule qui le désarçonna et d'un second coup qui le fit expirer. Il se tourna ensuite contre Schamâsâs, qui avait fait beaiucoup de mal aux troupes de Zâboul et de Kâboul en les couvrant de traits. Le Turc se mit à manœuvrer contre lui perfidement et ne lui présenta pas sa face. Zall lui lança une flèche, qui ne le blessa pas mortellement, puis une seconde, qui le tua. Alors les troupes de Zàboul et de Kâboul chargèrent les Turcs, en tuèrent et blessèrent un grand nombre et firent beaucoup de prisonniers. Ceux qui n'étaient pas tombés entre leurs mains s'enfuirent; mais, dans leur fuite, ils se heurtèrent contre Qàren et son armée venant du Fàrs et marchant vers le Sedjestân. Qàren les fit tailler en pièces et arroser la terre de leur sang. Il n'en échappa qưune pètite troupe, qui apporta à Afràsiyàb

> قتل افراسياب كوذروانتصابِ مكادة واستيلآوْر (2) [على الملك]






la nouvelle du désastre. Qâren, Zàl et Mihràb tenaient ainsi, par la possession du Sedjestân, un bout du succès et de la satisfaction.

AFRÂSIYÂB FAIT MOURIR NAUDHAR, S'ETABLIT A SA PLACE ET S'EMPARE DE L'EMPIRE.

Lorsque Wiseh, après la défaite que lui avait infligée Qàren, fut de retour auprès d'Afràsiyàb et lui fit part du sort de son fils et des autres guerriers, et quand aussi les quelques survivants des deux rencontres avec Zâl et Qàren revinrent et lui annoncèrent que Khazwazân et Schamâsàs avaient péri avec toutes leurs troupes, il fut pris de fureur et saisi par l'orgueil en même temps que par le péché. Il fit amener Naudhar et, délibérément, lui fit trancher la tête; puis il donna l'ordre de passer an fil de l'épée les chefs d'armée captifs. Mais Agrirath, son frère, lai dit: a Tu viens de tuer le maftre et roi; il est inutile de tuer



 وعقد وحلّ ورلّ وعرل ورهب وانتهب وجعل يطوف فى بلاد ايـران شـهر





ceux-là! Tu ferais mieux de les remettre entre mes mains pour que je les fasse partir enchaînés ensemble pour le Tabaristân et les y garde, en attendant que l'on sache comment les traiter. "En conséquence, Afrâsiyâb les confia à sa garde et le fit partir pour le Tabaristân, province dont il l'avait nommé gouverneur. Quant à lui, il se rendit, à la tète de son armée, à Raï, s'assit sur le trône d’or, ceignit la couronne, décida en maître toutes les affaires, établit et destitua des gouverneurs, donna aux uns, enleva aux autres; puis il se mit à parcourir les villes de l'ìrânschabr, comme un éléphant furieux et comme un feu dévorant, faisant partout acte de ty rannie et de violence, en ruinant ce qui était florissant, en réduisant les riches à la pauvreté, en confisquant les biens, en anéantissant les familles nobles et en abaissant les grands, ayant surtout soin de faire passer l'argent, le butin et les objets précieux dans le pays des Turcs, sa patrie. On rapporte que son père Beschenk mourut de la joie que lui causait la bonne fortune qui lui arrivait; car il y a des joies qui tuent.

 اتيامه فامسكـت اللسماء قطرها ومنعت اللارض دَّها وغارت المياه وحالت




 (?) والمزراق واودع الهيمانات والرباب وإستعهل الوهق (8) | احهث (7) الصنج
${ }^{(1)}$ M M . ${ }^{\text {(1) }}$. - ${ }^{(2)}$ Mss.


(5) C الغائت M, M الععانت.
(0) Manque dans $C$. (7) M An. -
(8) C . لرهن

Afrâsiyâb, étant ainsi roi des Turcs en même temps que roi de l'Îrânschahr, devint orgueilleux et hautain, excessivement impérieux et insolent, faisant ceuvre de tyran et de despote. Du temps de sa domination, il survint une grande sécheresse, le ciel retint sa pluie et la terre renferma ses sources, les fleuves tarirent, les arbres desséchèrent, les récoltes manquèrent, le bétail périt. Les souffrances étaient extrèmes, la détresse était générale et les hommes faillirent succomber à la fois à la disette et à l'oppression, tandis qu'Afrâsiyâb buvait du vin et se livrait au plaisir, heureux et épanoui, se réjouissant de leurs misères, voyant son avantage dans leur ruine et sa vie dans leur mort. Sachant qu'il ne resterait pas maître de l'Îrânschahr, il agissait comme le voleur qui entre dans la maison d'autrui, en emporte autant qu'il peut et s'applique à y commettre des dégâts.

On dit que c'est Afrâsiyâb qui a inventé la harpe et la viole, qui a fabriqué le lacet et le javelot et qui

## اطلاق اغريرث الققوّاد المكيـوسـين (1) بطبـرستان








 - (0) M (3.
$\qquad$
agrîrath rend la liberté adx chefs darmek tenus en captivité dans le tabaristân.

Lorsque Tous et Koustahm apprirent qu'Afràsiyâb avait tué leur père Naudhar, ils s'acquittèrent du devoir du deuil et prirent soin de mettre en sûreté sa famille; ils se rendirent dans le Sedjestân et y demeurèrent avec Zâl et Qàren. Les notables de l'̂́rànschahr étant venus se joindre à eux, on se trouva d'accord d'agir de concert et de s'entr'aider, et, après avoir considéré sous toutes ses faces le plan de venger la mort de Naudhar et de chàtier Afrâsiyâb, on fit des préparatifs pour l'assaut et la lutte. La nouvelle en étant parvenue aux chefs d'armée prisonniers, ceux-ci dirent à Agrîrath: «Tu nous as sauvé la vie et tu es notre bienfaiteur; tant que nous vivrons, nous serons tes esclaves et tes serviteurs, et nous demeurerons les obligés de ta générosité et de tes nobles sentiments. Ne voudrais-tu pas achever l'édifice dont tu as jeté les fondements, arroser ce que tu as planté et nous











conquérir et nous assujettir de nouveau en nous rendant à la liberté? Car l'Îrànschahr ne restera pas au pouvoir d'Afrâsiyàb, et nous craignons que, quand les partisans rassemblés au Sedjestân marcheront contre lui, il ne commence avant toute chose par nous tuer. n Agrirath leur répondit: «Je désire autant aujourd'hui vous mettre en liberté qu'autrefois j’ai désiré vous sauver de la mort, et je n'ai rien tant à cœur que de vous rendre service et de vous faire du bien jusqu'au bout. Mais vous savez que je ne pourrais le faire sans un prétexte ostensible et une excuse manifeste. Si une armée iranienne marchait contre moi, je lui abandonnerais cette province et me retirerais allant rejoindre mon frère sans vous emmener avec moi, pour que vous soyez sauvés, et que moi, ayant une excuse évidente, je ne sois pas exposé à cause de vous à la fureur de son mécontentement et de ses reproches. a Les chefs d'armée trouvèrent son raisonnement juste et le remercièrent; puis ils adressèrent un message aux partisans rassemblés dans le Sedjestàn, les mirent au courant de la situation, les adjurèrent de









(i) M جرد.
(8) Manque dans M.
(3) M وأســنــعـده
(a) C واهصـطـرار والـ

les sauver et leur recommanderent d'envoyer un corps de troupes dans le Tabaristân, pour que Agrirath pût se retirer sans opposer de résistance et quills fussent délivrés.

En recevant leur message, Zâl et ses compagnons firent partir Keschwàdh, le père de Djoûdharz, avec une troupe de gens déterminés. Quand Keschwàdh approcha du Tabaristị̆n, Agrtrath, salue combattre, quitta précipitamment la province, en y laissans ity d'armée dans les chaînes. Keschwâdh y pénétra, les délíw whix hit a leurs besoins et les emmena avec lui dans le Sedjectañ X Xintrath, en se présentant chez Afrâsiyâb, lui fit le récit de ka forutroyante attaque des envahisseurs et comment il avait stb fonce de né retirar, de
 le Sedjestân. Afrâsiyâb lui fit de vifs reprochop? dhtord à cause du conseil qu'il lui avait donné de les épanqueer, pwês delles avoir abandon-
 les mettre à mort sans distanctima ôd lan envaytar rejoindre leúr prince,








حـاربغ زال والايرانيّغ أفراسياب وتمليكهم زوّبن طههاسفـ



il ne nous serait pas arrivé ce qui nous arrive à présent, que les lions se sont échappés de leurs cages. Il me semble les voir dejà revenus et se jeter sur nous avec leurs dents et leurs griffes aiguës! n Agrirath répondit : "Il ne faut pas que l'homme sage fasse tout ce dont il a le pouvoir; il doit, au contraire, ménager la vie humaine, être modéré, exercer la clémence puisqu'il a la force, et songer à la vie future. n Afràsiyâb, plein de colère, s'écria : «Tu t’es entendu, avec mes ennemis pour délivrer les captifs! "Et il lui asséna un coup de sabre qui le tua. Le sang jaillit à son visage. Il pleura ensuite son frère et manifesta une grande douleur; mais son remords ne lui servit de rien.

ZAL ET LES IRANIENS PRENNENT LES ARMES GONTRE AFRASIYAB.
ILS ELAVENT AU POUVOIR ZAW, FLLS DE TAHMÁSF.
Quand Keschwâdh ramena au Sedjestân les chefs d'armée délivrés, Zâl, avec tous les chefs d'armée et les grands, alla à leur rencontre. Ils









 ${ }^{(1)} \mathrm{C}$ Log, M كنوز: والNدا وعا
remercièrent Keschwâdh de la belle action qu'il venait d'accomplir, témoignèrent leur joie de la libération des captifs et les félicitèrent.

Tous les principaux personnages de l'Îrân affluèrent de leurs diffèrentes provinces dans le Sedjestân. Zal les reçut comme ses hôtes et pourvut libéralement à leur entretien; il leur prodigua ses richesses et les trésors réservés accumulés par son père par lesquels il améliora leur situation et répara leurs pertes. Les Iraniens, tous ensemble, se mirent ensuite en marche vers le camp d'Afrâsiyâb, qui était à Raï, et campèrent à la distance d'une parasange. Il y eut de nombreux engagements entre les avant-gardes et une grande bataille qui restaindécise. Zâl dit aux chefs d'armée: «Sachez que nous sommes en présence d'une affaire grave et difficile. Nous ne pourrons réussir qu'à l'aide d'un roi, ayant une autorité respectée, de race royale, que nous couronnerons, aux ordres duquel nous obeirons et qui donnera des commandements d'après lesquels nous agirons."- "Tu as raison, répliquèrent les chefs d'armée; il en est comme tu dis: il faut suivre









 (b) Mo.
(1) Mじ
ton conseil. : On délibéra et discuta longtemps pour savoir lequel d'entre les descendants d'Afrìdhoûn et de Menoûdjehr serait apte an trône. Quelques-uns proposèrent Toûs et Koustahm, que d'autres déclaraient tout à fait incapables, parce qu'il leur manquait le reflet de la majesté divine. On tomba ensuite d'accord sur la personne de Zaw, fils de Tahmâsf, descendant d'Afridhoûn, qui réunissait en lui le reflet de la majesté divine et les qualités d'un roi. On lui jura fidélité et on le proclama. TTabarî rapporte que Zaw, fils de Tahmâsf, et Karschâsf ont régné en commun. Ce qu'il y a de plus vraisemblable, dit-il, c'est que la dignité royale appartenait à Zaw et que Karschâsf était son puissant auxiliaire; mais il n'avait pas été proclamé roi. IbnKhordâdbbeh, en sa chronique, rapporie que le nom de Zaw, fils de Tahmâsf, était Zâb, d'après lequel sont nommés le Zâb et les Zâb dans 1"Irâq, parce que c'est lui qui a creusé les deux Zâb, depuis l'Arménie jusqu'au Tigre, et aussi le canal de Zàb dans le Sawàd, au parcours du-

الملك مشتركا بينه وبهـن كـرشـاسف *وكـان واب مـنفردًا بالعـارة وكان كــتـاسـف منفـردا بالحكب واللا اعلم (1)

## ملك زوّ بن طههاسف



 وامهلا




quel il établit trois cantons. Ibn-Khordâdhbeh dit que l'empire était partagé entre lui et Karschâsf et qu'ils régnaient conjointement; que Zaw se consacrait à relever le pays et que Karschâsf faisait la guerre. Dieu seul connaît la vérité.

> RĖGNE DE ZAW, FILS DE TAHMÂSF.

Le choix des Iraniens étant tombé sur Zaw, Zâl et Qâren, Toûs et Koustahm, Keschwâdh et les autres chefs d'armée et les grands lui jurèrent fidélité, alors qu'ils étaient campés en face d'Afrâsiyâb, aux portes de Raï. Zaw s'assit sur le trône et fut couronné. Il rendit grâces à Dieu et lui demanda aide et assistance pour rejeter Afrasiyab hors du pays, relever les ruines, rétablir l'ordre et remédier à la situation des habitants et des provinces. Il rappela que le pouvoir lui était echu dans le temps le plus difficile et le plus trouble, le plus fàcheux pour les grands et le peuple, ajoutant qu'il s'efforcerait d'éteindre les luttes










intestines et de ramener la concorde. Les gens sentirent dans ses paroles le prochain apaisement.

La famine, l'épidémie, la peste et la mortalité avaient atteint les deux armées, comme la population, et avaient exercé parmi elles les plus grands ravages. Tous, d'une voix unanime, disaient: «Cette peine, ce fléau et cette disette sont les conséquences de nos méfaits; nous sommes frappés pour avoir versé à flots le sang de victimes qui étaient sacrées, pour avoir commis tant de péchés et de crimes. Allons, réparons nos fautes, faisons la paix et remettons nos sabres au fourreau, afin que la miséricorde de Dieu nous arrive!n Alors les négociateurs allaient et venaient entre Zaw et Afràsiyâb pour faire connaître leurs dispositions pacifiques et amener la conclusion de la paix. Afrâsiyâb, forcé de quitter Rai, à cause de la rareté des vivres et du manque de fourrage, se transporta dans le Tabaristân, dont il fit le siège des négociations pour la paix. Zaw demeura en son camp, aux portes de Raï, et, gràce au départ d'Afràsiyâb, on respirait un peu. Après un échange incessant d'ambassadeurs et de lettres, on convint qu'Afrâsiyâb aban-











 dans C. - ${ }^{(101} \mathrm{M}_{\text {(1) }}$ (11) C .
donnerait de lîrânschahr une étendue égale à la portée d'une flèche tirée par l'archer Aresch.

Zaw conçut lidée de faire faire une flèche, dont on prendrait le boìs dans une certaine forêt; la plume, de l'aile d'un aigle pris dans telle montagne; la pointe, du fer sortant d'une certaine mine. Il donna lordre à Aresch de tirer cette flèche. Aresch, arrivé à une vieillesse avancée et à l'extrême limite de la vie, avait été préservé à cause de ce tir. Il monta sur une montagne, dans le Tabaristân, en présence d'Afràsiyàb, lança de son arc la flèche à laquelle Afrásiyâb avait imprimé une marque, et expira aussitôt. Ce fut au lever du soleil. La flèche vola du Tabaristân jusqu’à Bâdhghîs. Au moment où elle allait tomber, un ange, ainsi que l'on rapporte, sur l'ordre de Dieu, lui donna l'élan, de sorte qu'elle parvint jusqu'au territoire de Khoulm, dans la province de Balkh. Là, elle tomba à un endroit appelé Koûzîn, quand








 بايـران شهـر اثنتى عشـرة سـنا
 .
le soleil fut sur le point de disparaître. Lorsque cette mème fleche eut été rapportée de Khoulm au Tabaristân où se trouvait Afrâsiyâb, celui-ci, voyant sur elle sa marque, et ses hommes de confiance ayant attesté qu'elle était tombée audit endroit, fut fort étonné de la grande distance de son point d'arrivée. Il fut saisi de crainte et n'osa pas se soustraire à ses engagements, reconnaissant qu'il s'agissait d'une décision céleste à laquelle il fallait se résigner. Comme aussi la destruction de la plus grande partie de son armée, qui avait péri dans les deux rencontres avec Zâl et Qàren et par l'épidémie des dernières années, ainsi que la disparition de la plupart de ses chevaux qui avaient succombé au manque de fourrage et à la peste, lui avaient paru un fâcheux présage, il abandonna à Zaw le territoire compris entre le point de départ de la flèche et l'endroit qu'elle avait atteint. Il prit l'engagement d'observer les conventions et se retira avec les debris de son armée dans la Transoxiane; les malédictions le suivaient et les imprécations l'accompagnaient. Son règne dans l'Îrânschahr avait duré donze ans.
ذكربا جـرت (1) عليم امود زوّ بعهد ذهـاب أـراسـياب











Événements du règne de zaw après le départ d'afrâsiyâb.
Quand Afràsiyâb eut évacué l'Îrànschahr, que les gens, après l'amertume de la terreur, goûtèrent la douceur de la sécurité et, après avoir été meurtris par la tyrannie, se reposèrent sur la couche moellense de la justice et que la clémence de l’ange de misériconde eut remplacé pour eux la fureur de Satan le lapidé, alors Dieu rendit la vie a la terre engourdie et envoya d'abord les vents annonçant la descente de sa grâce, les outres du ciel furent ouvertes et il tomba une grande pluie continue. La terre se para de sa vegétation et donna ses abondantes moissons et les fruits de ses arbres; les hommes jouissaient du bien-être, les troupeaux paissaient, ła fertilité était générale et les sources coulaient; les vivres etaient bas prix, les pauvres devinrent riches, la misère cessa let les mavais jours disparurent. Zaw s'appliqua dans la plus large mesure ì faire regner la justice, à pro-






 واععلى جنوده مه مال الـنى


diguer les libéralités, à réparer tout le mal qu'avait fait Afrâsiyâb, à relever les ruines, à guérir les blessures et à fermer les plaies qu'il avait causées, à reconstruire les forteresses et les châteaux qu'il avait détruits et à rétablir le cours des canaux qu'il avait comblés. Il remit à ses sujets l'impôt de sept années, leur donna des subsides et leur témoigna le plus grand intérêt. Il dériva dans le Sawàd le canal mentionné plus haut; il l'appela $Z a \hat{b}$ et fonda sur ses deux rives une ville nommée Al-Zawabi. Il y fit porter, soit des montagnes, soit d'autres endroits, des graines de plantes légumineuses et odoriférantes qu'il fit semer et des plants d'arbres quili fit planter. Zaw fut le premier à qui on prépara des plats de viande variés et des mets dignes de figurer sur la table d'un roi, et il surpassait ses prédécesseurs par son faste et sa générosité. Il donna à ses soldats une partie de l'argent provenant des contributions et du butin.

Quand Zaw eut régné cinq ans, la grande étendue de sa puissance fut contre-balancée par la brièveté de sa vie; il tomba malade et dans cette maladie il rendit sa noble àme. Son règne si court avait été large-




 (3) له فـ
 ملك كيقـباذ من ولح افـريذون

 dans $C$.
ment rempli par ses actions méritoires. Il avait reçu la souveraineté d'Afràsiyâb alors qu'elle était comme une hideuse vieille femme édentée, et il la transmit à Kaïqobâdh comme une jeune et belle fiancée. Et c'est une des misères de ce monde qu'un roi tel que lui, si vertueux, si juste, par qui les hommes étaient heureux, n'eut qu'un règne de cinq ans, tandis qu'Afrâsiyàb, avec sa tyrannie, ses violences et les maux dont il accablait les hommes et les pays, exerça le pouvoir pres de quatre cents ans. Mais que Dieu soit loué! Dans tout ce qui axtive, il faut reconnaître ses bienfaits : quand nous les apercevons, noús hes attribuons à sa grâce et à sa bonté; lorsqu'ils nous restent cachés, nous les ramenons à sa justice et à sa sagesse. Lui seul est le maftre des créatures; seul il dispose; il connåt ce qui est secret comme ce qui est apparent.

Regne de kaïqobídh, descendant drafridioonn.
Après le règne de Zaw, le peuple, les ohefs d'armée et les grands portèrent leurs suffrages unanimes sur Kaiqobidh, parce qu'ils trou-










vaient en lui l'illustration de l'origine royale, la haute moralité et la noblesse de caractère et espéraient qu'il saurait gouverner et prendrait soin avec une égale sollicitude des intérêts du peuple et des grands. En conséquence, Zâl, Toûs, Djoûdharz et les autres hauts dignitaires et grands de l'empire lui prêtèrent hommage, le firent monter sur le trône d'or, le ceignirent de la couronne royale et se prosternèrent devant lui. Il les remercia et les complimenta, leur promit de défendre l'empire, de repousser les Turcs, de réprimer linjustice, de remettre en vigueur les institutions justes, d'abolir les coutumes oppressives et de s'appliquer à relever le pays et à le faire prospérer. Ils l'acclamèrent de leurs vœux, et ils demeuraient convaincus qu'il tiendrait ses promesses.

Kaïqobâdh donna des noms aux villes et aux districts, détermina leurs limites et leurs circonscriptions, amenagea les eaux des canaux et des sources pour l'irrigation des terres, et ordonna que l'impôt du dixième fût affecté au payement de l'armée.

## 






 والخذ فى الاسـتعـد|د (3) للِهاد
 NOUVELLE CAMPAGNE D'AFRÂSIYÂB CONTRE L'̂RÂNSGHAHR.

Lorsqu'Afrâsiyâb apprit la mort de Zaw, il résolut d'envahir de nouveau l'̂̂rânschahr et de recommencer traîtreusement la guerre avec les habitants de cette contrée; car, comme il avait sucé ses fécondes mamelles, goûté de ses fruits et qu'il s'était nourri et avait profité d'elle, il fut porté à la convoiter et à l'enlever à Kä̈qobadh. Rompant la paix qui avait été conclue et violant les engagements contractés, il déclara la guerre et se mit en campagne, fit des enrolements et des appels et franchit le Djaịhoun à la tête de légions si nombreuses, que les flancs de la terre, en sa longueur et sa largeur, eurent peine à les contenir. Kaiqqobâdh, voyant cette situation, manda Zâl, convoqua les chefs d'armée et fit ses préparatifs pour la guerre.

## حصول رستم بن زال على هرسx رخس




 مظاهرتى اتياه كالعـادة وانا قد طعنـت (3) فى اللسـتَ ورجدس مست الـِكبَــر





## ROUSTEM, FILS DE ZÂL, TROUVE SON CHEVAL RAKFSCII.

Lorsque Zal apprit qu'Afràsiyâb avait franchi le Djä̈hoûn et envahi de nouveau l'Îrànschahr, violant le traité conclu, et que le messager de Kaïqobâdh vint l'appeler auprès du roi, la tristesse emplit toute sa poitrine; il passait les jours à méditer et les nuits dans l'insomnie. Il réunit ses chefs d'armée et ses officiers, et leur dit : "Sachez que le fléau d'Afrâsiyàb est devenue la chose la plus grave que j’ai jamais connue et que le roi Karqobàdh a besoin de mon aide accoutumée. Mais je suis avancé en âge et je ressens les atteintes de la vieillesse. Voici mon fils Roustem, dans la fleur de la jeunesse et dans toute sa vigueur, qui, on peut l'espérer de lui, me remplacera ou plutôt me surpassera en hauts faits et en renommée. Seulement, il est tellement énorme, sa taille est si haute et sa force si grande, qu'aucun cheval ne peut le porter. Je ne puis cependant pas l'emmener










(1) M أمرL. -
(2) Mss. لمعرص
(3) M M .
(3) Mss.
${ }^{(5)} \mathrm{M}$ تهرت.
à pied à la cour du roi et ensuite à la guerre contre Afràsiyab. Je pense donc que nous devrions, moi ainsi que vous, faire venir tous les chevaux que nous possédons dans le Zâboulistân et le Kaboul, dans le Qaschmîr et lî̂rànschahr pour lui être présentés; peut-être Dieu nous fera-t-il trouver pour lui une monture! n Les assistants se prosternèrent devant lui, et dirent : "Certes, si nous pouvions nous changer nous-mêmes en chevaux pour servir de montures à Roustem, nous le ferions et nous vous les offririons. Nous, nos cavaliers, nos piétons, nos corps, nos âmes et nos biens vous appartiennent. * Puis ils firent venir de toutes parts les chevaux et les firent présenter à Roustem. Tout cheval dont il touchait le dos s'affaissait, ne pouvant résister à la pression de sa main, et moins encore aurait-il pu supporter celle de ses jambes. On lui montra ainsi plus de cinquante mille chevaux, parmi lesquels il n'y ea avait pas un seul capable de porter son étrier et lui convenant. Il allait remoncer à l'espoir de rencontrer la monture appropriée, lorsqu'un jour on fit passer sous ses









 .
yeux un troupeau de chevaux amené du Qaschmîr. Son regard tomba sur un poulain bai suivant sa mère. Il en fut frappé et donna lordre de le retenir. Le pâtre dit : "Il ne faut pas songer à celui-là. » - "Et pourquoi? dit Roustem." - "Parce que, répondit le pàtre, il est à Roustem." - "Qu'en sais-tu?" - "C'est que, dès sa naissance, il a été appelé Rakhsch de Roustem, et c'est ce nom qu'il porte. Depuis deux ans il est en état d'être monté, mais il ne se laisse maîtriser par personne, et sa mère ne permet pas qu'on ose en approcher pour le prendre.n Alors Roustem, l'ayant touché du lacet, réussit à l'attirer à lui. La mère accourut pour se précipiter sur Roustem. Celui-ci la repoussa, l'effraya par un cri et frappa la terre de son pied. La jument, épouvantée, s'abattit et tomba à plat ventre. Roustem posa ensuite sa main sur le poulain, qui ne plia point, demeura ferme et se redressa fièrement. Et Roustem de s’écrier : «Par Dieu, voilà mon cheval, celui qui me portera et qui sera ma parure !" Le pâtre lui dit : *Si tu n'es pas Roustem, ne prends pas cẹ poulain, la propriété d'au-











trui. Si c'est toi qui es Roustem, il t'appartient; c'est la bonne fortune qui to la présenté. n Roustem se mit à rire, fit récompenser le pâtre et le congédia. Puis il donna lordre de maintenir et d'attacher le poulain, de le bien loger et bien nourrir, de s'occuper de lui et de lui prodiguer tous les soins. Avant que le mois fût passé, il etait devenu magnifique de forme at superbe de stature, réunissant les qualites de la leantí et de la rapidité; les signes de la noblesse et de la force proclamaient son merrite. Roustem donna lordre de lui mettre la selle et la bride, et le monta. Sa brillante apparence dépassait ses qualités : Rakhsch ressemblait à la fois à la solide montagne et au torrent impétueux qui coule à ses pieds. Il marchait absolument à la volonté et a la fantaisie de Roustem, lui obéissait plus docilement quela bride et ne se laissait monter par aucun autre que lui. Zall voyant Roustem chevauchant, pareil au lion sur l'eléphant et au faucon sur l'aigle, fut au comble de la joie et dit : "Tu viens de trouver, ô mon fils, ce qui te manquait; tu possedes ton instrument, et tu vas demander l'accom-

 والبلغ

## مسيركيقبباذ لمحاربة افـراسياب وايـقاع رستم بـه




 manquent dans $M$, et les mots井, puis répétés. omise par les scribes.
plissement des promesses que la Fortune a faites à ton sujet. Il me semble te voir dejà ayant surpassé par tes exploits les rois des différentes parties du monde. Maintenant il faut encore que tu te prépares pour la lutte contre Afrâsiyàb, que tu déploies toute ton énergie pour accomplir des hauts faits, obtenir la revanche et pour mettre fin au mal déchaîné. "Roustem répondit : "Je serai à la hauteur de la meilleure opinion que tu puisses avoir de moi et de tout ce que tu attends de moi, par la volonté de Dieu et avec sa permission.n

KAÏqOBÂDH MARCHE CONTRE AFRÂSTYÂb.
ASSAUT QUE LUI LIVRE ROUSTEM.
Zâl et Roustem se rendirent avec l'armée à la résidence de Kaïqobàdh. Celui-ci leur souhaita la bienvenue et leur fit le meilleur accueil, traitant particulièrement Roustem avec une grande bienveillance et avec honneur. Ensuite il les emmena avec lui en se dirigeant vers le camp d'Afrâsiyâb. . . Roustem dit à son père : "Si Afrâsiyâb se pré-











sente a moi, je delivrerai le monde de sa personne ! Za al répondit : "Sois prudrnt, mon fils, et tiens-toi sur tes gardes, car il n'est pas facile de lutter avec ce sorcier. $n$

Les combatants seçlancerrent et se chargèrent, se précipiterent les uns sur les autres of sassaillirent : la melee devint furieuse et acharnée, Irs champions se prirent corps à corps, la poussière soulevée changenit le jour en nuit, la lance et le sabre faisaient rage. Roustem, à qui on avait indiqué l'endroit oủ se trouvait Afrâsiyâb, se dirigea de son cote; il l'aborda et le défia, l'attaqua et l'emporta sur lui. Afràsiyab, sentant qu'il ne pourrait lui résister et gagné par la peur, se mit à fuir. lloustem le poursuivit et latteignit; le saisissant par sa ceinture, il lurracha de sa selle et le jeta à terre; puis, étant descendu de cheval, il le prit sous son bras pour le porter vivant à Kaïqobâdh. Afràsiyàh, au moyen de sa sorcellerie, réussit à échapper d'entre ses mains, se sauva et courut au hasard. Les Iraniens, ayant l'avantage sur les Turcs, les enserrèrent de tous côtés; ils se jeterent sur eux







 (i) (i)


comme des lions sur leurs proies et, après avoir fait dans leurs rangs de larges brèches, ils les mirent en fuite, les poussant devant eux comme des troupeaux et les tailladant comme du cuir. Afrâsiyâb, à qui la peur donnait des ailes, les précéda dans leur course et réussit à franchir le Djailhoûn avec un petit nombre de ses gens et à gagner son refuge dans la Transoxiane.

Kaïqobàdh, victorieux et joyeux, retourna dans sa résidence royale. Il témoigna sa satisfaction à Roustem pour ses exploits, lui conféra de hautes dignités, le fit revêtir d'une robe d'honneur et lui donna le gouvernement de l'Inde. Il investit aussi de gouvernements les autres chefs d'armée et distribua entre eux le butin.

Afrâsiyàb envoya des ambassadeurs à Kä̈qobàdh, à Zâl et à Roustem avec des présents comprenant tout ce qu'il y a de plus précieux en trésors, objets rares et joyaux. Il fit amende honorable, leur fit tenir un langage de nature à les bien disposer et prit l'engagement de ne plus envahir leur territoire, ni de chercher à leur contester leurs








(9) M اغ اغنتها.
(3) C.
${ }^{(a)}$ Mss. - Vanque dans C.
droits, de devenir leur allié en cessant d'être leur ennemi, et de se contenter des contrées d'Oricnt attribuées jadis à Toúz par Afridhoûn. Len envoyes ftant arrivés, laccord se fit et la paix fut conclue. Zâl et Roustam sian retournerrent dans leurs provinces.

Toul concourui à la prospérité de Kaiqqobàdh. Un ordre parfait régnait, tant a sa cour que dans les provinces; lunivers entier lui etait sonmis, la terre se laissait conduire par lui, et les rois vassaux venaient lui offrir luurs hommages en lui présentant des cadeaux.

Maviéne de gouverner de kaiqobâdh.
parohbs que hoon cite de lut.
Lorsque Kaíqohàlh ful entièrement maître de l'empire et que son autorith fut incontestés, il consacra tous ses soins à créer quantité d'cuures utiles, à rendre l'État prospère et puissant, à fonder et à peupler des villes, estimant que tout ce qu'il exécuterait de la sorte










(1) Mss. Lساه
(2) Manque dans C . -
(3) M M والاسماع,
 (b) M غيرها
et qui se ferait par son pouvoir, sous son règne et sous son impulsion, compterait parmi les bonnes cuvres les plus insignes offertes à Dieu et serait le meilleur moyen d'acquérir un excellent renom et la plus haute reconnaissance. Il donna l'ordre de payer integralement, des revenus de l'impôt, la solde des troupes; il pensait que la monnaie d'argent et d'or changerait ainsi de mains trois fois par an, entre lui, ses troupes et les différentes classes d'employés, de marchands et autres individus, de façon que chaque catégorie pût en profiter et s'en servir pour ses besoins et que largent ne restât pas longtemps entre les mains de l'une d'elles au détriment d'une autre. II disait: «ll faut que les sujets reconnaissent la nécessité d'avoir des chefs et qu'ils ne soient pas moins avisés que les abeilles et les grues, qui ne* manquent jamais de placer un de leurs individus a leur tète, se laissant conduire par lui et suivant sa direction dans les différents mouvements et opérations qu'il leur fait exécuter; elles savent par







قصّه في شرب لغهـرجرت فى آيّامه

 (1) M Laz.
leur nature qu'elles ne peuvent réussir de nulle autre manière; elles ne peuvent se soustraire à cette loi. n Il disait encore : "En cherchant par de superbes palais, de tapis étendus par terre, de magnifiques vètements, de mets variés, à exhiber tous les genres de faste, notre but n'est quede donner de l'éclat au royaume et d'entourer son gouvernement de prestige aux yeux de ceux qui l'observent et qui y viennent des autres pays; ce n'est pas le penchant exagéré pour les jouissances, ni le grand amour des plaisirs qui nous guide. Tout ce qui profite à l'Étal ct ce qui relève sa grandcur contribue à sa prospérité, et ce qui amène la prospérité de l'État amène par cela même le bien des sujets. n

## aventure $\lambda$ propos de lusage du vin SOUS le règne de kaïqobâdh.

Ce qui tenait le plus au coeur de Kaïqobâdh, c'était la culture de la terre. Il la comparait à la vie, assimilant les champs abandonnés à la









${ }^{(1)} \mathrm{C}$ 8رع
(2) M هو .
(3) M 4 .

(3) M

mort. Il lui était pénible de voir une coudée de terrain inculte, considérant ce spectacle comme de mauvais augure, de même qu'un champ cultivé lui paraissait une rencontre heureuse; et il se plaisait, assis sur quelque lieu élevé, à regarder les champs dans la saison de leur verdure et de leur splendeur.

Un jour que, se tenant sur la terrasse de l'un de ses palais, il contemplait les champs verdoyants qui se trouvaient tout autour, son regard, aussi loin qu'il le portait, ne rencontrait que la verdure. Pendant que, charmé de cette preuve visible de la culture, il jouissait ei repaissait ses yeux de la beauté du spectacle, il aperçut au loin, dans un interstice de verdure, quelque chose de noir sur du blanc. Ayant donné l'ordre d'y envoyer en toute hâte un homme qui lui en apporterait l'explication, le messager, à son retour, raconta qu'un homme se rendant d'un village à un autre, complètement ivre, était bientôt tombé dans le champ comme un corps mort et qu'un corbeau, s'étant abattu sur lui, lui avait arraché les yeux. Kaïqobâdh, très affecté par ce fait, fit proclamer la défense de boire du vin et les











peines les plus séveres contre les buveurs. Alors le peuple s'abstint de boire du vin pendant un certain temps.

Or il advint, un jour, qu'un lion s'etant échappé de la ménagerie, personne ne pût l'arrèter ni le ramener, jusqu'à ce qu'il vînt à passer un jeune homme qui le saisit par les oreilles, le monta comme on monte un àne ct le fit marcher docilement, puis le remit à ses gardiens. Son aventure fut rapportée à Kaïqobàdh, qui en fut fort étonné et dit : "Ce jeune homme ne peut être que fou ou ivre." Il le fit appeler et lui dit: wFais-moi connaltre sans mentir comment tu as pu être assez téméraire pour aborder le lion et le monter, et tu seras exempt de bláme." Le jeune homme répondit : "Sache, ó roi, que j’aime une cousine, qui est tout pour moi dans le monde. J'avais la promesse de mon oncle qu'il me la donnerait pour femme, mais il a manqué à sa parole et l'a mariée à un autre, à cause de mon humble position et de mon dénûment. Quand j'en fus instruit, je fus sur le point de me tuer, et mon désespoir fut extrême. Alors, ma mère, qui avait pitié de moi, me dit : aCeci, mon fils, est un chagrin que tu









${ }^{\text {(1) }}$ Manque dans C. - ${ }^{(2)}$ Manque dans M. - ${ }^{(3)}$ M ${ }^{\text {(3 }}$.
"ne pourras vaincre que par trois coupes de vin, qui te soulageront "un peu." - "Comment pourrais-je boire du vin, lui dis-je, en pró"sence de la défense du roip" Elle me dit : «Bois en te cachant; la nć"cessité rend licite la chose défendue; d'ailleurs, qui te dénoncera?" Alors je bus quelques coupes après avoir mangé du kebab, je sortis avec toute la force du vin, de la jeunesse et de l'amour et j'accomplis mon exploit avec le lion. "Le roi fut fort étonné. Il fit venir l'oncle du jeune homme et lui ordonna de rompre le mariage de son gendre et de sa fille et de marier celle-ci avec son neveu. L'oncle s'exécuta et Käqqobàdh lui fit donner un présent. Il attacha le jeune homme à sa personne el l'aida à surmonter sa mauvaise fortune. Puis il fil adresser au peuple cette proclamation : Buvez du vin autant qu'il faut pour vous mettre à mème de chasser le lion; mais gardez-vous d'en boire jusqu'à tomber dans un état où les corbeaux vous arrachent les yeux! Le peuple reprit alors l'habitude de boire du vin, tout en évitant d'aller jusqu'à livresse complète.
ذكرآخر امركيقباذ




 وسـلمّ اليـه مفاتي الإزأُن والكـنوز



fin de règne de kaïqubâdid.
Aprís avoir régné cent ans, pendant lesquels il avait élevé l'édifice de la grandeur, rendu le monde florissant, veille avec sollicitude au bonheur de tous, poursuivi fnergiquement le bien de ses sujets, amassé commp des monceaux de sable des richesses et, en quantités innombrahles, des joyaux et des objets précieux, Kaïqobâdh fut atteint par la maladie dont il mourut. Il désigna pour lui succéder son fils ainé Kaïkaous, lui recommanda une bonne conduite, lui donna des instructions sur la manière de diriger l'État, lui remit les clefs des trésors, puis il termina ses jours. Il en fut de son règne et de celui de son fils, qui lui succédait, comme dit Ibn el-Mótazz en ses courtes sentences : "Les habitants de ce monde sont comme les figures d'un livre d'images; toutes les fois que l'une disparait, une autre apparait $n$.

## ملك كيكاوس ويقال له بالعربِيّة قابوس









${ }^{(1)}$ Manque dans M.
règne de kaïkîous, appelé, en arabe, qîboûs.
Les chefs d'armée, après avoir terminé les funérailles de Kaïqobàdh, rendirent hommage de fidélité à Kaïkâous. Celui-ci s'assit şur le trône et ceignit la couronne. Les premières paroles qu'il leur adressa furent celles-ci : "Dieu (que son nom soit glorifié!) nous a donné la terre pour y agir en faisant sa volonté et veiller aux intérèts de ses serviteurs. Nous allons nous appliquer de toutes nos forces à rétablir les affaires, à repousser les ennemis, à protéger nos alliés, à rendre le pays florissant, à accorder nos faveurs aux bons et à sévir contre les méchants. "Hs se prosternèrent devant lui et le comblèrent d'éloges.

Kaikâous était d'une nature étonnante, extrêmement mobile : tantôt bon souverain, tantôt tyran violent; à tel moment roi irréprochable, à tel autre satan rebelle; parfois grave et prudent, d'autres fois léger et étourdi. Il était surtout opiniầtrement volontaire, ardent à pour-

## IIISTOIRE DES ROIS DES PERSES.








 مكانـه ان شـاء الآله عزَّ وجلَ
(1) C: $x$ matid.
(2) M وأمدّت إيّام نغس،
(3) M Li. - (4) C ${ }^{(3}$
(5) Manque dans V. the CAly.
suivre ses désirs, infatué de son propre jugement, passionné pour les femmes, inaccessible à tout bon conseil et porté à s'exposer à des entreprises qui tournaient à sa confusion. Il gouvernait avec ces diversions at son règne se prolongeait : sa nature l'abaissait et sa fortune le relevait, ses résolutions le perdaient et sa bonne étoile le sauvait. L'une de ses folles entreprises, qui eut de graves conséquences pour lui ed dont il recueillit les malheurs qui lui arrivèrent, ce fut sa marche de Balkh au Yemen à la tête de ses troupes, pour soumettre le roi de catte contrée, nommé en persan Schâh-i-Hemâwarán, c'est-t̀-dire roi cles Himyarites, et en arabe, Dhou 'l-Adh'àr, fils de Dhoû 'l-Minàr, fils d'Al-Râisch, grand et puissant souverain, potentat absolu, mais juste cl équitable. Je reviendrai sur lui dans l'histoire des Dhoû d'entre les rois du Yemen et des Qäll himyarites, et rapporterai son histoire en son lieu, s'il plait à Dieu.

## ذكر السبـب فى ذهوض كيكاوس الى اليمن حتّى عرض لـا جها ما عرض

كان زالل وطـوس وجـوذرزوغيـهؤ مه اعـيـان الــــوّاد إثـاروا(1) عـلـيـه






 (8) Manque dans C, M وما أدروكك ما
ce qui détermina kaírâous a margher contre le yemen. les mésaventures qui lui arriverent.

Zàl, Toûs, Djoûdharz et les autres principaux chefs d'armée avaient conseillé à Kaïkâous de fixer sa résidence habituelle à Balkh, pour que, tout en demeurant dans l'Îrânschahr, il ne fût pas éloigné de la frontière qui séparait ses États du territoire des Turcs. Il y résidait donc un certain temps et ses affaires suivaient leur cours régulier jusqu'a ce que, un jour, pendant qu'il était à boire avec ses amis, Iblis, sous la forme d'un beau et jeune chanteur habile, penétrât auprès de lui avec les autres musiciens. It joua du luth et chanta en ces termes : "Quelle merveille que le pays du Yemen! Comime il est beau et agréable! Que ses habitanis sont heureux! Ni chaleur ardente en été, ni froid en hiver. Point d'intervalle entre la







苼

${ }^{\text {(2) }}$ M 8sty. - ${ }^{\text {(3) }}$ M .
floraison et les fruits, les raisins et les dattes. La température est douce. Les prairies ressemblent à des tissus aux riches couleurs, lair est parfumé, les roses, coquettes, se font admirer. Son aspect est ravissant. Les oiseaux sont toujours apparies. Ses richesses sont plus nombreuses que ses grains de sable; ses femmes, pareilles à des beaux parterres de fleurs et des pleines lunes sur terre; ses adolescents, des délices pour les regards, des merveilles des cités. "Cette description fit une vive impression sur Kaïkàous et le passionna; son ccour se mit à convoiter le Yemen, à désirer de le posséder et d'en soumettre le roi. Il invita les chefs d'armée à se préparer pour marcher avec lui sur le yemen. Ceux-ci, qui désapprouvaient l'entreprise à cause du grand danger et du gros risque qu'elle présentait, mais qui n'osaient lui faire opposition, exhalaient leurs plaintes entre eux et se lamentaient. Ils disaient : « Satan a corné dans looreille de Kaïkâous, qui a répondu à son appel et le suit aveuglement. Si, au moins, il nous avait donné le temps de prévenir Zâł de cette affaire, nous aurions pu espérer recevoir de lui de bons conseils et son heureux avis. Mais, au contraire, loin de temporiser, il agit avec precipitation.n









(1) C (عساكرو M سوكا سور dans les deux mss.

Puis, le roi, impatient de partir, se mit en route; ils le suivirent avec les troupes dont le nombre était tel que la terre en fut couverte.

Kaikâous, après avoir visité le Khorâsân, le Djibâl, le Fârs et 1'Irâq, examiné la situation de ces provinces et installé les agents, sc dirigea vers le Yemen. Lorsqu'il arriva près de ses frontières, le roi Dhoû 'l-Adh'àr, fils de Dhoû 'l-Minâr, fils d'Al-Râisch le Himyarite, marcha contre lui avec les Qail himyarites, les princes de Qahṭân et les tribus des Berbères. Une baiaille terrible s'engagea, et la pleine coupe de la mort fit bien des fois le tour dans les rangs. Dhoû'l-Adh'âr, voyant qu'il ne pourrait soutenir la lutte contre Kaïkâous qui était si puissant, inclina à l'accommodement et lui fit faire des propositions de paix. Il s'engagea à payer un million de pièces d'or, avec mille vêtements brodés d'or, mille poulains arabes et mille lances yemenites, et à lui donner en mariage sa fille So ${ }^{\text {© dâ, appelée en persan Sôdhâ- }}$ neh, dont la beauté et la gràce étaient telles qu'elle est citée en proverbe. Kaïkàous en avait entendu parler et était épris d'elle; aussi,
 روف ذو الاذعار بالضمان وزفّ اليه سـوذانـة مع امـوال لا تحـعى فاعيبته







 - rlans $(2$.
lorsqu'on lui fit espérer de la posséder, il consentit à la paix. Dhoû'lAdh far, fidele à son engagement, fit conduire Sôdhâneh en cortège nuptial avec dinnombrables richesses a Kaïkâous qui fut charmé delle, comme elle fut charmée de lui; il se trouverent en parfait accord al s'aimèrent.

Dhoû'l-Adlı 'âr résolut ensuite de prendre Kaïkâous dans un guetapens. Il linvita chez lui avec ses chefs d'armée et ses soldais et, forsqu'ils eurent déposé leurs armes et qu'ils furent assis, devisant familièrement et en toute confiance, il ferma les portes, saisit Kaïkàous, les chefs d'armée et les généraux, les sépara les uns des autres, réduisit en captivité les officiers, tua les plus illustres et s'empara de leurs bagages. Il enferma Kaikkâous, Toûs et Kiw dans une fosse qu'il couvrit d'une large pierre, et les fit garder par ses hommes de confiance. Il voulut ramener Sôdhàneh dans son palais, mais elle s'y refusa; elle déchira ses vêtements, coupa ses cheveux et s'éloigna, disant : « Par Dieu, je jure que, si tu m'empêches d'aller chaque jour








(1) Ces mots manquent dans C. - (2) C ${ }^{(2)}$, M


à l'orifice de la fosse, je me tueln il la laissa donc agir à sa guise. Elle visitait chaque jour Kaïkàous, lui faisait tenir, ainsi qu'd ses compagnons, ce qui pouvait améliorer leur situation et les maintenir en vie, leur apportait des vètements et cherchait à adoucir leur sort.

Lorsque la nouvelle de ce qui était arrivé à Kaïkâous se répandit, que, sur le faux bruit de sa mort, il se produisit des paniques et que l'on se mit à douter qu'il fût encore vivant, il y eut une grande commotion dans l'Îrânschabr; il surgit des troubles, les factions s'agitaient, la terre fut ébranlée, des bruits sourds se firent entendre au centre même et sa maladie devint grave. Les rebelles prirent la campagne, les Arabes se mirent en mouvement, et Afràsiyâb, saisissant l'occasion, envahit l'îrânschahr et porta ses ravages aussi bien sur les frontières que dans lintérieur du pays; selon son habitude, il le dévasta, pressura les habitants, enleva les richesses et les transporta dans le pays des Turcs. Et cela dura ainsi jusquà ce que
 وتلاف الم|هيـة ورتـق الفتقق واغاثة الـلـق ذكرسـيـر(2) رستم الى اليبن لاستنتاذكيكاوس








Roustem se mit en devoir d'éteindre la conflagration, de réparer le mal, de sonder la rupture et de secourir le peuple.

ROUSTEM SE RENE DANS LE YEMEN POUR DELIVRER KAÏKAOUS.
Les Iraniens des différentes provinces se réunirent auprès de Zâl -t de Roustem dans le Zâboulistân, acceptèrent leur direction et se rangerent sous leurs drapeaux. Roustem, après avoir fait ses préparatifs pour l'expedition, les mit en marche avec des forces considérables el un nombreux équipage et en emmenant avec lui le drapeau des Kainanides. En approchant des frontières du Yemen, il envoya un message à Dhoú 'l-Adh'àr, le mettant en demeure de rendre la liberté à Kaikàous ou d'accepter le combat. Dhoa 'l-Adhâr choisit la guerre et se présenta avec une armée mugissante. Mais lorsqu'il vit les Iraniens et leur nombre, qu'il se représenta leur valeur et leur impétuosité








${ }^{(1)}$ Manque dans C. - ${ }^{(2)}$ Manque dans M. - ${ }^{(3)}$ Mss. ${ }^{(3)}$ - ${ }^{(1)}$ (8) Mss.

et qu'il entendit parler de linvincibilité et de la bravoure de Ronstem réussissant en toutes ses entreprises, il en vint à composition. Roustem, qui cherchait à sauver Kaikâous, pour la vie duquel il craignait, s'y prêta volontiers. Les négociateurs allaient d'un camp à l’autre jusqu'à ce qu'il fût convenu que Dhoû̀l-Adhầr mettrait en liberté Kaỉkâous, Țoûs, Kìw et les autres prisonniers iraniens et quì leur rendrait leurs bagages. Dhoû̀l-Adhàr exécuta ces stipulations, fit sortir Kaïkàous de sa prison, où il avait passé quelques années, et le remit à Roustem. C'est de lui que parle Aboû-Nowàs dans sa qaşida, dans laquelle il se fait gloire du Yemen :

Et Qâboûs a langui dans nos chaines sept années bien comptées.
Kaükàous fut rejoint par ses compagnons, il rentra en possession de ses trésors, sa situation se releva, ses soldats arrivèrent successivement et son armée devint plus nombreuse qu'auparavant. Alors il se mit en route avec ses troupes pour retourner dans ses Etats, emme-

 استقببله الملوك والـرؤسآد (2) بالهداليا والنثارات وخدموه طردكيكاوس افراسياب عن ايران شهر وانتظام امر8




nant avec lui Sôdhàneh accompagnée de mille esclaves. En considération des droits qu'elle avait à sa reconnaissance, it la combla de gràces, l'eleva à un haut rang, en fit la principale de ses femmes et lin donna la direction de sa maison. Quand il arriva dans l'Iràq, les rois vassaux et les seigneurs vinrent à sa rencontre avec des cadeaux et des offrandes et lui rendirent hommage.
 fonditioñement bégulier de son gouvernement.

Ensuite, Kaikàous adressa à Afràsiyâb, qui était à Raï, une lettre dans laquelle il lui disait: «Maintenant que tu nous as montré ta vilenie et ta mauvaise foi, va-t-en, retourne dans ton pays et laisse à son légitime possesseur ce qui lui appartient." Afrâsiyâb lui fit dire : "Ma réponse sera ce que tu verras, non ce que tu entendras. "Et il marcha contre lui avec ses troupes. Lorsque les armées se rencontrérent,










une bataille terrible s'engagea : on combattait avec fureur, les lances foncées s'enchevètraient, les sabres brillants se croisaient. Afrâsiyâb fut mis en déroute et, seule, la circonstance que son terme n'était pas encore arrivé le préserva d'ètre lacéré par les sabres tranchants et de devenir la proie des accidents mortels. Il s'envola, rapide comme le vent, en compagnie de ceux qui fuyaient. L'Irâq les vomit, le Djibâł les cracha, le Khorâsân les secoua, les rejetant dans la Transoxiane.

Kaikkâous se rendit dans le Fàrs où il examina avec soin les affaires et fit rayonner le bonheur sur la province. De là, il passa dans te Khorâsân et revint à Balkh. Il eut soin de reprendre toute frontière qui avait été envahie, de récupérer tout ce qui avait été pris injustement, de réduire tout rebelle. Il était comblé des faveurs de la fortune, il voyait les affaires de l'Etat en bon ordre et son règne devint plus florissant et plus prospère qu'on ne l'avait jamais vu et connu. Il accorda des robes d'honneur à Toûs, à Kîw et aux autres chefs et leur conféra des gouvernements. Quant à Roustem, il le nomma Sepahbedh de l'̂̂ràn et le confirma dans son gouvernement du Nìmroûz, du 7à-
 والهند وخلع عليه وردّه الى مـلكته

ذكربناء كيكاوس الصرح ببابل(3) وصعوده منه الى الـسماء
 ونواهى عباده واوجده ثـروةً لا عهـ بمثلها (s) لملك قبله آتـر المقالم باللعــراق




 (s) C. sle, M gé.
boulistàn et de l'Inde; il le fit revêtir d'une robe d'honneur et le renvoya dans son royaume.
h hïnotis construit à babylone la tour doù il monte au ciel.
Kaikâous, lorsque Dieu eut fait monter très haut sa renommée et son prestige, qu'il eut soumis à son pouvoir toutes ses régions et les meilleurs de ses serviteurs et qu'il lui eut fait acquérir une opulence telle qu'on n'en avait connu de pareille à aucun de ses prédécesseurs, établit sa résidence dans l’"Irâq et fit construire à Babylone la haute tour comprenant des compartiments de pierre, de fer, de laiton, de cuivre, de plomb, d'argent et d'or, et on lui y apporta les présents et les tributs de Roam, de I'Inde et de la Chine. Alors Satan vint de nouveau le mener et l'égarer, de sorie qu'il tomba en démence et per-











dit toute retenue, qu'il sortit de sa nature et quili se flatta de l'espoir d'ètre Dieu. Il résolut donc de monter au ciel, d'en connaître l'état et d'en ètre le maitre, comme il l'était de la terre entière. If fit élever et nourrir quatre aiglons, et quand ils furent devenus forts, il monta au faite de la tour, qui était d'une hauteur de quatre cents coudées, fit apporter un siège léger aux quatre coins duquel il fit fixer quatre lances, suspendre à leurs pointes quatre morceaux de viande et attacher les aigles par les pattes aux pieds des lances; et il s'assit, tout armé, sur le siège. Les aigles prirent leur vol du haut de la tour, avec le siège, et ne cessèrent de s'elever dans l'atmosphère, cherchant à saisir les morceaux de viande au-dessus d'eux, jusqu'à lextrême limite de l'espace qui séparait la terre du ciel. Alors, tourmentés par la faim et ne pouvant plus voler, le soleil brûlant leurs ailes, ils descendirent à terre avec le siege et prirent pied dans le plus triste état à Siràf. Kaikâous tomba misérablement et s'évanouit.








 بِيَّا لوجهـه


Mais Dieu ne voulait pas qu'il périt; car il savait et avait décrété que de Kaïkàous devait naître Siyâwousch, et de Siyâwousch, Kailkhosra, qui devait faire mourir Afràsiyàb.

Lorsque Kaikàous revint à lui, brisé et anéanti, les gens chez lesquels il était tombé lui apportèrent sur sa demande du lait et de l'eau et il en but. C'est pourquoi cette contrée fut appelée Siraff, c'est-dे-dire ${ }^{*}$ lait et eaun. Ensuite, quand ils l'eurent reconnu et qu'ils lui eurent rendu hommage, ils l'installèrent chez eux. Les gens de sa suite vinrent le rejoindre, ainsi que ses chefs d'armée et ses familiers, du Fàrs et de l'Iràq, et le ramenèrent, dans une litière portée par des mules, a Babylone. Là, se dérobant à lous les regards, il se livrait à la dévotion et, seul avec Dieu, il lui offrait son repentir et s'humiliait devant lui. Enfin, le reflet de la majesté divine l'entoura de nouveau, sa splendeur reparut et les disgrâces quill venait d'essuyer se trouvèrent réparées. Il monta sur son trône et les chefs d'armée se prosternèrent devant sa majesté.
 ورلمت له سـياوش كالشـهاب اللامع والههلا الطالع ومـضست لسـبيلها





 ${ }^{(3)}$ M وترادب": -
naissance de siyâwousch, fils de kaïkâous.
On avait fait présent à Kaïkâous d'une esclave d'une incomparable beauté. Il eut commerce avec elle et elle donna naissance à Siyâwousch, qui était comme l'étoile radieuse et la nouvelle lune; puis elle mourut. Kaïkàous confia l'enfant à Roustem et le chargea de l'élever. Roustem l'ayant reçu, fit choisir pour lui des nourrices, le garda luimème avec grand soin et l'emmena avec lui en son palais au Sedjestân. Zâl, Roustem et Roûdhâwadh ne cessèrent de s'occuper de son éducation, de l'entourer de respect et de le considérer comme aussi précieux que leur ouie et leur vue; ils ne voyaient le monde qu'en lui, jusqu'à ce qu'il eût grandi et fût entré dans l'adolescence, qu'il eût acquis les belles manières et que son instruction fût complète, à tel point que tous les yeux faillirent le dévorer et tous les cœurs laspirer. Alors, Kaïkàous l'ayant appelé auprès de lui, Roustem lui pré-



 ولمسك، والعنبـرناتـرة فوصل سياوث الل مجلس ابيـه وعـى يمـيـنـه طله





para un équipage et lui donna des richesses, des montures et des vêtements brodés d'or, le tout digne de son rang, et partit avec lui pour la résidence de son père. Lorsqu'il en approcha, les chefs d'armée et les grands vinrent à sa rencontre avec des eléphants et des chars dorés. Ils mirent pied à terre devant lui et se prosternèrent, et ils furent émerveillés de sa beauté et de sa perfection; puis ils l'accompagnèrent à la cour. La ville était entièrement décorée de brocart d'or, on faisait pleuvoir des monnaies d'or et on répandait du musc et de l'ambre.

Siyâwousch, ayant à sa droite Toûs et à sa gauche Roustem, et suivi des autres chefs d'armee et des grands, arriva dans la salle d'audience de son père et se prosterna devant lui. Kaikâous alla à lui, l'embrassa, lui baisa les yeux et le fit asseoir devant lui. Il se mit à le regarder, rendant grâces à Dieu de l'avoir favorisé d'un tel fils, félicitant Roustem de lui avoir donné une si parfaite education et lui en témoignant sa reconnaissance. Il fit mettre à la disposition de Siyàwousch la plus belle demeure avec tout l'apparat royal qu'il devait


 التقواّ بالهبان

 وصـار اوحد زمانـه وغّة عصـره وضُسرب المنل بـه وعُللت اللاغانى فيه
(1) C $x$ (las).
avoir. Ensuite il donna lordre de préparer le festin et passa quarante jours avec Roustem et les chefs d'armée à manger et à boire, à entendre la musique et à se divertir, fêtant le retour de Siyâwousch, qu'il combla de richesses et qu'il fit revétir de magnifiques robes d'honneur. Il distribua à tous les chefs d'armée des cadeaux considérables, et à Roustem, en particulier, il donna les objets et les joyaux les plus précieux. Siyâwousch, tel que le croissant de la lune, brillait d'un éclat de plus en plus grand, de sorte qu'il atteignit le suprème degré de la beauté et'de la gràce, de l'elegance et de la prestance les plus parfaites et de l'adresse dans les arts de la chevalerie, ensemble de qualités qui excita l'admiration des hommes et le désir des femmes. Il devint le phénix et la gloire de son temps, il passa en proverbe et on composa sur lui des chansons.

قصّة سـياوش مع امرأز اليميه سعـهى






 ونتـتبس من نورد ونستَفيد مه سـعوده فعل فاعجبه قولها وستّى بعض

(i) C، ${ }^{1}$.
(2) Manque dans C. -
${ }^{(3)}$ Manque dans C. -
(4) $\mathrm{M}_{\text {- }}^{\text {. }}$

HISTOLRE DE SIYÃWOUSCH AVEC IAA FEMME DE SON PERE SO'DA, NOMYÉE SODHÂNEH, HLLE DU ROI DES HIMYARITES.

Il arriva à Sódhânch, ayant vu Siyâwousch de loin, ce qui était arrivé à la femme du gouverneur d'Égypte avec Joseph le véridique: elle devint éperdument amoureuse de lui, la terre si vaste lui fut stroite, sa volonté se trouva anéantie et sa passion atteignit les dernières limites. Alors, un jour, elle dit à Kaikâous: "Ce que j’ai appris de Siyàwousch m'a inspiré pour lui l'amour d'une mère pour son fils. Le roi ne voudrait-il pas lui permettre de venir nous voir, nous autres femmes, ses mères et ses sœurs? Nos yeux brilleraient de joie de le voir, nous lui ferions un accueil digne de lui, nous pourrions avoir part à sa lumière et profiter de sa bonne étoile. n Ses paroles firent plaisir à Kaikkaous, qui indiqua un jour où il devait leur rendre visite

 ورجهه والقتدت بها النسآء والبنات فى اللبجود ونثرن عليـه الـمنانـيـر





 (1) M بكهدمتك
et il ordonna à Siyàwousch de se rendre auprès d'elles. Siyâwousch, n'obéissant qu'à contre-cœur à cet ordre, entra dans l'appartement des femmes, au jour fixé. Sôdhâneh, entourée de ses filles, de ses coépouses avec leurs filles et de leurs esclaves, vint à sa rencontre, se prosterna devaṇt lui, puis, s'approchant, lui baisa la tête et le visage. Les autres femmes et les jeunes filles, à son exemple, se prosternèrent également et versèrent sur lui des monnaies d'or, des perles, des rubis, du musc et de l'ambre; les cordes des luths retentirent entre les mains des musiciennes, qui chantaient ses louanges et invoquaient. pour lui la grâce du ciel.

Sôdhâneh, ayant fait asseoir Siyâwousch sur le trône d'or, s'assit devant lui et se mit à le regarder, non avec les yeux d'une mère, mais avec ceux d'une amante, et lui dit : \& Je rends grâces à Dieu de m’avoir donné un fils tel que toi, qui charme les yeux par sa beauté et le cœur par sa perfection. Je lui demande de me rendre apte à te servir et de me faire trouver le moyen de gagner ton affection. . - "Et moi, répliqua Siyâwousch, je remercie Dieu d'avoir donné au roi une femme









(1) M M
(2) M M
(8) M Ma Now
(4) C تبارح
${ }^{(3)}$ Manque dans C .
telle que toi comme épouse principale et maitresse de sa maison, et de m'avoir fait trouver en toi une mère qui ne m'a pas mis au monde. » Et sur ces mots, elle recommença à l'embrasser et redoubla ses caresses. De ses paroles et de ses œillades, Siyâwousch nota, non une page de bonté et de tendresse, mais une page d'amour et de passion; se rendant compte de ce qui se passait en elle, il eut des soupcons et il se leva pour sorlir. Elle lui dit : «Pourquoi, ô prince, cette hâte? On dirait que tu es pressé de partir! $n$ Siyâwousch répondit : «C'est la première visite et nous avons du temps devant nous. Répéter est plus méritoire et revenir plus heureux. . Elle l'accompagna jusqu'a la porte de l'appartement, faisant des vceux pour lui et recommandant à la protection divine les parfaites beautés de sa personne. Elle revint ensuite, de plus en plus en proie à l'ardeur de l'amour et aux frénésies de la passion.

Bientôt Kaikâous entra chez Sôdhâneh et lui demanda ce qu'elle pensait de Siyâwousch. Elle répondit : "Si je n'étais pas certaine qu'il est ton fils, je dirais que c'est un des archanges. De même que tu es sans égal parmi les rois, il est sans pareil parmi les princes.









 (0) Manque dans M.

Je ne me doulais pas que le monde pût produire un homme tel que lui, si beau, si intelligent, doué de toutes les vertus. Que Dieu vous rende heureux l'un par l'autre! Mais j'ai conçu pour lui un projet que je veux te communiquer, si tu le permets. "- "Quel est-il? "demanda Kaikâous. Elle dit: «Fais-lui epouser une de tes filles, pour que le Soleil soit uni à la Lune, qu'une merveille soit jointe à l'autre et que d'eux naisse le plus fortuné des astres.»Kaikkâous dit: «C'est, pour ainsi dire, ma propre pensée que tu traduis, et tu exprimes exactement ce qui est en mon âme.n Et il lui ordonna de faire venir Siyâwousch et de lui présenter les jeunes filles, afin qu'il choisît parmi elles celle qui lui plairait. Cela répondait au désir de Sôdhàneh et lui causa une vive joie et la soulagea. Kaikàous, immédiatement, fit appeler Siyâwousch et lui dit: © Mon fils, tu me donnes toute satisfaction et j'espère que Dieu me donnera de toi des descendants, comme il m'a béni par toi-même. Il faut donc que tu prennes une femme dans notre famille, avec laquelle tu vivras content et heureux. Va à









(1) VI المعبق. - (1) Mss. واهتخلغت.
l'appartement des femmes, où Sôdhâneh te présentera les jeunes filles, et choisis l'une d'entre elles avec laquelle je te marierai. "Siyâwousch, après avoir baissé la tête un moment, se rendant compte que c'était l̀̀ une combinaison de Sôdhâneh, dit : "Je voudrais que le roi me donnàt une épouse de son choix, car je craindrais que le mien ne s'accordât pas avec le désir de Sôdhâneh et qu'elle fát mécontente de moi." Kaikàous se mit à rire et dit: "Mon fils, il faut que ton épouse soit choisie par toi-même. Sódhâneh t'aime trop et s'intéresse trop à toi pour qu'elle soit mécontente de ce qui ferait ton bonheur. Demande linspiration de Dieu, va chez elle et choisis parmi celles qu'elle te présentera. ". Siyâwousch se prosterna devant lui et dit : "L'ordre du roi doit être obéi."

Sôdhâneh se prépara pour le projet qu'elle avait combiné et en fixa le jour. Elle s'occupait avec le plus grand soin à se parer et à s'embellir; car, avec sa beauté et ses charmes, elle était sorcière et pleine d'adresse; et elle envoya un messager après l'autre pour inviter










(1) C ${ }^{(6)}$ M 8 g

Siyâwousch à venir. Lorsqu'il arriva, elle alla à sa rencontre avec ses filles et les filles de ses coépouses, le fit asseoir sur le trône d'or et les lui présenta d'abord individuellement, puis toutes ensemble. Ensuite elle les éloigna, s'assit auprès de lui, se prosterna et dit : "Je sais, ô prince, qu’aucune d'elles ne te plât, tes yeux étant imprégnés du charme de ma personne, dont la beauté et la perfection sont proverbiales et dont la pareille n’a jamais été créee sur terre. Je suis maintenant forcée à rejeter toute honte et à me découvrir devant toi, car je t'aime d'un amour que je ne saurais décrire ni exposer. Si tu fais ma volonté et si tu me promets de garder mon secret, je te ferai épouser ma fille, je te donnerai toutes mes propriétés et je serai ton esclave, tu obtiendras mes dernières faveurs et je m'abandonnerai entièrement à toi.n Elle l'attira à elle, l'entoura de ses bras et baisa sa bouche. Siyâwousch, rougissant de pudeur et après avoir baissé la tête un moment, lui dit : « Tu es bien telle que tu t'es peinte; mais tu


 الم مكانـه ودخل كيكاوس على سـوذانـة فــــالــت له قـد عــرضــت على سيـاوث هـيع البنات فارتضى منهـت بنتى فـســتر كـــــكـاوس وتال قــد





ne devras jamais appartenir qu'au roi. Que Dieu me préserve de trahir mon père en son honneur conjugal et en ce qu'il a de plus sacré! Si ton intention est de me donner ta fille en mariage, parles-en au roi; de mon côté, je te promets de garder ton secret, à condition que nous demeurions dans les rapports qui existent entre un fils et une mère." Puis il s'en retourna chez lui.

Lorsque Kaïkàous entra chez Sôdhâneh, elle lui dit : «Je viens de présenter à Siyâwousch toutes les jeunes filles; c'est ma fille qui lui a plu.» Kaïkàous en fut heureux et dit: "Je la lui donne." Et il fit porter à cette jeune fille de largent, des objets précieux et des joyaux. Sodhàneh, ensuite, par des messages répétés, invita Siyàwousch à venir. Lorsqu'il se rendit enfin à sou appel, elle resta seule aveclui ct lui dit : «Le roi t'accorde ma fille en mariage et il lui a donné des richesses innombrables. Mais ce dont je t'ai fait part de ma violente passion et de mon extrème amour pour toi, ce sentiment est tel qu'il m'étouffe et qu'il me rend tout à fait misérable. Si tu as pitié de moi,









 (5) M لك
si tu viens à mon secours et que tu te rendes à mes désirs, je te donnerai toutes mes propriétés, je balayerai de mes cheveux le sol que tu foules, je te ferai un tapis du noir de mon ceil et du fonds de mon cœur. n Elle fondait en larmes, priait et suppliait et ne cessait de se prosterner devant lui. Siyâwousch lui répondit : « Je t'ai déjà dit que je ne trahirai pas mon père et ne m'exposerai pas au feu de l'enfer et à la honte en commettant l'action à laquelle tu m'invites. Je me tiens à cette réponse. Il n'est pas digne de toi de vouloir séduire ton fils, toi qui es la principale et la directrice des épouses et la reine des femmes.»Sôdhâneh dit: "Je jure par Dieu, et lon ne peut jurer par plus grand que lui, que, si tu ne fais pas ma volonté et si tu n'as pas pitié de mon triste état, je te prendrai en haine, je te ferai sortir du royaume de ton père et je foulerai ton sang! n Siyâwousch s'étant levé pour sortir, elle s'attacha à lui et dit : «Je viens de te dévoiler mon secret; tu vas te tourner contre moi et tu veux me déshonorer! n Siyâwousch répondit : "Je jure que je ne divulguerai pas ton secret



 مه خُطاه حتّى عاد الم مثواه
الاباطيل والاقاويِل حتّى اصطلى بنار (8) شرّها وضرّها




et ne te déshonorerai pas et que je ne manquerai pas aux égards qui te sont dus, car je te considère comme une noble dame et une mère respectee. Ainsi laisse-moi m'en retourner chez moi et m'occuper de mes affaires.n Elle dit: «Non, par Dieu, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne satisfasses mon désir par l'embrassement et l'étreinte et que tu ne rafraichisses mon foie brullant par trois baisers.n Siyâwousch la repoussa, s'en alla à grands pas et regagna sa demeure.
hessentiment de sốdhâneh contre siyâwousch.
SON AMOUK SE GHANGE EN HAINE.
ACCUSE FAUSSRMENT LAR RLLE, IK, FINIT PAR EATREVICTEMEDESA MÉGHANCETÉ.
Sôdhâneh, ayant perdu tout espoir de voir Siyâwousch se rendre à son désir et, sous le coup à la fois de la froide déception qu'elle venait d'éprouver de sa part, de son ardent ressentiment, et de la

نفسـها وتتفـت شععرها وصخَت وجهها ودقَـت نحـرهـا وبـكـت وصـاحـت









(1) Mss. cistify.
crainte que son secret ne fût rendu public par lui, lacéra ses vêtements, s'arracha les cheveux, se frappa le visage et se meurtrit la poitrine, pleura et poussa des cris, et ses esclaves pleurèrent avec elle. Kaïkâous, surpris d'entendre cette clameur qui montait de l'appartement des femmes, entra chez Sôdhâneh et lui demanda ce qui lui était arrivé. Elle répondit : "Sache que Siyâwousch a voulu me faire violence en disant qu'il ne désirait pas d'autre femme que moi, et comme je lui ai résisté, il m'a frappée, m'a arraché les cheveux et m'a mise en l'état que tu vois. „Kaïkâous dit: "Tu aurais bien pu te dispenser de t'attirer ce qui t'arrive par ta propre maladresse et par ta sottise!» Il donna l'ordre aux femmes qui l'entouraient de se retirer, fit appeler Siyàwousch et lui dit : "Cette femme rapporte de toi un fait que je ne puis croire et je ne te soupçonne même pas; car c'est moi-même qui t'ai envoyé auprès d'elle malgré ta résistance. Maintenant dis-moi exactement ce qui s'est passé. : Siyâwousch lui raconta l'aventure du commencement à la fin. Sôdhâneh lui donna un démenti et pro-











duisit son accusation une seconde fois. Kailkâous, pensant qu'entre eux deux, se contredisant l'un l'autre, il ne devait juger que sur une preuve, prit la main de Siyâwousch et la flaira : il ne lui trouva aucune odeur pouvant faire supposer qu'il eât touché cette femme, qui était parfumée et imprégnée de senteurs. Alors, apostrophant rudement Sôdhâneh, il la chassa, après avoir songé à la tuer. Il avait renoncé à ce dernier parti, parce qu'elle occupait une large place en son cœur, qu'elle lui avait donné de nombreux enfants et à cause de la reconnaissance qu'il lui devait. Il ordonna à Siyâwousch de regagner sa demeure et de garder le silence sur cette aventure.

Sôdhâneh, ayant compris que le roi n'avait pas cru en ses paroles et craignant que son coeur ne se détournât d'elle, eut recours, le lendemain, à limposture. Elle fit venir une femme enceinte de quatre mois, lui donna de l'argent et lui demanda d'avorter, afin de pouvoir présenter à Kaikâous le fotus comme étant celui dont le coup que lui avait porté Siyâwousch l'avait fait avorter elle-même. Cette femme lui dit: «Je ne me plaindrai pas d'une blessure par











(3) M M .
(3) M . .
laquelle tu trouveras ton contentement. "EHe prit alors un breuvage abortif et, au temps de minuit, elle accoucha de deux foetus. Sôdhâneh les fit déposer dans un plat d'or et recommença à pleurer et à pousser des cris. Elle dit aux esclaves : «Regardez ces deux enfants que le coup de Siyâwousch a fait naître avant terme! n Les esclaves se mirent à pleurer et à crier, et leurs clameurs furent telles qu'elles réveillèrent Kaikkâous. Celui-ci, s'étant rendu auprès de Sôdhâneh, la vit couchée, les vêtements tachés de sang et, devant elle, dans le plat, les deux foetus. Elle lui dit: « Tu n’as pas voulu me croire et tu t'en es laissé imposer par mon adversaire; maintenant mon état atteste la vérité de ce que j'ai dit. "

Käkkâous, fort perplexe, rentra dans sa chambre à coucher; mais il s'agita sur son lit et ne put trouver du sommeil jusqu'au matin. Il fit alors appeler les astrologues, les mages et les devins, leur montra les deux fœetus dans le plat et leur ordonna de faire des obser-









(1) M وهo (2) M ونهوا - (3)
(3) M استطثها
(4) M عينها.
(5) Manque dans C. - (b) M ${ }^{\text {M }}$.
vations et de chercher à connaître s'ils provenaient de Sôdhâneh ou d'une autre femme. Après de nombreuses observations et de longues délibérations, ces personnages furent unanimes à déclarer que les deux enfants n'étaient ni de Sódhàneh ni de Kaïkâous, et, par leur perspicacité et leurs enchantements, ils désignèrent la femme qui les avait mis au monde et indiquèrent le lieu où elle se trouvait. Kaikâous donna lordre de la rechercher et de la soumettre à l'interrogatoire le plus rigoureux. On la trouva et on l'amena. Menacée d'avoir les mains et les pieds coupés et les yeux arrachés, elle finit par avouer qu'elle avait mis au monde les deux foetus. Sôdhâneh dit: "Cette femme est une menteuse, une misérable, une sorcière; elle parle ainsi par crainte de la moort et de la mutilation; et ceux-là sont des menteurs et des sorciers; ils mentent parce qu'ils prennent parti pour Siyâwousch et par crainte de Roustem, son maître. Ces enfants sont indubitablement de toi et à toi. Si tu punis mon ennemi de leur mort, à la bonne heure; sinon, je demande à Dieu en grâce de me rendre justice de lui., Et elle versa des larmes dont Kaïkâous

 البـرى وقال ما تقولان فى المرور بالنـار فسكـت سـياوث وقالت سـوذانـة امـا أنا فقد



 على فـرس اد

se sentit ému et sa conviction fut ébranlée. Le lendemain, il donna l'ordre de réunir les herbedhs et les mobedhs, leur exposa l'affaire et les invita à la juger. Ils dirent : "Il faut nécessairement les faire passer tous deux par le feu ardent. Celui qui y entrera et demeurera sauf sera l'innocent qui a dit la vérité; celui qui périra dans les flammes sera le coupable qui a menti."

Kaïkàous fit appeler Siyàwousch et Sôdhàneh et leur demanda sils consentaient à passer par le feu. Siyâwousch garda le silence. Sôdhàneh dit: «Moi, j’ai déjà démontré la vérité de ma déclaration et clairement établi mon innocence. Ce n'est pas à moi qu'incombe la preuve., Alors Kaïkàous donna l'ordre de rassembler une grande quantité de bois et d'en former deux grands bâchers séparés par un espace permettant le passage de deux cavaliers marchant de front. Le lendemain, il s'y rendit à cheval avec sa suite, ordonna de mettre le feu à cette montagne de bois et fit appeler Siyâwousch. Celui-ci arriva vêtu de blanc et monté sur un cheval noir; sa figure brillait de l'éclat de la lune. Il mit pied à terre devant son père, se pro-
,







 دموع الڭفرح وقال يا بيت اليوم وُهبت لم والخذه معـه اللى قصـرالملك والمـر (1) Manque dans M. -- (2) C
sterna, puis se tint debout devant lui. Kaīkâous, honteux et plein de chagrin, n'osa pas le regarder et ses yeux étaient noyés de larmes. Siyâwousch dit: «Ne t'afflige pas, $\delta$ roi. Si je suis innocent, Dieu me sauvera; si je suis coupable, tu ne devras pas regretter que j'aie péri clans les flammes. "II demanda son cheval, le monta et se dirigea vers le brasier flambant, tandis qu'on entendait les cris de la foule faisant des vœux pour lui et pleurant. Quand il fut près du feu, il fouetta son cheval, traversa l'immense bûcher d'un trait et ne fut pas brûlé. Il en sortit de l'autre côté, sans qu'il eât été touché par le feu, non plus que ses vêtements ni son cheval. L'heureuse nouvelle de sa préservation, volant de bouche en bouche, arriva à Kaïkâous qui mit pied à terre et se prosterna, adorant Dieu. Les gens pleuraient de joie et faisaient vou d'accomplir de bonnes ceuvres. Lorsque Siyáwousch parut devant son père, celui-ci alla vers lui, l'embrassa, versa des larmes de joie et dit: "C'est aujourd'hui, mon fils, que tu






نهوض سياوش لمداربة افراسياب

(1) M M ( .
m'as été donnéln Il l'emmena avec lui au palais royal, donna l'ordre d'y recevoir les chefs d'armée et les grands, les invita à sa table et but avec eux et les fit revètir, ainsi que Siyàwousch, de robes d'honneur. Il fit ensuite livrer Sôdhâneh aux exécuteurs. Quand ceux-ci l'eurent saisie et entraînée pour la tuer, Siyâwousch, sachant que son père l’aimait encore malgré sa mauvaise action, se leva, baisa la terre devant lui et le pria de lui accorder la grace de Sôdhâneh et d'avoir pitié de ses enfants en lépargnant. Kaïkâous dit : "Quelle bonté que la tienne, ô mon fils! Comme tu es généreux, compatissant, sage! Je t'accorde sa gràce. "En conséquence, les serviteurs coururent l'arracher d'entre les mains des exécuteurs et la ramenèrent dans son palais.

SIYÂWOUSCH SE MET EN CAMPAGNE CONTRE afràsiyâb.
Kä̈kâous ayant été informé qu'Afràsiyàb avait quitté ses États et marchait sur l'îrânschahr avec cent mille cavaliers, résolut de










(i) M
(2) M فسالa
(3) M
(a) C By
. - ${ }^{(5)} \mathrm{C}$ s.tyedts.
partir en personne pour le repousser et le combattre. Siyâwousch, qui appréhendait de demeurer à proximité de Sôdhâneh et désirait s'doigner d'elle, se proposa pour conduire la campagne contre Afràsiyàb à la place de son père, et lui demanda de le charger de cette expédition. Kaïkâous lui accorda sa demande, le complimenta et dit : "Je te donne, ô mon fils, la direction de cette guerre! Dispose librement de l'argent et des troupes et emmène avec toi Roustem el ceux des grands que tu voudras.» En conséquence, Siyàwousch s'occupa à faire ses préparatifs pour entrer en campagne, choisit les chefs d'armée qui devaient l'accompagner, leur donna la solde, fournit ce qui était nécessaire à ses serviteurs et aux gens de sa suite, et se mit en route avec douze mille cavaliers et autant de fantassins, en emportant le drapeau des Kaianides. Après avoir reçu les adieux de son père, qui l’accompagna au départ, il conduisit l'armée au Sedjestàn.

Roustem, transporté de joie par l'arrivée de Siyâwousch, alla à sa rencontre avec ses chefs d'armée et ses officiers. Lorsqu'il l'aperçut,






 وجروا على العادة فى مطاعهته ومشاربتـه ومباسطته وهلالطفتـه واوصـلـ


il mit pied à terre, se prosterna devant lui et pleura de joie de voir qu'il était sorti sain et sauf d'un si grand danger; puis il remonta à cheval et le conduisit à son palais, celui que Siyâwousch avait habité en son enfance. Zâl, Zawàreh et Roûdhàwadh lui rendirent hommage et se prosternèrent devant lui. II leur parut comme un astre qui leur venait du ciel; ils le firent asseoir sur le trône d'or, l'entourèrent et lui demandèrent de ses nouvelles. Il leur dit : «Soyez bénis et les bienvenus pour moi! Plât au Ciel que je ne vous eusse jamais quittés; car vous êtes ma famille, vous êtes mes meilleurs amis et ceux qui me sont les plus chers! Je le jure par Dieu: depuis que je vous ai quittés, je n'ai pas rencontré le bonheur; après m'être sépar' de vous j’ai été exposé au feu ardent! Enfin Dieu, faisant descendre sur moi sa miséricorde, m'a donné une nouvelle vie! „Alors ils rendirent grâces à Dieu de l'avoir préservé et de leur avoir accordé de le revoir. Et ils reprirent l'habitude de manger, de boire et de vivre familièrement avec lui et de l'entourer de tendres soins. Siyâwousch leur remit les cadeaux qu'il avait apportés pour chacun et demeura
 وسـاروا الله هـرالة ومنها اللى الطالقان ومنها اله بلع فــلمتا شــارفـوهـا انحـاز






 ${ }^{(1)}$ Ces mots manquent dans C. - (2) C .
avec eux pendant un mois, menant la vie la plus délicieuse. Puis il partit avec son armée, et Roustem avec ses chefs d'armée f'accompagna.

Siyâwousch et Roustem se dirigèrent sur Hérât, de là sur Țàlaqân, puis sur Balkh. Lorsquills approchèrent de cette ville, Karsíwaz, le frère d'Afrâsiyâb, l'évacua et alla rejoindre son frère, qui campait entre Ṣoghd et Bokhârâ. Siyâwousch, Roustem et l'armée occupèrent Balkh et envoyèrent de là les avant-postes contre les riverains. Siyâwousch, par une lettre, annonça ces faits à son père. Celui-ci, dans sa réponse, lui fit des compliments et lui recommanda de se garder des embûches d'Afrâsiyàb et de ne point franchir le Djailhoûn, mais d'attendre qu'Afrâsiyâb traversât le fleuve. Il lui envoya aussi, ainsi qu'a Roustem et aux chefs d'armée, des robes d'honneur et des gratifications.

Lorsque Karsíwaz arriva auprès de son frère, celui-ci lui fit de vifs reproches de s'être retiré sans combattre. Karsîwaz répliqua : "Qui pourrait, ô roi, résister à Roustem, que tu as appris à connaître, dont tu as éprouvé la valeur et dont tu as subi l'assaut, alors surtout qu'avec lui se trouve Siyâwousch, qui est la Fortune personnifiee,








 منكوســة والأثهار بـدمآء جيوشى جاريـة وقـوّادى منهزمـة وروُوس التـرك ${ }^{(2)}$ Manque dans C. - ${ }^{(1)} \mathrm{M}$.
un homme ayant la pureté des anges que la protection divine accompagne et ne quitte jamais!』 Afrâsiyâb se calma, se montra radieux et oublia ses soucis en s'amusant à deviser et à boire avec ses chefs d'armée et ses familiers. Mais, cette mème nuit, il eut dans son sommeil un horrible songe, pareil au songe de Daḥ̂âk. Il se réveilla plein de terreur, poussant un cri formidable qui réveilla tous ceux qui dormaient dans son pavillon, descendit de sa couche et, tremblant comme une feuille sur l'arbre au souffle du vent, il laissa tomber sa tête sur son genou. Aucun de ses compagnons n'osant le questionner sur son état, on envoya prévenir Karsîwaz qui, accourant en toute hàte, entra chez lui et le trouva ayant l'apparence d'un mort. Il lui prit la main, l'attira sur sa poitrine et lui dit: "Que t'est-il arrivé, ô roil? Afrâsiyâb ordonna à tous ceux qui étaient présents de se retirer et après avoir fait baisser les portières, il dit : «Sache, ô mon frère, que j'ai vu en songe mes drapeaux renversés; les rivières roulant des flots de sang, celui de mes troupes; mes chefs d'armée en


 ولتا افق قال هذه حالى عند السماع فكيف حالثى عند العيان وارجـو



 وارتبك وإسترّها فى نفسـه

fuite; les têtes des Turcs plantées sur des lances, leurs demeures détruites, leurs enfants captifs; moi-même, mes frères et mes enfants enchaînés entre les mains des ennemis; et j’ai vu Kaikkàous, redevenu jeune et vigoureux, m'assener avec son sabre un coup qui me fendit en deux. © Karsíwaz tomba sans connaissance. Quand il revint à lui, il dit : "Voilà ce que j’éprouve au récit de ton songe; qu'as-tu dâ éprouver en voyant! Cependant j'espère que le bien sera pour nous et le mal pour nos ennemis. Je pense que tu devrais consulter les interprètes des songes au sujet de ce songe dont nous chercherons à écarter les conséquences fâcheuses. n Lorsqu'il fit jour, Afrâsiyàb fit appeler les interprètes des songes, leur raconta le songe qu'il avait eu et leur en demanda l'explication. His dirent : "Ce songe présage ia ruine des Turcs, soit par Siyâwousch, soit à cause de lui. On ne peut aller contre le décret de Dieu, et il n'est aucun être qui puisse changer sa sentence. s Afràsiyàb fut interdit et atterré; mais il garda le secret sur cette affaire.

جنوح افراسيـاب للسهر وانفاذه الهحأيا وللرهأُن الى سياوش








afrâsiyâb incline à la paix et envoie des gadeaux et des otages À SIYÂWOUSCH.

Afrâsiyàb délibéra avec son frère Karsìwaz au sujet de l’affaire qui l'occupait. Ils résolurent de chercher à gagner les bonnes gràces de Siyâwousch et de Roustem par des richesses, de leur abandonner quelques provinces qui se trouvaient sous la domination des Turcs et d'opérer habilement de façon à mettre fin à la guerre et à en écarter les calamités. Afrâsiyâb invita donc son frère à partir pour négocier et à employer tous les moyens possibles pour obtenir la cessation des hostilités. II lui donna pour Siyàwousch et pour Roustem tout ce qui pouvait plaire et bien disposer les cceurs : de largent et des cadeaux, à titre gracieux et à titre d'hommage, des jeunes garçons et des jeunes filles esclaves et des montures, et le fit escorter par deux cents cavaliers jusqu’ả Balkh. Un personnage de la cour de Siyâwousch vint à la rencontre du frère d'Afrâsiyâb, l'amena dans la ville, le con-











duisit à sa demeure et le reçut avec honneur et le complimenta. Ensuite Siyàwousch, ayant à côté de lui Roustem, donna audience à Karsîwaz, lui fit un accueil honorable, lui témoigna de grands égards, l'écouta avec attention, accepta gracieusement les cadeaux qu'il avait apportés et en tira bon augure. Il fit de lui son convive pendant une semaine et le combla de prévenances. Puis, ayant auprès de lui Roustem, il le fit appeler et lui dit : «Si ton frère veut la paix, qu'il nous envoie à titre d'otages cent de ses chefs d'armée et de ses familiers, que Roustem désignera, et qu'il abandonne les territoires qui nous appartiennent et quìl détient; nous écrirons alors au roi et nous demanderons son autorisation pour conclure la paix." Karsíwaz manda ces propositions à Afràsiyâb, joignant à sa lettre les noms des otages qui lui avaient été dictés par Roustem. Afràsiyàb accepta ces conditions, envoya les cent personnes désignées, évacua les territoires iraniens et retourna sur-le-champ à Bihischtkank, sa résidence. Lorsque les otages arrivèrent à Balkh, Karsíwaz les remit entre les mains de





 عهلها وكفتِنا ما يُرِهِّنا وللّه لالـهـه والمتّة


Siyâwousch; il fit passer en son pouvoir les villes restituées et, après avoir reçu les engagements des Iraniens concernant la paix, il partit en recevant des marques d'honneur et alla rejoindre son frère.

Comme Roustem jugeait qu'il serait prudent d'aller lui-mème communiquer à Kaïkâous la conclusion de la paix que l'appréciation directe de la situation avait imposée, Siyâwousch l'y autorisa, le fit revêtir d'une robe d'honneur et lui remil pour son père une lettre confirmant ce que dirait Roustem; puis il lui donna congé de partir et, après l'avoir accompagné, lui fit ses adieux.

Quand Karsîwaz arriva auprès d'Afrâsiyâb, il lui parla du prestige de Siyâwousch, de sa beauté, de ses nobles qualités et de ses éminentes aptitudes pour exercer le pouvoir. Afrâsiyâb dit en riant : "Les richesses ont fait leur effet et nous ont débarrassé de nos inquiétudes. Que Dieu soit loué et gràces lui soient rendues!n

> |انكار(1) كميكاوس على سياوش ورستم ما عقهاه من الصح وذكرما آل اليه امر سياوش

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \mathrm{C} \text {, M M انكاء. - انها. }
\end{aligned}
$$

KAÏKìous Refuse de reconnaître la paix conclue PAR SIYÂWOUSCII ET ROUSTEM. CE QUI ADVINT DE SIYÂWOUSCH.

Lorsque Roustem fut arrivé auprès de Kaikâous, qu'il lui eut remis la lettre et communiqué le message de Siyâwousch en l'appuyant par le récit eloquent de ce qui s'était passé, Kaïkàous entra dans une violente agitation, il fut pris de rage et de fureur et il s'ecria : "Le sorcier Afràsiyàb vous a séduits avec les miettes provenant de ses rapines et de ses méfaits et avec les cent sauvages dont les têtes ne valent pas le salaire du barbier! Mais j'enjoins à Siyâwousch de lui rendre l'argent et de m'envoyer les otages que je veux faire passer au fil de l'épée. Je lui ordonne d'attaquer le territoire turc, de le livrer au pillage et au feu et de marcher contre Afràsiyàb, pour que celui-ci sache que l'on ne peut tromper un homme tel que moiln Roustem répliqua : «Tu nous avais ordonné de nous abstenir de franchir fe

امـرتنا بترلع العبور وانتظلار عبور افرالسياب فـلمـا م يعـبــروجـخ الــسـلم م








fleuve et d'attendre qu'Afràsiyàb le traversàt. Voyant qu'il ne le faisait pas et qu'il montrait des dispositions pacifiques, nous n'avons pas cru devoir répondre par des hostilités à celui qui cherchait la paia. Les sages ont dit : Celui qui prefére la lutte à l'accommodement ne doit pas s'attendre à triompher. Il n'est rien de plus vil, chez un roi, ni de plus déshonorant pour lui, dans le présent et dans l’avenir, que de rompre un traité et de ne point exécuter une convention. Et n'est-ce pas réellement la victoire et le triomphe pour nous, que de n'avoir pas versé le sang et d'avoir mis fin aux hostilités, d'avoir recouvré les provinces et reçu comme otages ces chefs d'armée qui sont les principaux seigneurs d'Afrâsiyâb, les personnages les plus considérables de son État et les cavaliers illustres de son armée; et fout cela sans effusion de sang et sans avoir couru aucun risque? ${ }^{\text {Tu }}$ sais d'ailleurs que Siyàwousch, en son éminente dignité, avec ses hautes quadités et la noblesse de ses sentiments, n'est pas de ces hommes qui violent un traité et qui ne craignent pas de commettre le parjure et la félonie; il ne foulera pas le sang des otages en te les envoyant,





 من يدلّ لسـوء تدبيـرلك واللّ المستعان فدعا كيكـاوس بـطـوس وقال




 . كائتدب طوس لامرء وتدّم
pour que tu puisses, toi, assouvir sur eux ta haine, et qu'il porte, lui, lignominie du crime commis sur eux.n Kaikâous, de plus en plus furieux, dit: "C'est là le langage que tu dois tenir, car c'est toi qui as donné à Siyâwousch de tels conseils; tu as craint l'effort du combat, cherchant la conservation et le repos. Maintenant il faut que tu restes à la cour; nous allons envoyer TToûs vers Siyâwousch qui, s'il refuse d'obéir à lordre de marcher contre l'ennemi et de nous envoyer les otages, lui remettra le commandement et reviendra à la cour pour qu'il reçoive de nous le traitement quil mériteln Roustem fut désolé et dit : «Je crois que, par la fâcheuse mesure que tu prends, Siyâwousch est perdu pour toi. Que Dieu nous soit en aideln

Kaikàous fit appeler Toôs et lui dit : "Il faut que tu te rendes au camp de Siyàwousch avec ma lettre et mon message. Sil ne nous envoie pas les otages qu'il garde et s'il ne marche pas contre les Turcs, prends le commandement à sa place.n Toûs, s'empressant d'obéir à









(1) M sf. - (2) Manque dans C .
son ordre, partit et se fit précéder par la lettre. Lorsque Siyàwousch lut cette missive, il fut profondément affligé des paroles de Kaïkàous d'abord et, en second lieu, de la détention de Roustem. Il dit en luimême: Si j'envoie les otages à mon père, il les tuera jusqu'au dernier et je serai responsable de leur mort. Si je prends les armes contre Afrâsiyàb, je violerai mon serment et m'exposerai à la colère divine. Et si je retourne auprès de mon père sans faire la guerre, il me traitera avec mépris et me flétrira! Ayant fait appeler ses familiers parmi les chefs d'armée, il leur fit part de sa pénible situation et de son chagrin et leur demanda conseil. Tous furent d'avis qu'il devait sur-le-champ obéir à son père et le prier instamment de rendre à Roustem ses charges. Siyâwousch répliqua : "Dans aucun cas je n'enverrai les otages à mon père; c'est à leur maître que je les rendrai. Je ne prendrai pas les armes contre Afràsiyàb après avoir conclu un traité de paix avec lui. Et je ne retournerai pas dans l'Îrànschahr avec mon échec, mais je me retirerai dans un pays étranger. Et à la volonté de Dieu!n Les assistants pleurèrent tous ensemble et ils s'écrièrent que leurs per-











sonnes étaient sa rançon, et ils firent pour lui des vœux de bonheur et de prospérité. Siyâwousch, ensuite, fit partir un messager avec les otages, pour les remettre entre les mains d'Afrâsiyâb et pour lui dire de sa part: "Mon père a été mécontent de moi, parce que j’ai conclu avec toi la paix. Il m'a mis en demeure de lui envoyer tes otages, de marcher contre loi et de conquérir ton pays. Mais je n'ai pas manqué aux engagements que j'ai pris envers toi et je n'ai pas cru qu'il fat permis de verser le sang de tes compagnons que tu m'avais confiés. Je te les renvoie donc à présent sains et saufs. Puisque j’ai encouru la colère de mon père pour toi et que, à cause de toi, je me décide à quitter ma patrie, tu ne pourras faire moins que de m'accorder le passage par ton pays pour me rendre dans quelque contrée éloignée." L'envoyé, arrivé auprès d'Afrâsiyâb, remit entre ses mains les otages et délivra le message de Siyàwousch.

Afrâsiyâb fit appeler Birân, fils de Wesîkân, le mit au courant de la situation et lui donna connaissance du message. Bîràn lui dit :










«Sache que jamais femme n'a donné le jour à un homme tel que Siyâwousch, ayant cette vertu, cette intelligence, cette générosité, ceite noblesse. Il vient d'user de si excellents procédés envers toi, qu'il a droit à la meilleure des récompenses; il mérite que tu saisisses l'occasion de faire acte de générosité envers lui, que tu le combles de bontés et que tu l'adoptes comme fils; il te fera honneur aussi bien à présent que dans l'avenir. "Les paroles de Bîran répondaient au désir d'Afrâsiyàb. Il fit appeler l'envoyé de Siyâwousch, lui fit un gracieux accueil et le chargea de dire à Siyàwousch: "Le pays des Turcs, pour toi, est le prolongement de lîrànschahr, et mon affection pour toi ne le cède pas à celle de Kaïkàous. Je t'engage ma foi de partager avec toi ce que je possède et de t'associer à mon pouvoir, de ne point faire de différence de moi à toi, de te protéger ainsi que les fourreaux protègent les sabres ou plutôt comme les paupières protègent les yeux, de satisfaire tous tes désirs et de ne chercher qu’à te plaire. Si tu préfères rester avec moi, tu seras le fils qui fait ce qu'il veut, le premier des princes; et si tu veux absolument retourner dans ton pays, je te laisserai partir en toute liberté. s Afràsiyàb dicta à son secrétaire une

اللكتاب ودفعه الى الـرسـول وخلع عليـه ومـرفـه فـلـا وصــل الم سـياوثى





 ســاوث يوم رجوعه مه بجستان الى حضـرة ابيـه فذزتفت عينـاه وســـرق


lettre conforme à ce message, la fit sceller et la remit à l'envoyé qu'il congédia, après l'avoir fait revètir d'une robe d'honneur. Siyâwousch, quand l'envoyé fut arrivé et lui eut communiqué ce dont il avait été charge, ne fit que remettre le commandement à Tous et partit immédiatement avec sa suite en se dirigeant vers la Transoxiane.

Lorsque Siyâwousch eut traversé le Djaïhoûn, il trouva Bîrân, qui était venu à sa rencontre avec ses troupes, avait amené des éléphants caparaçonnés et des chars dorés et apporté des dons et des cadeaux. Il lui tendit la main et lui adressa les questions d'usage. Bîrân lui présenta ses hommages et voyagea de concert avec lui en lui faisant escorte. Partout on trouva le fourrage et les quartiers préparés. La ville de Samarcande, par laquelle ils passaient, était décorée; on versait des offrandes, les musiciens jouaient, les troupes rendaient hommage. Siyâwousch se rappela alors le jour où il revint du Sedjestân à la résidence de son père; ses yeux débordaient, et il essuya ses larmes avec la main. Mais Bîrân les vit et, compatissant à sa douleur, lui aussi pleura et dit: aComme je comprends bien, ô prince,










ta situation et tes sentiments intimes! Mais Dieu te suffit, et puissent les suites être heureuses pour toi!" Siyâwousch le remercia. Continuant leur voyage, ils arrivèrent en vue de Bihischlkank. Afrâsiyàh, avec ses troupes, accompagné de ses frères et de ses fils, vint à la rencontre de Siyâwousch, et de part ct d'autre on mit pied à terre. Puis ils remontèrent à cheval et marchèrent ensemble. Afrâsiyâb dit à Siyâwousch : «Ton arrivée parmi nous est la venue la plus heureuseet le lever le plus fortuné. Tu as scellé les liens de la parenté, coupé le mal et épargné le sang. C'est dans ton propre pays que tu es venu séjourner et ce sont tes propres serviteurs que tu as trouvés. Sache donc que tout sera fait pour te contenter et que ce sera pour moi un devoir de satisfaire tous tes désirs. n Siyâwousch répondit gracieusement et le remercia. Ils se rendirent à la demeure qui avait été prôparée pour Siyàwousch et qui était comme le Paradis, renfermant tout ce que désirent les âmes et tout ce dont les yeux sont charmes. Ils y descendirent avec leurs compagnons les plus intimes, s'assirent sur le trône d'or et causèrent. Afràsiyàb dit à Bỉràn : « Je trouve Kaïkàous










bien dtrange et m’étonne quill se résigne à la perte de cette image de beauté, la plus accomplie que j'aie jamais vue!n Puis ils mangèrent et burent, se divertirent et se livrèrent à la gaieté et à la joie jusquáau soir. Afràsiyàb rentra ensuite en son palais.

Le lendemain matin, Siyâwousch monta à cheval et se rendit auprès d'Afràsiyàb pour le saluer. Afrâsiyàb vint à sa rencontre et lui fit une offrande de dix mille dînars, le retint à boire avec lui pendant toute la journée et lui donna, en fait de richesses de toutes sortes et d'objets précieux et rares, tout ce qui pouvait lui plaire et le charmer. Dès lors ils se rendaient visite, buvaient ensemble, se faisaient des politesses, jouaient à la paume et chassaient. Les frères et les fils d'Afràsiyàb et les chefs d'armée, chacun à son tour, donnaient des festins et organisaient des parties de plaisir selon l'usage. Les jours qu'ils passaient avec Siyàwousch leur paraissaient comme des jours du Paradis.

Kaikàous, lorsqu'il fut informé de ces nouvelles, regretta ce qu'il avait fait; il frappait ses mains lune contre l'autre et se mordait le pouce. Et il ne demeura pas sansêtre inquiet au sujet des suites du



## مصاهرة أفراسياب سياوش وتوليته ايّاء




 المللك فى معناها فنظر اليه سياوث ودموعـه تكاد تنطـق عـنـه وقال له (1) Manque dans C. - ${ }^{(2)} \mathrm{M}$ Jog.
départ de Siyâwousch, et il renonça, à cause de lui, à la guerre qu'il avait eu l'intention de faire à Afràsiyàb. Tout le monde le blàmait, le condamnait et flétrissait sa façon d'agir envers son fils. Quant à Roustem, il faillit tomber dans le désespoir, perdre l'esprit et devenir fou.

## AFrâsiyâb fait de siyâwousch son gendre

 ET LUI DONNE ZE GOUVERAEMENT D'UNE PROVENCE,Bîràn, qui de tous était le plus attaché à Siyâwousch, lui dit un jour : "Je n'aime pas, ò prince, que tu restes dans la solitude et dans la retraite; je voudrais pour toi, au contraire, les joies du monde et ses plaisirs! Le roi Afrẩsiyâb a une fille que je désire ne voir mariée à nul autre que toi; car de toutes les femmes créees par Dieu elle te convient le mieux, et elle n'a pas sa pareille dans tout le pays des Turcs. M'au-torises-tu à arranger ton union avec elle et à parler au roi à son sujet?" Siyâwousch le regarda, ses larmes étant près de parler pour lui, et lui










dit : «Moñ seigneur, mon protecteur, s'il est décidé dans la prescience de Dieu que je demeurerai éloigné de lîrànschahr et ne verrai plus mon père Kaikàous, ni mon maître Roustem, et que tu doives pour moi les remplacer tous deux, fais ce que tu jugeras convenable. „En conséquence, Birràn alla trouver Afràsiyâb et, après l'avoir longuement entretenu, lui parla au sujet de lalliance avec Siyafousch. Afrâsiyâb dit: «Je le préfère à tout autre; cependant je crains que le lionceau devenu lion ne cherche à faire périr son nourrisseur. ${ }^{\text {n }}$ Bîràn répliqua : "Que le roi ne redoute aucune mauvaise action de Siyâwousch, qui est l'image de la probité, la personnification de la raison, Iemblème de l'honneur. " - "Eh bien, dit Afrâsiyâb, je lui donne ma fille Kasifari. n Et il ordonna de porter à celle-ci des richesses et des joyaux. Biràn, à son exemple, luifit hommage de riches ornements et d'objets précieux. Puis, se rendant auprès de Siyâwousch, il lui présenta ses vœux et ses feflicitations et indiqua l'heure du cortège nuptial. Lorsque le moment fut arrive, on amena à Siyấwousch en la personne de Kasffarí tout le bonheur du monde. Alors Venus et











Mercure se rencontrèrent, le Soleil et la Lune se joignirent, le lien fut noué et l'union scellée. On dit que jamais, dans les anciens temps, prince plus beau et princesse plus belle ne furent unis.

Afrâsiyàb conféra ensuite à Siyàwousch le gouvernement de la contrée située entre le pays des Turcs et la Chine, lui donna des richesses de toutes sortes et l'invita à se rendre dans sa province avec sa femme, ses serviteurs et sa suite. Siyâwousch fit ses préparatifs et se mit en route emmenant avec lui Kasîfarî avec mille femmes esclaves, et il marcha accompagné d'un cortège des plus brillants et en grande pompe. Bìrân, voyageant avec lui, le garda dans le Khotan, qui était sa propre province, comme son hôte, le traita pendant un mois, lui et toute sa suite, et lui prodigua les produits de son pays et les objets les plus précieux de ses trésors. H le conduisit ensuite jusque dans sa province, où il lui choisit comme résidence un district renfermant des plaines et des montagnes, des cours d'eau et des arbres, des lieux de plaisance et des parcs de chasse. Après être demeuré avec lui pendant quelque temps, il lui fit ses adieux et retourna dans le Khotan.

> ذكرما جرت (1) علبهd اشـوال سياوش الى ان قتل








 (5) M ومراجهات.
ce qui advint a siyâwousch jusqu'A ce qu'il fut tué.
Siyâwousch construisit dans ce district une ville fortifiée, occupant un vaste espace dans un site charmant. Il y réunit, en ses divers quartiers, toutes les belles choses du monde et la nomma Siyâwnâbâdh. Il construisit pour Kasîfarì une demeure près de laquelle tous les palais avouaient leur infériorité, et pour lui-mème un palais dans lequel il fit peindre, d'un côté, Kaikâous, Zâl, Roustem, Toûs et les autres seigneurs et les grands; el de l'autre côté, Afrâsiyâb, Karsîwaz, Bírân et les autres chefs d'armée (turcs). Il montrait une telle générosité, déployait un si grand faste, les repas et les banquets qu'il donnait étaient si royalement somptueux, que la renommée s'en répandit et qu'Afràsiyáb, peu à peu, devint joloux de lui. Des delateurs le dénoncèrent auprès de lui, le calomnièrent el laccusèrent de chercher à gagner les Turcs à sa personne, d'etre de connivence avec les ennemis









 - (i) Ces mots manquent dans M. - ${ }^{(7)} \mathrm{C}$.
de l'État et de nourrir des sentiments hostiles envers ses alliés. Afrâsiyâb, voulant s'assurer des vraies dispositions de Siyâwousch, députa vers lui Karsîwaz avec des cadeaux et le message suivant: "Je désire beaucoup te voir et me rencontrer de nouveau avec toi. Prends la peine de te rendre auprès de moi et accorde-moi, comme une insigne faveur, la joie de ta présence et de la présence de ton épouse; je veux jouir de voire société et imprégner mes yeux de votre vue; je vous ferai ensuite retourner à votre résidence."

Karsîwâz, qui de tous les hommes était le plus hostile à Siyâwousch et le plus jaloux de lui, partit. Lorsqu'il fut près de sa ville, Siyâwousch vint à sa rencontre avec sa suite, lui fit laccueil le plus gracieux qu'il pouvait, le fit demeurer dans son propre palais et fit des efforts extraordinaires pour entretenir avec lui des rapports entièrement cordiaux. Mais, témoin de son prestige et de ses hautes vertus, Karsiwaz devint encore plus jaloux et sa haine s'accrut. Alors il se mit à semer la discorde entre Siyâwousch et Afrâsiyâb, à tramer, à ourdir et à tout préparer pour jeter l'inimitié entre eux. Il disait à Siyàwousch:








 (1) Manque dans C. - (a) M تومترّ. .
"Afrasiyàb a de mauvaises intentions à ton égard; il t'appelle auprès de lui pour te prendre à l'improviste et pour t'assassiner. . Siyâwousch lui répondit : «L'innocent est sans crainte, et celui qui agit bien n’a pas de soupçons. Je vais donc me rendre à l'appel d'Afrâsiyâb et lui démontrer ma loyaut ${ }^{\text {é }}$, mes intentions irréprochables et ma complète innocence, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments envers moi et que son animosité contre moi se dissipe., Karsîwaz dit : all sera bon que je te précède, que je fasse sur toi un rapport favorable, montrant que tu ne peux avoir commis les crimes dont tu as été accusé et que j'expose tes droits à sa reconnaissance et les raisons qui te rendent inviolable pour lui. "I précipita donc son départ et voyagea à toute vitesse. Arrivé auprès d'Afrâsiyâb, il exagéra encore les charges, s'appliquant sans trêve ni repos à semer la discorde entre lui et Siyâwousch et à dénigrer celui-ci, et il inspira à Afrâsiyâb un extrême courroux. Il lui dit: « Réveille-toi enfin, pour faire face à l'ennemi que tu as reçu dans ton royaume et avec lequel tu as partage tes possessions; car il est devenu assez fort pour lutter avec toi, et il est prêt à


 فاوصى كسيغـرى ولى منـه حبلى بما وجب وتـعى (s) اليهـا نفسـهـ وقال قـد





 (0) Manque dans $C$.
te faire périr. Mon avis est que tu le préviennes, que tu lextermines sans lui donner de répit et que tu déjeunes de lui avant qu'il ne soupe de toi." Afrâsiyầb, sur l'heure, se mit en route avec l'élite de ses troupes et, accélérant sa marche, arriva en vue de Siyâwnâbàdh.

Siyâwousch, averti par un terrible songe, savait d'une manière certaine qu'il devait périr. Il fit les recommandations nécessaires à Kasîfarî, qui était enceinte, lui annonça qu'il allait mourir et lui dit : "L'enfant que tu portes dans ton sein, je le nomme Kaikhosra. Il me vengera, et Bìrán interviendra pour toi et te sauvera.n Et il alla avec sa suite à la rencontre d'Afrâsiyâb. Celui-ci, aussitôt qu'il l'aperçut, lapostropha durement et donna l'ordre de le faire descendre decheval, de lui lier les mains et de le faire marcher devant lui, nu-tète et nu-pieds, jusqu'a Siyâwnâbâdh. Les protestations de Siyâwousch, qui se justifiait et l'invitait à reconnaitre son innocence, le portèrent à le traiter encore avec plus de rigueur. Alors Karsîwaz se mit à achever l'œuvre dont il avait jeté les fondements. Il insistait auprès









d'Afrâsiyàb pour qu'il fit mourir Siyâwousch, le mettant en garde contre le danger de le relàcher. Afrâsiyàb ayant donné lordre de le faire mourir, Karsîwaz le coucha sur le côté et l’égorgea avec son sabre comme on égorge une brebis, recueillit son sang dans un bassin d'or el le fit répandre sur le sol de la plaine. Alors un vent violent se mit à souffler, une épaisse poussière se leva et de lourdes ténèbres s'étendirent sur la terre; Afrâsiyâlb, immédiatement, se repentit; il adressa à Karsîwaz des malédictions et le chassa de sa présence. Puis il donna l'ordre de mettre à mort Kasîfari. A ce moment même arriva Bỉrân, qui se jeta à bas de son cheval et, extrêmement affligé de cet horrible mallieur, se frappa le visage et lacéra ses vêtements. Il entra chez Afràsiyàb, lui déclara quill venait de manquer de jugement en faisant mourir Siyâwousch, et lui dit: "Puisque tu as fait ce que tu viens de faire et que tu as mis le monde en feu, feu qui t'atteindra, toi, tes sujets et ton pays, qu'a à voir en cela ta fille? Quel est son crime pour que tu ordonnes de la tuer?" Afrâsiyâb la fit remettre entre ses mains. Bîràn la prit, veillant sur elle, et la recommanda aux soins de ses gens.





 حتّى سـقى اللارض مى دمـه فانتقممت الظهور بـه (s) ومارت الالمور مى اجله
 عـق (4) هناتها وبادر فدخل قصـر النسآء واخذ بشعـرها وسعبها الى جبلس
(1) Manque dans M. -
(2) Mss.
(3) M الظهوربة. -
(8) M وأعضاتك على.

Lorsque la nouvelle du meurtre de Siyàwousch arriva danalì̀rànschahr, le monde fut en révolution et la terre fut ébrantée par les gémissements; ce fut une calamité publique el un grand désastre, et on se réunissait dans des assemblées de deuil pour pleurer an commun. Kaïkâous eprouvait ce qu'avait éprouvé Afrîdhoûn lorsquion annonça à celui-ci la mort d'Îradj. Roustem, en proie à une agitation extrême, ne put se retenir d'accourir à la cour de Kaïkâous. Il se présenta à lui, nu-pieds et nu-tète, pleurant, et lui dit : " Tu an mal agi, ô roi, en chassant ton fils, qui n'avait pas son pareil dans le. monde, et en le forçant à chercher asile auprès de ton ennemi et le sien. Il en est résulté quili a arrosé la terre de son sang, et nous voilà désespérés et tout est en commotion à cause de lui. C'est que tu as laissé cette sorcière, cette femme dévergondée, Sôrlhànch, commettre son abominable action et que tu n'as pas voulu voir ses vices! $n$ Il courut ensuite à l'appartement des femmes, prit Sôdhànch par les cheveux, la traîna dans la salle d'audience de Kaikâous et la tua devant lui. Kaîkâous le laissa faire sans dire un mot; il était brisé et anéanti.










Roustem et les chefs d'armée s'assirent pour la cérémonie funèbre, ou plutôt ils restèrent debout, nu-pieds et nu-tête, pendant sept jours.
naissange de kaíkhoska, fils de siyâwousch.
son enfance et son adolescence.
Lorsque, étant chez Bîrân, Kasîfarí fut sur le point d'accoucher, Bîrân, crut voir en songe Siyâwousch lui disant : «Puisque tu ne m'as pas sauvé moi-même, du moins, après ma mort, sauve mon fils." S'étant éveillé, il fit appeler ses gens et leur demanda des nouvelles de Kasîfarí. Is lui annoncèrent qu'elle se portait bien et qu'elle avait donné le jour à un fils, qui ressemblait tout à fait à Siyâwousch. Bîrân ayant fait apporter l'enfant, fut émerveillé de sa beauté et, emu de pitié jusqu'aux larmes, il s'écria: "Je jure par Dieu que je le protegerai, lui et sa mère, autant qu'il me sera possible, fût-ce au









 . الالغLار - - (7) Ces mots manquent dans C.
priv de mon sang!"Il recommanda à ses gens de veiller sur lui et leur ordonna de l'entourer du plus grand bien-être el de l'élever avec soin. Puis, saisissant une occasion favorable pour informer Afrâsiyâb de la naissance de cet enfant, il lui dit, à un moment où il le trouvait de bonne humeur : "Kasîfarî est accouchée d'un fils qui te ressemble tout à fait. Je te supplie de ne pas songer à le faire mourir." Afrâsiyâb répondit : "Je crains bien qu’il ne devienne un danger; mais je me sens pris de pitié pour lui. Il faut que tu le portes à la campagne et que tu le confies à un pâtre qui soit chargé de l'elever. n Bírần, irès heureux de ces paroles, confia l'enfant au chef de ses pâtres en lui recommandant de veiller sur lui avec soin; et il envoyait de temps en temps ses hommes de confiance pour prendre de ses nouvelles et pour pourvoir à ses besoins.

Il en fut ainsi jusqu'à ce que Kaïkhosra eât atteint l'àge de sept ans. Alors l'enfant confectionna de sa propre main un arc et des fleches, les raccorda et les ajusta, et se mit à chasser les lièvres, puis les gazelles, ensuite les ânes sauvages, et il ne tenait aucun









${ }^{(1)}$ Manque dans C. - (2) Manque dans M. - (3) Manque dans M. - (1) Mss. Wett.
compte du pàtre. Celui-ci alla trouver Bîrân et linforma des faits et gestes de Kaïkhosra. Birrân monta à cheval, se transporta auprès de lui et le fit appeler. Kaïkhosra se présenta, brillant du reflet de la majesté divine, se prosterna et se lint deboul devant Bîrân, qui, frappé de sa beauté et admirant sa prestance, le fit approcher, lui fit ses complimeuts de bienvenue, le traita avec distinction et l'embrassa. Kaïkhosra dit : «Ils ont bien raison, ceux qui disent que tu n'as pas ton pareil en générosité et en noblesse, puisque tu juges le fils d'un pàtre digne de toutes ces marques d'honneur. "Birân répliqua : "Mon enfant, tu n'es pas fils d'un pàtre, mais fils et petit-fils de rois. "Il l'emmena en son palais ef réunit ensemble le fils et la mère; il lui donna de riches hahits et des cadeaux et le fit demeurer dans la société de ses propres fils. Cependant son cceur palpitait, car il craignait qu'Afrâsiyàb n'attentât à la vie de l'enfant. Afrâsiyáb, ensuite, demanda qu'on lui amenât Kaikhosra. Quand il le vit, il lui donna toute son affection et ordonna de le faire partir avec sa mère pour Siyâwnâbâdh, la ville de son père. Ils y furent conduits accompagnés


 ويتصميّد(2) ويلوح عليه سيمآ الملك
ذكرلالرب الاولى ف، الطلب بثأرسياوش





d'un petit nombre d'esclaves, hommes et femmes. Il y avait tà des trésors cachés ayant appartenu à Siyâwousch que Kasiffarî exhuma, en prenant les précautions nécessaires, et elle rétablit ses affairess et celles de son fils. Kaïkhosra grandissait comme la nouvclle lune et acquérait des forces comme un lionceau. Il montait à cheval et chassait, et la marque de la royauté brillait sur lui.

PREMIERE GUERRE POUR VENGER LA MORT DE SIYÂWOUSCH.
Ensuite Roustem réunit les chefs d'armée et les grands, les exhorta vivement à venger la mort de Siyâwousch et les invita à se préparer pour entrer en campagne. Répondant à son appel, ils se rassemhèrent, affluèrent de tous côtés, s'enrôlèrent et marchèrent sous son drapeau vers le pays des Turcs. Afràsiyâb se dirigea contre eux avec ses troupes. Lorsque les avant-gardes se rencontrèrent, celles d'Afrà-







 عقبيـه فى بقايا عسحكه وتبعوا آثارم الم بلاد التـرلك وهـوب أفـرالسـيــابه الى

<br>(2) (4) 4 .

siyàb élant commandérs par son fils Șorkha, il y eut un sérieux engagement. Faràmorz, fils de Roustem, fit prisonnier Sorkha et l'amena à son père. Celui-ci le fit égorger, comme avait été égorgé Siyâwousch. En recevanl cette nouvelle, Afrâsiyâb tomba évanoui, tandis qu'un immense cri de douleur s'eleva de son camp. Revenu à lui, la fureur le poussant en avant, il se mil en mouvement avec ses troupes, ef les deux armées se trouvèrent en présence l'une de l'autre. Roustem disposa ses lignes de bataille, forma l'aile droite et laile gauche et prit position au centre. Afrâsiyâb fit de même. Puis on s'aborda et on en vint aux prises: on combattait avec rage, les lances se brisaient, les sabres volaient en éclats, la terre était rouge de sang, le ciel noir de poussière, et la bataille devint terrible. Rouslem, selon sa coutume, fit des prodiges de valeur, abattanl les champions, mettant en jeu toute sa bravoure. Les autres chefs d'armée, à son exemple, ne laissaient debout aucun ennemi. Et ils mirent en déroute Afrâsiyâb, qui s'enfuit avec les survivants de son armée. Les Iraniens, en les poursuivant, envahirent le pays des Turcs, et Afrâsiyâb se réfugia en Chine.






 حتّى عاود بسبستان وسـرّح القتّاد الى حضـرة كيكاوس


Roustem prit possession des États d'Afrâsiyâb et fit occuper toutes ses provinces parses troupes, auxquelles il recommanda de tuer tous ceux qui résisteraient les armes à la main et d'épargner les dihqàns et les agriculteurs. Lorsqu'il fut maitre de Bihischtkank et qu'il eut pris la place d'Afrâsiyáb, il dit : « Si nous n'avons pas tué l'ennemi, au moins l'avons-nous chassé et mis en déroute et nous sommes maîtres de ses provinces, de ses trésors, de ses armes et de ses chevaux! n Comme il n'avait aucune information concernant Kaïkhosra, il ne trouva aucune trace de lui. Ensuite, ayant jugé nécessaire de retourner dans l'Îrânschahr pour défendre le royaume et Kaïkâous, il donna l'ordre aux chefs d'armée et aux troupes de revenir avec lui, et il se mit en route, emmenant le butin, les captifs et les prisonniers. Quand il fut rentré dans le Sedjestân, il renvoya les chefs d'armée à la résidence de Kaïkâous.

عود افـراسـياب الى بلاده ومصيركيهنسرغ الى أيرأن شهر


 احوال

 "ل!



RETOUR D'AFRASIYÂB DANS SON PAYS. KAÏKHOSRA VIENT DANS MÎRANSCHAHR.
Lorsque Afràsiyâb eut appris que les Iraniens étaient retournés dans l'̂rànschahr, il rentra dans son pays, qu'il trouva dévasté et saccagé. Il senquit de Kähhosra et, ayant su qu'il était toujours dans sa résidence, il ne pensa plus à lui. Il soccupa à exhumer ses tré sors, à rétablir ses affaires, à reconstituer son armée et à se préparer pour la reprise des hostilités.

Dans IÎrânschahr, on fit choix de Kiw, fils de Djoudharz, pour aller dans le pays des Tures, gagner Siyâwnâbâdh et en ramener Kaïkhosra. Kiw se mit en route, voyageant la nuit et se cachant pendant le jour, jusqu'à ce que, après beaucoup d'efforts et de fatigues, il arrival enfin à un parc près de Siyâwnâbâdh. Kaikhosra, qui s'était rendu dans ce parc à cheval, soit pour chasser, soit pour se divertir, voyant Kíw de loin, eut aussitôt l'idee qu'il venait de l'Îrânschahr








 (1) M M سياناياور.
pour le chercher. Kîw, de son côté, était persuadé quill avait devant les yeux Kaïkhosra. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, se firent connaître, s'embrassèrent et s'adressèrent les questions d'usage. Kaïkhosra ramena Kîw à Siyâwnâbàdh, tint son arrivée secrète et se prépara à partir avec lui. Il monta un cheval ayant appartenu à son père et tel qu'on n'en avait jamais vu. Le cheval quil donna à Kíw volait avec ses jambes, et celui quill choisit pour sa mère paraissait avoir aux pieds les quatre vents. Chacun d'eux menait un autre cheval en laisse et portait sur lui une bourse remplie de pièces d'or. Pendant qu'ils voyageaient à marches forcées, ils furent rejoints par les cavaliers lancés à leur poursuite. Kìw, après avoir lutté de toutes ses forces, réussit à les repousser et recommanda à Kaikhosra d'accélérer encore davantage sa course. Ils firent donc des nouveaux efforts. Mais lorsqu'ills arrivèrent aux bords du Djaïhoûn, le gardien ne voulut pas les laisser passer. Kìw dit à Kä̈khosra: " Tu es le roi de l'univers, et tu portes le rellet de la félicité divine. Je pense donc que tu devrais traverser le fleuve à la nage et que nous te suivions, avant qu'Afrâsiyâb

يدركنا افـراسبـاب فعبـركيغسـرة وعبـرا(1) معـه بـلا ســــيـنـــة وأقـبــلـ








(1) M وعبّب".
(4) (C) جوزيز.
(2) M وساه, C C M .
soit sur nos trousses. " Kaïkhosra traversa le fleuve, et les deux autres avec lui, sans le secours d'un bateau. Quand Afrásiyâb, qui s'était surmené à leur poursuite en parcourant de grandes distances en peu de temps, arriva au fleuve, il apprit qu'ils l'avaient franchi sur leurs chevaux. Il grinça des dents et se mordit la main, et il s'en retourna avec sa déconvenue.

Lorsque Kaïkhosra entra dans l'Îrânschahr, les chefs d'armée et les hauts personnages vinrent à sa rencontre avec des chars, des offrandes et des cadeaux. Roustem vint au-devant de lui du Sedjestân, Djoûdharz d'isfahàn, les autres grands des autres villes, et ils lui firent escorte pour se rendre auprès de Kaikkâous. Celui-ci, qui était brisé par son grand àge et dont l'ouie et la vue étaient affaiblies par fa vieillesse, s'avança vers Kaïkhosra, se prosterna devant lui, le fit monter sur le trône d'or, lui remit la couronne et le questionna sur son voyage. II félicita Kiw de l'action méritoire et du haut fait qu'il venait d'accomplir. Il fit mettre tous les trésors à la libre disposition de



نهوض كيذسرة فى القوّاد لمَاربِّ افراسياب والطلب بثأر ابيـه





(1) C والآجنا, C .

Kaïkhosra et plaça sous ses ordres tous les chefs d'armée et toutes les troupes, qui lui rendirent hommage et lui prêtèrent obéissance.

KAIKHOSRA SE MET EN CAMPAGNE AVEG LES CHEFS D'ARMEE LOUR FAIRE LA GUERRE A AFRÂSIYÂB ET POUR VENGER SON PERE.

Quand Kaükâous et les chefs d'armée engagèrent Kaïkhosra à faire la guerre à Afrâsiyàb et à venger sur lui la mort de son père, ils le trouvèrent plus animé qu'ils ne l'étaient eux-mèmes de l'ardent désir de faire l'un et l'autre. Il leur dit : " Je jure que je ne me livrerai pas aux plaisirs de la table, ni des banquets, que mon cœur ne sera en repos et que mon chagrin ne cédera, tant que je n'aurai obtenu la vengeance complète, avec l'aide de Dieu et par sa volonté! Aidez-moi donc et suivez mes ordres! $n$ Les chefs d'armée se prosternèrent devant lui et s'engagèrent à faire tous leurs efforts et à mettre tout en œuvre pour le seconder en toute circonstance et à le servir avec un entier dévouement.

 وطوس وجوذرز وكيووسـاتُر اللاعيان والوجود وإسـتـعهـبـ درفـش كـاويان.





 (1) M ancin. (a) (ies mots manquent dans $M$.

Kaïh hosra passa la revue des troupes, rappela les absents, leur paya la solde et, après avoir déployé une grande activité et pris toutes les mesures, se mit en marche avec une armé nombrense et un immense équipage, accompagné de Roustem, de Ṭoús, de Djoudharz, de Kîw et des autres grands et seigneurs, et emmenant avec lui le drapeau des Kaïanides. Les avant-gardes qui les précédaient mirent en déroute celles d'Afrâsiyâh, après les avoir très rudement malmenées et en avoir tué un grand nombre. L'armée de Kaïkhosra avait son camp près de Balhh, et Afràsiyàb était campé entre Soghd et Bokhârâ. Alors les hostilités commencerrent; il y avait entre les deux armées des engagements nombreux et de sanglantes batailles, les horreurs de da guerre étaient permanentes et les calamités se suivaient sans interruption, de telle sorte que les combats faillirent les dévorer tous et que la population qui se trouvait entre les deux camps fut presque ancantie. Ces combats, dit-on, durerent ainsi quarante ans et les ravages des troupes s'exercèrent à la fois sur les habitants et les pays. A la fin, les armées d'Afràsiyâb commencèrent à perdre du terrain et









(1) C .

(3) M ولع ; manque dans C. - (i) M عسكر8.
les troupes de Kä̈khosra à avoir l'avantage. Après plusieurs combals qui se terminèrent par une grande bataille, Afrâsiyâb fut défait el contraint de s'enfuir honteusement avec ses compagnons, de telle sorte qu'on n'entendit plus parler de lui et qu'on perdit sa trace. Roustem et les chefs d'armée retournèrent au camp de Kaïkhosra, triomphants et chargés de butin.

Ensuite Afrâsiyâb revint dans son pays et reprit haleine. Il réunit ses troupes dispersées et écrivit aux commandants de ses frontières, leur demandant de venir à son secours et de faire leurs préparatifs pour la guerre. Des multitudes innombrables s'étant rassemblées dans sa résidence, il ne s'occupa qu'à les passer en revue, à leur distribuer la solde et à leur fournir ce qui leur était nécessaire. Puis il se mit en marche, précédé par Bîrân à la tête d'un corps nombreux. Kailkhosra, informé de son entrée en campagne, s'avança avec ses armées, Djoûdharz avec un gros détachement prenant la tête. Il se passa entre les deux généraux de graves affaires qu'il serait trop long de rapporter.







 abg il
1 (: الانيّيغ ولى التعتير.
(2) Manque dans M.
(3) Cig . ${ }^{\text {a }}$.

Djoùdharz et Mirân, s'élant rencontrés ensuite dans une entrevue, wurent de longues conférences et finirent par conclure un-accord aux termes duquel din chefs de l'un des deux partis devaient se mesurer an combat singulier avec dix chefs de l'autre; Djoudharz aurait pour adversaire Bîrân. Les dix Iraniens eurent le dessus et les dix Tures furent tués. Bìrân périt par la main de Djoûdharz. Commes, en ce moment, Kaikhosra arrivait avec ses armées, les Turcs jetèrent leurs armes ef ótèrent leurs casques. Kaikhosra leur accorda la vit sative et leur laissa le choix de rester avec lui ou de rentrer dans leurs foyers. Un certain nombre d'entre eux demeurèrent, les autres partirent.

Kaïkhosra, très afligé de la morl de Bìrân, s'écria: "Helas, comme jr déplores la perte de celui qui fut un noble parmi les vils, un ange parmi les démons! Certes, sí je l'avais trouvé vivant, je l'aurais honoré comme il le méritait et l'aurais dignement récompensé! Mais ce qui est passé est irréparable! „Puis il fit pourvoir à ses funérailles et transporter son corps dans sa patrie.
دكر الاحوال الّتى (1) افضت الى مقتل افـراسياب









événements qui aboutirent à la mort d'afrâsiyâb.
Les chefs d'armée et les troupes vinrent des différents côtés rejoindre Kaïkhosra, portèrent devant lui le drapeau des Kaïanides et marchèrent avec lui, tous étant à cheval. Afrâsiyâb ayant franchi le Djaïhoûn avec ses troupes, et ayant appris ce qui venait de se passer, la mort de Bîân et des chefs qui avaient succombé avec lui, ainsi que la capitulation des Turcs entre les mains de Kaïkhosra, fut découragé. Il fit éloigner tous les courtisans et, demeuré seul, descendit de son trône, déchira ses vêtements, se couvrit le visage de poussière et donna libre cours à sa douleur en versant des larmes, en poussant des soupirs et en s'abandonnant à l'inquiétude et à la crainte. Après avoir changé de vêtements, il donna audience aux chefs et aux principaux officiers de son armée, leur exposa avec émotion sa détresse et son chagrin, fit appel à tous leurs efforts pour la lutte, leur promit





 البيان(3) حتّى كاتـه نظـرالم الغيب مه ورآء ستـر رتيق وكــان افـرأسياب ازمع البيات فـلـا ارخى الليـل سـدوله ركّض فـ هــرالت عـسـكـره والــيــاب


des richesses el donna lordre du départ. Ils marchèrent avec lui et arrivèrent en présence de l'armée de Kaïkhosra. Les deux armées se trouvèrent en face l'une de l'autre sur la lisière du désert, qui était bordí à droite par le Khwarezm, et à gauche par le Dehistân, et y établirent leurs camps.

Ifràsiyàb ouvrit des négociations avec Kaikhosra, lui demandant la paiv ef s'engageant à donner des richesses. Kaikhosra répondit : «Non, par Nisu, tu ne me séduiras pas, ni par des paroles, ni par de misérables biens! Entre moi et toi, il n'y a que le sabre!" Alors Afrâsiyâb donna l'ordre de battre les timbales et de sortir du camp pour la bataille. Les deux armées combattirent jusqu'à ce que la nuit les séparàt. Kaikhosra recommanda à ses chefs d'armée et à ses officiers de veiller et de prendre des précautions contre une surprise de nuit, comme s'il avait vu derrière un mince rideau ce qui allait arriver. Afrâsiyâb, en effet, avait résolu une attaque nocturne. Lorsque la nuit eui laissé tomber ses voiles, il s'elança avec l'élite de son armée et les premiers de ses officiers pour assaillir Kaikhosra et ses troupes. Mais il trouva Roustem et les principaux chefs d'armée prêts à le re-









 ${ }^{(1)} \mathrm{M}$ لtr.- (2) Manque dans M.
cevoir, et il fut mis en déroute après que la plus grande partie de sa troupe eut été tuée. Le lendemain, les deux partis arrivèrent sur le champ de bataille pour reprendre le combat en plein jour; ils formèrent leurs lignes et établirent leurs positions; puis ils se couvrirent de traits et s'abordèrent avec la lance et le sabre. La mêlée dura ainsi jusqu'au moment où le soleil dardait ses rayons du midi. Alors unouragan se leva, une effroyable poussière remplit l'air, et les Turch furent aveuglés par le gravier et le sable. Les Iraniens firent une charge suprème et les assommèrent à coups de massue el de sabre. Afrâsiyâb s'enfuit avec un petit nombre de ses familiers, tandis que lo gros de son armée se rendit. Kailkhosra retourna en son camp, victorieux et maître des dépouilles de l'ennemi. Et, allégrement, il se mil à boire avec Roustem et les autres grands. Il se réjouit de la délaite de l'ennemi et dit : "Si nous n'avons pas tué l'ennemi, au moins l'avons-nous entamé el blessé et mis en déroute; nous lui avons ravi ses héros et ses soldats, et nous l’avons chassé de son pays. "Au








" 1 (: نوجّه
4) (ieq mots manquent dans Vi ensuite 80.
(3) C)

matin, il fit des ahlutions, revètit les habits de l'adoration, et, seal en face de Dieu, il toucha la terre de son front, louant Dieu et lui rendant gràces. Puis il distribua de l'argent aux pauvres, accorda des vatements d'honneur aux chefs d'armee, partagea entre eux le butin et les captifs ef fit parvenir à Kaikâous un message lui rendant compte des écomements. Ensuite il se mit en route avec ses troupes vers Bihischthank et, ayant atteint celte ville, il s'y établit.

Kaïhhosra, qui avail expédié de tous côtés des détachements d'éclaireurs af des espions à la recherche d'Afràsiyâb, fut informé qu'il se trouvail au delà de levireme frontière de la Chine; car il avait manouvré pour passer la mer et s'était réfugié dans sa forteresse nommée Kankdiz. Lorsque Kaikhosra, en suivant sa trace, passa par la Chine, le Faghfour, le roi du pays, lui témoigna son respect et sa soumission et mit à sa disposition ses services, ses provisions et ses richesses. Ainsi firent les autres rois de ces régions et de ces parages, qui vinrent lui présenter des offrandes, des cadeaux et des provisions, lui procurèrent des vaisseaux et tout ce qu'il fallait pour naviguer et l'accompagrnèrent jusqu'à ce qu'il eût traversé la mer avec ses troupes.



 بمعاودة ايـران شهـروهةّاروه ضياعها وطهع اللاعـع


 , ${ }^{3}$
(1) C لز: لأيبيت - ${ }^{\text {(2) }}$ Mss.
(3) M Le:
(i) M M )
2. - ${ }^{(5)}$
M M سياوناياك

Lorsqu'il arriva près de Kankdiz, Afrâsiyâb en disparut comme du vif-argent et comme si la terre se fât fermée sur lui. Kaikhosra prit ses quartiers dans la forteresse et vit que c'ètait un lieu charmant et plein d'agréments, le paradis de la terre, où abondaient les biens et les vivres. Il s'y reposa, jouissant de ses délices et y menant joyeuse vie, et mit la main sur toutes les richesses qu'elle renfermait. Roustem et les autres chefs d'armee lui conseillerent ensuite de retourner dans lîrânschahr, lui représentant la situation dangereuse du royaume laissé sans défense, exposé aux entreprises des ennemis et à une invasion que pourrait tenter Afrâsiyâb. Kaïkhosra se prépara donc au départ, remit le gouvernement de ces contrées à leurs rois en leur imposant tribut, et s'en retourna, accompagné du Faghfoûr et des autres rois de ces régions, qui tous se mirent à sa disposition, par mer et par terre, lui apportèrent de leurs pays des richesses, et s'engagèrent à lui payer des redevances et des tributs. Les Khâqâns vinrent à sa rencontre, se prosternèrent devant lui et l'accompagnèrent jusqu'à Siyâwnâbâdh. Il s'y arrêta et, heureux à la fois des succès qu'il







 والاغتبـا
 . الدنيا.
venait de remporter et affligé au souvenir de son père, il versa des larmes. De la, il se rendit à Bihischtkank et sinforma auprès des habitants du séjour d'Afràsiyâb; mais ils n'en savaient pas plus que luimeme. Il s'occupa à régler les affaires publiques et à mettre en état de défense les frontières; il renvoya aussi, après leur avoir donné des rohes d'honneur, les rois de Chine, du Khotan et des Turcs dans leurs différents pays, ef conféra à ses chefs d'armée des gouvernements. Puis, continuant sa route, il vint à Schâsch, de là à Boukhârâ, traversa le Ijaühoûn, s'arrèta à Balkh jusqu'à ce quìl fût rejoint par ses troupes et, par le Khorâsân, gagna sa résidence dans le Fârs. Kaïkâous, accompagné des grands et des hauts dignitaires, vint à sa rencontre et chacun des deux mit pied à terre devant l'autre. Ils s'assirent ensuite sur le trône d'or, entourés des chefs d'armée et des seigneurs, passèrent le temps à manger et à boire et à vivre dans l'allégresse et le contentement. Is demeurèrent ainsi quelque temps, pendant que le monde leur prodiguait ses délices.

 كيكاوس وكجبسرة فى القوّاد لمطالعة بيوى النيـران بها والـرغبة الى اللآله






(1) C C .
(2) M وأراد
(3) M معer.

Kaikhosra ayant expédié aux gouverneurs des provinces centrales et des provinces frontières l'ordre de placer partoul des gardes pour fermer à Afrâsiyàb toute issue et de le rechercher assidúment dans tous les coins, dans les campagnes et dans les villes, découvrit ses traces aux confins de l'Âdherbaidjàn. Kaikàous et Kaikhosra s'y transportèrent avec les chefs d'armée, afin de visiter les temples du Feu et d'implorer Dieu pour qu'il fit bientôt tomber Afrâsiyâb entre leurs mains. Quand ils furent arrivés à destination, ils envoyerent de tous côtés des reconnaissances et des émissaires pour explorer et fouiller la contrée à la recherche du roi turc.

Karsìwaz était prisonnier entre les mains de Djoûdharz avec d'autres notables turcs. Or il arriva qu'un pieux solitaire voué au service de Dieu, nommé Hoûm, parvint un jour à capturer Afrâsiyâb, qui vivait seul et à l'écart, misérable et déchu, méconnaissable. Après s'être bien assuré de sa personne, Hoûm fit prévenir en toute hâte Djoûdharz, celui des chefs d'armée qui était le plus rapproché de lui. Quand Djoûdharz arriva, Afràsiyâb, usant de ce qui lui restait de sa magie, venait d'échapper à Hoûm et était entré dans un étang formé par










l'eau de la mer, où il se cachait. Hounm, qui était troublé agité, montra a Djoudharz lendroit où il était entré dans leau. Djoudharz fit amener Karsiwaz, le fit mettre a nu et frapper a conps de fouet, de telle sorte que sa chair se détacha et qu'il se mit a hurler et a pousser des cris de détresse. Afràsiyàb, en entendant la voix de son frère, ne put s'empécher de lever la tête de dessous l'eau. Alors Djốdharz jeta sur lui le lacet qui s'enroula autour de son cou comme un collier et, l'attirant à lui, le saisit, lui lia les mains derrière le dos et le remit à la garde de ses officiers. La nouvelle qu'Afràsiyab était tombé dans le filet fatal ayant été rapidement portée à Kaikàous et à Kaikhosra, ceux-ci le firent amener, et lorsque Djoudharz le plaça devant eux, ils se prosternèrent, adorant Dieu et lui rendant grâces. Kaikhosra qui, en voyont Afràsiyàb harassé et usé, couvert de loques, fut sur le point d'avoir pitié de lui, se hàta de le frapper du sabre et le fendit en deux. Puis il pleura sur lui, essuyant ses larmes avec sa manche. Il donna lordre de l'enterrer et Karsîwaz avec lui.


 بالهـبانت ال!






La mort d'Afrâsiyàb causa, de près et de loin, une satisfaction générale parmi les hommes, qui s'annonçaient cet heureux événement les uns aux autres en se félicitant. Kaïkhosra distribua des aumônes, fit beaucoup de bonnes œuvres, accorda des robes d'honneur aux chefs d'armée et les combla de présents, en particulier Djoûdharz, à qui il fit des dons considérables. Ensuite il se mit en route avec Kaikâous et, accompagné des chefs d'armée, se dirigea vers la résidence royale, dans le Fârs. Alors il dispensa largement la justice et la bonté et assura la sécurité; les provinces étaient tranquilles, les habitants se relevaient, le monde jouissait de la paix, l'Empire brillait d'un grand éclat, les affaires étaient bien réglées et le bonheur était durable et continu.

Kaïkâous, ayant vu réalisé ce qu'il avait désiré, fut surpris par la mort, après un règne de cent cinquante ans.

## ملك كيذسرة بن سياوش










règne de kaíkhoska, fils de siyấwousch.
Après la mort de Kaikáous régna Kaikhosra. Le monde fut illuıniné par sa gloire et la royauté reprit tout son éclat. Les envoyés des rois vinrent lui apporter des cadeaux et des tributs, et ses trésors se remplirent de richesses, comme les cceurs de ses sujets s'emplirent de vénération et d'amour pour lui. Sous son règne, la monarchie devint pareille à une jeune et belle fiancee couverte de magnifiques étoffes et de riches ornements. Son temps était un temps doux et heureux : il n'y avait ni discorde, ni conflit, ni désordre, ni révolte. Le peuple respirait à l'aise après avoir subi le mauvais régime et l'inconstance de Kaikâous, privé du concours de Dieu pour assurer la bonne administration de ses Etats; il était content d'être délivré des calamités qu'avait amenées Afràsiyâb, des incursions de ses armées et des guerres continuelles pendant tout son règne. A la place de l'un et de










l'autre, on avait maintenant un ange sous l'apparence d'un roi, un peuple entier en un seul homme. Elle est bien juste, la parole du sage qui a dit: Les époques ont leur terme, comme les hommes; supporte donc la mauvaise époque jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme et qu'elle soit accomplie!

Kaïkhosra, quand il vit la terre à ses ordres, les rois empressés à rechercher son amitié et l'univers se laissant avec tant de facilité gouverner par lui, appréhendait d'être peu à peu envahi par lorgueil, limpiété et la présomption, comme le furent, l'un à la fin de son règne, l'autre dans les commencements de son gouvernement, Djem et Kaikâous, qui alors s'égarèrent et se perdirent, méconnurent les grâces que Dieu leur avait départies et se montrèrent ingrats. C'est pourquoi il se détournait de plus en plus de la manière de vivre des rois pour suivre celle des dévots, et il se portait avec lintention de renoncer aux biens transitoires de ce monde et à ses vanités, de s'appliquer à gagner par de bonnes œuurres la vie future et de se munir de la sainte piété pour la route du Paradis. Et cela fut ainsi jusqu'à ce que son règne eût duré soixante ans.









kaíkhoska se metirk du monde et remet le pouvotr ì lohrâsf, son cousin.

Lorsque la résolution de Kaikhosra d'embrasser la vie dévote et de renoncer au pouvoir fut définitive, il fit assembler tous les chefs d'armée, les hauts dignitaires et les grands, et leur parla ainsi : «Mes oncles, mes freres, mes fils, je vais partir pour aller vers Dieu, abandonner le soin de vos affaires pour ne travailler qu"a mon salut. Je vous laisse comme mon successeur Lohrâsf, qui est de ma race et l'un de mes cousins et que j’ai choisi pour me remplacer et me représenter et pour observer mes instructions. Maintenant demandez-moi ce que vous désirez et promettez-moi d'obéir à celui que je vous donne comme souverain. n Les assistants fondirent en larmes, manifestèrent leur extrême douleur et furent désespérés de son départ. Hs se déclarèrent prêts à exécuter fidelement ce qu'il ordonnait et à se soumettre à son successeur. Kaikhosra, ensuite, leur assigna des gouvernements, soit provinces, soit royaumes, leur fit delivrer les lettres dinvestiture,









leur distribua un de ses trésors et donna à Roustem ses vêtements, à Toûs ses chevaux, à Djoûdharz ses domaines, à Kîw ses armes et à Bizan son mobilier. Il distribua un autre de ses trésors aux pauvres et aux déshérités, aux aveugles, aux malheureux, aux paralytiques, aus orphelins et aux veuves. If en donna un autre pour que lon put construire des lieux fortifiés, des postes militaires, des temples du Feu et des lieux d'adoration; réparer les ponts de bois et les ponts de pierre; mettre en état de défense les postes d'observation et les passages ouverts des frontières, et traiter les malades, les hypocondriaques et les déments. Ensuite, ayant fait venir Lohrâsf, il le fit asseoir sur son trône, lui posa sa couronne sur la tète, lui remit son sceau royal et ordonna aux chefs d'armée et aux grands de le recọnnaitre comme souverain, de suivre sa direction et de lui prêter aide et assistance. Il lui donna ses suprêmes instructions, consistant en excellents conseils, et des enseignements sous forme de maximes sur toute matière.

## 









(v) Mss. كليّه . (8) Manque dans C.

## aphorismes he sentences que kaïkhosra adressa ì lobràsf bans ses dernieres instructions.

*La coutume des anciens, lui dit-il entre autres, d'appeler mattres les rois nos prédécesseurs, n'a d'autre raison que celle-ci : Les actes des rois, lorsqu'ils sont conformes a la justice et tendent au bien, ressemblent aux actes de Dieu qui se manifestent dans sa sollicitude pour ses créatures, la divinité étant une souveraineté céleste, la royauté une souveraineté terrestre. Celui qui est considéré comme digne d'un tel titre doit, dans les affaires humaines qu'il régit en ce monde, toujours sirictement observer l'ordre des choses établi par le Créateur; il doit étre, intendant fidele de Dieu, l'administrateur qui ordonne et dispose toute chose convenablement. - Les rois, nos ancêtres, n'ont laissé, ni dans les plaines, ni dans les montagnes, ni sur les rivages, ni dans les iles, aucun endroit de la terre pouvant se prêter à la fondation d'une ville et à une construction, sans lutiliser,













de même qu'ils ont introduit les arts et métiers et inventé les différents outils. Ton devoir est d'entretenir ce qu'ils ont créé, de développer ce qu'ils ont fondé, d'achever ce qu'ils ont commencé, de construire sur les assises qu'ils ont posées. Il faut veiller avec soin à la conservation des édifices et augmenter leur nombre, fortifier et embellir les villes, y faire les restaurations nécessaires et réparer leurs enceintes et leurs fossés. - Il faut que tu forces le peuple à se livrer à l'agriculture, à s'y consacrer avec constance et à étendre la culture des champs; car le roi et le peuple subsistent par la richesse, dont Dieu a fait un moyen pour chercher par de bonnes ceuvres à s'assurer le sejour du Paradis. Or l'agriculture est la source des richesses, la mine d'où elles sortent. - Il y a dans les pays tantôt abondance, tantôt disette. Lorsque, une année, les récoltes ayant manqué et les denrées étant rares, le roi craint la pénurie et la famine, il devra faire





 الّنى وصفناه



". Moss.

recueillir la plus grande quantité possible de grains et en empecher Texportation par les accapareurs; car c'est ce que font les trafiquants et les marchands ambulants; ils exportent les marchandises et les deurées d'un pays et les importent dans un autre. Les fléaux qui font périr les êtres vivants et les cultures sont de trois sortes, à savoir : les disettes, les guerres destructives et les grandes épidémies. De ces fleaux, le plus grave et le plus néfaste, celui qui détruit le plas promptement, ce sont les disettes, qui suppriment la nourriture dont les ètres vivent. Maintes cités ont péri parce que leurs gouverneurs et administrateurs ont negligé de prendre les mesures que nous venons de dire! - Quant à la justice, tu connais assez son rôle éminent et sa grande importance, sachant que c'est par elle que subsiste et se conserve l'etat florissant du pays et que c'est elle qui fait prosperer l'empire et le maintient en bon ordre, pour que je puisse me dispenser de te la recommander. La justice du roi est la balance avec laquelle se









 - (3) M الهـهـل
pèsent tous les actes et toutes les affaires; par elle on distingue le malfaiteur de l'honnête homme, l'indigne de l'homme de bien. Quand la balance est faussée, l'épreuve est sans valeur. Le roi est le sel qui assaisonne l'aliment et qui sert à en empêcher la corruption; mais lorsque le sel est gaté, il ne peut être amendé. Le roi est l'eau avec laquelle celui qui étouffe désobstrue son gosier; mais si, en buvant, il est suffoqué par l'eau, il ne peut trouver contre celle-ci aucun autre secours. Le roi est encore l'eau pure avec laquelle on lave la souillure et que l'on netioie l'immondice. Lorsque cette eau elle-même est polluée, il n'est aucun moyen pour la purifier. Le roi est le remede avec lequel on se guérit des maladies; mais lorsque le remède est avarie, il n'y a aucun moyen pour se guérir. - Le roi, lorsque la guerre est terminée, a le devoir de s'appliquer exclusivement à réparer les maux qu'elle a causés et de travailler à relever le pays; car pendant et après la guerre, il lui incombe les mêmes devoirs qu'au bon et secourable médecin qui,

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

 سَـعَه ويِلمـم با ختّقهع

## ملك لهرأسف






" Mss.
forcé de couper, d'inciser et de cautériser les membres, est obligé, après avoir fait tout cela, de panser les plaies qu'il a produites, de recoudre les incisions et de souder les déchirures."

## REGNE DE LOARÂSF.

Après avoir assuré le futur gouvernement de l'État et donné à L.ohràsf ses instructions, Kaikhosra fit ses adieux aux chefs d'armée et aux grands dignitaires et s'en alla devant lui, errant par le monde et menant une vie solitaire, consacrée aux exercices spirituels. Jamais on n'entendit plus parler de lui.

Lohrásf s'assit sur le trône d'or incrusté de joyaux, mit sur sa tète la couronne et s'attacha le sceau de l'Empire. It donna audience à Roustem, \& Tous, à Djoudharz et aux autres chefs d'armée et aux grands, leur fit un gracieux accueil et leur dit: a Je veux, avec l'aide de Dieu, observer les instructions du roi Kaikhosra, marcher dans







 وراسـلوه بالهـايا واللالطاف ووامـلوا 3) حضـرته بالتقترب والتـوتـل الـــهــا

sa voie et suivre sa trace et sa direction, travailler au bien général et faire régner la justice et la clémence. „Les assistants se prosternèrent devant lui et le complimentèrent. Il s'appliqua alors avec zele et de tout cœur au gouvernement de l'État, justifiant l'opinion que Kaïkhosra avait eue de lui et se montrant tel qu'il l'avait jugé. Et d'abord, il agrandit la ville de Balkh, la mit en meilleur état de défense et l'embellit, y conśtruisit des temples du Feu et des édifices religieux, sans négliger les autres constructions et œuvres d'utilité publique. Il établit les rôles de l'arméc et paya largement les troupes. Il nomma Bokht Nasssar, appelé en langue persane Bokhtarscheh, commandant général de la contrée située entre l'Ahwâz et le pays de Roâm, lui fit entreprendre une campagne contre l'Occident et lui donna le pouvoir absolu sur les fils d'Israël. Les faits accomplis alors par Bokht Nasssar seront rapportés en leur lieu dans le présent ouvrage, Les rois de l'univers se reconnurent les vassaux de Lohrâsf; ils lui envoyaient des ambassadeurs avec des cadeaux, venaient constamment à sa cour pour y chercher à gagner ses bonnes gràces et solliciter sa faveur, et ils exécutaient ses ordres.

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.





 واك كـم مثواه

> قصّلا جـشناسـف بارض الـروم

 "Ces mots manquent dans M. - ${ }^{(2)} \mathbf{C} y_{y}$. - - (e) Mas.

Lohràsf avait deux fils, Bischtasf et Zarir, toue deux du plus graud mérite et de la plus grande vaillance. Mais Bischtasf, en particulier, était distingué par sa beauté, une force extraordinaire, une haute stature et par le reflet de la majesté divine qu'il avait reçu en partage a un degré éminent. Or, mécontent de voir son père élever à de hautes dignités les descendants de Kaikâous et leur conférer des gouvernements, tandis quil le laissait de côté, il partit, plein de dépit, sous un déguisement et se rendit dans le pays de Roûm, où il se trouvait errant et solitaire, quand il fut accueilli par un de ses compatriotes, un descendant d'Afrłdhoûn, qui lui donna une généreuse hospitalite.

## historer de bischtâsf dans le pays de roúm.

Il était de coutume, chez les rois de Roûm que lon appelle Césars, quand une de leurs filles arrivait à làge d'être mariée, qu'ils réunis-
histoire des rois des perses.









(1) M . ${ }^{\text {(2) }}$ (2) Manque dans C . - (3) C ( ${ }^{\text {( }}$.
saient dans leurs palais les principaux dignitaires et les grands de r'État, et quills donnaient f'ordre à la jeune fille de se rendre au milieu d'eux accompagnée de ses esclaves; et lorsque elle avait fixé son choix sur l'un d'entre eux, elle lui imposait son diadème et son père la lui donnait en mariage. Or il advint que l'année des filles de l'empereur, nommée Katâyoûn, vit en songe qu'elle avait épousé un jeune homme ayant la plus belle figure, la plus noble stature et la plus haute intelligence, mais qui était étranger. Ce fut au temps où elle devait être mariée. Son père, selon la coutume, après avoir fait réunir les principaux dignitaires et les avoir fait traiter dans un repas et un banquet, ordonna à Katâyoûn de paraitre parmi eux et de faire son choix. La jeune fille les examina et ne trouva aucun de ces personnages à son gré. L'empereur ayant fait procéder de même le lendemain, et Katâyoûn, après avoir paru, n'ayant choisi personne, donna l'ordre, le troisième jour, que tous les citoyens, gens du peuple et notables, se rendissent à la cour. Tous se présentèrent, et avec eux










${ }^{\text {a }} \mathrm{C}$ C ${ }^{\text {S }}$.

Bischtasf, qui se plaça au dernier rang. Aprén le repas, Katayounce wimat, entouré de ses esclaves, et parcourut les rangs jusqu'i te quatele arrivat à Bischtâsf. Elle le regarda attentivement et dit : e Foilh celai que j'ai vu dans mon revel Elle lui imposa son diademe et'se retira. En apprenant qu'elle avait choisi un jeune étranger inconhu n'ayant d'autre qualité que d'être le plus beau des hommes et le plas grand ravisseur de cceurs, l'empereur fut fort irrité et dit: «Je la lai donne! " Et il la lui fit remettre telle qu'elle était, en ses vêtements ondinaires, et les chassa tous deux de la ville. Bischtâs dit à la jeuse fille: a Ne quitte pas, 0 noble dame, le palais du roi et le bien-ttre pour la demeure de l'exil et pour la gêne. Sache que je suis un étranger, hors d'etat de satisfaire à ce qu'exige ton rang et à te procurer ce qui convient à une personne comme toi. "EHe Képondit: © Noble jeune homme, je suis contente du Sort et hemrema par toi; sois egalement content et heureux par moi; aie confiance en faide de Dieu et espère le menileur dénonement. Alons il l'emmena dans sa denaeure et lui pro-









${ }^{(1)} \mathrm{C}$ C C . - (2) Mss. ${ }^{(2)}$. ${ }^{(3)}$ Manque danis C. - (3) Manque dans C.
digua, autant quill lui était possible, ses plus tendres soins. L'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre s'implanta solidement dans leurs ccurs et ils passèrent une délicieuse nuit. Au matin, Katâyoûn détacha d'un collier qu'elle portait une perle qu'elle remit, en le chargeant de la vendre, au maitre de la maison. Celui-ci la vendit pour deux mille pièces d'or et au moyen de cette somme il changea la situation des jeunes époux qui, obéissant à l'ordre de l'empereur, se transportèrent hors la ville et choisirent une demeure où ils yécurenl heureux, par leur parfaite union et leur amour, se secondant et en s'appuyant l'un sur l'autre. Katâyoun, voyant les nobles qualités de Bischtâsf et sa haute distinction, fut amenée à reconnaitre quill était de naisssance royale; elle laima davantage et lui témoigna plus d'égards et de déférence.

Les circonstances ayant conduit ensuite Bischtàsf à chasser des fions et à faire preuve de tous les accomplissements des princes, la renommée de ces faits parvint à la connaissance de l'empereur, qui en eut une grande satisfaction et l'appela à la cour. Il vit alors un homme dont la beauté et la perfection le charmaient. Quel que fût le












genre d'evercices dans lequel il le mit à l'épreuve, il le trouvait sans pareil. Alors il s'excusa d'avoir été, ignorant son mérite, injuste à son egard. Il le fit conduire avec sa femme et installer dans le plus beau des palais impériaux et il leur donna, en fait de richesses, tout ce que les hommes desirent et recherchent le plus. Puis, un jour, comme lempereur avait insisté pour qu'il lui dit son origine et se fit connaltre, Bischtàn s sexécuta, et son apparence confirma ses paroles. L'empereur, se prosternant devant lui, lui dit : «Qu'il soit le bienvenu, le prince, fils d'un prince, qui m'apporte honneur et gloire, la joie ef la forcel * Et, sur-le-champ, il se rendit auprès de Katâyoun, lui haisa la tete et les yeux el lui dit: "Qued excellent choix tu as fait, o ma fille, et quel discernement tu as montrel Dispose donc de tous les biens de ton père et de son pouvoir royal. Réjouis,toi de la bonne fortune que Dieu t'a envoyée et de la grâce spéciale qu'il t'a faite! n Katayoun pleura de joie et le remercia.









 (8) Manque dans C. - ${ }^{(7)} \mathrm{M}$ هببي .

L'empereur passait le meilleur de son temps dans la compagnie de Bischtâsf, à causer et à boire avec lui; il le comblait de prévenances et ne voyait que lui au monde. Un jour, comme il désirait savoir de lui pour quel motif il avait quitté son père Lohrâsf, Bischtàsf lui raconta ce qui s'était passé. L'empereur dit: "Veux-tu que je le mette à la raison et que je l'amène à te contenter?n Bischtâsf répondit : "Tu es, ô roi, le meilleur juge de ce qu'il y a à faire.» En consequence, l'empereur députa l'un de ses principaux chefs d'armée vers Lohràsf, en le chargeant du message suivant : «Nous sommes, moi et toi, de la race d'Afrîdhoûn, et tu n'as aucune préeminence sur moi. Pourquoi donc m'as-tu forcé à te payer tribul? A présent, il faut que tu restitues le double de toutes les sommes que tu as reçues de moi. Si tu refuses, je viens avec mes troupes, je t'inflige un châfiment sévère et annexe ton État au mien." Et il lui adressa une lettre conçue dans les mêmes termes que ce message. L'envoyé, pourvu d'un brillant équipage, partit. Lorsqu'il arriva près de la résidence de Lohrâsf, les personnages chargés de le recevoir vinrent au-









(1) C C C
(3) M واعيال.
(a) C .
(8) Mss.
devant de lui, le firent entrer dans la ville et linstallèrent. Ensuite Lohràsf, donnant audience à son fils Zarir et à ses principaux chefs d'armée, fit appeler l'envoyé et l'écouta attentivement lorsqu'il délivra dans toute sa teneur l'impérieux message qu'il apportait. Il en fut surpris, ainsi que tous les assistants. Ceux-ci dirent : all doit y avoir une raison pour que l'empereur ait osé tenir un tel langage et se soit élevé à ce sommet escarpé. n Après avoir fait rentrer l'envoyé dans sa demeure, ils discutèrent, délibérèrent et examinèrent, et ils décidèrent de flatter et de circonvenir l'envoyé pour savoir de lui ce qui avait donné à l'empereur la hardiesse d'envoyer ce message et cette lettre, hardiesse a laquelle ne correspondait pas sa puissance. Ils cherchèrent donc à le gagner par des cadeaux tels qu'il n'en avait jamais vu ni espéré. Alors il leur confia que l'empereur était devenu puissant par le fait d'un gendre qui avait la plus grande ressemblance avec Zarír, qu'il agissait d'après ses conseils et exécutait ses volontés. Ils tenaient pour certain que ce gendre était Bischtâsf, et, si d'une part ils redoutaient son inimitié, d'autre part ils étaient heureux de sa











haute position. Ils conseillèrent à Lohrâsf de lui donner satisfaction, de lui remettre le pouvoir spontanément, avant qu'il ne le prit de force, et d'imiter Kailkhosra en appelant au trône son successeur. Ce conseil s'accordait avec le propre et ardent désir de Lohràsf de renoncer au monde et d'embrasser la vie dévote. Il envoya donc Zarir, en lui adjoignant quelques-uns des principaux chefs d'armée, avec la couronne, le sceau, les vêtements royaux, ses joyaux ct ses chars vers Bischtâsf, et le chargea de lui dire: "On ne peut, ô mon fils, s'opposer au Destin, ni lui échapper. Il t'avait créé pendant tout ce temps une haute situation dans le pays de Roûm; n'aimes-tu pas mieux recevoir sa faveur entière dans le Fârs? Comme l'exil t'a rcndu meilleur, que les vicissitudes ont fait ton education et que les années ont passé sur toi, te voilà apte à exercer le pouvoir qui est fait pour toi et te revient; il s'attache nécessairement d tes pas, il te cherche et on te l'apporte. Accepte-le donc de bonne grâce, viens dans ton pays, donne-nous la joie de te voir, et prends le gouvernement à la place





- قدوم بشتاسف من ارض الروم


 ${ }^{(4)} \mathrm{C}$ C واكر .
de ton père pour le laisser libre de servir Dieu et de travailler à gagner le Paradis, car il ressent les atteintes de l'âge et la vieillesse avancée l'a affaibli. n Lohrâsf fit appeler l'envoyé de l'empereur et le chargea de dire à son maître : a J'ai compris ton intention et veux faire ce que tu désires. Bonne chance maintenant pour la jonction des deux situations et la fusion des deux États! nIl donna lordre de revètir lenvoyé d'une robe d'honneur et de le faire partir avec Zarîr et les chefs d'armée. Et ils se mirent en route ensemble.


## bischtâsf revient du pays de rốm.

Lorsque Zarir et les chefs d'armée arrivèrent dans le pays de Roûm, Bischtásf vint à leur rencontre et fut très heureux de les voir. L'empereur les reçut avec les plus grands honneurs, les traitant d'une manière digne de leur rang, les fit loger dans ses propres palais et leur donna une large hospitalité. Zarír ayant délivré le message qu'il avait apporté, Bischtâsf se déclara pret à obéir. Il revêtit les vêtements









 (3)
royaux, ceignit la couronne et prit les chars et les joyaux. On versa sur lui des offrandes : d'abord l'empereur, ensuite Zarìr et les chefs d'armée. Ceux-ci restèrent quelque temps les hôtes de l'empereur dans le pays de Roâm, puis Bischtàsf partit avec eux. L'empereur avait vidé ses trésors particuliers pour les combler de cadeaux. Quant à Bischtâsf, il lui avait donné d'innombrables trésors les plus variés et des objets rares de Roûm, et il mit en route Katâyoûn avec mille esclaves et quantité de biens de toute sorte et de grande valeur. Il accompagna Bischtâsf jusqu'à la limite de trois journées de marche et lui demanda la permission de voyager avec lui; mais Bischtâsf refusa, et, l'ayant revêtu d'une robe d'honneur et lui ayant offert une partie des chars et des joyaux que Zarìr avait apportés, il le laissa partir, lui disant les paroles les plus aimables et lui donnant les meilleures assurances pour l'avenir. Il poursuivit ensuite avec ses compagnons son voyage vers l'Îrânschahr. Lohrâsf, avec les chefs d'armée et les





## ملك بشتاسف





grands, vint à sa rencontre, mit pied à terre, ainsi que fit Bischtâsf, le traita avec les plus grands égards et lui prodigua les marques d'honneur. Lorsqu'ils furent au palais, Lohrâsf, de sa propre main, lui posa la couronne sur la tête, lui remit le pouvoir devant les gens assemblés et fit des vœux pour lui. Le même jour, il partit avec ses familiers pour Balkh, où il se consacra à la vie religieuse, après avoir régné cent vingt ans.

## REGNE DE BISGHTÂSF.

Lorsque Bischtâsf eut pris le pouvoir, il loua Dieu et lui rendit des actions de grâces. On voyait briller sur lui le reflet de la majesté divine. Il établit les agents dans leurs différentes fonctions, fit rentrer les impôts, donna des gouvernements aux chefs d'armée et mit les provinces en bon état. Il fonda dans le Fârs la ville de Fasâ, et dans l'Inde, des temples du Feu dans lesquels il établit des prêtres. Plus

الهـرإبذة واربى (1) على ابيـه فى بسط العدل والعنايـة بالمصالُ والمشدّة على

 بشتاسف ظلهر زردشـت المتنبّى واورد ديى المجوستـة
قصّة زردشتـ وكيفيّةٍ دينه وعاقبةٍ امره



 nouveau مهلى أله عليه وسهم
encore que son père, il faisait régner la justice, s'occupait avec sollicitude des intérêts de ses sujets et se montrail sévèrc contre les malfaiteurs. Il donna à Katâyoûn, la fille du roi de Roûm, le promier rang parmi ses femmes et la direction de ses palais. Il eul d'olle deux fils, Isfendiyâdh et Feraschâward.

Trente ans après l'avènement de Bischtâsf parut Zardouscht, le faux prophète, qui enseigna la religion des Mages.
histoire de zardousGht. exposé de sa religion. sa fin.
Tabari, en sa chronique, rapporte d'après lbn al-Kalbì que Zardouscht était originaire de la Palestine et qu'il avait été pendant longtemps le serviteur d'un disciple du prophète Jérémie (que le salut soit sur lui!), vivant dans son intimité et ayant toute son affection. Mais ayant trahi son maitre et lui ayant faussement attrilué des paroles qu'il n'avait pas dites, il fut maudit par lui et devint lépreux.


 هـ (x)






 - (s) M $M$ (C) C Manque dans C.

Il passa dans l'Âdherbaidjàn et y enseigna la religion des Mages. Puis il alla trouver Bischtàsf, qui était à Balkh. Quand il se présenta devant lui et l'appela à sa doctrine, Bischtàsf l'adopta et força le peuple à y adhérer; et ses sujets, dont il fit mourir un grand nombre, finirent par l'embrasser et en faire leur religion. Zardouscht, d'après Tabari, avait apporté à Bischtàsf un livre qu'il prétendait avoir été révélé par Dicu. On écrivit ce livre sur les peaux de douze mille vaches; l'écriture, gravée dans la peau, fut couverte d'une couche d'or. Bischtasf le fit deposer dans la citadelle de lstakhr, le confia a la garde des pretres et défendit que le commun peuple en prit connaissance. Au rapport dlbn Khordàdhbeh, Zardouscht était un descendant de Menoûljehr et originaire de Moưqàn dans l'Âdherhaïdjàn. Le livre qu'il apporta, dit le même auteur, contenait des prières et des hymnes à la gloire de Dieu, des récits des événements passés, des prédictions des choses futures, des prescriptions et des lois.




 له تستمتى النتويّا





Un autre historien dit que Isfendiyâdh, plus encore que son père, avait une foi absolue en Zardouscht, qu'il était fermement attaché à sa religion, qu'il la soutenait avec ardeur et qu'il combattait pour elle. Les prédécesseurs de Bischtâsf suivaient la religion des Sabiens et adoraient les astres; ils vénéraient particulièrement le Soleil et la Lune et les deux étoiles Vénus et Mercure. Une preuve de ce culte des astres chez les Sabiens dans les temps anciens, ainsi que de nos jours, se trouve dans ces vers d'Aboû Ishâaq Ibrâhîm ibn Hilàl al-Ṣâbâ, le Secrétaire, où il parle d'une esclave, sa maîtresse, nommée Thouraïyà :

Je suis Sabien et adore les astres, parmi lesquels sont les Pléiades (Al-Thouraiyá).
Quand je me prosterne devant le Soleil une fois, je me prosterne dix fois devant Thouray̆ya.

Zardouscht, lui aussi, apporta le culte des astres et enseigna beaucoup d'erreurs et d'insanités. Il attribua un rôle éminent au feu comme moyen de se rapprocher de Dieu, parce qu'il est une émana-










tion de la splendeur de Dieu et l'un des principaux éléments, et il lui rendit des honneurs. Il recommanda aussi d'honorer l'eau, qui est la subsistance des creatures et l'agent par lequel le monde devient prospère. Il prescrivit de la tenir comme une chose sainte, d'éviter d'en faire usage pour laver les immondices et les souillures, si ce n'est par le moyen d'un liquide sécrété tel que l'urine de bouf et la résine qui découle des ceps des vignes et des rameaux des arbres. Il interdit la chair des animaux morts naturellement. Il affirma que tout ce qui sort de l'homme, de quelque orifice que ce soit, est impur; c'est pourquoi il prescrivit de parler à voix basse pendant le repas, pour éviter les jets de salive, laquelle rend l'aliment impur. Il établit trois prières par jour que l'on devait accomplir en suivant exactement la révolution du soleil : l'une au lever du soleil, la seconde à midi, la troisième au coucher du soleil. Il défendit de manger et de boire dans des vases de bois et de terre qui gardent des residus. Il rendit licites les mariages entre frères et sœurs et entre les pères et leurs filles, sous

 البيـوت وبسـط اللفـرش النظيـفـة ورضـع الالمعهة اللشهيّة فيها غَّ اهعلهـا تَ
 عنـه واوجب الطهارة على النـلس ف اليوم والالـيلة مـرّة والحدةً وهي (4) عـنده




 prétexte qu'Adam avait marié ses fils avec ses filles. Il affirma que les âmes des morts revenaient dans leurs demeures pendant les jours intercalaires : on devait alors nettoyer les maisons, étendre des tapis frais et y placer des mets appétissants, consommer ensuite ces mets entièrement afin que, par leur odeur et leurs propriétés, les âmes des morts fussent sustentées. Ildéfendit de toucher les cadavres. Quiconque était venu en contact avec un cadavre devait accomplir l'ablution complète, parce que, disait-il, le corps est impur quand l'àme pure l'a quitté. Il établit lobligation de se purifier une fois par jour, purification qui, dans sa loi, consistait à laver le visage et les mains. It imposa aux hommes le devoir de donner le tiers de tous leurs biens pour secourir les pauvres et malheureux, tant de leurs coreligionnaires que des autres, et pour subvenir à la réparation des ponts, au nettoyage des canaux et à la culture des terres. Il n'établit aucune restriction en ce qui concerne le mariage et le nombre des femmes. Il ne permit le divorce que pour l'une de ces trois causes : la débauche, la







 بشتاسـف والسـغنـياذ ابنـه وزريـراخيـه وسـائرخـوامّاه وإهـل مهـلـكتـه

sorcellerie et l'apostasie. Il défendit l'ivrognerie, la fornication et le vol. Le fornicateur devait être puni de trois cents coups de bàton ou d'une amende de trois statères d'argent. Le voleur, si le vol commis par lui était attesté par trois hommes honorables, ou s'il en faisait l'aveu lui-même, était condamné à avoir le nez ou l'oreille percée et à payer la valeur de l'objet vole. Zardouscht prétendit que le Dieu éternel et créateur ayant conçu une mauvaise pensée, il en naquit, sans qu'il le voulût, le méchant et abominable Ahriman, son opposant. Loin, bien loin de Dieu ce que débitent sur lui les mécréants! Grâces lui soient rendues de nous avoir favorisés de lislamisme, la meilleure des religions, la plus vraie et la plus pure! Ses bénédictions soient sur Mohammad l'Élu, le meilleur de ceux qu'il a envoyés avec le meilleur des messages!

Zardouscht, après avoir définitivement gagné à sa loi Bischtàsf, son fils Isfendiyâdh et son frère Zarir, ainsi que ses autres intimes et les hauts personnages de l'Empire, se mit à parcourir les villes,







## خروج ملك الترك على بشتاسف




forçant les hommes à embrasser sa religion et à observer ses prescriptions. Alors, dans la ville de Fasà, il fut assailli par un homme, nommé par Ibn-Khordàdhbeh en son ouvrage, ......, qui le tua et le mutila. Il périt ainsi, trente-cinq ans après s'être érige en prophète, à làge de soixante-dix-sept ans. Bischtàsf, affligé de cet événement et plein de courroux, mit à mort le meurtrier, ainsi que des milliers de gens qu'il accusait d'avoir approuve le meurtre. Il redoubla de zelle pour établir solidement la religion de Zardouscht et pour forcer ses sujets à l'embrasser. It mit à la place de Zardouscht et à la tête des Mobedhs, ses disciples, le sage Djâmàsf.
le roi des turcs s'élève contre bischtâsp.
Après la mort d'Afrâsiyâb, le royaume des Tures était demeuré entre les mains de ses fils, parce que Kaïkhosra avait négligé de s'occuper d'eux et que Lohràsf, pareillement, avait pris le parti de vivre












en paix avec eux. Bischtàsf, suivant leur exemple, ne molestait point les Turcs tant qu'ils le laissaient en paix. De son temps, il régnait un roi dont le nom est diversement donné par les chroniqueurs et les historiens: Tabarî le nomme Kharzàsf, et Ibn Khordàdhbeh, Hazârâsf. L'auteur du Schâhnàmeh dit qu'il s'appelait Ardjâsf, et ce nom est le plus connu. Ce roi se portait avec lidée de trouver quelque grief contre Bischtàsf, avec l'espoir de conquérir l'Irànschahr et le désir de rallumer la guerre entre les Turcs et les Perses. Or Bischtàsf lui adressa une lettre par un envoyé qu'il lui députa pour l'appeler à la religion de Zardouscht. Ardjàsf, en recevant ce message, entra dans une furieuse colère. Ayant trouvé loccasion de parler, il parla, et n'ayant plus à chercher un prétexte pour se dévoiler, il donna libre carrière à sa haine cachée et découvrit sa pensée intime. Il fit appeler son secrétaire et lui dicta une lettre à Bischtàsf en ces termes: «Homme égaré et abusé, tu as perdu le droit chemin, tu as abandonné la foi de





 النمل والـرمل وتأكـل الـرطب وتحـرق اليابس وتـعـتـــل الــرجـال وتـسـبى




tes pères, tu as cru un imposteur prétendant venir du Ciel, tu as accepté ses mensonges et ses billevesées, tu as encouru le mécontentement du Créateur et tu t'es exposé aux reproches des créatures; puis tu t'avises de m'écrire et de m'envoyer des messages, et tu veux m'entacher de l'infamie dont tu es entaché toi-même et me plonger dans l'abomination dans laquelle tu es plongé. Maintenant, si tu abandonnes cette fausse religion, que tu en fasses pénitence à Dieu et restes fidèle à la vraie religion, celle de tes pères, alors je demeure en paix avec toi; mais si, au contraire, tu t'obstines à persévérer dans ton erreur, il ne peut y avoir que la guerre entre nous, et je viens t'attaquer avec des armées plus nombreuses que les foùrmis et les grains de sable, qui dévoreront tout ce qui est vert, brûleront ce qui est sec , tueront les hommes et emmèneront les femmes.captives!n Ardjàsf fit sceller la lettre et la remit pour la porter à un homme rude et farouche, accompagné de mille Turcs de condition, et, après l'avoir chargé d'un message conforme au contenu de la lettre, il lui recom-











manda de parler librement et sans réticence et sans se servir du langage de l'étiquette royale, et de hâter son voyage. L'envoyé partit et, conformément aux ordres d'Ardjàsf, présenta la lettre à Bischtâsf et délivra le message en présence de Zarìr, d'Isfendiyàdh, de Djâmàsf et des autres personnages de la cour. Ceux-ci, stupéfaits de limpertinence de cette communication, demandèrent à Bischtàsf l'autorisation d'y répondre; mais il s'y opposa, traita l'envoyé avec bienveillance et lui dit: «Dis à ton maitre: «Tu es bien présomptueux et tu parles "de choses qui sont au-dessus de tes forces. Bien souvent la mort «est amenée par une parole. Qui es-tu pour désapprouver ma reli"gion et pour t'elever contre mes actes? Si je ne t’avais pas laissé "dormir, tu n’aurais pas fait ces rêves! Quant à la réponse, elle sera "non point ce que tu entendras, mais ce que tu verras. Salut, mais "non à toiln Il ne lui dit rien de plus, et l'envoyé partit.

Bischtâsf, d'accord avec ses familiers, résolut de prévenir lattaque d'Ardjâsf et de lui faire sentir la rigueur de ses armes avant









qu'il devint redoutable. Il donna l'ordre de rassembler les troupes, de préparer les armes, de faire de nombreux enrôlements et de réunir une grande quantité d'équipements; puis il se mit en marche avec ses armées et les personnes de son entourage. Ayant fait halte à la première station, il eut un entretien particulier avec le sage Djâmâsf qui, dans la science de la divination et des prédictions fondées sur l'observation des astres et dans l'interprétation infaillible des jugements astrologiques, n'avait pas son pareil en son temps; il l’interrogea au sujet de son entreprise et sur l'issue de la campagne dans laquelle il était engagé. Djàmàsf garda le silence, les yeux baissés, et après avoir réfléchi un long moment, il dit: «Je voudrais, ô roi, que Dieu ne m'eût pas donné cette science et ne m'eût pas mis en face de la question que tu viens de me poser et à laquelle il m'est pénible de repondre. Mais, puisque tu m’as demandé ce que je ne crois pas devoir te cacher et en quoi je ne dois pas te tromper, promets-moi de ne point me maltraiter en apprenant de moi ce que tu n'aimeras pas entendre.n Bischtàsf jura les plus grands serments de ne pas lui faire le moindre mal, de le combler de faveurs et de ne négliger aucun










(1) M يا
(2) C
(3) $\mathrm{M}_{\text {ces. }}$
(a) C وثما.
${ }^{(5)}$ Manque dans C. - ${ }^{(6)}$ Ces mots manquent dans M; ensuite
moyen pour lui rendre de grands honneurs. Et il le mit en demeure de révéler tout ce qu'il prévoyait, de faire connaître fidèlement ce qu'il savait d'une manière certaine et de n'en rien omettre. Alors Djâmâsf pleura, puis il dit: "Ce qui va arriver, ô roi, c'est le Ciel qui l'a décidé; on ne peut le détourner ni l'éviter. Heureux qui n'assistera pas à la bataille qui t'attend, heureux qui ne verra pas ses péripéties et ses horreurs! Ce sera le Jugement dernier et la Grande catastrophe, le trépas de tes principaux auxiliaires et des plus illustres de tes defenseurs, d'un grand nombre de tes parents et de tes propres fils. Il arrivera que le jour sera changé en nuit par la poussière du combat et que le sang coulera comme l'eau des ruisseaux. Mais la bataille aura une issue heureuse pour toi et néfaste pour ton ennemi. "Bischtâsf, en entendant ces paroles, tomba évanoui. Lorsqu'il revint à lui, il descendit de son trône, posa son front sur son genou, laissa couler










ses larmes et dit : "Quel est le bénéfice de la vie, lorsque lon a perdu ceux que l'on aime; et que ferai-je du pouvoir, alors que mes auxiliaires et mes défenseurs auront disparu? Aussi ne veux-je pas, dans le but d'écarter cette calamité de moi-même, les exposer aux morsures cruelles du sort et compromettre leurs existences. n Djàmâsf dit : *Si tu veux les soustraire aux dangers du combat, qui s'opposera aux armées turques qui se jetteront sur lî̀rânschahr comme des lions et extermineront la population qu'ils laisseront comme un champ fauché? A présent, il est de ton devoir de te soumettre au destin, de t'abandonner en confiance au maître du Ciel, de te consoler par le fait que tu demeures sauf toi-même, que ton empire reste debout et que l'ennemi ne touche ni à tes branches ni à tes rameaux; car tu es la racine et le tronc; tant que tu demeures intact, les accidents n'ont pas de suite. Toute personne peut être remplacée près de toi par une autre, tandis que tu ne peux être remplacé ni supplée.» Son émoi s'étant calmé par l'effet des sages conseils de Djàmâsf, Bischtâsf donna l'ordre, le lendemain, de battre les tambours et de reprendre la

الطبؤل والـرحيل وتدّم الطلاتع وسـاريطوى المراهل واتتـصـل بــه قـدوم


 بآرآته وتواعد|(3) ليلـوب





marche; il envoya en avant les éclaireurs et doubla les étapes. Quand il fut averti qu'Ardjâsf arrivait avec une armée noire comme la nuit, tant étaient nombreux ses cavaliers, et apparaissant comme le jour qui se lève, et qu'il s'avançait rapidement avec l'élite des Turcs, leurs chefs, leurs braves et leurs héros, il se prosterna et implora le secours de Dieu. Ardjâsf, s'étant approché, établit son camp en face de lui, et ils prirent rendez-vous pour la bataille.

## grande bataille que bischtâsf livre ì ardjîsf.

Bischtàsf prit activement toutes les mesures pour livrer bataille aux Turcs et déploya la plus grande energie pour affronter la lutte. A l'exemple des rois, ses prédécesseurs, il répartit les troupes, fixa chaque position et aligna les escadrons de cavaliers comme un mur solide. Il plaça son frère Zarîr et le corps qu'il commandait à l'aile









 - (5) M النيل.
droite, le fils de Zarìr, Bastoûr, à l'aile gauche et Isfendiyàdh au centre, et ordonna de battre les tambours et de sonner les trompettes. Quant à lui, il monta sur une hauteur dominant le champ de bataille et s'y tint avec sa suite. Ardjàsf se présenta avec ses troupes, établit Kohram à l'aile droite et Nâmkhwâst à l'aile gauche; il prit lui-même position au centre. Lorsque le soleil parut a l'horizon, les deux armées s'alignèrent et on planta les drapeaux et les étendards. Les oreilles furent assourdies par les hennissements des coursiers et les cris des guerriers, les yeux aveuglés par l'éclat des sabres et des armures, la lumière du jour fut obscurcie par la poussière qui remplissait l'air. On commença par lancer des flèches qui, se succédant sans interruption, ressemblaient à une grosse pluie continue; puis les lances brunes s'entremêlèrent, les sabres blancs se croisèrent, les Trépas ouvrirent leurs gueules et allongèrent leurs griffes. On ne voyait que des têtes qui tombaient, du sang se répandant sans être vengé, des membres










 C سيداسب C.
qui volaient dans l'air, des corps qui se disséminaient. La bataille dura ainsi sans relàche sept jours et sept nuits, de sorte que les monceaux de cadavres s'elevaient hauts comme des montagnes et que les flots de sang coulaient comme des ruisseaux. Au huitième jour, Ardeschîr, fils de Bischtâsf, s'avança hors des rangs avec ses compagnons et fit une charge sur l'aile droite des Turcs. Il tomba sur eux comme un loup sur des brebis et en tua un grand nombre. Les Turcs le tuèrent enfin et le dépouillèrent. En apprenant sa mort, son frère Ràm Ardeschîr se précipita sur les ennemis comme un tion affamé et comme un serpent mâle en rage. Il sévit parmi eux comme le Destin et la Mort et fit des ravages comme le feu dans les broussailles. Les Turcs l'atlaquèrent en masse, le tuèrent et prirent ses dépouilles et son cheval. Alors le frère des deux princes, Schîdâsb, plein de fureur, chargea l'aile gauche des Turcs et, faisant un sillon avec son sabre, y pénétra, tuant plus de vingt personnes, jusqu'à ce qu'il fât tué lui-même.

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.










(1) C الا (ㄴ) Ces mots manquent dans C. - (?) (3) C
(4) M M (3) M .

Kiràmîkard, fils de Djàmâsf, s'avança avec ses compagnons et fit une charge extraordinaire et un grand massacre. Les Turcs le chargèrent, lui et ses compagnons, et luttèrent contre eux avec tant de vigueur que le centre des Iraniens fut culbuté et que la majeure partie des soldats làchèrent pied. Le drapeau des Kä̈anides étant tombé à terre, Kirâmîkard le saisit et le tint avec ses dents, sans cesser de jouer du sabre et de combattre en accomplissant des prodiges de valeur, de telle sorte que les Iraniens vinrent reprendre leurs positions du centre. A son tour, le quatrième fils de Bischtàsf, nommé Faïwindàdh, sorlit des rangs. Il attaqua les Turcs et tua vingt de leurs braves, jusqu'a ce qu'il tombât lui-même, partageant le sort de ses frères. Alors Zarîr, le Sipahbadh, s'avança avec ses compagnons et chargea le centre des Turcs. Il exerça au milieu d'eux des ravages comme le feu dans un champ de roseaux, en fit un grand carnage et leur infligea un formidable désastre. Aidjàsf, adressant un appel à











ses compagnons, s'écria : «Qui veut aller se mesurer avec Zarîr et me débarrasser de lui? Celui-là aura en mariage ma fille et je partagerai avec lui le pouvoir!» Personne ne répondit à sa proposition, jusqu'à ce qu'il l'eût répétée plusieurs fois. Enfin Biderafsch se déclara prêt à tenter l'entreprise et promit de réaliser le désir d'Ardjàsf. Celui-ci le complimenta et fit des vœux pour lui. H lui donna son cheval, ses armes et un javelot qu'il possédait et qui était trempé dans du poison. Biderafsch s'avança. Voyant Zarir tel qu'un éléphant furieux et comme un lion cherchant sa proie, il en eut peur; il redouta ses coups formidables et n'osa pas l'aborder de face. Il guetta donc un moment où Zarir ne fát pas en garde; l'attaquant par derrière, il lança sur lui le javelot empoisonné et lui porta un coup qui le désarçonna et le tua. 11 mit pied à terre, prit son cheval et l'amena à Ardjàsf. Des cris de joie s'elevèrent des rangs des Turcs.

Bischtâsf était en proie au plus vif chagrin à la suite du malheureux sort de ses quatre fils. Ce fut pour lui une infortune bien plus grande

ملى نفسـه درعـه ودعا بـفـرسـه وسـلاحـه ليركـب فـ الطلـب بـــأُر اخـيه فاثـار عليـه جاماسـف بالتوققف(1) وقال لا وجه لبـروزلك والرأى ان [يبـرز] (2)






${ }^{(1)} \mathrm{C}$ بالنُوغيف. - (2) Manque dans C, بسَتور , et ainsi plus


et il fut au désespoir lorsqu'on lui annonça la mort de son frère. Il lacéra sa cotte d'armes, puis il demanda son cheval et ses armes, pour aller venger la mort de Zarìr. Djâmàsf lui représenta qu'il devait demeurer et lui dit: "Ce n'est pas ton rôle d'aller chercher le combat. C'est Bastoûr qui doit aller venger son père." Bischtàsf fit appeler Bastoûr, lui donna son cheval et ses armes et lui recommanda de faire tous ses efforts pour venger la mort de son père sur Biderafsch. Bastoûr obéit. Il vint aborder Bìderafsch et lui dit : "Meurtrier de mon père Zarir, sache que la vie n'a pas de prix pour moi maintenant qu'il n'est plus. Si je viens te provoquer, malgré ma jeunesse el tout en étant incapable de me mesurer avec toi, c'est seulement pour que tu me fasses rejoindre mon père et que tu me délivres du chagrin qui me consume. "Biderafscl, trompé par ses paroles et le considérant comme un adversaire sans importance, lança contre lui le javelot. Bastoûr ayant évité le coup au moyen de son bouclier, recula un peu, puis tira sur lui une flèche qui traversa sa cuirasse et le frappa à l'endroit de la ceinture. Biderafsch tomba par terre.




 والـ




Bastoûr se jeta sur lui avec son sabre, lui trancha la tête, lui enleva les armes de son père et revint triomphant auprès de son oncle. Celui-ci lui ordonna d'aller reprendre sa place au champ de bataille.

ISSUE DE LA BATAILLE. VIGTOIRE DE BISCHTÂSF ET DÉROUTE D'ARDJÂSF.
Isfendiyàdh, Kiràmîkard et Bastoûr, avec les principaux chefs iraniens, chargèrent ensuite les Turcs, pénétrèrent au milieu de leurs rangs en faisant le vide à coups de massue et de sabre, les abattirent, les assommèrent et les anéantirent. Enfin la bataille se termina par la fuite d'Ardjàsf avec les gens de son entourage, tandis que ceux de ses soldats que le sabre avait épargnés se rendirent en demandant gràce. Bischtàsf donna l'ordre de leur accorder la vie sauve et de les répartir entre les chefs d'armée, et retourna triomphant et victorieux à son

 بسـتور فى جيش كثيف خلف ارجاســف والمـره باقتــفـاء اثثـره الى شــطّ


 واتتـه رسـل الملوك * $ا$ الهدايا واللضـرائب وأمر السـفندياذ بمطالعـة (2) المهلكـة
 مه اللبنود

camp. Le lendemain, if se transporta au champ de bataille, fit placer à part les morts iraniens et conduire les corps de ses quatre fils et de son frère Zarìr dans des cercueils à lîrànschahr; il recommanda de donner des soins aux blessés et distribua le butin. Il envoya Bastoûr avec un nombreux corps d'armée à la poursuite d'Ardjàsf, lui donnant l'ordre de marcher sur ses trousses jusqu'aux bords du Djaïḥoûn. Quant à lui, étant retourné avec ses armées à Balkh, il distribua des aumônes et accomplit de bonnes œuvres, témoignant ainsi sa gratitude envers Dieu pour la victoire, et construisit a Balkh le temple du Feu connu sous le nom d'Âdharnoûsch. Il conféra à Isfendiyàdh la charge de Sipahbadh et lui donna, ainsi qu'aux autres chefs d'armée et aux grands, des robes d'honneur. Les envoyés des rois vinrent lui apporter des cadeaux et des tributs. Puis il ordonna à Isfendiyâdh d'aller à la tête des troupes qu'il commandait inspecter l'Empire et d'employer toute son énergie pour affermir la religion des Mages.

## قصّغ اسفنـحياذ وها جـرت عليه أحواله







 ,أعترتـه آفة الآحماد الافـرإ وجنـت


HISTOIRE D'ISFENDIYÂDH ET CE QUI LUI ADVINT.
Isfendiyâdh partit à la tête de l'armée et se mit à parcourir les provinces de l'Empire, à étendre l'autorité de l'État, à consolider les fonderments de la religion, à assurer le respect de la loi, à faire régner le bon ordre el à exercer le gouvernement d'une façon parfaite à la place de son père, aussi bien dans les provinces centrales que dans les provinces frontières. Tout était dans une situation régulière et le peuple docilement soumis. La renommée des succès et de la prospérité d'Isfendiyâdh se répandit dans toutes les contrées et, par lui, le règne de son père jouissait d'un calme parfait. Il n'avait pas son pareil en beauté et en libéralité, sa force et sa vaillance étaient proverbiales, on ne trouvait pas d'expressions pour désigner ses qualités, lesquelles ne rentraient pas dans l'ordre des choses ordinaires. Aussi fut-il frappé par le mauvais œil et assailli par cette adversité à laquelle










sont exposés les hommes supérieurs, et il fut victime de la faiblesse de jugement et de l'ingratitude de son père envers Dieu qui lui avait donné parmi ses enfants un tel fils.

Bischtàsf avait un ami intime, nommé Kordam, qui avait un grand ascendant sur son esprit et jouissait d'un grand crédit auprès de lui. Cet homme nourrissait une haine profonde contre Isfendiyâdh et lui portait envie; il s'efforça de semer la discorde entre lui et son perre et chercha constamment à le desservir auprès de Bischtâsf et à le dénigrer. - "Certes, disait-il au roi, jamais femme n'a donné le jour à un fils comme Isfendiyàdh et on n'a pas encore vu son pareil; mais il fait cuuvre de prétendant; il se porte avec l'espoir de s'emparer du trône de son père et il veut l'attaquer et le surprendre. Sa puissance est déjà si grande que j'en suis effrayé pour toi, et je crains, matin et soir, qu'il n'arrive par lui quelque événement qu'il sera difficile de parer. " Ces propos finirent par faire impression sur Bischtàsf, par l'inquiéter et le mettre dans un état de grande agitation. Il envoya donc Djâmâsf auprès d'Isfendiyâdh, pour le sommer de venir prompte-

الـوسـالة ثد اعلمه من سـوء عحضـركـردم له وتققوله عليهه الاقاويـل (1) ما كان








(1) M بالاقاوبل. -
(2) Manque dans C. -
(3) C والاصواب. (1) Mss. التمتّل.
ment à la cour. Djàmàsf se rendit auprès de lui et lui communiqua le message; puis il lui fit connaître les dénigrements dont il était l'objet de la part de Kordam et ses calomnies dont le bruit était déjà parvenu à Isfendiyàdh. Celui-ci, embarrassé et fort perplexe, dit en lui-même : Si je résiste à l'ordre de mon père, je confirme entièrement les allégations de mon ennemi; si je me rends à son appel, je suis certain qu'il me fera subir un mauvais traitement. Cependant le mieux sera de ne pas lui désobéir et de ne pas m'insurger contre son ordre. Il demanda donc à Djâmâsf de rester avec lui quelque temps, pour lui permettre de profiter et de jouir de sa compagnie, avant de se rendre avec lui à la cour. Mais Djàmâsf refusa, disant: "Le roi m'a ordonné de ne pas te laisser prendre de délais, ni d'atermoiements, et de ne rien épargner pour faire diligence et éviter les lenteurs et les retards. "En conséquence, Isfendiyâdh remit le commandement de l'armée à ses fils et partit avec Djâmàsf pour la cour de son père. Arrivé en présence du roi, il se prosterna et se tint humblement devant lui. Bischtâsf lui dit : "Est-ce là ma récompense pour t'avoir-











élevé, comblé de bienfaits et pour t'avoir donné un si haut rang, que maintenant tu songes à te mettre en révolte ouverte contre moi? , Isfendiyàdh répondit: "Quand ai-je, ô roi, contrevenu à tes ordres ou me suis-je insurgé contre ta volonté? Ne plaise à Dieu que je méconnaisse ton autorité et que j’oublie le respect que je te dois!n Et il se mit à démontrer son entière innocence et la pureté de ses intentions et s'efforça de se disculper auprès de lui. Mais tout cela ne fil qu'augmenter la sévérité et le courroux de Bischtâsf, qui lui dit : "Je veux te faire subir un traitement qui servira de leçon pour détourner les fils de conspirer contre leurs pères et les sujets de se rívolter contre leurs maltres! ॥ Il fit venir des forgerons et leur ordonna de mettre à Isfendiyâdh de lourdes entraves, de le lier avec des chaînes et de le charger de carcans; puis il donna l'ordre de le transporter sur un eléphant dans le château de Koumendhàn et de le faire garder par des geठliers. On exécuta ses ordres et Isfendiyadh se trouva réduit dans sa prison à un état inspirant la pitié et l'épouvante. Ses quatre



 وشغرت البلاد وظهـر الـفساد وأتتهزارجاسف الــــرصـة فى قـصـد ايــراث
 نفسـه (2) بيده ولا خطر لا الآث مع زوال ظلّ اسـفندياذ عنـه والـتـبـان (3)



fils vinrent l'y rejoindre pour partager son infortune et lui temoigner leur dévouement.

Bischtàsf se mit en route avec ses troupes, pour visiter ses États, faire de nouveau connaissance avec ses provinces et pour travailler énergiquement à établir sa religion. Mais à peine la nourelle de ce qui était arrivé à Isfendiyàdh se fut-elle répandue que l'État fut troublé et que l'Empire dépérit; les rebelles se soulevèrent, les troupes se révoltèrent, les provinces furent sans défense, et le désordre et le brigandage firent leur apparition. Ardjàsf saisit l'occasion pour attaquer l'Írànschahr en disant à ses chefs d'armée: «Ce sot de Bischtâsf a enchaîné le soutien de son empire et, de sa propre main, s'est réduit à l'impuissance. Maintenant qu'il n'est plus sous la sauvegarde d'Isfendiyàdh et qu'il est en complet désarroi, il ne compte plus. Je pense donc que nous devrions nous jeter d'abord sur Balkh, puis sur les autres villes; nous prendrons notre revanche, nous ferons du butin et réduirons les ennemis en notre pouvoir. Les chefs approuvèrent son avis et se conformèrent à ses ordres.

# ايقاع الاتراك بالـشيخ لهراسف واغارتهم على بِخ. وتشقيّهم من بـشتاسف 









assaut que les turcs livrent au vénérable lohrâsf. ils sigcagent balkh et prennent leur revanche en infligeant une sévère dépaite à bischtâsf.

Ardjâsf chargea son fils Kohram d'attaquer à l'improviste la ville de Balkh. Il le fit partir à la tête d'un gros détachement, le pourvut de tout ce qu'il lui fallait et lui ordonna de marcher avec les troupes de son avant-garde sur la ville, d'y tuer tous les gens de Bischtâsf qui tomberaient entre ses mains, de saccager leurs maisons et leurs palais, de faire main basse sur leurs biens et d'emmener leurs femmes captives. Kohram, conformément à son ordre, se mit en marche et arriva devant Balkh. Lorsque Lohràsf, qui alors avait atteint le terme extrême de la vieillesse et se livrait entièrement à la vie spirituelle, en fut prévenu, il dit : "Honte à Bischtâsf! Quelle folie que de s'en aller loin de cette pauvre ville, d'y abandonner ses biens et sa famille, de mettre aux fers Isfendiyàdh à cause du langage d'un homme trop vil



今i




 (3) تبالهم
pour être nommé et pour que l'on pense à lui, et de consacrer son activité au service de la religion qui lui a été funeste et dont la détestable doctrine l'a pervertil» Puis, malgré son très grand âge, Lohràsf forma une troupe de deux mille hommes avec la garnison de la ville et la milice, prit les armes, monta à cheval et marcha avec ces hommes contre les Turcs. Lorsqu'il fut devant eux, il les apostropha et exhorta ses compagnons à leur livrer bataille; puis il chargea les Turcs et les combattit avec tant de vigueur qu'ils le prirent pour Isfendiyadh; car il fendait en deux tout ennemi qu'il frappait du sabre, et ceux qu'il touchait de la lance furent désarçonnés. Il continua ainsi ses étonnants exploits jusqu'à ce que Kohram, élevant la voix, ordonnat que tous, les uns après les autres, devaient diriger leurs efforts contre lui et le couvrir de traits. Ce qui fut fait, et ils tuèrent la plupart de ses compagnons. La chaleur était accablante, le soleil ardent, et Lohràsf, à qui la faiblesse de l'àge avancé se fit sentir, tremblant d'épouvante et succombant à ses blessures, tomba de son cheval. Les











sabres s'abattant sur lui le mirent en morceaux. Ce fut le terme de sa vie et le lieu de son trépas. Les Turcs étaient étonnés du courage et de la vigueur dont il avait fait preuve avec un corps débile et des os fourbus et malgré son extrême vieillesse. Ils dirent : "S'il accomplissait de tels exploits, lui qui était arrivé à la limite de la vie, que faut-il craindre d'Isfendiyàdh qui est dans la force de làge et joint à la vigueur de la jeunesse la prudence des cheveux blancs! n Kohram leur dit : «Ne savez-vous pas que Lobràsf a effectué ces proucsses par ce qui lui était resté du reflet de la majesté divine? Eh bien, nous en sommes débarrassés pendant que Bischtàsf est loin et Isfendiyàdh dans les chaînes; allons, mettons Balkh en ruines et emparons-nous des richesses de Bischtasf qui s'y trouvent!n Les Turcs répondirent: «Nous sommes à tes ordres.» Et ils se ruèrent sur la ville, la saccagèrent, détruisirent les temples du Feu, tuèrent soixante-dix mobedhs et herbedhs et éteignirent avec leur sang les feux sacrés; ils s'empa-



عود بشتاسف الى حدود بحل ونحاربتغ (2) الاتراك وححاصرتهم آيّاء واضطراره الى اطلاق اسفنحدياذ







rèrent des richesses de Bischtàsf, vidèrent ses trésors, enlevèrent ses trésors cachés et emmenèrent captives ses deux filles Khomàì et BehAfrìlh.

BISCHTASF REVIENT AUPRES DE BALKFI.
IL LIVRE BATAILLE AUX TURCS.
il est bloqué par eux et obligé de mettre tsfendiyâdh en liberté.
Lorsque Bischtàsf fut informé des désastres survenus à Balkh, dont lhorreur faisait blanchir les cheveux, il pleura et se rcpentit, et la faute qu'il avait commise lui causa de vifs regrets. Il donna l'ordre à ses généraux d'appeler les troupes des provinces et de les lui renvoyer, fit ses préparatifs pour se mettre en campagne et marcha avec ces troupes vers Balkh. Au moment où il arrivait sur le territoire de la ville, Ardjàsf parut à la tête de troupes innombrables. Les deux armées s'étant rapprochées l'une de l'autre, cavaliers et fantassins formèrent leurs











lignes; les hauteurs et la plaine en furent couvertes. La bataille s'engagea et devint acharnee. Elle dura trois jours et trois nuits, et des deux côtés il y eut un grand nombre de blessés et de tués. Feraschàward tomba mortellement blesse. La mort frappa plus de vingt fils de Bischtàsf brillants comme de nouvelles lunes, courageux comme de jeunes lions; elle frappa aussi Kordam, le calomniateur d'Isfendiyâdh, et la plupart des chefs et des grands. Bischtàsf fut vaincu et, en sa déroute, se réfugia avec le reste de son armée sur une haute et inaccessible montagne, où il se mit en sûreté. Les Turcs les ayant entourés, bloquèrent les Iraniens, qui, les vivres venant à leur manquer, se virent obligés, pour se conserver, d'egorger les chevaux et de se nourrir de leur chair. Ils eprouverent de dures misères et eurent à supporter de cruelles souffrances.

Bischtasf exhala sa peine et son grand chagrin dans le sein du sage Djàmàsf et lui demanda conseil. Djàmâsf lui dit : «Pour mettre fin à cette grave situation, il n'y a, après Dieu, que le seul Isfendiyàdh. n







 تبليغ الـرسالة وتشييعها بما يوقعها موقعها
 - ${ }^{\text {(5) Manque dans C; M }}$.

Bischtàsf répliqua : «Et il n'y a que toi pour l'amener. » Djàmàsf dit : «Si le roi me l'ordonne, je le ferai sans hésiter. - Va donc le trouver, dit Bischtàsf, fais-lui accepter mes excuses et dis-lui de ma part : « J'ai été injuste envers toi, ô mon fils, quand je t'ai traité en coupable «sur la parole de ce calomniateur, de ce menteur, qui a cueilli le fruit «de ce qu'il avait machiné contre toi et, en ta personne, contre moi" même. Tu sais que l’on ne peut détourner la destinée. Accepte donc " mes excuses, viens me rejoindre et me sauver, et venge la mort de a ton grand-père et de tes frères. Porte-toi au secours de l'Empire, afin «de le conserver pour toi et tes fils, et délivre-moi de cette pénible a situation par ta bonne étoile. J'aurai alors contracté envers toi lobli"gation de t'abandonner la couronne et le trône et de te remettre l'em" pire du monde, ainsi que me l'a remis Lohràsf et comme celui-ci l'a "reçu de Kaïkhosra; je n'aurai plus d'autre soin que de m'occuper de "la vie future et de faire mes provisions pour la route du Paradis. . Djàmàsf promit de faire parvenir ce message et de l'appuyer par des arguments qui en assureraient le succès.







 القعصص فبكَى على جدّه والخوته والمغى الى جاماسـف حـتّىاتّى رسـالة


Comme Djàmàsf devait passer par les rangs des Turcs, il prit leur costume et traversa ainsi leurs lignes; puis il fit route vers le cháteau dans lequel Isfendiyàdh était détenu. Les gardiens de ce chàteau l'ayant vu de loin avertirent Isfendiyàdh que l'on apercevait un cavalier turc se dirigeant vers le chàteau. Isfendiyàdh dit: «Je crois que c'est un Iranien qui a pris le costume des Turcs." Lorsque Djàmâsf arriva à la porte, le gouverneur lui demanda qui il était. - "Je suis Djàmâsf, dit-il, l'envoyé du roi., Le gouverneur le reconnut et donna l'ordre de lui ouvrir la porte et de l'introduire auprès d'Isfendiyàdh. En le voyant, Djàmàsf fut épouvanté par le spectacle qu'il offrait, chargé comme il était de ses fers. Il se prosterna devant lui, lui presenta ses vœeux et pleura en se tenant debout devant lui. Isfendiyàdh lui souhaita la bienvenue et dit : «C'est une circonstance grave qui t'a forcé de venir; ce n'est pas un sentiment de sympathie qui t'a inspiré le désir de me voir!» Puis il lui demanda ce qui était arrive. Djàmàsf lui donna connaissance des malheurs et des catastrophes et lui fit le récit complet des événements. Isfendiyàdh pleura sur le sort de son grand-père et de ses frères. Il écouta Djàmâsf jusqu'à ce qu'il

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.
بشتاسف فقـل اسـفندياذ اللآث وقد فضهنى من قبل وعاملنى على بـرّآدة سـاحتى ونقآء جيبى وحسـن آثارى بهذه المعاملة الّتى مـشى فـيهـا على





 صدقت واللامـر على ما ذكـرت وقد فارقتلك النحوس ولمعت (0) لك السـعـود
(1) C .
(2) M soldy.
(3) M المشغغة, C لـلــشـغــة
(v) M بـاب. -

eût délivré le message de Bischtâsf, puis il dit : "C'est à présent qu'il parle ainsi, après m'avoir auparavant couvert de honte et m'avoir infligé, malgré ma parfaite innocence et les grandes actions que j’avais accomplies, ce traitement par lequel il a foulé mon sang; après m'avoir déshonoré et avoir réjoui mes ennemis du spectacle de mon malheur, et après m'avoir mis vivant dans l'enfer! Quand il est atteint par l'adversité, qu'il est assiégé par les Turcs, que la mort frappe à sa porte, il se met à m'envoyer un message, à ordonner de me mettre en liberté et de m'appeler, non par bonté pour moi, mais pour que je l'arrache de la dent du dangereux serpent et de la griffe du lion et pour que je m'expose à la mort en le rendant à la vie! Mais je ne répondrai pas à son appel et je ne serai séparé de ces chaînes et de ces entraves que lorsque je quitterai ce monde avec ma peine et que j’irai me plaindre de mon infortune à Dieu, pour qu'il me venge de mon persécuteur! " Djàmâsf répondit: "Tu as raison, c'est comme tu le dis. Mais les malheurs viennent de te quitter, les temps heureux se lèvent pour toi. Ton père et tes parents sont forcés d'avoir recours










(1) C مـلـ
à toi; c'est sur toi que reposent leurs espérances et celles de l'îrànschahr. La Fortune te promet un splendide avenir. Chasse donc de ton ccur ces folies et agis selon ta vraie nature. Va, en prononçant le nom de Dieu et en mettant en lui ta confiance, pour éteindre le mal et répandre le bien. Travaille pour toi et tes fils, afin de t'assurer la possession de l'Empire et pour réaliser les espérances que l'on place en toi. "Et il continua à faire des efforts pour le fléchir par ses conjurations et à l'impressionner par ses douces paroles, jusqu'à ce que Isfendiyàdh fût touché et qu'il consentìt. Djâmâsf alors fit appeler, pour détacher ses chaînes, les forgerons. Ceux-ci étant arrivés et s'ćtant mis à l'ouvre, mais ne parvenant que lentement à les rompre à cause de leur solidité, Isfendiyâdh, s'impatientant, interpella rudement ces artisans. - "Vous êtes prompts, leur dit-il, à imposer des entraves et lents à les ôterl» Et sous l'influence du chagrin intense qu'il éprouvait de la mort de son grand-père et de ses frères, de sa grande colère contre son père et de la violente indignation qu'il ressentait d'avoir







 دموعـه فنظر إليـه فـشـلورد وقال يا اخى قد شـغـلنى ما انا فـيــه عـــن
(1) C C . - (2) C .
été bafoué par ses ennemis, il se tendit et se secoua et rompit toutes les chainnes et les entraves, qui tombèrent de son corps. Voyant devant lui leur masse, haute comme une montagne, il dit: "Voilà le cadeau de Kordem. » Puis, épuisé par l'effort violent qu'il venait de faire, il tomba évanoui. Djâmàsf l'ayant aspergé avec de l'eau de rose, il revint enfin à lui. Il se rendit au bain, coupa ses ongles, revêtit le plus pur de ses vêtements, bénit Dieu et lui rendit graces de l'avoir délivré de sa prison et lui demanda son assistance dans ce qu'il allait entreprendre.

Isfendiyâdh, ensuite, se réconcilia avec Djàmâsf, but avec lui, lui demanda conseil et se montra très gracieux envers lui. Au matin, il revêtit son armure, monta à cheval et partit avec ses fils et sa suite, en hatanl sa marche. Il demanda à Djâmâsf de prendre avec lui un chemin conduisant vers l'endroit où était tombé Feraschàward, son frère de père et de mère. Djàmasf l'y ayant conduit, il trouva en arrivant Feraschâward sur le point de mourir. Il mit pied à terre, se frappa le visage et pleura. Feraschàward le regarda et dit : «Mon









(1) M M
(2) M مامحبا3. -
(3) M نتتنلنى
(a) Mss.
(3) C C (اضت عينه كايه C
frère, l'état dans lequel je me trouve m'empêche de me rejouir de ta délivrance et de ta visite." Isfendiyâdh lui répondit: "Mon bienaimé, joie de mes yeux, la pitié que tu m'inspires m'anéantit et ternit ma vie. Nomme-moi celui sur qui je dois venger ta mort et fais-moi connaìtre tes dernières volontés.n Feraschàward dit: "Ce ne sont pas, ò mon frère, les Turcs qui sont cause de ma mort; c'est uniquement Bischtàsf, notre père, qui m'a tué, moi, ainsi que mes frères et mon grand-père; c'est sur lui que tu dois me venger. Et ne néglige pas de faire de bonnes cuvres en mon nom." Puis Feraschâward expira. Isfendiyàdh fut désolé. Après avoir pourvu à ses funérailles el à son enterrement, il continua sa route et arriva au champ de bataille, qu'il vit couvert des cadavres de ses frères, de ses guerriers et des guerricrs de son père. Ce spectacle fit couler ses larmes. Voyant le cadavre de Kordem, celui qui l'avait calomnié, il l'apostropha en ces termes : "Malheureux, toi qui as perdu cette vie et la vie future, qu'est-ce qui t'a poussé à amener une conflagration sur l'l̂rànschahr, en tenant de méchants propos contre moi et en me calomniant auprès de mon






 لاسـفندياذ حتّى اجتاز عليكم ورضـع هو وإمهابه السيوف فـيـمٌ رــتّى


père, de telle sorte que celui-ci m'a emprisonné et enchaîné et que les Turcs, profitant alors de mon éloignement et de mon emprisonnement, ont osé porter le deuil et la ruine dans ma famille et dans le royaume de mon père? Le mal que tu as fait avec ta vilaine langue ne sera jamais guéri! Subis maintenant la peine de ton œuvre et va-t-en dans l'enfer où est ta place!n Isfendiyàdh, ensuite, quitta ce lieu. Lorsque, à l'ombre de la nuit, il eut atteint le camp des Turcs, il parvint, grâce à une faveur spéciale de sa bonne étoile et gràce à son audace, à combler le passage du fossé qu'il traversa avec ses compagnons. Il rencontra quatre-vingts cavaliers des avant-postes d'Ardjàsfqui demandèrent: «Qui êtes-vous? „Isfendiyàdh répondit : « Nous sommes envoyés par Kohram pour vous tuer, parce que vous avez laissé passer Isfendiyâdh qui a réussi à traverser vos lignes. n Puis lui et ses compagnons les chargèrent avec leurs sabres et en tuèrent la plupart. Les autress s'enfuirent. Isfendiyâdh se rendit ensuite au camp de Bischtâsf.

مع كركسار التتركيّ









ARRIVEE D ISFENDIYÂDH AUPRÈS DE SON PÈRE. il livre bataille aux turcs qui sont mis en déroute. ce quill lui advint aveg le turc kourksir.

Lorsque Isfendiyàdh arriva auprès de Bischtàsf, il se prosterna devant lui et lui rendit les hommages qui lui étaient dus. Bischtàsf se leva et alla vers lui, le serra dans ses bras, lui baisa les yeux et lui dit: "Mon fils, je désire que tu pardonnes ce qui a eu lieu, que tu ne gardes pas de ressentiment de ce qui s'est passé et que tu aies entière confiance en ma promesse de te proclamer roi et de te remeitre la couronne et le trône, quand tu auras terminé la guerre contre les Turcs et que tu les auras châtiés. n Isfendiyàdh répondit: "Je ne puis assez te remercier, ô roi, de m'avoir gracié et de m'avoir fait sortir de ma prison. Avec l'aide de Dieu, je te débarrasserai de tes soucis et, par ta bonne étoile, jobtiendrai une vengeance complète!» Les chefs d'armée et les guerriers étant accourus auprès d'Isfendiyàdh se pro-
 هن الاتـرالك فضمنوا (1) له السمع والطاعة والمسارعة وفدّوه بابد|اتم وإرواحما



 قيوده وسلاسـه واذ قد أُطلق ذلك الشيطان البارد والاسم الالسـود والفيـل



(3) M وتثنال
(A) C C A
(5) $\mathrm{M}_{\text {••• }}$

sternèrent devant lui, le complimentèrent et témoignèrent leur joie de son arrivée. Il les remercia et leur ordonna de se préparer pour infliger une bonne défaite aux Turcs. Ils lui promirent de lui obéir ct d'exécuter ses ordres, de rivaliser de zèle et d'empressement, et lui déclarèrent que leurs corps et leurs âmes étaient sa rançon.

Lorsque Ardjàsf fut informé qu'Isfendiyâdh était en liberté, qu'il avait tué les avant-postes et qu'il avait rejoint son père, il fut en proie à une extrême agitation et la peur et le chagrin se glissèrent dans sa peau. Il réunit ses chefs d'armée et ses familiers et leur dit: «Nous aurions dû chercher à surprendre Isfendiyâdh dans sa prison et saisir l'occasion d'arroser la terre de son sang alors qu'il était dans ses fers et ses chaînes. Le voilà libre, ce terrible Satan, ce lion féroce, cet éléphant furieux, ce dragon qui engloutit les créatures, et nous sommes impuissants contre lui! Le mieux sera de nous en retourner dans notre pays, victorieux comme nous sommes, de partir sans avoir subi de pertes, nous contentant du butin que nous avons fait. "Parmi ses chefs d'armée et ses familiers était un homme portant le surnom








de Kourksàr, parce que, par son extérieur et son naturel, il ressemblait le plus au loup.

On ne voit guère un homme dont le caractère, si l'on observe bien, ne soit indiqué par son surnom.

Il était plein de fourberie, d’astuce et de bravoure, expert dans les coups de surprise et dans la bataille, ne se lassant point de ravager, avide de combats et employant la ruse avec une grande habilett. Il dit: "Pourquoi, ô roi, devrions-nous nous enfuir devant des gens que nous avons taillés en pièces, mis en déroute et enfermés? Ont-ils reçu d'autres renforts qu'un seul homme, dont on sait ce que vaut la force et ce qu'il peut faire? Si tu me charges de lui livrer bataille, je le provoquerai en combat singulier, lutterai avec lui et ferai disparaître du monde sa renommée." Ardjàsf lui dit : "Si tu fais ce que tu dis, je partagerai avec toi mon royaume et mes possessions et te donnerai en mariage ma fille. "Kourksâr s'écria : «Je suis l'homme pour cela et











pour toute affaire difficile!" En conséquence, Ardjâsf lui confia la direction de la bataille et lui donna le commandement des troupes, qui eurent l'ordre de lui obéir, de se conformer à ses instructions, de suivre son exemple et de ne point enfreindre ses dispositions.

Le quatrième jour après son arrivée, aux premières lueurs de l'aurore, Isfendiyàdh sortit du camp avec son armée, fit battre les tambours, former les lignes de bataille et établir selon les règles les différentes positions. Kourksâr, pareil à un loup monté sur un aigle, se présenta à la tête de ses troupes qu'il répartit et disposa en bon ordre. Ardjâsf se tenait sur une hauleur qui les dominait. Le soleil était à peine levé, que déjà il était couvert par la poussière que soulevaient les sabois des chevaux, et bientôt la bataille était engagée, les lances et les sabres s'entre-choquaient, les champions étaient aux prises; on luttait avec rage et les massues et les masses d'armes tombaient sur les cuirasses et les cottes de mailles comme les marteaux qui frappent le fer. Isfendiyàdh réduisit les Turcs à l'extrémité et en écrasa la plu-




 وركب وسـار يـقوده من خلفـه والمر بتقييهده وانتغاذه الم بشتانسـف وقال




 - (3) M سابي -
part comme la meule écrase les grains. Ardjâsf envoya un messager à Kourksâr et lui fit dire : "Si tu veux, dans cette bataille, remporter une grande victoire, fais-le avant qu'il ne reste plus de Turcs. "Alors Kourksâr se tourna contre Isfendiyâdh et tira une flèche qui perça sa cuirasse. Isfendiyàdh se laissa tomber de cheval, comme s'il était blessé à mort. Kourksàr courut vers lui, le sabre à la main, pour lui couper la tête. Isfendiyâdh se releva, lança sur lui son lacet, l'enleva de dessus son cheval, se remit en selle et partit en le trainant derrière lui. Il donna l'ordre de le lier et de l'envoyer à Bischtâsf, auquel il fit dire : "Garde-le, ne le fais pas mourir; car nous avons besoin de lui vivant. "Quand Ardjâsf vit ce qui venait d'arriver à Kourksâr, il ne tarda pas à s'enfuir avec ses familiers sur des dromadaires, en donnant l'ordre de mener les chevaux à la main, et s'enfonça dans le désert, emporté et aiguillonné par la terreur. Isfendiyâdh et les siens, entièrement maîtres des Turcs, les brisèrent et les fauchèrent. Alors les









 (1) Mss. ورد̈y.
(5) M

soldats 'turcs dirent entre eux : "Pourquoi restons-nous, puisque le roi a pris la fuite et que le chef de l'armée est prisonnier?" Et ils jetèrent leurs armes, ôtèrent leurs casques, se prosternèrent devant Isfendiyâdh et demandèrent quartier. Isfendiyâdh leur accorda la vie sauve, pourvut à leur bonne garde et les fit enfermer.

La bataille était terminée et Isfendiyâdh rentra dans son camp. Sa barbe et sa tête étaient entièrement couvertes de sang; il avait un aspect épouvantable dans ses vêtements, si bien que ses gens ne le reconnurent pas. Il lui fut impossible de détacher sa main et de la retirer de la poignée de son sabre, à laquelle elle était collée par le sang chaud et par l'engourdissement qui l'avait gagnée, tant elle avait porté de coups. On ne parvint à séparer l'une de l'autre qu'en versant sur elles beaucoup d'eau chaude. Il ôta ensuite ses vêtements de combat, revêtit des habits de dévotion, bénit Dieu et lui adressa des actions de grâces pour ses bienfaits et accomplit les vœux qu'il avait faits. Puis il entra chez son père, qui alla à lui, le complimenta, le remercia et

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.











lui dit : "Rentre dans ton pavillon, restaure-toi et prends du repos." Isfendiyâdh fit ainsi. Le lendemain matin, il se fit amener Kourksàr qui, tremblant comme la feuille sur l'arbre au souffle du vent, lui dit: "Laisse-moi la vie, ô prince, pour que je puisse te servir, te conseiller et te guider vers la Ville d'airain où Ardjàsf s'est retiré avec ses troupes." - "Javiserai sur ton sort ", répondit Isfendiyàdh. Et il le fit ramener dans sa prison. Puis il monta à cheval, se rendil au champ de bataille, ordonna de réunir le butin et de le distribuer à l'armée, et de relàcher ceux qui avaient demandé quarier et de les laisser libres de partir.

Isfendiyàdh étant retourné au pavillon de son père, ils causèrent et délibérèrent longtemps ensemble. Bischtàsf dit: "Tu viens de faire preuve, ô mon fils, de la plus grande énergie, d'accomplir des faits extraordinaires et de nous délivrer de cette grave affaire. Il te reste à anéantir les derniers vestiges du roi des Turcs et d'arracher tes deux sceurs à la captivité; car si elles devaient rester entre les mains

 وسـمّت اليلك الملك فتال اسـفـدياذ سعكا وطلاعةَّ لك

> نهوض اسفندياذ ومسيره الى بلاد التـرك على الطريتق المعروف



(1) M آتّاها.
de l'ennemi, ce serait une honte inexcusable que le temps n'effacerait jamais. Quand, scellant avec du musc ce que tu as écrit avec de l'ambre, tu auras terminé ce que tu as commencé, ôté de mon cœur les dernières préoccupations et que tu m'auras rendu l'honneur parmi les hommes, j’accomplirai la promesse que je t'ai donnée et te remettrai le pouvoir. "Isfendiyâdh répondit : "Je suis prêt à t'obéir."
isfendiyadi se met en campagne et marge vers le pays des turcs par la route connue sous le nom de heft khân.

L'histoire suivante, du commencement à la fin, y compris les derniers faits de l'histoire de Roustem, est de celles que la raison ne peut admettre et que l'examen rélléchi rejette comme apocryphes Mais je ne veux pas qu'elle manque dans le présent ouvrage, attendu qu'elle est célèbre, que les gens la racontent les uns après les autres et l'aiment, que les princes sont charmés par ses incidents merveilleux










et en multiplient les représentations dans les livres et sur les monuments; attendu enfin qu'elle se relie aux récits qui précèdent et qui ont besoin d'être complétés par elle. Nous avons déjà justifié l'insertion de tels récits à propos de l'histoire de Zâl et d'autres. Nous ne retenons de ces relations que ce qu'elles ont de plaisant.

Or Bischtâsf donna lordre de faire revenir les troupes des différentes provinces, de les réunir et de les faire passer en revue par Isfendiyàdh, qui choisirait celles qui lui conviendraient et en disposerait. Isfendiyâdh prit douze mille hommes, leur distribua la solde, donna des vêtements d'honneur aux chefs d'armée et mit un extrême soin à se préparer pour la campagne. Puis il fit battre les tambours pour le depart et se mit en marche avec ses fils, avec Beschouthen et ses autres familiers, emmenant Kourksàr, bien gardé, dans une litière. Arrivé à la frontière, il s'installa dans sa tente, donna l'ordre de poser les tables et d'arranger les salles des banquets et se disposa allégrement à donner libre cours au plaisir et à faire jaillir le joyeux divertissement. Il se

اللهو وقعد(1) مع ندمآتـه يشـرب ويطرب ودعا بكركسـار فامـر بالطعـامـا









mit donc à boire avec ses convives et à s'amuser. Puis, ayant demandé que l'on amenât Kourksâr, il lui fit donner à manger et lui fit boire trois coupes de vin. L'ayant ainsi bien disposé à causer, il lui dit : «Je vais t'adresser, ó Kourksâr, quelques questions. Si tu me dis la verité, je te récompenserai largement et te ferai roi du pays des Turcs, quand jen serai revenu victorieux. Mais si tu me trompes, je te ferai goûter, avant la chaleur du feu de l'enfer, la chaleur du sabre. "Kourksàr répondit : "Demande-moi, ó prince, ce que tu veux, je te dirai ce dont je suis absolument certain." Isfendiyàdh dit: "Renseigne-moi d'abord sur les routes qui conduisent d'ici au Château d'airain et sur le temps qu'il faut pour les parcourir, et en second lieu sur l'état du chàteau lui-même." Kourksàr répondit : "C'est sur lhomme bien renseigné que tu es tombé, ô roil Sache que les routes qui mènent d'ici à ce chateau sont au nombre de trois. L'une, qui est de trois mois de marche, traverse des contrées où l'on trouve du fourrage, des villes, des villages, des stations de halte el des aiguades. La seconde route est de deux mois de marche; elle aussi passe par des régions cultivées et




 حصسى احصـق (3) وامنع والرفع واوسع منها وفيها مه العيورن والثــصـور


 انست ول بخترقها آدتى فقال استفندياذ سوف(ه) ترى ركوبى أهوالها وقطعى

par des cités. La troisième est de sept jours de marche; on l'appelle Heft Khàn. Mais, à chaque station de celle-ci, il y a un écueil qui te guette, un fleau prêt à te saisir : loup, lion, dragon, sorcière, l'oiseau Anqà, froid, désert où personne n’a encore pénétré. Quand tu auras traversé ces lieux avec leurs horreurs, tu arriveras à la Ville d'airain. Dans le monde entier il n'existe de forteresse plus puissante, plus protégee contre toute attaque, ayant une enceinte plus élevée, occupant un plus vaste espace. Elle renferme des sources d'eau, des palais, des trésors, des vivres, du fourrage et d'autres ressources que l'on ne saurait dire et dont le nombre est illimité; sa garnison est de cent mille soldats, si elle ne depasse pas ce chiffre.n Isfendiyàdh dit : "Pour nous, ce que nous avons à faire, c'est de passer par cette route qui est de sept jours de marche. n Kourksàr répliqua : «Cette route, ô roi, n'a jamais eté foulee par un homme; jamais un étre humain n'y a pínétré. -Tu verras, dit Isfendiyàdh, comment j’aborderai ses horreurs









${ }^{(1)}$ Ces mots manquent dans M. - ${ }^{(2)} \mathrm{C}$ C. $-{ }^{(3)}$ Manque dans M. (x) $C$ C
et comment je la traverserai. Ainsi fais-moi connaître ce qu'il y a dans la première station. - Il y a, dit Kourksâr, deux loups grands comme des éléphants, ayant des défenses comme eux, dont les chocs sont terribles en proportion de leurs énormes corps. "Isfendiyàdh fit ramener Kourksâr en sa prison et passa le reste de la nuit à manger, à boire et à se divertir. Au matin, il fit battre les tambours et se mit en marche, en prenant la route de Heft Khân. Lorsqu'il arriva en vue de la station, il donna le commandement à Beschoûthen, prit ses armes et, précédant ses troupes, se porta en avant. Les deux loups, pareils à des éléphants, se trouvèrent devant lui, lui faisant face, montrèrent des dents comme des lames, se dirigèrent de son côté et bondirent sur lui. Il les cribla d'une grêle de traits de telle sorte qu'il leur fit perdre leur force, qu'il les paralysa et les réduisit à l'état de deux masses inertes; puis il tira son sabre, les assaillit et leur fendit le corps. Il se purifia ensuite et bénit Dieu et lui rendit gràces de l'avoir sauvé d'eux. Lorsque Beschoûthen et l'armée arrivèrent et virent les deux loups









(2) C حلورة, M منهم حلوير. - (2) Manque dans M.
étendus par terre comme deux montagnes, ils en furent stupéfaits et félicitèrent leur exterminateur. Kourksàr, au contraire, vit avec peine qu'il avait échappé au danger; mais il cacha ses sentiments.

Isfendiyàdh s'installa dans sa tente, s'assit à table avec son frère, ses fils et ses familiers et mangea avec eux. Il fit venir du vin qui les mit tous en très grande joie. Puis il donna l'ordre d'amener Kourksàr, après lui avoir fait servir un repas. Il lui donna à boire trois coupes de vin et lui dit: "Eh bien, misérable Turc, que penses-tu de ce que Dieu a fait pour moi et par moi, et que dis-tu des deux loups, qui de toutes les creatures de Dieu te ressemblent le plus et que tu as vas étendus devant toi?n Kourksàr répondit: "Je n'aurais pas cru, ò roi, que personne oserait entreprendre seul ce que tu as osé. Aussi Dieu te fera-t-il triompher demain des deux lions, comme il t'a fail triompher aujourd'hui des deux loups!n Et il se mit à donner une description terrible de ces lions et à l'cffrayer. Isfendiyàdh rit de ses paroles et dit: " Si tu es avec nous demain, tu verras des choses dont tu seras encore plus étonné." Quand la tunique du soleil devint

تـزذاد منـه تعجّبّا (1) وحمـى المغترّت غلالة الـشمس امـر فنودى بالــرحـيـل
وركب ف الليش ورصـل السيـربالسـرى (2)
قصّג اسفنحدياذ في المرحلغ الثانية من هفت خان وصيحه الاسخين





 .
jaune, il fit donner le signal du départ et se mit en route à la tête de l'armée, effectuant après la marche du jour une marche de nuit.

AVENTURE D'ISFENDIYÂDH DANS LA SECONDE STATION DE HEFT KHAN. IL ABAT LES DEUX LIONS.

Lorsqu'il arriva en vue de la station qui étail le repaire des deux lions dont on n'avait jamais vu les pareils, Isfendiyâdh, comme il avait fait la veille, prit les devants. A peine avait-il parcouru une faible distance, qu'il aperçut les deux lions, tels que deux masses détachées de deux montagnes. La femelle ayant bondi sur lui, il lui assena sur la tête un coup de sabre qui la fendit jusqu'au dos. Le mâle s'étant approché à son tour, Isfendiyàdh le frappa avec le sabre de façon à faire sauter sa tête. Alors il descendit de cheval et se mit à louer Dieu et à lui rendre gràces. Lorsque les troupes arrivèrent, elles virent les deux fauves comme deux montagnes; elles furent




 "كيف رأيـت أثيانى على الالسدين اللّديى (2) فزّعتنى منهـا فقال اعيخلك



(1) Mss. (و. . - ${ }^{(2)}$ Manque dans M. - (3) M manque dلll, blanc entre (t) at .
émerveillées et transportées de joie. Kourksâr, en les regardant, témoigna sa satisfaction; mais son embarras et sa confusion indiquaient qu'il mentait; en son intérieur s'agitaient et bouillonnaient des sentiments d'amertume et de haine.

Isfendiyàdh s'assit dans sa tente avec ses familiers et ses convives; on avait dressé les tables et arrangé la salle du banquet. Quand, après avoir fini le repas, il se fut mis à boire, il fit venir Kourksâr et lui fit donner à manger; il lui servit ensuite trois coupes de vin et lui dit: "Que penses-tu de la manière dont j’ai expédié les deux lions dont tu m’avais fait peur?" Kourksâr répondit : "Que Dieu te protège, o prince! Je jure que jamais je n'ai vu un homme comme toi, ni entendu parler d'un pareil, et je ne crois pas qu'un tel doit exister! Tu viens d'atfronter deux affaires difficiles et surmonter deux périls. Mais je ne sais pas quelle sera ton attitude demain, en présence du dragon. Ce dragon ressemble à une montagne isolée; de ses dents jaillissent des étincelles, la fumée sort de sa bouche; avec son haleine il attire


 عليها صندوق له باباق وتقفّم بتركيـب التصـول اللديحة مى (3) خارجـه
 هـول اللـيـل

## 



(1) M in
(2) C عينك, M M
. -
(3) $\mathbf{M}$

l'éléphant et encore plus facilement les cavaliers et les piétons." Isfendiyàdh se mit à rire et dit : a Tu verras, ô Kourksâr, ce qui fera sauter les globes de tes yeux." Et, immédiatement, il fit préparer un char de bois portant une caisse avec deux ouvertures et ordonna de munir cette caisse extérieurement de lames effilées. If fit charger le char sur deux chevaux vigoureux et bons coureurs; puis il se mit en route avec l'armée et marcha pendant toute la nuit.
aventure disfendiyad dind la troisieme station.

> IL TUE LE DRAGON.

Quand Isfendiyâdh approcha de la troisième station, il prit les devants et, accélérant sa marche, arriva à l'endroit où se trouvait le dragon. Il prit ses armes, donna lordre de faire passer le char et la










(1) M M



- (3) ( C (

caisse sur deux chevaux plus vigoureux et plus rapides que les premiers, monta dans la caisse, dont il ouvrit la porte antérieure, et fit retentir un cri pour enlever les chevaux. Ceux-ci coururent, trainant le char et son chargement, comme s'ils avaient été ferrés des quatre vents. Quand ils furent à une portée de flèche du dragon, celui-ci, s'elançant sur eux comme une nuee noire, les attira par aspiration pour les avaler; mais son gosicr fut obstrué par la caisse, les lames restant attachées à son palais, et il ne parvint nià l'avaler, ni à la rejeter. Isfendiyàdh, ouvrant la porte de la caisse qui ćtail en arrière, saula dehors et se mit à le frapper avec son sabre jusqu'à ce qu'il l'eût haché et fendu; puis, par l'effet de l'horreur du dragon et de la puanteur qu'il avail aspirée de son corps, il tomba 'vanoui. Beschoûthen, arrivant avec l'armée, le trouva étendu, le visage contre terre. Il fut consterné. II descendit de cheval et ne douta pas que le dragon n'eât fait son ceuvre. Les troupes étaient aflligées et Kourksâr se rejouissait, car il le croyait mort. Beschoûthen ayant







 الحعبان على يدى فقال با شهـريار واللّه ما حسبتنى اعـيـش حتّى ارى ما (1) Manque dans C. - (2) Manque dans C. - (3) M ${ }^{(3)}$ (4) M (4)
fait asperger avec de l'eau froide le visage et la poitrine d'Isfendiyàdh, celui-ci revint à lui et dit: «Ne t'inquiète pas, mon frère, .je suis sauf; je n’ai éprouvé aucun mal; c'est seulement la puanteur qui m’avait saisi. n Les soldats entourèrent le corps fendu du dragon, qui remuait encore. Ils étaient stupéfaits de sa masse énorme, de son terrible aspect, de la grande quantité de son sang et de la duree de ses dernières convulsions. Ils fèlicitèrent Isfendiyàdh et firent des vœux pour lui. Isfendiyàdh se lava, revêtit des habits d'adoration et bénit Dieu et lui rendit gràces avec effusion de l'avoir tant protégé et assisté.

Isfendiyàdh, ensuite, s'assit dans sa tente avec son frère, ses fils et ses familiers et, après avoir mangé avec eux, il se livra, selon son habitude, au plaisir de boire en société. Il fit venir Kourksâr, lui donna à boire et lui dit: "Que penses-tu de la gràce que Dieu m'a faite et de la façon dont il a fait périr le dragon par ma main?"Kourksàr répondit: «En vérité, ô roi, je ne me croyais pas réservé pour voir ce que j’ai vu de mes yeux. Il me semble que c'est en rêve que je



 يُنسيك ما رإيته اليوم منّى

## قصّتـه فـ (4) المرحلة الرابعة وقتله اللساحرة

 العاصف وحيـن ارتفع المجاب عـن حـاجب الــشمـس شـــارف المـنــزل

contemple tes prodiges et tes merveilleux exploits. Mais demain nous rencontrerons sur notre chemin une magicienne diabolique, dont l'action malfaisante défie le courage et contre laquelle la force et l'héroisme ne peuvent rien. Elle fait disparaitre les armées par ses enchantements et choir les héros par ses artifices. o Isfendiyâdh dit en riant : "Si demain tu es avec moi, tu verras telle chose qui te fera oublier ce que tu as vu de moi aujourd'hui."
aventure disfendiyâd dans la quatrième station.
IL tUE LA MAGIGIENNE.

Lorsqu'il fut soir, Isfendiyâdh donna l'ordre du départ. H fit avec son armée une marche de nuit, dévorant l'espace comme l'éclair éblouissant et comme le vent impétueux, et arriva près de la slation quand le soleil s'elevait à l'horizon. Alors, prenant avec lui des pa-





 فنتـرد والستنطق وتـره(7) وغنّى غنآ



 — ${ }^{(0)} \mathrm{C}$ C C , M M
quets de pâté zonmaward, une outre de vin, une coupe d'or et un luth d'une exquise tonalité, il devança l'armée comme il avait fait précédemment et alla rapidement jusqu’à la station. Là il vit un champ couvert d'une luxuriante végétation, un jardin, un étang et des arbres auxquels les Houris avaient prêté leurs tailles et qu'elles avaient revêtus de leurs atours. Il fit halte sous un arbre à l'epais feuillage, au bord d'un étang dont l'eau, quand le vent avait effleur' sa surface, ressemblait aux plis de la traîne de la tunique bleue. It entrava les pieds de son cheval, étendit par terre la couverture de sa selle, déploya la nappe, ouvrit l'outre et, prenant en main le luth, il le toucha et en fit résonner les cordes et chanta une chanson, dont voici le sens: «Jusques à quand serai-je balloté entre les déserts et les montagnes, combien de temps encore la patrie et l'objet de ma poursuite me fuiront-ils? Jusques à quand serai-je engage dans les combats et endurerai-je les peines? Où est le joyeux divertissement avec les belles, où le déduit d'amour avec les jouvencelles? Pourtant celui qui










 (9) C . وصبّت.
m'a amené en cet endroit, qui ressemble aux jardins du Paradis, peut me rendre heureux par une belle et forte fille qui me charmerait par sa vue et me tiendrait agréable compagnie! "

La magicienne, qui avait vu et entendu tout cela, dit: "Le lion est tombé dans le filet, voild du gibier pour moiln Et , sans tarder, elle se montra sous la forme d'une jeune fille, pareille à un quarlier de lune brillant au-dessus d'une tour d'argent, portant des parures et des atours qui excitaient l'admiration et le désir. Elle vint s'asseoir auprès d'Isfendiyâdh qui, levant le bras, s'écria: "Que tu es grand, ô Dieu! Que ta puissance et ta bonté sont sublimes! Tu me donnes dans un tel lieu une telle beauté qui n'est que grâce et perfection!n Puis il versa, de l'outre dans la coupe d'or, un vin qui y brillait comme si les coqs y avaient versé leurs yeux, la vida en son honneur, la remplit de nouveau et la présenta à la magicienne qui but. Ils se mirent ainsi à boire ensemble et, entre deux coupes, ils mangeaient





 النعهة واوحش من موت اللفْجّآة وقالت



(i) Mss. $^{\text {(1) }}$. - ${ }^{(-)}$Mss. ${ }^{\text {. }}$.
du zoumdward. Isfendiyâdh avait une chaîne que lui avait donnée Zardouscht et sur laquelle la magie n'avait pas d'action. Il la prit à la dérobée, la tint prête et, au moment où la magicienne éternuait, il la lui jeta au cou et la garrotta avec elle. La magicienne prit la figure d'un lion vomissant des flammes de feu et s'efforça de s'arracher de sa main. Isfendiyàdh lui dit: "Je suis, moi, Isfendiyàdh et ceci est la chaine de Zardouscht; tu ne m'échapperas pas; montre-toi donc à moi dans ta veritable forme. "Il apparut alors une vieille femme hideuse, avec une large bouche, plus horrible que la misère après l'opulence et plus affreuse que la mort subite. Elle lui dit : "Ne sois pas, ô Isfendiyàdh, un mauvais hôte et n'oublie pas que je te suis sacrée, ayant partagé ton repas et bu du vin avec toi. Relâche-moi, je te rendrai service. nIsfendiyâdh, avec son sabre, lui asséna un coup qui sépara la tête du corps. Alors une épaisse poussière s'éleva, un tourbillon formidable se déchaîna, une obscurité se répandit dans








 (1) M وانصرن.
l'atmosphère et changea le jour en nuit. Isfendiyadh pria Dieu de faire cesser ces ténèbres et elles se dissipèrent après peu de temps. Puis il fixa la tête de la magicienne sur un pieu qu'il planta sur une hauteur. Beschoûthen et les troupes, en arrivant, regardèrent avec étonnement une tête terrifiante comme le jugement dernier, et une figure horrible comme une sinistre fatalité. Ils remercièrent Dieu avec effusion de ta gràce qu'il venait d'opérer. Quant à Kourksàr, il faillit mourir de dépit. Isfendiyadh, suivant sa coutume, adressa à Dieu des aclions de graces et se mit à manger et à boire avec ses amis. Il fit venir Kourksàr et, après lui avoir donné à boire, il lui dit : « Ne m'avais-tu pas dit que la magicienne faisait périr des armées par ses enchantements? Eh bien, j'ai fait sauter sa tête! Qu'en penses-tu?" Kourksar répondit : «Dieu t’a fait réussir, ô prince; il t’a favorisé et secondé. Mais la cruche ne reste pas toujours intacte et la fortune est changeante. Retourne dici, te contentant de tes succès. Il ne faut pas qu'il t'arrive le plus grand des malheurs du fait de r'Anqaa qui enlève l'éléphant, fait sa proie de l'éléphant màle et anćantit une puissante




 واثشتغل بالشـراب حتّى توارت(4) بالمجاب



armée; qui, par sa puissante action et son pouvoir destructeur des humains en grand nombre, est un ètre céleste, différent des adversaires terrestres dont tu t'es débarrassé par ta force et ta vaillance." Isfendiyàdh dit: «Tu as vu et tu verras encore, mais tu ne verras que ce qui fera pleurer tes yeux et te brisera les reins. Cependant prends bien garde de me tromper; car alors le doux souffle de ce monde ne passerait plus sur toi!n Kourksàr répondit : «Je te dis la vérité pour mon propre salut, non pour te donner de bons conseils. "Isfendiyâdh le fit ramener dans sa prison et continua à boire jusqu'à ce que le soleil disparât sous l'horizon.
iventure disfendiyâdh dans la cinquieme station. il tue lianQâ.
Isfendiyàdh, ayant donné I'ordre du départ, marcha, s'avançant avec la nuit, jusqu'à ce qu'il arrivàt près de la station, au momeñt où les rayons du soleil étaient déjà attachés à l'horizon. Il fit préparer








 جسيفـه شتّى سـططت وخهدت ورمـل اللجش فرأُوها سـاقطـة كــالــطـود
(1) Mss. عالشيه. - - (2) Manque dans C. - (3) Manque dans C.
 ${ }^{\text {(17) }} \mathrm{C}$ C
promptement le char, fixer solidement à l'extérieur de la caisse quil portait des sabres efffles et des fortes pointes et le charger sur deux chevaux de la meilleure race et excellents coureurs. Il s'assit dans la caisse et poussa un cri pour enlever les chevaux qui, avec la rapidité de l'eau, traînèrent le char jusqu'à un arbre élevé sous l'ombre duquel il les arrêta. L"Anqà descendit de l'air comme une nuéc tonnante, tant son corps était énorme et le bruissement de ses ailes cffrayant. Il se jeta sur le char pour l'emporter avec les chevaux. Mais lorsqu'il s'abattil sur lui et s'y cramponna, les sabres et les pointes fixés à la caisse le harponnèrent, et à mesure qu'il frappait avec ses ailes, les lames s'ancraient davantage dans toutes les parties de son corps. Isfendiyâdh, sautant vite hors du char, tira sur lui des flèches empoisonnées, de sorte que l'oiseau perdit ses forces; puis, sans discontinuer, il le laboura avec son sabre jusqu'à ce qu'il tombàt inanimé.

العظيم ومنعـارها كاعظم ما يكور مم المعاول وخالبها كاطول ما ما يكور





 |سـفندياذ قولاً معناد قول الشاعر
(a) C .

Lorsque, en arrivant, les soldats virent l’oiseau étendu par terre comme une énorme montagne, son bec comme un pic, le plus grand qui existàt, ses serres comme les plus longs des javelots, ils furent stupéfaits; ils feliciterrent le chasseur qui l'avait mis à mort et furent pleins de confiance dans l'heureux succès de l'expédition, pour la partie qui restait à accomplir. Isfendiyàdh se mit à prier, à louer et à remercier Dieu; ensuite il se livra au plaisir de manger et de boire avec ses convives. Il fit venir Kourksâr et, après lui avoir fait donner à manger et à boire, il lui dit : «Allons, parle-moi de la station que nous rencontrerons demain.» Kourksâr répondit: a Dieu t’a sauvé, ô prince, toi et tes compagnons, des cinq fléaux. La sixième station est un lieu où règne un froid mortel, où la neige tombe en telle quantité qu'elle fait tout disparaitre et où souffle un vent qui laisse les êtres vivants à l'élat d'os pourris.n Isfendiyàdh répliqua par une sentence que le poète exprime en ces termes:

Le Seigneur nous a favorisés dans le passé, il nous favorisera de même dans l'avenir.
 قد إرتفع سـرإدقها واضهآعت مشارقها
.قمّته (2) في المرحلغ السادسغ وسلامته من (3) شدادُدها






 dans M. - (6) C .

Il donna aussitôt l'ordre du départ et, après avoir doublé la marche du jour par une marche de nuit, il arriva à la station au moment out le soleil venait de se lever et l'Orient de s'illuminer.
aventure disfendiyâd dans la sixième station.
IL demfure sauf dans les calamités quil y rencontre.
Isfendiyadh et ses troupes arrivèrent à la station par une journír, claire, d'une température douce, une journée fort agrćable. Mais a peine avaient-ils dressé leurs tentes et s'etaient-ils installés que lom nuages s'amoncelèrent, que le soleil se couvrit, que l'air se troubla, que la température changea, qu'il s'éleva un vent violent qui renversa les tentes des soldats et fouetta leurs visages de gravier et de sable, et que la tempête de neige et le froid intense menacèrent. Puis la neige se mit à tomber en masses serrées se succedant et so suivant
 ارتفاعها على طول ر



 وخوامته قد قضينـا حقوق الـرجوليّة وبقيـت حتوق العبوديّـة فتـعــالـوا



sans interruption, de telle sorte que la terre, frappée de terreur, devint toute blanche. La neige continua à tomber ainsi pendant trois jours et trois nuits, couvrant le sol d'une couche qui dépassait la hauteur d'une lance. Quand le ciel se fut un peu éclairci, le froid devint extrêmement rigoureux et commença à sévir cruellement, au point de faire congeler la salive dans la bouche et les larmes dans lintérieur de l'oeil. L'urine des bêtes se convertissail en glace à l'instant, avant d'atteindre le sol, et devenait comme un bàton de bois planté dans la terre. Lorsque l'armée fut sur le point de périr, car il y avait beaucoup de mains et de pieds gelés et quantité de nez étaient tombés, Isfendiyâdh dit à son frère, à ses fils et à ses familiers: "Nous avons fait notre devoir d'hommes vaillants, nous devons encore accomplir le devoir de piété. Allons, frappons à la porte du ciel pour prier que la calamité cesse!n Alors ils se mirent tous ensemble à prier et à invoquer Dieu. Et la miséricorde descendit du ciel, le fléau se dissipa, le soleil recouvra sa vigueur, le froid se modéra et la neige, en très grande partie, fondit. Les soldats séchèrent leurs vêtements,

وجـدوا اللأه على ما ارأ مم رجتـه بعـد ما ارأ من قدرته

مصّتهه : فى طريقه الى المرحله السابعة وو على فربّينين من المدينة الصفريّنٍ وذكر اتيان الشقوة (2) ولنسارعلى كركسار





${ }^{(1)}$ Mss. كتليه
soignèrent les plaies produites dans leurs nembres par fe froid it remercièrent Dieu de leur avoir manifesté sa miséricorde aprìs leur avoir fait éprouver sa puissance.
ce qui advint $\dot{\text { a }}$ isfendiyâdh sur le chemin de la septieme st thoy distante de deux parasanges de la ville dparain. misérable fin de kourksâtr.

Isfendiyàdh fit appeler Kourksàr et linterrogea sur la septième station. Kourksâr dit : "Cette station est à deux parasanges de la Ville d'airain. Mais le chemin qui y conduit est uu désert où il est impossible d'echapper au tourment. Il n'y a point de fourrage, pas même ce dont pourrait se nourrir une brebis, ni, en fait d'cau, de quoi humecter le bec d'un oiseau. La chaleur y est aussi funeste que le froid dont tu as eprouvé l'extrème rigueur.n Isfendiyâdh donna lordre de laisser en cet endroit la plus grande partie des bagages et,

 لا مآء فى هذه المفـازة قأل بلى قالل فهذه إصوات طمير المآء ها هى قال ها هاهنا




 التركى الشـقت قد مشيت على دمآئنا ودمك بهذا الكخب المههالت فـعـال (1) M مغغرق . - - (3) Manque dans M.
à leur place, de charger les chameaux d'eau et de vivres. Et il marcha, sans s'arrêter, jour et nuit avec son armée et ses compagnons. Or, à minuit, le cri d'un oiseau d'eau frappa son oreille. Il fit appeler Kourksàr et lui dit : «Ne m’avais-tu pas déclaré qu'il n'y avait pas d'eau dans ce déscrt? - En effet, répliqua Kourksàr. - Et ces.cris d'oiseaux d'eau, que signifient-ils?" Kourksàr répondit : "ll y a ici une source d'eau amère que fon ne peut boire; peut-être les oiseaux en viennent-ils." Isfendiyàdh ajouta foi à ses paroles. Qui écoute, s'en fait accroire. Poursuivant sa marche, il n'avait encore parcouru qu'une courte distance, quand on se trouva devant une large rivière pleine d'ean. Les chameaux qui marchaient en tête ayant touché l'eau de la rive, les chameliers poussèrent des cris, craignant de les voir s'enfoncer, et appelèrent au secours. Isfendiyâdh saisissant les chameaux par leurs queues, les tira et les ramena en arrière et leur fit prendre pied surle sol. Puis il fit venir Kourksâr et l'accabla d'injures et de menaces. «Misérable Turc, lui dit-il, tu viens d'exposer notre vie et la tienne par ce mensonge pernicieux!n Kourksâr répondit :

لسـت أكـرد هلاكى مع هلاك كاكم فكظم اسـفندياذ الغيظ وقال لا تفسـد








 . العنب.
"Je ne craignais pas de périr, pourvu que vous périssiez en mêm" temps." Isfendiyâdh, maîtrisant sa colère, lui dit: "Ne gâte pas ce que tu as si bien fait, ne détruis pas ce que tu as fondé et ne mens pas après avoir dit la vérité. Songe aux richesses et à la royauté qui je t'ai promises, et montre-nous le gué et le passage de cetle rivièrr, et cela d'abord dans ton propre intérêt, puis dans le nôlre." Kourhsàr, pris du désir de parvenir au pouvoir royal après s'ètre résigné à mourir, indiqua aux Iraniens le passage et les y conduisit. Isfendiyàdh donna l'ordre de vider les outres et de décharger les chameaux. Lés lraniens traversèrent le fleuve sains et saufs et continuèrenl leur marche de nuit en toute sécurité. Aux premières lueurs de l'aurore, le Château d'airain se trouvait devant leurs yeux comme perché sur un observatoire et semblable à une nuée surmontée d'un casque.

Isfendiyâdh fit faire halte. Comme de coutume, il s'assit avec ses compagnons et se premunit contre la fatigue en buvant du vin et en donnant libre cours au plaisir et au divertissement. Ayant fait venir











Kourksâr, il lui fit donner à manger et à boire; puis il lui dit: "Nous voilà au but; l'objet visé est devant nous. Demain, quand nous nous serons rendus maitres du Château d'airain, quand nous aurons tué Ardjâsf, ses fils et ses proches, quand nous aurons brûlé leurs maisons et leurs palais, réduit à la captivité leurs femmes et leurs enfants, - il voulut ajouter : alors nous remplirons à ton égard notre promesse, nous te mettrons en possession des richesses et nous te nommerons roi»; mais Kourksâr, ne pouvant contenir l'intempérance de son langage, se laissa emporter à dire : «Que toutes ces calamités tombent sur toi, non sur eux! Puisse le malheur atteindre non pas eux, mais toi-même!" Isfendiyâdh, bouillant de colère, étancha dans le sang de Kourksâr la soif du sabre et fit prononcer sa condamnation par l'injustice, et il ne resta de lui que la mémoirc. Souvent la mort est vite amenée par une parole.

Isfendiyâdh, ensuite, monta à cheval et se porta sur une hauteur d'où il regarda le château. Il le considéra, l'examina attentivement et songea aux moyens de s'en rendre maître. Puis, regardant dans la











plaine, il vit trois cavaliers turcs se livrant à la chasse. Il descerndil de la montagne, se dirigea vers eux et, avec sa lance, les désarçonna. Ils demandèrent gràce pour leur vie. Isfendiyàdh les questionna sur le Château d'airain et sur Ardjâsf et ses gens qui se trouvaient dans la forteresse. Hs lui donnerent les mêmes renseignements que lui avail donnés Kourksâr, décrivant le chàteau comme inexpugnable, culminant au-dessus de l'astre des Gémeaux et s'elevant si haut quill ćainçait l'Epi de la Vierge; ils lui firent connaitre sa nombreuse garnison et la grande quantité de ses provisions. Isfendiyàdh alors se précijpita sur ces Turcs avec son sabre et les tua tous les trois. Il rentra en son camp et demeura à ruminer et à combiner, et à réfléchir longtemps, jusqu'à ce qu'il eût trouvé la vraie solution et le meillcur plan à suivrr. Il fit appeler Beschouthen et lui dit: «Sache, mon frère, que le Chàteau d'airain se dresse fier et altier, car il est inexpugnable, et il défie toute attaque. On ne saurait l'enlever de haute lutte, non plus par le nombre, ni en y mettant le siège. Ce n'est que par le stratagème, la

مس اللقوّة والكيـد اجرى مس الايـد وبِلوغ الآمال فى ركوب الاهوال وقـضـآء






 سمعـا وطلاعةُ لك وانا ممتثل امرك
(1) M I ${ }^{(2)} \mathbf{M} \varepsilon^{\prime}$. - ${ }^{(3)}$ Manque dans C.
dissimulation el la tromperic que l'on pourra s'en emparer. La ruse esi plus efficace que la force et l'astuce plus prompte que la vigueur. On ne réalise ses espérances qu'en affrontant les terribles aventures et l'on n'obtient ce que l'on recherche qu'en s'exposant au danger. J'ai donc résolu de me rendre sous un déguisement au chàteau et de mettre en œuvre mes ruses les plus subtiles pour m'en rendre maitre. Or, je te confie l'armée et t'investis du commandement. Remplacemoi comme chef auprès de mes gens et aie soin des affaires comme mon lieutenant pendant mon absence; demeure à ton poste et fais bonne garde. Place des avertisseurs sur les sommets, jour et nuit, et lorsque vous verroz, le jour, s'élever du chàteau une grande fumée et, la nuit, un vaste embrasement, tu sauras que j’ai mené à bonnc fin mon entreprisc el que j'ai réussi. Alors revêts mon armure, monte mon cheval, arme-toi de ma lance, accours au chatteau avec les troupes et prends mon nom jusqu'à ce que tu m'aies rejoint.» Beschoûthen répondit : "A tes ordres; je vais faire ce que tu commandes.n

# مصيـر اسفنحياذ فى زىّ النتبار الى القلعة الصفريّذ وحصولن بحصـرة ارجاسفـ 





 صههِ
 (1) Manque dans C. - (3) C
isfendiyâdh, déguisé en marghand, se hend au châteat d’ulin. son arrivée ì la cour d'ardjâsf.

Isfendiyâdh donna l'ordre de choisir cent chameaux. Sur quatrevingts d'entre eux il plaça quatre-vingts doubles caisses, ayant leurs fermetures à lintérieur, dans chacune desquelles il fit asseoir un homme puissamment armé. Il chargea les vingt autres des marchandises les plus précieuses, de vêtements de grand prix ef de loute's sortes de richesses, se deguisa en marchand et partit avec less chameaux conduits par des chameliers. Lorsqu'il arriva à la porte du château, Ardjâsf en fut informé, et il le fit appeler. Isfendiyâdh remplit de joyaux une coupe d'or, prit avec lui deux chevaux de race couverts de housses de brocart et de capuchons de soie peinte et alla à la cour. Il se prosterna devant Ardjsâf, plaça devant lui la coupe, lui









(1) M Sull (4) M يسعنى. ${ }^{\text {(3) }}$ Manque dans C. (a) M سریג .
(5) Manque dans M. - نعقّد (0) M
présenta les deux chevaux et lui adressa de longs compliments. Ardjâsf le questionna sur sa personne et le but de son voyage. Isfendiyâdh répondit: "Je suis un grand et opulent marchand d'entre ceux de l'ľànschahr. Ayant amassé des marchandises dignes d'être négociées à la cour royale, j'y suis venu de ce pays lointain avec de vastes espérances. Le roi voudrait-il étendre sur moi sa protection, m'accorder la faveur de son patronage et me faire donner un petit abri pour me loger, moi et mes marchandises?" Ardjâsf dit : "Ta demande est accordee. "Et il donna l'ordre de le loger dans une maison magnifique, dans son voisinage, et de lui fournir des provisions. Isfendiyâdh s'y installa et y transporta les caisses et les marchandises. Il eut grand soin de visiter souvent les hommes renfermés dans les caisses et de pourvoir à leurs besoins, ainsi que de tenir leur présence cachée. Il ouvrit près de son habitation une boutique pour le trafic et s'occupa à acheter et à vendre.

ارجاسـف تخوت ثيـب بـرسم الهديّة وقالل له أن رأُى الملاك ان ينفذ بعض





 اسـفندياذ راجعا الى حانوته وقعد فيه يبيع ويشتّرى
(1) M الهنعنّه. - (2) Mss.

Deux jours s'étant ainsi passés, Isfendiyâdh poria à Ardjàsf don boites de vêtements, à titre de present, ef lui dit : aLe roi voudrait-il envoyer l'un de ses officiers à ma boutique pour choisir parmi mes marchandises ce qui pourrait convenir à son trésor!" Ardjasf rípomdit: "Nous donnerons des ordres pour cela." Il le fit approcher, lin parla gracieusement et causa longuement avec lui. Il hui demanda par quelle route il était venu. Isfendiyâdh indiqua celle qui çtail de trois mois de marche. "As-tu, demanda Ardjâsf, quelque information coucernant Isfendiyâdh? - Oui, j’ai appris sur ma route qu'il se dirigre vers cette ville par la route de Heft Khân. "Ardjàsf éclata de rire, d'un rire si violent que ses petits yeux se fermèrent et quill tomba a la renverse. Puis il dit : "Sill est un vrai homme, quill le tente!" Isfendiyâdh se retira, retournant à sa boutique, où il se remit a vendre et à acheter.

قصّته مع اختيـه(1) خخاى وبغ افريذ ومع كهرم بن ارجاسف(1) .






 اليـه ولمه امتعته فوثب السـغندياذ وقبّل ركابـه وقتّم اليـه تخدت ثـيــاب

ge qui arriva $\AA$ isfendyâdh avec ses deux soedrs KHOMÂí Et bell-afrid et avec kohram, fils d'ardjâsf.

Isfendiyâdh, ensuite, aperçut ses deux sœurs captives sortant du palais d'Ardjâsf, couvertes de haillons et tenant dans leurs mains deux cruches en or pour puiser de leau dans la rivière. Il les reconnut, mais elles ne le reconnurent pas. Elles s'approchèrent de lui et lui dirent: "Quelle nouvelle, ô marchand, d'Isfendiyâdh? Il leur répondit avec rudesse : "Que sais-je d’Isfendiyâdh? Que Dieu détruise la ville dans laquelle se trouve Isfendiyâdh!» Les deux scurs le reconnurent à sa voix et comprirent qu'il était venu de l'Îrànschahr pour les délivrer. Renfermant en elles leur. joie, elles invoquèrent Dieu pour lui et rentrèrent dans leur demeure au palais.

Kohram, fils d'Ardjâsf, se rendant à la chasse, passa près de la boutique d'Isfendiyâdh. Il le regardait attentivement ainsi que ses marchandises. Isfendiyâdh se leva précipitamment, baisa son étrier,

مـتغععة وقوستا وثلانث نُشّابات فوقف وقال اتيتهـا الــتـا









lui présenta une boîte de magnifiques vêtements, un are al trois flèches. Kohram s'arrêta et dit: "L'arc et les flèches sulfisent, ô marchand; remets la boite dans ta boutique." Isfendiyâdh dit : "Je demande au prince, par la vie de son père Ardjâsf, de me faire l'honneur et le plaisir de l'accepter.n Kohram sourit et l'accepta. Il pril l'arc, y mit la corde sur laquelle il ajusta le bout d'une des feeches, In. tendit et le trouva à son goût. Voyant sur les flèches le nom d'Isfondiyâdh, il dit : "Mais j'y vois la marque d'Isfendiyâdh! n Isfondiyàdh répliqua : «Que Dieu maudisse la terre où séjourne Isfendiyâdh at détruise par le feu la ville dans laquelle il se trouve! Sache, ô prince, que je lui avais vendu des vêtements et des joyaux dont il ne m'a pas paye le prix, me trainant comme sur une claie de delai en delai at me frustrant de ce qui m'avait été promis. Alors j'ai cherché à gagner ses bonnes grâces et lui ai présenté à titre d'hommage des arcs et des flèches marquées de son nom, espérant quili me payerait ce qui m'était dû; mais il ne l'a pas fait et ces trois flèches m'étaient restées.



$$
\begin{aligned}
& \text { قصّغ اسفنهحياذ في استيلِّيُه عله التقلعة الصغرِّغ وقتله } \\
& \text { ارجاسفف وابنيهه (1) واعيان التترك }
\end{aligned}
$$








C'est que la bonne étoile du prince les lui a réservées, afin que je lui en fasse hommage maintenant. "Kohram le remercia et s'en alla à son affaire.
isfendiyâdh se rend maître du château d'airain et tue ardjâsf, ses deux fils et les pringipaux turcs.

Ensuite Isfendiyâdh alla trouver Ardjâsf, se prosterna devant tui, le complimenta et dit: «Le roi a été gracieux et bon pour moi, il m’a comblé de faveurs, m'honorant de sa protection et m'enveloppant des rayons de son heureuse fortune. Je désire donc ardemment offrir un repas aux personnes de sa cour, à ses chambellans, à ses chefs d'armée et à ses autres officiers; je me tiendrai honoré de leur compagnie et leur témoignerai une cordiale amitié. Le roi voudrait-il ajouter à mon bonheur en leur permettant de se rendre à mon festin et en










m'aidant à réaliser le désir que je nourris?" Ardjâsf répoudit: uJu lu permets et, si tu m'invitais, j’accepterais moi-même.n Isfendiyàdh se prosterna et dit: "Je n’ai pas encore atteint ce degré dhommur." Ardjâsf se mit à rire et ordonna à tous de se rendre à son festin.

Isfendiyadh s'occupa avec ardeur à égorger des boufs, des moutons et des agneaux de lait et à préparer tout ce qu'il fallait pour le festin, acheta tout le vin quil pouvait trouver et completa les apprèts. Alleguant que sa maison était trop étroite pour la foule des convives et que seul le toit du château serait assez vaste pour les contenir, il lo fit couvrir de tapis et le décora avec toute la magnificence possible. Il y fit amasser une grande quantité de bois, poser les marmites of les chaudrons et chauffer les fours. Puis il fit appeler tous les gens de la cour, les chambellans et les chefs d'armée et les officiers jusqu'aux gardes et aux factionnaires. Ils arriverent et prirent place. Une grande fumée monta de tout ce que l'on faisait cuire et rôtir. Lorsque les mets furent prêts, Isfendiyàdh servit ses hôtes, les fit boire et fui plein de prévenances pour chacun, selon son rang, et leur fit des présents,


 الصناديق بالبـروز ولبس الالسـلــة والاستععد|د للامـر وو مائــة وسـتـون. رجلْآآحاد



 (1) Manque dans M. - (2) M (3) Mss. - (3)
de sorte qu'ils furent tout à fail à l'aise et en liesse et que, buvant à longs traits, ils devinrent complètement ivres; avant que la nuit eût laissé tomber ses voiles, aucun d'entre eux n'avait gardé sa raison. La cour d'Ardjâs§ était vide; aucun officier, ni grand ni petit, n'y était reste.

Isfendiyâdh fit mettre le feu au bois accumulé sur le toit du chàteau, ayant auparavant ordonné aux hommes renfermés dans les caisses de sortir, de prendre leurs armes et de se tenir prêts. Ils étaient cent soixante-dix hommes dont chacun valait mille. Après s'être armé lui-même, Isfendiyâdh se porta avec eux à la résidence d'Ardjâsf dont l'accès était absolument libre. Ils se précipitèrent dans le palais, frappèrent de leurs sabres tous ceux qui cherchaient à les arrêter et arrivèrent ainsi à la chambre d'Ardjâsf. Celui-ci, réveillé par les cris, tira son sabre et marcha sur eux. Il dit à Isfendiyâdh : "Qui es-tu? - Je suis, répondit Isfendiyâdh, le marchand iranien; voici mon sabre que je t'apporte à titre de cadeau, reçois-le!»Et, lui assenant plusieurs coups, il le tua el lui trancha la tête. Au moment où il










venait de le tuer, arriva Beschouthen avec les troupes devant lesquelles on portait des torches et des flambeaux; car ayam vila fumée pendant le jour et le feu dans la nuil, il était parti incontinent et avait couru jusqu'à ce qu'il eût rejoint son frère. Isfencliyâdlh pourn ul à la garde des trésors, balaya du palais tous les Turcs, donna l'intendance des appartements des femmes à ses deux sœurs el sortit avere son frère, en recommandant à ses officiers et à ses hommes de confiance chargés par lui de la garde du palais d'en fermer da porte à l'intérieur. Il prit position à la tête de ses troupes devant la porte.

En entendant les cris qui sortaient du château, les Turcs accouraient en désordre et se rassemblaient. Ils se réunirent aulour de Kohram et de Kandarimân, quand ceux-ci furent arrivés à leur tour, et, ignorant la mort d'Ardjàsf, ils engagèrent le combal. Isfendiyàdh et Beschoûthen et leurs troupes firent une charge vigoureuse qui rompit leurs rangs et les dispersa. Lorsqu'il fit jour, les Turcs se reformèrent, amenèrent des renforts et luttèrent énergiquement contre les Ira-

الايـرالتيّة الـقتال على باب العـلعة فاهـر اسـفندياذ بـطرح (1) رأس ارجـلسـفـف










niens à la porte du château. Isfendiyâdh ayant fait jeter la tête d'Ardjâsf dans leurs rangs, ils furent découragés et abattus et manifestèrent leur chagrin par des pleurs et des gémissements. Kohram et Kandariman les excitèrent au combat et firent de suprêmes efforts. Isfendiyâdh cria aux Iraniens : "Que valent ces chiens dont nous venons de tuer le roi et prendre les femmes? Faites sauter leurs tètes!n Les soldats chargèrent comme un seul homme, enveloppèrent les Turcs, les taillèrent en pièces, en tuèrent le plus grand nombre et mirent en fuite ceux que le sabre avait épargnés. Kohram et Kandarimân et d'innombrables chefs restèrent sur le champ de bataille. Isfendiyâdh ordonna à ses soldats de camper dans leurs tentes à la porte du château et expédia des détachements de cavalerie à la poursuite de ceux qui avaient pris la fuite, leur recommandant de ne donner aucun quartier. Le château fut à lui et toutes ses richesses allèrent à lui. Il prit possession de tout l'argent et des trésors d'Ardjâsf qui s'y trouvaient



 بالاجاد والشكـر وامـرد بالعود

## معاودة أسفندياذ حضرة ابيـه بشتاسف



 - ${ }^{\text {(5) }}$ Manque dans C .
et s'empara du trône d'or de cent mille mithqal qui avail appartumu a Afrâsiyâb, ainsi que des innombrables objets précipux pronemanl du son héritage. Il assigna un palais comme demeure à ses sarur, heur donna de grandes richesses et les laissa maitresses de choisir toutos les esclaves qu'elles voulaient. Enfin il annonça par une leltre sen victoires à son père. Celui-ci, tout en s'en montrant hrureux, resm sentait dans le secret de son âme du chagrin et était jaloux de son fils, qui, il le prévoyait, lobligerait à tenir sa promesse. Il lui rópondit en le félicitant et en le remerciant et lui ordonna de revenir.

RETOUR D'ISFENDIYÂDH À LA GOUR DE SON PERE BISCHTȦSF.
Isfendiyâdh, après avoir rassemblé de toutes parts ses troupess et établi ses agents comme gouverneurs dans les provinces turques, en leur imposant l'obligation de payer tribut, se prépara à retourner dans l'̂̂rânschahr. Il accorda des robes d'honneur à son frère, à ses fils al
 سـرير اللذهب على فيل وسـلّهـا*الى ابشآئه مع اللف غلام والـف جـاريـة




 بشتاسـف تـلقّاه فى الرؤساء والموابذة فاكـــرم مـورده ورتّاه مى الاججلال
 ${ }^{(2)}$ Manque dans C .
à ses chefs d'armée et leur fit tant de largesses quìi les enrichit et les mit dans la situation de n'avoir plus rien à désirer. Ayant fait charger toutes les richesses sur deux mille chameaux et le trône d'or sur un éléphant, il les fit partir par la grande route, sous la garde de ses fils, avec mille esclaves hommes et mille esclaves femmes et avec ses deux socurs, leurs esclaves et leurs biens. Quant à lui, il prit avec sa suite le chemin de Heft Khân, pour emporter le gros bagage et les biens qu'il y avait laissés. Arrivé à lautre bout du passage, il y attendit que ses fils avec leur caravane l'eussent rejoint, et ils continuèrent tous ensemble le voyage vers lîrânschahr.

La nouvelle de l'arrivée d'Isfendiyâdh fut accueillie avec joie par les habitants. Les grands et les personnages de haut rang mirent le plus notable empressement à aller à sa rencontre et à lui rendre hommage. Lorsqu'il approcha de la résidence de son père Bischtâsf, celui-ci, accompagné des principaux dignitaires et des mobedhs, vint au-devant de lui, le reçut avec de grands honneurs et lui témoigna tous les égards qu'il méritait, jusqu'à ce qu'il fût installé au palais, au sein de toutes les joies. Alors Bischtâsf se mit à boire avec lui,









 - (in) Manque dans C. - ${ }^{\text {(7) }} \mathrm{C}$.
à le choyer, à lui faire des présents et à le questionner sur cr qui lui était arrivé pendant son expédition; mais il n'aborda point avec lui le sujet de la promesse qu'il lui avait faite de lui remettre le pouvoir of de lui donner la couronne et le trônc. Enfin Isfendiyàdh, fort mécontent et perdant patience, s'en ouvrit à sa mère Katâyoûn. Il se plaignait que son père manquait aux engagements qu'il avait pris envers lui, qu'il n'avait cure de le satisfaire et qu'il cherchait à oublier sa promesse; il la consultait sur ce quill devait faire pour sommer ef exiger, stimuler et obtenir. Katâyoûn lui dit : "A quoi te sert, mon fils, de discuter et d'agiter en toi-mème un sujet qui l'est désagréable et de demander à ton père ce qu'il ne donnera pas benévolement et qu'il ne te cedera pas tant qu'il vivra? Mais, s'il en porte le titre, c'est toi en réalité qui es le roi : ton autorité est grande, tout ce quetu ordonnes se fait et l'armée est dans ta main. Ton père n'a plus que peu de temps à vivre. Laisse-lui donc le titre, la couronne et le trône


انعاذ بـشتاسفـ اسفندياذ الى سبجستان للقبض (1) عله رسـم

 فقال له هسدقت ولالال كا ذكرت وقد طال



et sois le maître dans tout le reste; attends avec patience et espère; car espérance vaut mieux que jouissance. "Isfendiyâdh, nullement satisfait du langage de sa mère, la quitta en colère.

## bischtâsf envoie isfendiyàd dans le sedjestîn POUR ARRÊTER ROUSTEM.

Isfendiyâdh, contrairement au conseil de sa mère, réclama de son père l'exécution de la promesse qu'il lui avait faite de lui remettre le pouvoir, lui rappelant les hauts faits et les grands exploits accomplis par lui-même pour obtempérer à sés ordres ainsi que pour sauver son empire de la ruine. Bischtâsf lui dit: "Tu as raison; c'est comme tu le dis. Voilà longtemps que tu t'emploies à me délivrer de mes embarras et que tu réalises toutes mes poursuites. Il ne me reste maintenant qu'un seul désir, réalise-le-moi et exige ensuite l'exécution de mon ancienne promesse. "Isfendiyàdh demanda quel était ce désir. Bischtâsf répondit. «Tu sais que Roustem est un de nos serviteurs et











de nos clients. Or, il est devenu plein d'orgueil, la grandeur la enivré, il s'est laissé aller aux dernières limites de l'ingratitude, et sa jactance et son insolence sont au comble. I ne tient aucun compte de moi, me traite avec dédain et ne me rend pas les hommages qu'il rendait aux rois mes prédécesseurs; enfin il ne cesse d'attiser l'irritation qui me dévore. Si tu fais entrer le calme dans mon cocur el ajoutes de nouveaux gages à ceux que tu as sur moi, en allant l'arrêter et en l'amenant enchaîné devant moi, je ne goûterai pas une gorgée d'eau fraîche avant que je ne t'aie cédé mon pouvoir et que jo ne t'aie donné ma couronne et mon trône; et, à l'exemple de Lohrâsf, je me consacrerai au service de Dieu. "Isfendiyâdh lui dit: " $\hat{O}$ roi, Roustem n'est pas un homme dont on puisse méconnaître les droits, oublier les hauts faits et récompenser les belles actions par un mauvais traitement, attendu surtout qu'il est nanti des engagements de Kaikâous et de Kaïkhosra, lui donnant le privilège d'être entièrement indépendant et de n'être pas considéré comme sujet. - Mon

ايتها الملال واللّه ما اله ذنب اليك والته بـرىء الـســاحـة متا تـرمــيـه بــه









fils, reprit Bischtâsf, cesse de le défendre et occupe-toi de porter remède à ma peine." Isfendiyàdh dit : «Je jure par Dieu, ô roi, quil n'a aucun tort envers toi et qu'il est absolument innocent de ce dont tu l'accuses. Il est contraire à la loi divine et à la nature d'arrêter un homme incomparable tel que lui, qui est unique dans le monde et dont les belles actions, les exploits et les batailles ne peuvent se compler. Ce que tu veux, c'est gagner du temps et employer des moyens dilatoires envers moi. Mais voici, je vais exécuter strictement et sans m'en écarter ton commandement, marcher contre Roustem à la tête de mon armée et m'exposer, au sujet de cette campagne, aux traits des censeurs et aux pointes des médisants." Bischtâsf dit : "Mon fils, donne à ton père cette satisfaction seulement et ne cherche pas à le faire changer d'avis." Isfendiyâdh répondit : "Je suis prêt à t'obéir. nll se leva et se rendit auprès de sa mère.

Isfendiyâdh, exposant de nouveau à sa mère ses plaintes contre Bischtâsf, lui parla de la pénible mission de faire la guerre à Roustem qu'il venait de lui imposer. Sa mère lui dit : "Ne sais-tu pas, mon fils, que Roustem a fait plus de bien dans l'Îrànschahr que ne fait









 (1) M .
une abondante pluie dans un pré desséché, et que lamour qu'ont pour lui ses compatriotes est aussi ardent que le désir d'un homme suffoquant de soif pour l'eau froide? C'est lui qui a vaincu les démons et secouru les souverains. Il est de la force de quatre-vingls éléphants et personne n'est capable de lutter avec lui. Tu devrais faire ce que je te conseille, ne point marcher contre lui, ne point l'attaquer et laisser le titre de roi à ton père, car il ne te le cédera pas. "Isfendiyâdh dit : "Tu sais qu'il n'est pas possible de négliger son commandement, ni d'agir autrement qu'il ne décide." Alors Katâyoûn pleura, se frappa le visage, se meurtrit la poitrine, en s'écriant : "Mon fils, comme tu es avide de posséder le pouvoir! Celui qui est avide est déçu; chacun reçoit sa part sans qu'il la demande. Si, cependant, tu ne veux pas suivre mon conseil, parce que je suis une femme, consulte d'autres personnes, des hommes d'expérience, des gens perspicaces et sages et agis selon leur avis. Ne cours pas à ta mort, montre de la piété en épargnant ta mère et ne l'afflige pas par la perte d'un fils tel que toi." Puis elle se tut. Isfendiyâdh ne répondit pas,







وتحاورته (3)
انفاذ اسفندياذ ابنه بههـن رسولًا الى رستم ومصير رستم النيه


sortit, fit ses préparatifs de départ pour le Sedjestàn et ordonna à ses fils de se préparer pour l'accompagner. Puis il se mit en marche.à la lète de son armée, emmenant avec lui Beschoûthen.

Lorsfue l'on arriva au point de jonction des routes et que lou s'rngagea sur la route du Sedjestàn, le chameau qui marchait en tête de la troupe des chameaux chargés des bagages se coucha; c'est en vain qu'on le talonnait de rude façon et qu'on l'accablait de coups; il ne put être amené à se relever. Isfendiyàdh considéra cet incident comme un mauvais présage. Il tira son sabre et, d'un coup, trancha la tête au chameau. Puis, poursuivant son voyage, il arriva au bord du fleuve Hinmand. Il y établit son camp et il s'avisa d’adresser à Roustem un message et de conferer avec lui.

## isfendiyâdh envoie son fils bahman auprès de roustem. houstem se rend auprès de lui.

Isfendiyàdh donna l'ordre à Bahman de se rendre à cheval auprès de Roustem et de lui dire de sa part : «Il m'est pénible de venir dans










ton pays de cette manière et de te contraindre à une chose devant laquelle tu reculeras. Et pourtant je reconnais tes titres glorienx of tes grands mérites par lesquels tu t'es élevé au-dessus de tess contemporains, les hauts faits que tu as accomplis dans lîrànschahr et la belle renommée dont tu jouis dans les pays voisins. Mais, tu sais que lon ne peut s'insurger contre un ordre du roi Bischtàsf, ni refuser dexécuter ses commandements. Or il est fort mécontent de toi at te reproche de t'ètre abstenu de lui rendre tes hommages et d'avoir négligé de te présenter à sa cour dans les graves événements qui lui sont arrivés et dans les guerres qu'il avail à soutenir. It m'a donc ordonné de me rendre auprès de toi et de te ramener enchainé. Si tu obéis à son ordre, jintercéderai pour toi auprès de lui pour quill rompe tes chaines, pour quill soit bien disposé envers toi el quill to pardonne ta faute en considération de tes hauts faits d'autrefois; et je ne serai content qu'en obtenant de lui qu'il te donne linvestiture, qu'il t'accorde une robe d'honneur et qu'il te rétablisse dans le rang le plus élevé que tu aies jamais occupé et dans les plus éminentes










dignités dont tu aies été revêtu. Mais, si tu refuses et résistes et que tu continues à être rebelle à ton souverain, prépare-toi à la guerre. Celui qui prévient demeure sans reproches. $\quad$ :

Bahman partit et traversa la rivière. Le guetteur de Zàl l'ayant vu du haut de la montagne, avertit son maître qu'un cavalier portant le costume des princes venait de passer le fleuve et se dirigeait rapidement vers la ville. Zâl avait un observatoire dominant la route; il y monta et, après avoir attentivement regardé Bahman, il dit : all est certainement de la famille royale. , Il descendit et s'assit à la porte de son palais à la façon des dihqàns. Bahman ne tarda pas à arriver et lui dit : «Je pense que tu es Zàl, père de Roustem. Dis-moi où je te trouverai pour lui communiquer le message de mon père Isfendiyàdh, fils du roi Bischtàsf. "Zàl alla à lui, lui souhaita la bienvenue et se prosterna devant lui. Bahman mit pied à terre et l'embrassa, puis remonta à cheval. Zàl lui dit : "Daigne descendre dans ton palais, où nous demeurerons comme tes serviteurs et aussi pour que nous puissions nous réjouir de ton arrivé et avoir l'hon-

بطلعتلف ونتشترّف بمنادمتلك ونتتظر رجوع رسـم هـ متصتحوه(1) فـقـال



 لـى جبل على جببل وراععه عظم جسمـه وهول منظـره فنـول وربـط فـســه




neur de boire avec toi en attendant que Roustem reviemne dre la chasse. "Bahman répondit : "L'ordre de mon père est de ne m'arrêter chez personne avant d'avoir vu Roustem. Fais-moi donc connaître le lieu où il se trouve, pour que je me rende auprès de lui of lui communique le message dont je suis chargé." Fin consépuence, Zal envoya avec tui quelqu'un pour le conduire aupres de loustrm. D'après les légendes des Perses, ce fut un corbeau vivanl aupres de Zàl qui servait de guide à Bahman et que celui-ci suivail. 11 mareha ainsi jusqu'à ce qu'il arrivàt sur le parc de chasse de lhousiem qui, à ce moment, se trouvail sur une montagne elevée; une montagnisur une montagne, tel il paraissait aux yeux de Bahman, epouvanté par son énorme corps et son formidable aspect.

Bahman, ayant mis pied à terre, attacha son cheval el gravit la hauteur jusqu'à un point d'où il dominait Roustem. Celui-ci, assis, ayant devant lui un grand feu et une outre de vin, lenait dans sa main droite une lance sur laquelle était embroché un âne sauvagro qu'il faisait tourner et rôtir, et dans sa main gauche une grande










(1) C C , M M . (2) Ces mots manquent dans $\mathrm{C}, \mathrm{M}$ (3) au lieu de ai.-

coupe remplie de vin. Bahman se dit : a Je veux délivrer mon père de sa préoccupation au sujet de ce démon. Ce démon, je veux le tuer par surprise!» Et il fit choir sur lui un bloc de pierre en visant sa tête. Lorsque la pierre détachée se mit à rouler, Roustem, l'entendant arriver, leva les yeux, mais ne s'en inquiéta pas; seulement, quand elle fut proche, il détourna la tête jusqu’à ce qu'elle eût passé sur lui, puis il la repoussa avec son pied et la jeta en bas en disant : "C'est peut-êlre quelque fauve qui l'a fait partir avec son pied." Bahman, ayant vu cela, se mit à craindre et à redouter pour son père un tel adversaire. Il descendit par un autre chemin et se dirigea vers Roustem qui avait été rejoint par son frère Zebàreh, assis auprès de lui.

Roustem, en voyant Bahman de loin, dit à Zebàreh : «Mon frère, ce cavalier qui se dirige vers nous est assurément de la famille royale." Quand Bahman se fut approché, il mit pied à terre et se prosterna devant lui. Roustem alla à lui, le fit asseoir et lui demanda quel était









 (1) Mss. لآلأئها.
son nom et à quelle famille il appartenait. Bahman le lui ayant dit, Lioustem se prosterna devant lui, le visage contre terre, et se mit a lui baiser la tète et la main; puis il le questionna sur son père ef son grand-père et sur le motif de sa visite. Bahman répondit à tout cela et dit : "Mon père Isfendiyâdh est campé au bord du Hínmand; il m'a envoyé vers toi avec un message; si tu permets de le présenter, je vais te le faire connaitre. - Mangeons d'abord, dit Roustem, de ce que nous avons ici. ne rôti étant à point, il le posa devant lui en disant: "Nous mangerons, nous, pour satisfaire notre appétit, toi, tu mangeras pour nous tenir compagnie. " Puis il se mit à manger et à boire copieusement selon son habitude, tandis que Bahman ne toucha que modérément à la viande ct au vin. Roustem lui dit: «Il ne faut pas que le prince soit un petit mangeur et un petit buveur; car alors il serait peu apte à porter des coups de lance et de sabre." Bahman répondit: "Nous autres princes, nous mangeons peu, mais nous sommes vaillants. © Ensuite il délivra le message et s'acquitia



 وحـده والخذ يـصـف (3) رجولتِتـه وقـتوتـه فـزجـره أسـغـنــحياذ وقال قديمـبا



 (1) M Manque dans C. - (1) (2) Manque dans C. - (1) Manque dans C. (5) M (נ).
de sa mission. Roustem ayant écouté avec attention, dit : "La réponse, c'est moi-même. Je vais t'accompagner auprès de ton père. Allons-y ensemble!"Et ils montèrent à cheval.

Roustem ordonna à son frère Zebàreh de retourner à la maison et de tout préparer pour traiter Isfendiyàdh; caril supposait qu'il accepterait son invitation. Quant à lui, il fit route avec Bahman jusqu'au bord du fleuve, où il s'arrêta. Bahman entra dans l'eau, traversa le fleuve et se rendit auprès d'Isfendiyàdh. Il lui annonça l'arrivée de houstem, venant sans escorte, et se mit à lui parler de sa bravoure et de sa force. Isfendiyâdh lui dit d'un ton sévère : «Il y a longtemps que I'on a dit: «N'envoyez pas les petits pour traiter les grandes affaires. Quels champions et quels héros as-tu vus, toi, pour compter parmi eux Roustem ou pour le placer au-dessus d'eux?

Isfendiyâdh ayant demandé son cheval, monta et se transporta au bord de la rivière. Roustem, en le voyant, la traversa. Arrivé près de lui, il mit pied à terre et se prosterna. Isfendiyàdh lui tendit la main, se montra fort gracieux et lui dit de remonter à cheval. Roustem










s'étant remis en selle, dit: «Je rends grâces à Dieu de ta conservation et de cette rencontre avec toi; je le remercie de la faveur qu'il m'accorde de te voir en bonne santé, ici dans mon pays, et me donnant occasion de te rendre mes hommages; car je te regarde dim mèmes yeux que je regardais Siyàwousch!n Isfendiyàllh répondit: "Moi aussi, je loue Dieu de m'accorder de te voir en bonne sante et en bon état; car tu m'es aussi cher que mon frère Beschoùthen. Il y a longtemps que jaspirais au bonheur de t'approcher of que jo désirais me rencontrer avec toi. Enfin, Dietu a favorisé mon désir!n Ils se rendirent au pavillon et y descendirent. A l'arrivée de Boschoûthen, Roustem alla à lui; ils s'embrassèrent et s'adressèrent leo, questions d'usage. Puis, tous les trois se mirent à causer.

Isfendiyadh développa tous les arguments qu'il avait dans la tette, répéta les considérations du message que Bahman avait eté charg' de porter à Roustem et continua toujours à exiger de lui de se soumettre et de venir avec lui, en chaînes, à la cour de son père, où il se proposait d'intercéder en sa faveur pour le faire réhabiliter et









(1) Mangue dans C. () M المالوك.

(4) C C. '3, C نطع C (0).
le rétablir dans sa dignité. Roustem répliqua : «Je ne veux pas croire, ô Isfendiyâdh, qu'avec tes éminentes qualités, ton rang si élevé et tes hautes vertus royales, tu puisses entretenir la pensée dont tu viens de parler et, encore moins, que tu l'exprimes. Ce n'est pas là un langage que tiennent des hommes sensés et raisonnables et, n'étail le respect que je te dois, je dirais que ce sont des paroles de fous et d'idiots. Qu'à Dieu ne plaise que je subisse la honte et que je me soumette à l'humiliation, alors qu'il m'a accordé une telle force, une telle puissance et cette haute fortune; qu'il a fait accomplir par moi de si grandes choses et remporter de si éclatantes victoires et qu'il m'a mis en mesure de sauver l'empire d'une ruine imminente, de prêter aide et assistance aux rois, de reduire leurs ennemis et de les venger d'eux! Sans mes exploits et mes succès il y aurait eu des événements que je suis honteux de dire. Maintenant je te conseille de ne point te laisser envahir par les suggestions de Satan, ni de te flatter d'obtenir ce qui ne sera pas, ce qui ne se peut pas,










ce qui est impossible; de daigner venir au palais où nous demourtrons à tes ordres et où tu disposeras de nous comme de tes scrviteurs, pour que tu y passes quelque temps à manger, à boire, à te divertir et à t'amuser; ensuite je t'ouvrirai les portes de mon Trésor et de nos trésors réservés et te donnerai ce que j’ai amassé pendant de longues années, de l'argent, des objels précipux ot rifuis et les richesses les plus rares. Je payerai la solde de tes troupers, ferai des cadeaux à tes fils, à ton frère et à tes familiers at lour donnerai des robes d'honneur; puis je t'accompagnerai comme fon humble serviteur, quand tu t'en retourneras à la cour du roi, fon père. Alors j'exposerai mon cas et me justifierai, je plaiderai ma cause et produirai les preuves de ma parfaite innocence ot ne serai satisfait que lorsque je t'aurai fait proclamer roi et posé la couronne sur ta tête. "Isfendiyâdh répondit: "Ce que tu dis est parfail. Mais, tu sais que celui qui désobéit au roi fait acte d'infidélité el perd sa part dans ce monde et dans l'autre. L'ordre que le roi m'a donné à ton sujet, je ne puis me dispenser de l'exécuter, ni le transgresser,



 وقام فركب

## ذكرها جرى بين اسفندياذ ورستم قهل المـاربة




${ }^{(1)}$ M I. - (2) La place de ces deux mots est restée en blanc dans M. - (9) Manque $^{(2)}$ dans $C$.
ni m'en écarter, quand même le ciel tomberait sur la terre. Mais il faut que tu restes avec nous, pour que nous mangions ensemble." lloustem dit: "J'ai besoin de retourner à ma maison et de revoir mon père; car voilà plusieurs jours que je suis loin de lui. Je vais me rendre auprès de lui, changer de vêtements et attendrai le messager que tu enverras pour m'appeler." Puis il se leva et monta à cheval.

GE QUY SE PASSA ENTRE ISFENDIYADH ET ROUSTEM AVANT LE COMBAT.
Roustem, lorsqu'il revint d'auprès d'Isfendiyâdh chez lui, raconta à Zâl tout ce qui s'était passé entre lui et le prince; puis il dit: «Je ne sais vraiment comment finira l'affaire entre nous. Il refuse absolument d'accepter mon invitation et veut me contraindre à me laisser








 (3) G عرفت.
conduire par lui, enchainé, à la cour de son père. Je crains bien d'être forcé de lui résister et de le combattre! - Que dis-tu là, mon fils? s'écria Zâl. Ne sais-tu pas qu'Isfendiyàdh est le fils du roi et quaud on est rebelle au roi, c'est contre Dieu qu'on est en révolta? Jo we vois pas d'autre moyen que de se montrer conciliant et d'avoir unattitude humble devant lui, de chercher à en faire notre hôtr of a gagner sa bienveillance par de l'argent et des présents. " Roustem dit: "J'ai epuisé avec lui tous ces moyens; je n'ai rien épargné ef lui ai fait toutes les concessions, sauf de me soumettre; mais il n'en est que plus inflexible, plus dur, plus implacable et plus impérieux. "Kal, plein de tristesse, dit : "Ayons recours à Dieu contre les malhours qui nous arrivent!

Lorsqu'il fut l'heure du repas, Isfendiyàdh dilà Beschoathen : «J. J. ne ferai pas appeler Roustem, pas plus que je n'accepte son invitation; car nous sommes, moi et lui, sur le point de nous battre. On ne mange pas ensemble au moment ou l'on en vient aux mains. "Beschoûthen répliqua : «J’ai été heureux quand tu lui as proposé do
(2)








 (b) $\mathrm{M}_{\text {- } 0 \text {. }}$
partager ton repas et tu l'as trouvé disposéà la conciliation et à l’accommodement; à présent je suis afligé de ta résolution de prendre les armes contre lui et d'écouter le conseil d'Ibliss qui te pousse à le combattre. Quoi que ce soit dont tu puisses douter, ne doute point qu'il ne se soumettra pas, quill ne déshonorera pas sa belle renommée et quill ne descendra pas de la hauteur de l'astre de l'Épi au fond de la poussière, en supportant ce que tu veux lui imposer. Maintenant, au lieu de le heurter, tu devrais plutôt le ménager et, au lieu de le traiter en ennemi, te lier avec lui par un pacte d'amitie. Tu devrais te rendre à son invitation et converser amicalement avec lui. L'excellent ami et soutien, le parfait protecteur et auxiliaire! Ces hommes, lui et sou père Zâl et son aieul Sàm, ont toujours été célèbres par leurs vertus et les grandes actions qu'ils ont accomplies, ainsi que par les nombreux services qu'ils ont rendus aux rois de l'Îrànschahr!n. Isfendiyâdh dit : « Pourquoi, mon frère, parles-tu ainsi, ayant entendu ioi-même lordre que le roi m'a donné à son sujet? Notre religion enseigne que celui qui se révolte contre l'ordre du roi doit ètre mis à morl dans ce




 كـرست ذهب مرصّع بالجواهر فتـال له رستمّ ما معناه قول المـاعر

 فكـرهت تجششيملك واحببت (s) تـرفيهلك وأذ قد تطوّلت بالمضور فشماركـنـا
${ }^{(1)}$ Manque dans C. $\qquad$ (2) Mss. وלـ. (3) C $\qquad$ (1) M
(b) Miss.
monde et subir le feu de l'enfer dans l'autre. n Beschoûthen répliqua: «En te donnant ces conseils, je viens de parler selon mou intelligencer et mes lumières; mais tu es le meilleur guide et sais le micux ce qu'il y a à faire." Isfendiyàdh se tut; puis, ayant demandé lo repas, il mangea et se livra au plaisir de boire avec son frère, ses fils at ses familiers.

Roustem atiendait le messager d'Isfendiyâdh qui devait l'appeler. Ce messager n'étant pas venu, it monta à cheval, traversa la rivière et se rendit à la tente d'Isfendiyàdh. Celui-ci, lorsqu'il arriva, se leva, lui souhaita la bienvenue et le fit asseoir sur un siege d'or incrust' de joyaux. Roustem lui dit une parole qui a étó exprimée ainsi par lo poète :

Je me suis invité moi-même, puisquetu ne m'avais pas appele. C'est donc à moi, non à toi qu'est dû le remerciement pour l'invitation.

Isfendiyâdh répondit: «Le jour était avancé et le soleil déjà ardent. Jai craint de te fatiguer et $j$ ai voulu te laisser tranquille. Mais comme tu as eu la bonté de venir spontanément, prends part à notre partie-





 قولألا(2) يـعـرب معناه من قول الشاعر

## 



de plaisir. - Très volontiers, dit Roustem.n Alors, prenant en main un hanap d'or rempli d'un vin qui était comme de l'or fluide, il dit: "Ce vin limpide, je le jure, est limage de la sincérité de mon affection pour toi et de mon amitie!! Et il vida la coupe en son honneur. Isfendiyâdh fit comme lui et les hanaps et les coupes circulèrent parmi les convives, jusqu’à ce que le vin eât envahi leurs os et leur fat monté à la tête. Les deux champions, adversaires et convives, commencèrent à se vanter et à revendiquer la prééminence; chacun d'eux se mit à énumérer ses exploits, à proclamer ses triomphes, à rappeler ses combats, en critiquant l'autre. Enfin, Roustem dit à Isfendiyâdh une parole exprimant à peu près ce que le poète dit dans ce vers:

La vie est de trop courte durée pour qu'elle soit encore amoindrie par les récriminations réciproques.

Puis il recommença à insister auprès du prince pour qu'il vìnt dans sa maison et à lui renouveler ses promesses. Isfendiyâdh ré-







 متى تكيـل الـري وتدّهـه مه قارورة فارغة وســوف تـرى وثـوبى عـلـيـك


pondit : "Tu m'invites chez toi et tu me fais de telles offres afin de me rabaisser aux yeux de mes compagnons, pour qu'ils disent qu'lsfendiyâdh agit mal envers l'homme qui le comble de bontes, el traite avec injustice et violence celui qui est plein de prévenances pour lui. Je t'ai dit et répété plus d'une fois et te le dis encore : je ne serai pas en paix avec toi tant que tu ne te soumettras pas, pour que je te conduise enchaîné à la cour de mon père, ainsi qu'il me l'a ordonnć. J'interviendrai ensuite en ta faveur pour te faire relâcher et te faire rendre l'ancienne position à laquelle tu as des droits acquis auprès des précédents rois. Mais si tu ne le fais pas, et tu ne le feras certainement pas, eh bien! prépare-toi au combal et cesse tes tentatives pour nous circonvenir. "Roustem dit : "Si tel est ion sentiment, lu seras mon hôte demain quand, t'ayant déṣarçonné, je te conduirai dans la maison de mon père, ton serviteur, et quand je m'acquitierai de tout ce que je t'ai promis. "Isfendiyâdh répliqua : "Jusqu’à quand, ô Roustem, pèseras-tu le vent et t'oindras-tu d'une amphore vide? Tu verras comme je t'assaillirai et comme je ferai de toi ma proie, et

 وقام فـركـب عاتُحَا الم منـزله

$$
\begin{aligned}
& \text { والسبكزيّيّغ عن قتل آذرنوش ومهريوش }
\end{aligned}
$$

كـ




tu sauras qui de nous deux est le vrai héros et le preux champion!s Roustem dit : "Je te ferai voir de telles choses que tu te repentiras de faire la guerre à qui t'offre la paix et de traiter en ennemi celui qui te propose son amitié!nEt s'étant levé, il monta à cheval et retourna chez lui.

PREMIER COMbAT DE ROUSTEM ET D
mort drâdharnốsch et de mifrnoûsch dans la lutte des iraniens et des gens du sedjestân.

Le lendemain, Roustem prit ses armes, monta à cheval et partit avec un détachement de ses troupes accompagné de son frère Zebâreh et de son fils Farâmorz. Arrivé au bord du fleuve Hinmand, il leur ordonna d'y rester et leur dit : "Je suis convenu avec Isfendiyâdh que nous laisserons nos gens tranquilles et que chacun de nous se présenterait seul pour combattre. "Ayant traversé le fleuve, il se dirigea vers
 ولنس السـلاح وركب وتال لميشـه لاتشتغلـوا بـلـبس الاسـلـــــة فاتى







(1) M M .
la tente d'Isfendiyâdh, et s'étant arrêté sur une hauteur qui y faisait face, il cria de toutes ses forces : «Isfendiyâdh, viens trouver ton adversaire qui est arrivé! $n$ Isfendiyâdh se leva, prit ses armes et monta à cheval, en disant à ses troupes : «Ne prenez pas la peine de vous armer, car je dois aller seul me mesurer et combattre avec lui."

Quand Isfendiyâdh fut près de Roustem, celui-ci lui dit: "Écarte l'animosité et accepte mes propositions conciliantes; daigne te rendre à mon invitation et consens à venir chez moi; au lieu d'échanger dess coups de lance et de lutter, nous mangerons et boirons ensemble el nous remplacerons les actes d'hostilité par des témoignages d'amitié. Je m'acquitterai envers toi et te ferai tenir tout ce que j’ai déclare vouloir donner et ce que j’ai formellement promis. Si, cependant, tu veux la lutte et que tu aimes mieux verser le sang, nous meltrons aux prises les Iraniens et les gens du Sedjestân, pour qu'ils se jettent les uns sur les autres et combattent; la Mort enlèvera ses victimes de près et nous regarderons de loin.n Isfendiyâdh répondit : "Tu viens d'arriver chez moi, de grand matin, prèt à engager la lutte et







 وتصس لِ الابـطال
 (5) Manque dans M. - ${ }^{(0)} \mathrm{C}$ (1).
tu viens de m'appeler au combat; puis, tu recommences tes tentatives pour me leurrer et me circonvenir. Maintenant, ou bien tu te mesures avec moi, ou tu te soumets. "Roustem répliqua : "Je suis exempt de tout reproche envers toi et envers les hommes, ayant fait tous mes efforts pour t'amener à la conciliation et pour montrer que jétais disposé à un arrangement pacifique avec toi, tandis que toi, tu ne veux que la collision. Eh bien, viens! alors ils se précipiterent l'un sur l'autre et s'assaillirent comme deux lions féroces et comme deux éléphants furieux. Ils luttaient longtemps avec la lance et le sabre, sans qu'aucun d'eux eût l'avantage, ni même que l'un pût blesser l'autre.

Pendant qu'ils étaient ainsi engagés dans la plus terrible des luttes, les compagnons d'Isfendiyàdh, voyant les compagnons de Roustem armés et montés, prirent également leurs armes et montèrent à cheval, et Satan les poussa les uns contre les autres, comme il avait poussé leurs maîtres. On en vint aux mains, on luttait avec acharnenement, les champions étaient aux prises, le sang coulait, la mellée









${ }^{\text {in }} \mathrm{C}$ C (القدر (6) M Mol.
devint ardente. Âdharnoûsch et Mihrnoûsch, les deux fils d'Iffendiyâdh, restèrent sur le champ de bataille. Bahman étant venu avertir son père de l'événement, Isfendiyàdh fut en proie à la fois au plus grand chagrin et à la plus violente colère, et il s'écria : "N'as-tu pas honte, ô Roustem, de manquer à la parole donnée et de faire acte de perfidie? N'étions-nous pas convenus que nous combattrions à nous deux, moi et toi, en laissant de côtéles deux armées? " Roustem, fort affligé, jura que cette lutte témérairement engagée par son armée avait eu lieu sans qu'il l'eât ordonnée, et il ajouta: «Je suis peiné de ce qui est arrivé. Je te livre Zebâreh et Farâmorz, pour que tu en disposes comme il te plaira et que tu venges sur eux la mort de tes deux fils. " Isfendiyâdh répliqua : "Faire mourir des esclaves pour des mâtres, ô Roustem, n'apaise pas les âmes!n Puis il se mit à tirer sur lui des fleches qui le blesserent, ainsi que son cheval, tandis que les traits de Roustem n'eurent aucun effet sur la cuirasse d'Isfendiyâdh et encore moins sur son corps. Une flèche, partie de l'arc d'Isfendiyâdh, cloua ensemble les deux cuisses de son cheval












Rakhsch. Celui-ci s'agitait et se débattait, de sorte que ses brides et sa sangle se rompirent. Roustem tomba et le cheval s'enfuit et regagna la maison, ayant une housse formée par le sang et une entrave formée par sa blessure.

Roustem se retira sur une hauteur, se trainant avec peine et se raidissant contre la douleur que lui causaient ses blessures. Isfendiyàdh lui cria : "Que signifie cet arrèt, ô Roustem? Pourquoi ne reprends-tu pas le combat?" Roustem répondit: "Monseigneur, le jour est avancé et la nuit est proche. C'est elle qui sépare les combattants. Va-t-en en paix et donne-moi un répit jusqu'à demain." Isfendiyâdh consentit de bonne grâce, malgré son courroux et son excitation et le chagrin cuisant qu'il éprouvait de la perte de ses deux fils, et lui permit de retourner chez lui. Roustem s'en alla, tout épuisé et accablé qu'il fût par ses blessures; arrivé au fleuve, il le traversa, au grand étonnement d'Isfendiyâdh qui le regardait, admirant sa fermeté. Ses officiers venant au-devant de lui, le transportèrent sur

زال على عيـى تشمع ونفـس تجزع وتال يا بنت افـديلك بـنـفـسسى ما هـند


 الى مقتل (سفنهدياذ




(1) M هذا هر.
(2) $M$ bاحترق.
(s) M اللّاة
un char à son palais, d'où s'élevèrent les cris et les lamentations. Zàh, les yeux en larmes et l'àme désolée, dit : "Que mon âme soil ta rançon, ô mon fils! Qu'est-ce que ce malheur, ou plutôl l'épouvantable catastrophe qui m'arrive à mon àge et à la fin de ma vie! Voila le lot de celui qui n'est pas mort avec ses contemporains!

## ZÂl demande secouns à son oiseau angâ. CIRCONSTANGES QUI AMENENT LA MORT D'ISFENDIYÂDH.

Ce grave événement détermina Zâl à avoir recours aux moyens artificieux. Il brûla la plume de l"Anqâ qu'il avait reçue de celui-ci dans son enfance avec la recommandation de la brûler et de faire des fumigations avec elle, quand il se trouverait dans quelque grave difficulté et sill lui arrivait un malheur. Puis il fit égorger des moutons et des agneaux et les ayant fait dépouiller, les fit préparer. L"Anqâ ne larda pas à arriver comme une nuée tonnante, descendant d'une haute







 وصلح وأتفض (2) وههـل وتشط وانجسط وكان زال يععرف منطق العنقآء

${ }^{(1)}$ Mss. ${ }^{(1)}$.
montagne dans le verger de Zâl. Celui-ci s'approcha, se prosterna et fit placer devant lui les animaux préparés et $\mathrm{l}^{\prime \times}$ Anqâ en mangea. Ensuite, Zâl lui exposa en pleurant ce qui lui était arrivé et lui présenta Roustem. L"Anqâ regarda attentivement ses blessures, puis, posant sur lui son bec et ses serres, il retira de ses membres plus de vingt pointes de fleches, quantité de fer qui, dit-on, formait presque une charge de chameau; il passa son aile sur les plaies qui se fermèrent à l'instant mème, et les lécha avec sa langue. Roustem se trouva complètement rétabli, redevint plus fort qu'auparavant et, par la gràce et la volonté de Dieu, il recouvra la santé parfaite. L"Anqâ fit de même avec son cheval Rakhsch, retira de son corps quantité de pointes de flèches, passa sur lui son aile et le lécha avec sa langue. Rakhsch fut entièrement guéri, se secoua, se mit à hennir et fut plein de vivacité et d'allégresse.

L"Anqâ qui avait été le nourricier de Zâl pendant sept ans et dont celui-ci connaissait le langage, lui dit : "Il faut maintenant que








 وقتّم اليها طعتتها فنالت منها واوصت بالتلطّف لمصالـــة اسـعفـنـدياذ

 (1) C ${ }^{\text {(1) }}$

Roustem monte sur mon dos : je veux le porter vers une ile dans laquelle se trouve le tamaris et lui en montrer une branche qu'il coupera et dont il fera une flèche; et, lorsqu'il ira combattre Isfendiyâdh, il la lancera et l'enverra dans son cill pour être débarrassé de lui. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là.n Zâl traduisit ces paroles à Roustem qui reçut la proposition avec joie et se disposa à partir. Il se munit d'un couteau plus tranchant que la mort et d'un effet plus sâr que l'inévitable destin, et monta sur l"Anqâ. L'oiseau, dont te vol était plus rapide que l'éclair, le porta à l'ile, lui montra la branche de tamaris que Roustem coupa et serra soigneusement, et le ramena au palais de Zâl. Celui-ci lui avait préparé des moutons écorchés et des agneaux rôtis. Quand il fut descendu et eut déposé Roustem à terre, Zâl se prosterna devant lui et lui présenta ses aliments. L"Anqà en mangea. Il recommanda de chercher à concilier Isfendiyâdh et à apaiser son ressentiment, attendu que c'était l'homme le plus glorieux











de son temps et le plus parfait héros. Et il ajouta : «Enfin, s'il ne veut que le combat, eh bien! sa mort est dans cette flècheln Il fit ses adieux à Zâl et s'envola. Roustem fit de la branche d'arbre une flèche et y fixa une pointe de fer. Il se purifia, pria et implora Dieu, lui demandant le succès de son entreprise. Puis, il mangea et prit du repos.

Lorsque Isfendiyâdh revint dans sa tente, Beschoûthen, Bahman et les chefs d'armée le reçurent, fondant en larmes, accablés et désolés de la mort d'Âdharnoûsch et de Mihrnoûsch. Il leur dit: «Con-solez-vous et soumettez-vous à la volonté de Dieu, contre laquelle on ne peut pas lutter! n Après avoir donné l'ordre de faire à ses deux fils des funérailles comme on faisait pour des personnages de leur rang, il se mit à manger et à boire, selon sa coutume. Il dit à Beschoûthen: «J'ai mis Roustem dans un triste état; ou il mourra de ses blessures, ou il sera obligé de se rendre.n

Le lendemain matin, Roustem prit ses armes, monta sur Rakhsch,










plein d'entrain et en excellent êtat, et se porta vers la tente d'Isfendiyâdh, qui dormait'encore. Hl'appela en criant: «Isfendiyâdh, voici ton adversaire qui te réclame! Viens combatire!n Isfendiyâdh se réveilla à son appel, tout étonné de son arrivée si matinale et de la force de sa voix. Il se leva de sa couche, mais il était las et exténué. Beschoûthen le regarda et fut effrayé de son état de faiblesse et de prostration. II lui dit: "Écoute-moi, mon frère, et acceple mon conseil; fais la paiv avec Roustem et ne reprends pas le combat avec lui; ne risque pas de perdre l'avantage que tu as remporté hier en le meltant hors de combat; car je redoute pour toi l'accident imprévu et ne suis pas rassuré contre les fácheuses surprises que réserve la Fortune. Tu as été frappé hier déjà par la mort de tes deux fils et tu ne sais pas comment finira la rencontre d'aujourd'hui." Isfendiyàdh dit : "J'ai toujours entendu dire, ô mon frère, que Zâl était un habile magicien, agissant par artifice en tout ce qu'il entreprend. Je ne le croyais pas. Mais, à présent, il est certain pour moi qu'il pratique la sorcellerie, quand je vois avec quelle promptitude il a rétabli Roustem qui m'avait
(2) يكّ ذيـل

 وِّسـالتحه فـل فـلـسسه ويـفـوسـه فـركبـه واقتبل ال لو



quitté hier criblé de blessures et si épuisé, qu'il me paraissait près de sa mort, et qui, de grand matin, vient pour combattre avec moi, intact et plein d'entrain, se pavanant en son insolence. Mais je le mettrai aujourd'hui en un tel état que Zâl ne pourra pas l'en guérir! s Beschoûthen dit: "Ne te fie pas, ô mon frère, en ta force et ton courage. Prends garde de la défaite résultant de l'injustice et ne fais pas la guerre à qui t'offre la paix. Tu viens de voir d'ailleurs un exemple de sa fermeté, de son énergie, de sa force et de sa bravoure." Isfendiyâdh ne l'écouta pas, car son dernier jour était venu. Ayant demandé ses armes et son cheval, il s'arma, monta et partit.

Isfendiyâdh s'étant avancé vers Roustem, celui-ci lui dit: «Monseigneur, crains Dieu et n'expose pas ta vie. Arrache la haine de ton cœur; ne fais pas acte d'injustice contre moi et contre toi-même; ne préfère pas l'infortune au bonheur et prends ce que je t'ai promis : mon entier dévouement et les richesses. "Isfendiyâdh répondit: «Si je ne t'avais pas laissé aller hier, tu ne recommencerais pas aujourd'hui à me tenir ces vains discours. Maintenant reprends le combat







 دهـه ما اضمعفـه وأسـقط قوتته وز يتماسلك مععه فـتـرجّل وتـوستـد ذراعـهـ

ou rends-toiln Roustem le supplia humblement et chercha à l'adoucir; il n'épargna rien pour le faire revenir de ses mauvaises dispositions, pour le fléchir et pour calmer son irritation. Isfendiyàdh persista dans son emportement, n'en fut que plus ardent à la lutte of fondit sur lui avec sa lance. Roustem manœuvra de telle sorte qu'il pat le. repousser, leva sa main vers le ciel et s'écria : "Tu sais, 0 mon Diru, que je subis de sa part la violence, qu'il agit mal envers moi at qu'il exige de moi ce que je ne puis faire. Ne m'impule donc pas à péché, ô Seigneur, si je fais ce que je peux pour me défendre contro lui !" Il ajusta l'entaille de la flèche de tamaris à la corde de son arc qu'il banda de toute sa force, et tira. La flèche entra dans l'œil d'Isfendiyâdh et pénétra jusqu'à la nuque. Isfendiyâdh se pencha sur le pommeau de sa selfe, retira la feeche de son œil et la tint dans sa main. Affaibli et épuisé par la perte du sang qui coulait abondamment et ne pouvant plus se soutenir, il descendit de son cheval el s'étendit en appuyant sa tête sur son bras.









(1) Manque dans C. - (2) Manque dans M.

Bahman, voyant son père par terre, couché sur le còté, en informa Beschoûthen et, ensemble, ils accoururent au lieu où il était tombé; ils mirent pied à terre, pleurèrent et furent désolés. Roustem, lui aussi, descendit de cheval, fit retentir l'air de ses sanglots et déchira ses vêtements et sa cuirasse. Arrivèrent ensuite Zâl et Zebàreh, les chefs d’armée du Nîmroûz et les Iraniens. Tous versaient des larmes, poussaient des soupirs et des cris et déchiraient leurs vêtements. Ils entourèrent Isfendiyâdh, lui arrangèrent un lit et le couchèrent. Il demanda de l'eau et, après avoir bu, il dit: "Appelez-moi Roustem. " Celui-ci s'approcha et s'assit près de sa tête. Isfendiyấdh lui dit : "Sache, ô Roustem, que celui qui m'a tué, ce n'est pas toi, mais mon père Bischslâsf; c'est lui qui m'a fait périr par ta main. Que Dieu le punisse! Or donc, le destin ayant accompli son œuvre, je te confie et remets à ta garde mon fils Bahman, pour que tu linstruises des talents que tu possèdes toi-même et que tu lui enseignes ce que Dieu t'a enseigné; car Djàmâsf (que Dieu anéantisse sa mémoire!)








 (1) C C ( C .
lui a adjugé l'empire de lîrânschahr. » Roustem répondit: "Tu seras ponctuellement obéi. Je me charge de ton fils que tu viens de me confier et m'engage à le traiter comme j’ai traité Siyâwousch, de pourvoir largement à ses besoins, de le former, d'en avoir soin et de l'elever pour la position que tu viens de dire.n Isfendiyâdh, ensuite, s'adressant à Beschoûthen, lui dit : "Dis à mon père : "Garde main« tenant ton empire, après t'être débarrassé de moi et avoir foulé mon «sang! „Salue aussi ma mère et dis-lui : "Je viens de cueillir le fruit "de la résistance que j'ai opposée à tes conseils et de mon indocilit ${ }^{*}$ "envers toi; pardonne-moi de t'avoir désobéi et espère la meilleure "des récompenses dans la plus parfaite résignation. "Après cos paroles, Isfendiyâdh ne tarda pas à expirer. Liair retentit des cris des deux armées qui pleuraient et gémissaient.

Zâl, en proie au plus profond chagrin, dit à Roustem : «En vérité, mon fils, je pleure sur toi comme je pleure sur Isfendiyâdh; car jai entendu dire que celui qui l'aura tué ne lui survivra pas longlemps. . Roustem répliqua : «Ne sais-tu pas, ô mon père, que la mort avec



 (1) ذكرها جرى *بعد قتل (1) اسفنهدياذ الى أت (3) ملك بهمن



(i) C ar
 (3) Manque clans M. -- (i) M .
l'honneur esl préférable à la vie avec la honte? $n$ Zebâreh, à son tour, s'adressant à Roustem, lui dit: «Tu as eu tort, ò mon frère, d'accepter de son père la charge d'élever Bahman; c'est le lionceau d'un lion dont tu as versé le sang et je crains bien que c'est par lui que périra notre famille." Roustem répondit : «Ne te tourmente pas, mon frère. On ne peut lutter contre ce que réserve l'avenir; le destin est le plus fort, l'arrêt de Dieu est immuable; il est inutile de se préoccuper. Dicu nous a toujours été favorable! n

## ÉVÉNEMENTS QUI SUIVIRENT LA MORT D'ISFENDIYÂDH JUSQU'A L'AVENEMENT DE BAHMAN.

Les funérailles d'Isfendiyâdh ayant été célébrées et son cercueil porté à la résidence de Bischtâsf, tout l'îrânschahr fut mis en commotion par les pleurs, les gémissements et les lamentations. Cette mort fut pour les grands et le peuple, les hommes et les femmes une

بشتاسـف قصّته وابلغـه رسالتنه انطوى على حسـرة احـرجـت (1) صـــروه •








immense calamité, el on se réunissait selon l'usage dans les assemblees de deuil. Quant à Bischtàsf, lorsque Beschoûthen lui fit le rócit de la mort d'Isfendiyâdh et qu'il lui communiqua son message, il conçut un violent repentir qui l'accablait d'angoisse, lui faisail verser. beaucoup de larmes et assombrissait sa vic.

Roustem se dévoua au service de Bahman et, fidelc aux recommandations de son père, s'appliqua à pourvoir largement à ses besoins, à le traiter avec de grands égards, à faire son éducalion et à le former. Il adressa à Bischtàsf une lettre lui présentant ses consolations, dímontrant d'une manière évidente soninnocence et invoquant, pour corroborer son exposé des faits, le témoignage de Beschoûthen. Bischtâsf accueillit son apologie et se représenta la situation dans laquelle il s'était trouvé. Il lui manda de renvoyer Bahman à sa cour, pour qu'il pût se consoler parlui. Roustem mit Bahman en route avec un magnifique équipage et le combla de cadeaux. Il l'accompagna, lui faisant cortège lui-même avec les membres de sa famille et son arméc, al le renvoya à son grand-père parfaitement heureux de sa fortunc. Bischtâsf fut charmé de sa beauté et de sa sagesse, heureux de voir qu'il avait acquis les talents de Roustem et qu'il s'était approprié ses qualités.
.

 تمتَّل بـه بـشّاربى بـرد فـ قوله


ملك بههـن بن اسغنهحياذ


 Ci انحطبغ M ( C .

Lorsque l'extrême vieillesse eut conduit Bischtàsf à la fin de ses jours et à la coupe fatale, il remit le pouvoir, le trône et la couronne à Bahman, après avoir régné cent vingt ans, et il subit le décret de Dieu. Basschâr ibn Bord, entre plusieurs autres, a tiré une comparaison de la persónne de Bischtâsf dans ces vers :

Allons, donne-nous à boire, car le jeune homme n'est pas formé de pierre; mais les pierres et les tombeaux l'attendent.

Arrose mon âme; car le Temps plein d'enseignements a fait disparaître Qobâdh lt a ébranlé l'empire de Bischtâsf.
hègne de bahman, fils disfendiyâdh.
Après avoir procédé aux funérailles de son grand-père et accompli la cérémonie de son deuil, Bahman s'assit sur le trône, se ceignit de la couronne et donna audience aux grands et au peuple; il leur








وقوله تجـريب المُجرَّب تضييع الايتام

adressa un très beau discours on leur prodiguant les meilleures promesses. Possédant à un degré éminent le reflet de la majest́d divine, doué d'une intelligence supérieure et des plus grandes capacilés, s'appliquant à procurer aux hommes la sécurité de la justice, Bahman consolida l'État et affermit la religion. Il était à la fois craint et aimé de ses sujets. Il fit de nombreuses campagnes et s'occupa à rendre Ipays florissant. lbn Khordâdhbeh rapporte qu'un autre nom de Bahrman était Kai Ardaschîr et que les lettres que lon adressait aux provinces portaient cette formule : "De la part de Kaï Ardaschir le serviteur de Dieu, gouverneur des serviteurs de Dieu. „Il fonda la ville de Bahman Ardaschîr qui est Obollah.

Parmi les adages de Bahman, devenus proverbes, se trouvent ceuxci : "C'est par les mérites personnels que s'élèvent les hommes. La reconnaissance l'emporte sur le bienfait; car celle-là demeure, celui-ci s'efface. - Mettre à l'épreuve Yhomme qui déjà a été éprouvé, c'est perdre son temps. "

مقتل رستم بن زال بن ساد



 سنـة فتوقّع شـغاى الم يسوّغه ايتاها ولا يطالبـه بها مـ اجله ولتبيمض
 اعدى عدقّلـرستم وحتّث نـفسـه بالامتيال لاغتياله وراطأ صـهـــره على اث


MEURTRE DE ROUSTEM, FILS DE ZÂL, FILS DE SÂM.
Il était né à Zâl, vers la fin de sa vie, un fils qu'il avait nommé Schaghâi. Les astrologues lui ayant annoncé que l'horoscope de cet enfant indiquait qu'il serait fatal à sa famille, Zâl l'eloigna en douceur, le releggua dans le Kâboul et demanda et obtint pour lui en mariage la fille du roi de ce pays. Schaghâi demeura donc un certain temps auprès de son beau-père, comme associé à son pouvoir et comme son assistant. Or, le roi de Kàboul était tenu de payer un tribut annuel à Roustem. Schaghâï avait espéré que ce dernier, par égard pour sa personne et afin de l'honorer auprès de sa famille, lui abandonnerait cette redevance et ne l'exigerait pas de lui; mais Roustem n'en fit rien. Alors la jalousie et la haine envahirent peu à peu le cœur de Schaghäï, de sorte qu'il devint un mortel ennemi de Roustem et qu'il songea aux moyens de l'assassiner traîtreusement.











Schaghâi, ayant résolu de concert avec son beau-père d'attirer Roustem sous un prétexte au Kâboul et de chercher à le faire périr, partit pour le Sedjestân, présenta ses hommages à son père Zâl et à son frère Roustem et se plaignit à eux de son beau-père, rapportant de lui des propos si blessants et si injurieux concernant Roustem, que celui-ci fut amené à se rendre au Kâboul et à le châtier. It dit : "Je vais venir au Kâboul comme à une partie de chasse, ne considérant pas ton beau-père assez important pour croire nécessaire de déranger pour lui l'armée; je veux agir selon les circonstances, le punir ou lui pardonner.n Et lorsque Roustem se mit en route avec un petit nombre de ses compagnons, Schaghâi le précéda et annonça son arrivée à son beau-père. Ils délibérèrent et finirent par décider de creuser, dans le bocage, sur le chemin de Roustem, un grand nombre de fossés quils garniraient de lames tranchantes et de piques très pointues et de les recouvrir, pour que le sol s'enfonçat avec Roustem










et ses compagnons et avec leurs montures et qu'ils fussent précipités dans ces fossés. Et ils exécutèrent ce plan.

Lorsque Roustem, accompagné de Zebâreh et d'un petit nombre de valets de chasse s'approcha, le roi de Kâboul alla à sa rencontre nu-pieds et nu-tête, se prosterna et se roula dans la poussière devant lui, et lui présenta ses excuses des propos qu'il avait tenus dans l'ivresse. Roustem lui pardonna et lui dit de remonter à cheval. Le roi s'étant remis en selle et ayant conduit Roustem au bocage, lui dit: «ll y a ici un parc de chasse extrêmement agréable. Monseigneur est-il disposé à s'y mettre à l'œouvre tout de suite, jusqu'à l'heure du repas? - J'en ai bien envie, repondit Roustem.n il se dirigea donc vers ce parc de chasse et entra dans le bocage. Lorsqu'il arriva aux fossés recouveris, Rakhsch, percevant du danger, commença à se jeter de côté et à faire des sauts. Roustem ayant cinglé sa tête avec le fouet, le cheval ne résista pas davantage, s'avança et fut précipité dans le fossé avec Roustem. Ils tombèrent sur les lames et les piques dont il était garni et furent atteints par de graves et cruelles blessures qui les










paralysèrent et les firent succomber. Zebàreh et les valets de chasse que les fossés avaient engloutis également, se trouvèrent dans la même situation.

Roustem, par son énergie et par ce qui lui restait de vie, pendant que son sang coulait et que les envoyés de l'ange de la mort allaient et venaient auprès de lui, chercha le moyen de sortir du fossé et de remonter. Voyant Schaghầ qui se tenait à proximité pour observer ce qui adviendrait, il lui dit: "Mon frère, tu as amené ta perte et la mienne." Schaghäï repondit : «Jusques à quand tuerais-tu les hommes? N'est-il pas temps que tu sois tué? - Tu as raison, dit Roustem, te voilà délivré de moi et ma fin est proche. Mais préserve-moi des bêtes fauves en fixant la corde à mon arc et en le posant près de moi avec deux ou trois flèches; peut-etre pourrai-je me défendre contre leurs atteintes avant de mourir.n Schaghài fil ce qu'il lui demanda et s'en alla. Alors Roustem lui lança une đlèche qui entra dans son dos et sortit par le ventre; il poussa un cri et tomba mort. Roustem s'écria : «Loué soil












Dieu qui a fait périr mon meurtrier par ma main et m'a permis de pouvoir me venger avant d'expirer!n Puis il entra en agonie, tomba comme une puissante montagne et s'éteignit. Le roi de Kàboul, lorsqu'il vit en arrivant son gendre mort et Roustem expirant, fut terrifié. Il fit porter Schaghâì chez sa femme et fit garder le corps de Roustem jusqu'à ce qu'il eût rejoint son frère dans la mort.

Un seul valet avait échappé à cette catastrophe. Il courut rapidement en porter la nouvelle au Sedjestàn et raconta comment cette haute montagne avait disparu, comment cette lune brillante avait cessé de luire. Zâl en perdit l'esprit et Farâmorz fut consterné. L'air retentit des lamentations qui s'elevaient de leurs palais et de tout le Nìmroûz. Faràmorz se rendit incontinent avec ses compagnons à l'endroit où avaient péri son père et son oncle. Il retira Rakhsch du fossé, l'ensevelit et l'enterra, et transporta les cercueils de Roustem et de Zebâreh au Sedjestàn. Le ciel faillit vaciller et la terre se soulever. On se réunissait en assemblées de deuil et on se livrait à d'intermi-

ز费 قول الـشاعر








nables complaintes. Zâl, las de sa longue vie ct la prenant en dégrout, accablé comme il l'était par les malheurs, disait comme sexprime le poète :

Les enfants de ce monde, quel bien en petuent-ils erpérert, puisquill ne cesse de tuer ses enfants?

Qui vit longtemps est aflige par la perte de ceux qui lui sont chers; celui qui meurt, le madheur est pour lui seul.

Lorsque le chagrin de Roûdhâbad, la mère de Roustem, fut devenu absolument intolérable, elle dit à Zâl : "Y a-i-il dans le monde une douleur plus cruelle que celle dont nous sommes affligés? - Oui, répondit Zâl, la faim!" Alors Roûdhâbad jura qu'elle ne prendrait plus aucune nourriture, afin de mourir. Elle ne manqua pas de tenir son serment et refusa d'écouter ses esclaves qui la pressaient de manger pour soutenir le peu de vie qui lui restait. Après une semaine, elle fut en proie à la folie de la faim; elle entra dans la cuisine et mit la main sur une marmite hors d'usage. Il s'y trouva par hasard le cadavre

وادا فيها حتّة سـودَّه متّتة فاخذتها واهوت بها الم فيها وادركها للـوارى






 dans $C$.
d'un serpent noir. Elle le prit et le porta vite à sa bouche. Les esclaves l'ayant rejointe le lui arrachèrent; elles lui donnèrent à manger, et la nourriture calma son esprit troublé et ramena sa raison. Alors elle dit: "Zâl, certes, avait raison quand il disait que la faim est ce qu'il y a de plus terrible."

Ensuite, Farâmorz se rendit avec son armée au Kâboul pour venger la mort de son perre. Il livra bataille au roi, le tua, extermina ses troupes, s'empara de ses biens, détruisit ses palais et emmena ses femmes captives. Après avoir établi un de ses chefs d'armée roi du Kâboul, en lui imposant l'obligation de payer tribut, il retourna dans le Sedjestân. Sachant que le roi Bahman ne manquerait pas de l'attaquer pour venger la mort d'Isfendiyâdh, il fit ses préparatifs pour résister et s'occupa à enrôler des troupes.

## نهوض بههن الى بجستان وقتله فراممزز واحتماله (1) اموال رستم وزال








(1) M allaty. - (2) Manque dans C. - (3) M Sisi.

BAEMAN SE REND DANS LE SEDJESTAN, TUE FARAMORZ ET EMPORTE LES RICHESSES DE ROUSTEM FT DE ZÂl.

Bahman, en apprenant que Roustem avait été tué ot que Faràmorz avait tué le roi du Kaboul, dit: "Schaghâi, en tuant Roustem, m’a devance. Mais il faut que je tue Farâmorz pour Isfendiyâdh, comme il a tué le roi du Kâboul pour son père.n Il se mit en marche avec son armée vers le Sedjestân et établit son camp au bord du Hinmand. Farâmorz se trouvait alors dans le Zâboulistân, pour appeler le peuple aux armes. Zâl se transporta à la tente de Bahman, se prostorna devant lui et fit les suprêmes efforts, supplia et se justifia, rappela les titres qui le rendaient inviolable, promit des richesses et chercha à exciter sa pitié en versant d'abondantes larmes. Bahman, tout en lui témoignant de la sympathie, donna l'ordre de l'emprisonner et de lui mettre des chaînes.

Faràmorz approcha avec une puissante armée du Zâboulistàn. Il attaqua Bahman et la bataille dura trois jours sans discontinuer,











de sorte que, des deux côtés, ill y eut un grand nombre de morts, de blessés et de prisonniers. Le quatrième jour, le soleil commençant à décliner, il s'éleva un vent violent qui soufflait contre les troupes du Sedjestân et du Zâboulistân et faisait voler à leủrs visages du gravier et du sable. Bahman excita ses soldats au combat, en s'écriant : «Le secours vous vient du ciel!" Ils chargèrent et firent de vigoureux efforts pour rompre les rangs de l'ennemi et abreuver leurs sabres de sang. Les troupes du Sedjestàn et du Zâboulistân furent mises en déroute. Farâmorz, avec sa suite, continua à combattre et à faire face à l'ennemi jusqu'à ce qu'il fût entouré par les Iraniens qui le jetèrent bas et le firent prisonnier. Bahman donna lordre de le mettre en croix et de tirer sur lui des flèches, de sorte que sa chair, ses os et son cerveau tombèrent par morceaux. Puis il saisit les biens de Zâl et de Roustem et les trésors amassés par eux pendant sept cents ans, et en prit possession.

Bahman voulait aussi mettre à mort Zâl, mais Beschoûthen lui fit






ها جـرس عليه احـوال بهمن بعد فراغه من امربجستان. الى ان فارق دنياء
 (1) CN N
des représentations, lui rappela que Zàl avait des droits à sa reconnaissance, qu'il lui était sacré et qu'il ćtait absolument innocent; el il ajouta: "Tu viens de tuer Farâmorz et, par lui, oblemir une vengeance complète. Pourquoi tuer ce vieillard si avancé an àge, dont la vie touche à sa fin et dont il ne reste plus qu'un vestige et un souffle?" Ce langage répondait au sentiment d'estime que Bahman, lui aussi, avait pour Zâl, dont il se rappela les actes de dévouement. Il lui fil gràce, donna l'ordre de le ramener dans sa derneure et de fui abandonner une faible partie de sa fortunc. Mas'oûdi de Merw, dans ses Monzdawidja persanes, dit qu'il le tua et qu'il n'épargna aucun membre de sa famille.

## GOUVERNEMENT DE BAHMAN

APRES SA CAMPAGNE DU SEDJESTAN ET JUSQU'A SA MORT.
Lorsque Bahman eut satisfait sa vengeance sur les gens du Sedjestân et qu'il se fut emparé de richesses dépassant tout ce que l'on pou- كتَ را







 (1) Manque dans C. - ${ }^{(2)}$ M
vait attendre et plus nombreuses que les grains de sable, il retourna dans sa résidence. Il acheva les villes qu'il avait fondées et les constructions qu'il avait commencées. Il fit une expédition en Occident jusqu'à Roûmiya; il fut maître du peuple et assujettit ceux qui résistaient. Il raffermit la religion de Zardouscht, la releva et la mit en grand honneur, et s'appliqua à la propager.

Bahman avait une fille appelée Khomâi ou, dans les livres persans, Homâi, nommée aussi Djehrâzâd, qui était la plus belle femme de son temps, de figure et de taille, et la plus éminente par son intelligence et ses capacités. Il l'aima d'amour, l'épousa et ne vit le monde qu'en elle. Elle avait un empire absolu sur lui et dirigeait toutes ses affaires et il finit par la désigner comme héritière du trône et maîtresse du souverain pouvoir après lui. Il avait aussi un fils, nommé Sâsàn, à qui manquait le reflet de la majesté divine et qui n'était pas apte au gouvernement de l'univers. Quand Bahman proclama Khomâi héritière du trône, Sâsân, mécontent de voir que son père lui eût préféré sa sœur, s'exila et, errant par le monde, s'en alla dans une province


 اث عاث وبلغ مبلغ الرجأل والثشهد الموإبـذة واللاعـيـان على ذللت ومـضى


ملك تحاى بنت بهــن




éloignée, vivant dans la retraite et se livrant aus pratiques de la vie spirituelle.

Après avoir régné cent douze ans, Bahman tomba malade de la maladie fatale, alors que Khomâi était enceinte. Il la proclama de nouveau, en présence des mobedhs et des grands, héritière du trône qu'elle devait transmettre à l'enfant qu'elle portail dans son scin, au cas où il vivrait et atteindrait lâge d'homme; puis il mourut.
régne de khomâi, fille de baiman.
Ce fut la plus grande et la plus illustre reine du monde. Après la mort de Bahman, Khomầï s'assit sur le trône, fit tendre devant elle une tenture de brocart d'or et donna audience aux grands et au peuple. Les gouverneurs des provinces s'étant rangés autour de la salle, elle harangua l'assemblée de derrière le voile en belles et excellentes

وإجادت اد قالت قد مثّ اللآه علينــا بالمـلك ونـــى ضــامــنـون بــلـــوغ






 ورغبوا الى اللّه فى اطالة(2) عـرها وادامة ملكها

paroles: "Dieu, dit-elle, nous ayant, en sa grâce, donné l'Empire, nous prenons l'engagement dc faire tous nos plus grands efforts pour gouverner avec justice et bonté, de pratiquer les plus belles vertus et de suivre la meilleure voie. "Les assistants se réjouirent de son langage et se prosternèrent. Khomaï, cnsuite, s'acquitta en personne des devoirs du gouvernement, s'appliqua à bien administrer l'État, à développer sa prospérité, à diriger avec sagesse, dans les provinces centrales comme dans les provinces frontières, les affaires publiques, et à bien ordonner toutes les parties de l'Empire, mieux que a'avaient fait plusieurs des mcilleurs rois. Elle expédia des détachements et des armées entières contre des ennemis et des rebelles et elle eut la satisfaction de la victoire et du triomphe. Elle s'occupait avec sollicitude des intérèts de ses sujets; elle fit fortifier les villes, elever de nombreuses constructions et répandre les offrandes et les aumônes. Les populations, heureuses de la prospérité de son règne et jouissant des résultats de son excellent gouvernement, lui étaient fort attachées et demandaient à Dieu de prolonger ses jours et de faire durer son règne.

لـا حان وقت ولادة خخاى وضعـت مولودا كالهلال الطالع فاخـفـت امـرد



 عند رأسـه خريطة تشتمل على لالبواهر وعند رجليـه كيس دنـي

(1) C .
histoire de dârâ, fils de bahman.
Khomâi, arrivée au terme de sa grossesse, mit au monde un enfant, beau comme la nouvelle lune qui se lève. Elle s'en débarrassa secrètement et fit croire qu'il étail mort; car elle se plaisail à commander, soit ordonner, soit défendre, et trouvait une grande satisfaction dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle désirait garder pour elle et qu'elle enviait à son fils; elle prévoyait avec appréhension le moment où son fils ayant grandi, elle serait forcée de le lui transmettre, ainsi qu'en avait disposé Bahman. Cependant, reculant devant le crime de tuer l'enfant, elle le plaça dans une petite caisse tendue de brocart d'or, attacha à son bras un rubis rouge de grande valeur et mit près de sa tête un sachet contenant des joyaux et, à ses pieds, une bourse pleine de pièces d'or; elle fit fermer la caisse, l'enduire do poix et la fit jeter, pendant la nuit, dans le fleuve d'Istakhr, ou, selon une autre version, dans le fleuve de Balkh.







 واقبلت هى وزوجها العقصـار على الاثثتغال بـه * واللاحسان اليهـ وتغذيتـه


La caisse fut entraînée par l'eau, entre les arbres, jusqu'à un endroit où se trouvait un foulon qui était venu, avant le jour, pour laver. Le foulon la saisit promptement et, à la faveur de lobscurité qui n'avait pas encore disparu, il la porta en courant dans sa maison. Lorsque, de concert avec sa femme, il se décida à l'ouvrir, un quartier de lune dans da brocart d'or apparut à leurs yeux et, en apercevant les joyaux et les pièces d'or, ils faillirent s'elever en l'air sur les ailes de la joie. Comme, dans la même semaine, il leur était mort un petit enfant et qu'ils eprouvaient un grand chagrin de cette perte, ils dirent: "Dieu nous envoie à sa place cet enfant arrèté au passage! " La femme pleura de joie et elle aurait voulu se souder à lui. Puis elle lui donna son sein; à peine l'enfant eut-il commencé à sucer, qu'il en eut abondamment du lait dont il se rassasia. Cette femme finit par l'aimer plus qu'elle n'avait aimé son propre enfant. Elle et son mari, le foulon, se dévouaient à lui, l'entouraient de tendres soins, l'élevaient, le formaient et veillaient sur lui; ils gardaient sa fortune, n'en


 واثشـارد المـأة على زوجها بتـرك القـصـارة عند الاستغنـآء عـنـهـا فـقـــال (3)

 اله



(1) C C . $\Leftrightarrow$ ( 4 Manque dans M. - (1) (:
(b) 11 وينرفرث
dépensant qu'une certaine somme pour son entrelien at pour leur propre subsistance. Hs le nommèrent Dârab, parce cu'il avait eto trouvé entre les arbres et leau. Dir, en persan, signific "l'arbre" et $a b$ "l'eaun. Ce nom, ensuite, par le retranchement de la letire $b \hat{a}$, fut prononcé Dârâ. La femme ayant conscillé à son mari d'abandonner sa profession de foulon parce qu'il n'en avait plus besoin, le mari dil: "Je ne veux pas me séparer d'un métier par lequel jai ru l'occasion de trouver le cher enfant ei le bienheureux trésor. Il y a un vieux dicion : "Qui quitte son métier, sa fortune le quille."

Dàrâb croissait comme la nouvelle lune et l'éclat de la beauté brillait sur son visage. Quand il fut grand, on le mit à l'école, où il devint instruit et formé aux bonnes manières. Il aspirait à acquérir les aptitudes de la chevalerie et les talents des princes, el le reflet de la majesté divine rayonnait sur lui. Un jour il dit au foulon : "ll m'esl venu à l'esprit que tu n'es pas mon père. Tu n'as rien à craindre si iu me dis la vérité sur ta situation envers moi.n Le foulon répondit:










«Je suis ton père et tu es mon fils. Mais si tu doutes de ma paternité, interroge ta mère à mon sujet. "Donc, un jour, ayant guetté le départ du foulon allant à son travail, Dârâb ferma la porte, tira le sabre et dit à la femme en l'en menaçant: "Fais-moi connaître mon histoire et les circonstances de ma vie et dis-moi la vérité, ou je te tue!"EHe répondit : "Mon fils, remets le sabre au fourreau et écoute!n Et elle lui raconta ce qui était arrivé, puis elle ajouia: "Il ne s'en est allé de ta fortune qu'une faible portion; la plus grande partie existe encore, fais-en ce que tu voudras." Dârâ dit: "Je savais bien qu'une femme comme toi ne donne pas le jour à un rejeton tel que moi. Maintenant il faut que je trouve ceux qui me rendront mes droits. "Il acheta un cheval et des armes et changea sa manière de vivre. Il alla trouver Raschnewâdh, un des chefs d'armée de Khomâi, qui lui fit le meilleur accueil, le prit en affection et l'aimait comme son fils. Tous les regards commençaient à se fixer sur Dârâ et tout le monde parlait de sa beauté et de sa perfection.

Or, il arriva que Khomâi chargea Raschnewâdh d'une expédition


 رلمدها ¿准






vers unc certaine contré et que, sur ses ordres, ce général fit defiler son armée devant elle, pendant qu'elle se tenait dans un belvéderre dominant l'hippodrome. Quand Dàrâ, parmi les soldats, passa devant elle, charmant ses regards par sa beauté el sa noble prestance, le lait coula du sein de Khomầi et son coeur lui dit que céstail son fils. Ellle fit appeler et le questionna sur les circonstances de sa vife. Dà rà lui ayant raconté son histoire, elle fit venir le foulon et sa femme qui, interrogés par elle au sujet de Dárà, confirmèrent le récil dr celui-ci et lui apportèrent le rubis qui s'éait trouvé attaché au bras de l'enfant. Alors elle n'eut plus aucun doute, le jour apparut à ses yeux of elledit đ̀ Dârâ: : «Mon fils, tu es l'enfant que j’ai eu de Bahman. Pardonnemoi ce que j'ai fait à ton égard et fais-en remonter la cause au décret de Dieu, car il était décidé en sa prescience que tu devais étre cleve par le foulon et sa femme, et non par moi. a Dàrà se prosterna devant elle et accepta sa justification, en disant : «Dieu rend à chacun son droit et met chaque chose en sa place." Elle s'approcha de lui et







ملك دارا بـن بهمن وهـو دارا الاكـبر



l'embrassa et pleura de joie. Elle fit donner au foulon et à sa femme une grande somme d'argent et les fit entrer parmi les gens de sa suite. Elle remit à Dârâ les richesses et les trésors de l'empire et, ayant fait venir les chefs d'armée et les mobedhs, elle leur exposa fidèlement ce qui s'était passé et dit: "Voici Dàrâ, fils de Bahman, votre roi désigné! n Comme le reflet de la majesté divine qui reposait sur Dârâ, confirmait sa déclaration, les assistants se prosternèrent devant lui, lui prêtèrent hommage et se soumirent à lui. Cet événement eut lieu après que Khomâil eut regné trente ans.
bégne de dârâ, fils de bahman, ou dârâ liancien.
Lorsque Khomâï eut remis le pouvoir à Dârà, celui-ci s'assit sur le trône, se ceignit de la couronne et donna audience aux grands et au peuple. Il leur adressa un discours dans lequel il rendit gràces à Dieu de l'avoir élevé au pouvoir et s'engagea à bien gouverner et à

 العهارات وألأبنية فبى بارض فارس داراميكرد وإسكنها سـبى الـــروم والقام
 به المثل مس قال لذبر عبّاد


 (i) M الداوب.
alléger les impôts qui pesaient sur le perple. Les assinants he prosternèrent devant lui el lacclamèrent. Il dirigra aver sagense len affaires de l'État, veilla à la bonne adminintration, soumil lob rois al leur imposa des tributs el des contributions. Comme il amail fen lieux bàtis et les monuments, it fonda, dams la provincre dre Fam, la ville de Dàràbdjerd, y élablit les prisomiorn greere at fil devor den temples du Feu. Il fonda encore daulren villen el consiruisil le plun célèbre édifice. Il est cité proverbialement comme exmplo par lo poète qui a dit au sujel d'lbn 'Abbâd:

Le viair a construit un palaib. Que la feliefte demener dams sen appartements:
 n'en a pas construit de pareil.

Dârà fut le premier qui établit la postr (barid), en affectant à er service des chevaux auxquels, comme signe distinclif, il fit couper les queues. D'apres Hamza d'Ispahan, le mol barid sorait un mot arabis' et dérivé de dhanab boarîd "queue coupéen.



 فهودارا ب. دارا ويقال له دارا الاصغـر

## استهلال قصّخ الاسكنـدر



(i) La place de ce mot est restée en blanc dans M. - ${ }^{(-)}$Ces mots manquent clans M.


Les chroniques rapportent que Dârâ lancien envahit le pays de Roûm, vainquit le roi de ce pays, Failàqoûs (Philippe), et conclut ensuite la paix avec lui, paix aux termes de laquelle ce roi devait lui envoyer chaque année cent mille ceufs d'or, contenanl chacun quarante mithqal. Il demanda aussi la fille de Philippe en mariage; celui-ci la lui donna et Dârà retourna avec elle dans le Fàrs. Il eut d'une autre femme un fils qu'il chérissait excessivement et à qui, pour cette raison, il donna son propre nom. C'est lui qui est Dàrà, fils de Dàrà, appelé Dàrà le jeune.

## COMMENCEMENTS DE L'HISTOIRE D'ALEXANDAE.

Les Persans prétendent qu'Alexandre était le fils de Dàrà l'ancien. Dârà, disent-ils, lorsqu'il eut épousé la fille de Philippe, roi de Roum, eut commerce avec elle; mais il fut rebuté par son haleinc. ll éprouva de la répugnance pour elle et la renvoya en secret à son père alors que, enceinte de ses cuvres, elle portait dans son sein Alexandre.

عنها وردّها فى لالغيـة الى ابيها ووى حـبـلى مـنــهـ بالاســكـنـدر فانــف









(1) M الاسكنفلدروm C. - (2)
(1) M 1 بتركابِ


Philippe en fut très mécontent el garda le silence sur la situation da sa fille. Celle-ci se traita all moyen d'une horlor appelior Whatrondarouts et son infirmité disparut, an temps out olle mil an monde un fils qu'elle appela, en en tirant bon augure, da nom de celto herbe, nom qui, par abréviation, devint Aliskandar. Philippe lo fit passer pour son propre fils et lui voua une grande affection; car lhoroscope d'Alexandre annonçait qu'il serait le souverain de lunivers, qu'il vaincrait tous les rois, qu'il assujettirait les phus fiers et qu'il ohtiendrait des fortunes el la réalisation d'aspirations de toute nature, comme n'en avait obtenu aucun roi avant lui.

Cependant les historiens sont en grand désaccord an ef qui concerne la personne d'Alexandre. Les uns disent qu'il est le Dhoû 'IQarnaïn dont Dieu a parlé dans son Livre, ce que d'autres contestent. D'aucuns prétendent qu'il était un ange, d'autres qu'il étail prophète. Mais la plupart s'accordent à l'identifier avec Dhoû 'J-Qarnain. Dieu seul connaît la vérité!





 ملك الاسكندر مكانـه وتـنتّز مواعيد الــزمان فـيـه وسمـا بـهـتـتـه الى ما خُلق لها
(1) M Manque dans C.

Quand Alexandre eut grandi, Philippe fit venir pour lui les sages et les philosophes de la Grèce et, parmi eux, Aristote et Ptolémée. Alexandre s'initia à leur sagesse et puisa à leur science. Aristote, en particulier, demeura constamment à ses côtés et lui inculqua la sagesse comme la colombe donne la becquée à son poussin; il lui enseigna la philosophie et le forma pour gouverner le monde. On rapporte que la mère d'Alexandre, un jour qu'il était entouré des philosophes, lui dit : "Mon fils, que Dieu te favorise d'un sort heureux, en raison duquel les hommes de talent se vouent à ton service; qu'il ne te donne pas un talent, au moyen duquel tu servirais les gens fortunés!

Après la mort de Philippe, Alexandre régna à sa place. Il demanda à la Fortune la réalisation de ses promesses et aspira à accomplir sa haute destinée.

ملك دا,


 ولا تئؤى هفواتتها واجتمعت عليه اللسكرالت التّى عخّها مَى كال

 (1) V) 1 Wين.

RĖGNE DE DÂRÀ, FILS DE DÂRÂ, OU DÂRÂ LE JEI VI.. DÂAí ET LLEX INDRL.

Dârâ l'ancien, après avoir régné douze ans, tomba malade de la maladie qui le conduisit aux portes de la mort. Il désigna commer son successeur son fils Dárà et le mit en possession de la couromme al da trône, puis il mourut et Dârà le jeune prit le pouvoir. Ge roi ctail dans les premières ardeurs de la jeunesse, dont on redoute les érarts et dont on craint les fautes. Il reunissait en lui les ivressen que le poète a ainsi énumerées:

Il y a cinq sortes divresses; lhomme qui en est atteint devient la proie da hort :
Gelles de la richesse et de la jeunesse, liversse de l'amour et celles du vin et du pouvoir.

Or, Dârầ devint altier et orgueilleux, il versa beancoup do sang et terrorisa de toutes manieres les innocents; il rebuta ses chefs d'armée










et ses sujets et ne fit aucun cas des rois. Ceux-ci se garantissaient de ses hostilités en lui envoyant des tributs et cherchaieut à gagner sa faveur par des cadeaux, à l'exception d'Alexandre qui ne lui fit pas parvenir le tribut que Philippe avait eu coutume d'envoyer et dont il a été parlé plus haut. Dàrà lui expédia un ambassadeur, pour exiger de lui cet argent et le réprimander sévèrement en le menaçant, parce qu'il négligeait et bravait ses ordres. Alexandre répondit à l'ambassadeur: «Dis-lui que la poule qui pondait les œufs d'or est morte. " Cette parole est devenue proverbe. L'ambassadeur s'en retourna et fit son rapport à Dàrâ qui fut très irrité et, par messages et par lettres, renouvela ses remontrances et ses menaces contre Alexandre. Il lui envoya une raquette, une balle et une charge de sésame, pour indiquer qu'il le considérait comme un enfant, incapable de gouverner un royaume; qu'il était fait pour jouer avec la raquette et la balle comme les enfants, et que lui, Dârà, mettrait en campagne contre lui des troupes aussi nombreuses que les grains de sésame. Alenandre









 (3) C Extas.
tira bon augure de cel euvoi de Dàrà el dil: "Il vient de me jeler son empire, ainsi que la raquette jette la balle, cello-ci ayant la forme de la terre que je posséderai tout enliere. La sesame est une graime huileuse, son gout n'est ni amer, ni àre; jen augure que je lui mlèverai les plus agréables et les plus profitables de ses biens. Il cerivit à Dârâ, en réponse à sa lettre, en un langagr provoquant al lui envoya un sachet de moutarde, pour indiquer que ses troupes, bien que peu nombreuses, avaient une grande force of unc action burrgique, ainsi que la moutarde qui est a la fois forte et àre et hait pleurer celui qui en mange.

Dârâ, irrité du langage et du procédé d'Aloxandre, se prépara à Jui faire la guerre et marcha contre fui avec quatre-vingt mille hommes. Alexandre, à cette nouvelle, se mit en campagne avec douze mille hommes, emmenant avec lui les philosophes et les sages. D'après certaines traditions, il emmena aussi Khidhr (que le salut soit sur lui!). Il commença par attaquer le souverain de l'Égypte el








 ${ }^{(1)}$ Mss. عزرا.
s'empara de ses richesses et de ses trésors par lesquels il augmenta sa puissance; puis il se dirigea avec son armée vers l'Iràq. Dârầ s'étant porté en avant, établit son camp au bord de l'Euphrate. Alexandre, lorsqu'on lui annonça que Dârâ avait avec lui quatre-vingt mille hommes, dit: "Le boucher n'est pas effrayé du grand nombre des moutons.n Cette parole est devenue proverbe. Il s'exprimait habiluellement en sentences qui étaient incomparables par leur ćlégance et leur concision.

Alexandre, ensuite, se lançant dans le risque et le péril et commetlant une fausse démarche que, cependant, sa bonne étoile fit tourner à son bien, partit avec un pétit nombre de ses serviteurs, en prenant le rôle d'un ambassadeur envoyé par Alexandre à Dàrâ, dans l'intention de se rendre compte personnellement de la situation de ce dernier et d'observer par lui-mıême son royaume, afin d'être tout à fait bien informé à son sujet. Arrivé au camp de Dàrà, il fut reçu suivant l'usage établi pour les envoyés de son rang. Dàrà l'ayant fait appeler et lui ayant ordonné de délivrer le message dont il était chargé, il parla ainsi : "Alexandre te salue et dit que la paix est un bien el la







 كانوا مه حضـرة دارا الم الاسكندر حضـر المبلس للفدمـة فسارّ دارا باتّـه
 .
guerre une affaire périlleuse; qu'épargner le sang est un gain ol se méfier du sort est de la prudence. Or si le roi veut faire la pain aver moi, j’y consens de même; mais sill veut absolument la lulte, je rem jette sur lui la responsabilité de l'injuste allaque ol le combattrai." Dàrâ dit: "Nous répondrons à ce que lu viens de clire." Et il lai ordonna de rentrer dans sa demeure. Ensuite il le fit inviter à sa table et à son banquet. Alexandre, chaque fois qu'on lui présentail une des coupes d'or ornées du portrail de Dàrà, la vidail et, au lieu de la rendre à l'échanson, la mettait dans sa botte ou dans sa manchr. Quand il en tenail ainsi plusicurs, les échansons en avertirent Dàra qui lui fit demander pourquoi il gardait ces coupes. Alexandre répondil : «Telle est notre coutume, à nous autres, ambassadeurs de Roûm, quand nous buvons chez les rois.n Dàrà se mit à rire et donna l'ordrr de les lui laisser. Puis, l'un des ambassadeurs qui avaient élé envoyés par Dàrâ à Alexandre et qui assistait au banquet pour lui rendre respectueusement hommage, dil secrètement à Dàrâ que cel homme





 احطت بحال دارا وعسكـره وعـرفت مقدار غَوْره وتحقّقـت ما اُحتاج اليـه
 عليه وغلبتى اتياه على مُلكـه وملكـهـ
 " C. وتغغالّغت , M وتالميت .
étail Alexandre en personne. Le roi demanda qu'on lui apportât du Trésor un vêtement de soie sur lequel était peint le portrait d'Alexandre, pour l'examiner. Alexandre sc leva comme pour aller làcher de l'eau, et étant sorti, il s'elança sur un de ses chevaux, coursier sans rival, et courut précipitamment vers son camp en recommandant à ses compagnons de le suivre. Jusqu'à ce que l'on eût cherché le vêtement de soie, qu'il eûl été trouvé el apporté à Dàrà, que celui-ci eût longuement examiné le portrait d'Alexandre et donné l'ordre de le faire garder, Alexandre avait déjà parcouru deux parasanges et les hommes lancés à sa poursuite ne purent le joindre. Il revint dans son camp sain et sauf, ayant atteint son objet, et dit à ses officiers : «Je viens de me rendre comple de la situation de Dàrà el de son armée, je suis parvenu à le connaìtre à fond, j'ai appris d'une manière certaine tout ce qu'il me faut savoir de ce qui le concerne et j'ai emporté ces coupes ornées de son portrait; j'en augure que je le vaincrai et lui enlèverai son royaume et tout ce qu'il possède."
مقتل دا,1 بـن دار







(1) Ces mots manquent dans C. -- (2) Manque dam 11 .

## meurtre de dîbâ, mis de dinâ.

L'état des choses existanl cutre Dàrà et Alrxandro ayaml conduil aux hostilités ouvertes et à la guerre qu'ils avaiont projelée on se mettant en campagne, ils se rencontrèrent, a la tede de leurs froupes, aux bords de l'Euphrate el se livrèrent une balaille acharnce qui dura une semaine sans que la victoire penchât d'un colté ou de l'autre. Alexandre, comme on lui conseillait de surprendre l'ennomi par une attaque de nuit, dit : "L'attaque de nuil est un brigandage of le brigandage ne sied pas aux rois."

La perte de Dàrâ fut causée par les mauvais sentiments que nourrissaient envers lui ses officiers qui le trahissaient en cessant do combattre sérieusement. Deux de ses chambellans, des gens de Hamadhàn, firent parvenir à Alexandre un message el s'engagèronl à luer Dârâ sur le champ de bataille. Alexandre promit de les combler de hiens et de richesses s'ils exécutaient ce qu'ils proposaient. Lorsque les deux armées reprirent le combat et que la luite fut dans toute son ardeur,







 لاله اذ

pendant que Dârà, placé au centre, se tenait en garde contre l'ennemi, mais non contre ses propres gens, la mort vint surprendre le roi du côté où il se croyait en sûreté; il ne se doutait de rien quand, inopinément, ses deux chambellans de Hamadhàn le frapperent de deux coups de lance; il tomba de son cheval, blessé a mort. Des cris s'élevèrent du milieu de l'arméc. La confusion était parmi ses compagnons; les uns prenaient la fuite, les autres se rendaient en demandant quartier.

Alexandre, informé de ce qui venait d'arriver à Dàrà, courut avec quelques hommes de sa suite vers l'endroit où il était tombé, mit pied à terre devant lui, lui essuya la poussière du visage et posa sa tète sur son giron. Il versa toutes les larmes de ses yeux et fut en proie au plus profond chagrin en le voyant on un tel état. Il dit : "Ô le plus noble pt le plus illustre des hommes, ò toi qui es le roi des rois, je suis désolé de ce qui vient de t'arriver! Mais, grace à Dieu, ce n'est pas moi qui suis cause du coup qui t'a frappé. Dieu sait les bonnes in-









 11 ئى . - (5) Manque dans M.
tentions que j'avais à ton sujet; il sait que je me proposais, si je remportais la victoire, d'agir envers toi a vec bonté et de respecter les liens de notre parenté et aussi ceux que jai contractés par le fail davoir partagé ton repas." Dàrà ouvrit les yrux el dit d'une soin faible: "Mon frère, que ce spectacle soit un enscignement pour toi. Ragardsce roi de l'univers blessé, couché dans la poussière, abandonné de ses compagnons et loin de ceux qui lui sont chers. Son règrae ont fini et sa dernière heure est venue. nLes larmes diAlevandre coulaient de telle sorte que sa barbe en fut inondée et l'air retentissait des sanglots et des lamentations des Perses et des Grees. "Mon frère, reprit Dârà, il ne sertà rien de se désoler; mais écoute les dernières volontés de ton frère et fais-moi la gràce d'ètre son fidèlo mandataire." Alexandre lui dit: "Commande-moi sans me cacher aucun de fes desirs; sois certain que jaccomplirai fidelement lengagement que je prends envers toi et que j'exécuterai tes ordres." Dàrâ dif : "Jo te donne en mariage ma fille Roûschanak; témoigne-lui les égards aux-

واكـرم مثواها وبَـل احرار فارس واعيانها ولا تولّ الصنغـار على الـكـبـار




 مُّ اجتترأه( على الملوك

## ملك الاسكندر وذكرغرر من كلامه


(1) M $_{\text {M }}^{\text {. }}$ (2) Phrase suppléée de Talaarî, I, p. 696 . (1) C الجتز (3) Mss. C., manque لال
quels elle a droit, traite-la avec bonté comme ton épouse et donnelui un large état. Honore les nobles et les grands de Perse, ne fais pas dominer les petits sur les grands, ne detruis pas les temples du Feu et venge-moi de ceux qui m'ont tué. " Alexandre dit: "Tes ordres seront ponctuellement obéis."

Quand Dârâ, après avoir régné quatorze ans, eut expiré, Alexandre fit faire ses funérailles et suivit son corps avec ses chefs d'armée au lieu de la sépulture. ll donna lordre de pendre au gibet les deux hommes qui avaient mis une main sacrilège sur Dàrâ. On les pendit et on lança sur eux des flèches et des pierres, de sorte que leur chair et leurs os tombèrent en morceaux. Alexandre dit : "Voilà le châtiment de ceux qui attentent à la vie des rois!n
rège dialexandre. quelques-unes de ses paroles remarquables.
Le gouvernement de Dàrà ayant pris fin, Alexandre régna sur lîrânschahr en même temps que sur l'Égypte et le pays de Roûm.

وعظم سـلطانـه وکاتبـه الملوك بالسمع والطاعة وبنى بـروشـــك فـتـعِّب








(1) M الشثهر.

It fut ainsi maitre d'un vaste empire ef les differents rois lui adressèrent, par lettres, leur entière soumission. Lorsqu'il consomma son mariage avec Roûschanak, il fut émerveillé de sa beaté et de na grace et il fut charmé d'elle. Il lui donna la libre disposition du domaine privé et des biens acquis el l'entoura du plus grand rexpect. Il prit possession des richesses el des trésors de l'empire et parcourut len provinces.

Hlexandre sinspirait, dans ses actes, des consrils des nages el des philosophes et laissait tomber de sa bouche de precieuses sentencus. Ainsi, un jour, it dit à un vieillard ayant les cheveus teints: "Si tu as teint tes cheveux, comment leindras-tu ta vieillesse? "Voyant un homme vicieux qui avait une belte figure, il dit : "La maison es belle, mais celui qui thabite est abominable, "Voyant une femme pendue à un arbre, il dit: "Je voudrais que tous les arbres portassent de tels fruits! "Il dit à l'un de ses chefs d'armée qu'il envoyail faire une campagne : "Rends à l'ennemi la fuite aisée, cin t'abstenant de le poursuivre quand il est en déroute el agis comme si chaque homme








(1) M is. - (2) M M $_{\text {(1). }}^{\text {( }}$. (3) $\mathbf{M}$

de ton armée était un espion qui t'observerait.n A ceux qui lui représentaient que s'il prenait beaucoup de femmes il aurait beaucoup de fils, par lesquels sa mémoire serait perpétuée, il répondit: "Une mémoire durable s'acquiert par des vertus et de louables actions; il ne sied pas à celui qui a subjugué les hommes d'être subjugué par les femmes." If avait coutume de dire : "La crainte est indispensable à chacun pour sa bonne direction; l'homme religieux craint le chàtiment; l'homme d'honneur, la honte; l'homme intelligent craint les suites de ses actions. "Il dit à l'un de scs chefs d'armée : "Ne méprise point un excellent avis que tu reçois d'un homme méprisable; car la perle précieuse n'est pas avilic par la bassesse du pècheur. "II avait pour habitude, lorsqu'il allait livrer une bataille qui lui inspirait des craintes, de boire une certaine quantité de vin pour mettre en mouvement son sang et réchauffer son cœur; puis il disait au musicien de lui chanter une chanson guerrière. Après avoir ainsi conforté le corps aussi bien que l'esprit, il engageait hardiment la bataille et payait de sa personne en combattant avec énergie et


دكر هـا الجرى







ardenr, sans s'effrayer de ses dangers ef sans íprounor la moindre faiblesse.

## GOUVERNKMENT D' WIKXANDRF.

Quand Atexandre fut assis sur te trône de Dàrà, il dit:" C’ent nous que Dieu a fait triompher et ce qu'il nous a donné n'est pas co dont Dârâ nous menaçait. Cependant jai exécuté ses dernierres volontés, sauf en ce qui concerne les temples du Feu. "Quant à ces lemples, il donna l'ordre de les détruire; il tua les mages qui les dessemaiont et brûla les livres de Zardouscht qui diaient écrits avee de lenere d'or. Il ne laissa debout, dans l"Irâq, dans te Fàrs el dans les autres provinces de l'̂̂rânschahr, aucun beau monument, aucune solide forteresse, aucun château éleve; il fit raser loutes ces constructions. Il fonda, en Occident, la ville d'Alexandrie et la ville de Malatie; en Chine, plusieurs villes, entre autres, Bordj al-Hidjârat; dans le


 الفـراغ مه امـردارا فوجده فيما قيل الـف الف واربـع مائــة الـفـ رجـل







Khoràsàn, il fonda Samarcande et Hérat et entoura Marw asch-Schàhidjàn d'un mur d'une parasange en longueur et en largeur. Il fonda aussi Nasâ et la ville d'Işfahân, à l'image d'un serpent, et, dans l'Inde, Sarandib. Țabarì et Ibn Khordâdhbeh rapportent que, passant en revue son armée après avoir vaincu Dârà, il trouva qu'elle se composait, dit-on, d'un million et quatre cent mille hommes : huit cent mille de ses propres soldats et six cent mille des soldats de Dàrà.

Comme il considérait que rien ne serait plus préjudiciable à l'Îrànschahr et n'amènerait plus promptement sa ruine que de mettre la division entre les gouverneurs des provinces, de séparer leurs intérèts et de les opposer les uns aux autres, Alexandre donna aux principaux chefs la souveraine possession de leur contrée, afin d'empêcher qu'ils ne fussent sous la dépendance d'un seul. Il en fit des rois souverains, tous egalement indépendants, mais en les assujettissant à lui payer des redevances et du tribut. Ces princes souverains sont les rois régionaux qui, après Alexandre, se partagèrent les




بلاد الـكوم فلذلال دى اغنى اللبلاد الم s) الآثن

مسير الاسكندر الم الهند ومحاربتة ملكها فور(8)


 - (0) M 2 $^{\text {(1) }}$
provinces de l'Îrànschahr el régnèrenl jusqu'à co que Irdaschir, fils de Bâbak, devînt roi de l'Univers.

Alexandre, constamment, parcourait les divers pays, traversait toutes les régions el soumettait les populations; il thail loujours en mouvement et ne sarrêtait jamais dans ses courses, soil vers lo ()riout, soit vers I'Occident, ni dans ses expéditions pour conquérir loutes les, parties de la terre, amassant les richenses do fous les pays, enfouissant une partie de ces trésors el en faisant passer la plus grande partic dans le pays de Roûm qui, pour celte raison, est demeure le plus riche de tous, jusqu'à présent.
expédition dalexandre dans linde et guerre avec le roi fould.
Alexandre envoya à Foûr, roi de linde, une ambassade ditur lettre, le sommant de reconnaître son autorité et exigrant le tribul de son royaume. Foûr refusa de se soumettre et répondit avec hau-











teur, parlant des troupes auxquelles il aurait recours et de la puissauce et des ressources sur lesquelles il comptait pour se defendre. En conséquence, Alexandre laissa Ptolémée comme son lieutenant dans I'Îrànschahr et se mit en marche, se dirigeant vers linde tel qu'un nuage menaçant, continuant toujours à conquérir les pays qu'il traversait et à ramasser les richesses qui lui tombaient entre les mains. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'il arrivàt aux frontières des États de Foûr, à qui il adressa un message avec sommations et menaces.

Foûr marcha à la rencontre d'Alexandre avec ses troupes et ses éléphants; il ne craignait pas de lui résister et se disposait résolument à lui livrer bataille et à le combattre. Alexandre établit son camp en face de lui et fit creuser un fossé toul autour de son armée. Il n'était inquiet qu'au sujet des éléphants, au nombre de six cents, dont Foûr se prévalait et auxquels il se fiait. Il donna lordre de forger des statues de cuivre et de fer, creuses à l'intérieur, représentant des hommes, et en fit remplir les cavités avec du naphte et du soufre. Le jour du







 المضترمة وهـ نُسبهها رجالا فاحترقت حراطيمها وتألمتـت مه شـواظط الـــــار
(1) Ciol.
combat, il les fil trainer, sur des chars, ath champ do hatalle el phacer devant les rangs, après avoir assigné aun soldath lon ponitions quili devaient occuper elles avoir convenablement reparlin draile droilo d à l’ailegauche. Quant à lui, il prit position at centre. fowe se mil un mouvement arec ses lroupes, après avoir caparacomm' at harde de for les éléphants; it fit battre les tambourn at sommer fies frompettas indiennes et employa tous les moyens possiblen pour lerilior limmemi. Quand les guerriers se provoquerent au combat, fur la hataille fal
 Alexandre fit mettre le feu ath statues qui siehaulfirent of devinwent incandescentes. Four, de son coté, domma lordre aut ronducteurs des élephants de faire contre l'armér d'Alevandre, avec tous len érphants à la fois, une charge vigoureuse, effective; il se proposa de charger lui-même, derrière eux, avec l'úlite de ses gents. Lés éléphants arrivant à lassaut et prenant los statues incandeserntes pour des hommes, les frappèrent avec leurs trompes, qui furent grillecs. Alors, torturés par la douleur des brûlures, ils tournèrent le dos et se mirent






 اك

 (1) C .
à fuir et se jetèrent sur leurs propres gens. Les soldats d'Alexandre, s'élançant à leur suite, infligèrent aux Indiens une sévère défaite et en firent un grand massacre. Ils ne cessèrent de les assommer que lorsque la nuit sépara les combattants.

Le lendemain matin, Foûr reprit le combat, rallia ses troupes et concentra toutes ses forces, et il lui vint des renforts de tous còtés. La bataille recommença comme auparavant, la mêlée devint ardente comme un four allumé, les existences furent emportées en pleine force et les têtes sautèrent. La lutte dura pendant vingt jours el fit disparaître les cohortes et les individus. Alexandre étant sur le point d'ètre vaincu, envoya à Foûr un messager et lui fit dire : "Si la lutte continue ainsi, elle nous dévorera tous et il ne nous restera pas une âme. Il vaudrait mieux que, épargnant nos troupes, nous combattions nous-mèmes, moi et toi seuls, au combat singulier; celui de nous deux qui sera vainqueur aura l'empire de l'autre, la guerre ayant déposé ses armes et éteint ses feux. "Foûr fut pnchanté de ce message. Il es-

 فامرا





 وضْعـوا اسلـعتحم واتم آمنوى فعلموا ات الـصواب ذالك واللاحتياط هـنــاك

pérait l'emporter sur Alevandre, ou plutol il se reovait crrain de la victoire, car il était puissamment conformé, d'une stature al d'une force colossales, tandis que l'entérieur d'Wevandre en chait lopposé. Ayant donné à leurs armées l'ordre de suspendre le combal, lom deus rois s'abordèrent, s'assaillirent, jouèrent de la lanere al lutterrent corps à corps. Foûr ayant entendu derrère lui des crin qui l'inquietaient et s'étant retourné, Alexandre profita du moment oú il regarda rn arrière et lui asséna un coup de sabre sur J'ipaule, puis un serond ef un troisieme, de trlle sorte que Foûr tomba de sotn cheval el expira. Les Indiens, lorsquils te virent à terre, furent evasperes; ils furent pris de rage et de fureur et chargèrent tous ensemble l'armer d'Alexandre. Celui-ci fit proclamer dans leurs rangs: "Pour quelle cause combattez-vous, votre roi elant morl? Craigne\% Dielt, ne nacrifiez pas vosâmes et ne leur faites pas partager lo sorl de votre mailre! Déposez vos armes et vous aurez la vie sauve!n Ils reconnurent que




مسيره الى ارض البراهها




c'était juste et que là était le salut. Hls mirent bas les armes et se rendirent en demandant quartier, qui leur fut accordé par Alexandre. Celui-ci fit un butin innombrable en argent, en effets et en armes, prit possession du pays de Foûr, s'assit sur son trône et fit exhumer ses trésors qu'il confisqua. Il investit ensuite du gouvernement du pays l'un des parents de Four, en lui imposant redevances et tribut, régla l'administration de ses provinces et se prépara au départ.

EXPEDITION D'ALEXANDRE DANS LE PIYS DES BRIHMANS.
Alexandre se dirigea ensuite vers le pays des Brahmans qui étaient des gens faibles et pauvres, dont les plus notables étaient des hommes sages et de vie austère, parlant par de belles maximes. Il voulait prendre exemple à leur manière de vivre et entendre leurs instructions. If donna lordre à son armée, non seulement de s'abstenir de tout acte d'hostilité à leur egard, mais même de les traiter avec douceur. Ces hommes vinrent à sa rencontre nu-pieds et n'ayant pour tout vêtement qu'une ceinture tressée de brins d'herbe; ils firent des vœux pour
 ( $\Leftrightarrow$ (R院 فا جابود بَعینى قورل
 عمد سـL




tui et le complimentèrent. Nexandresarvelaparmi eus d vilave abounementl'égale pauveté de tous d de chacun, a la condilion miserable dans laquelle vivaient les hommes aussi bien que lis frommes. Il lit appeler les principaux d'entre eus el len interrogea sur len domeures de leurs vivants el de leurs morts. Ils lai repondirent dame le sens de la parole de Dieu dans de Coran : "Vavons-mous par fail la lerre pour contenir les vivants et les morts:" Ils dirent : "Jous semmes les fils de la terre; nous sommes crés delle, wous y retournerons et nous en sortirons en ressuscitant. "Questiomés sur leur maniore de vivre en général, ils répoudirent: "Notre lit est la lurre, notre couverture le ciel et notre nourriture l'herhe des champs des fruits des arbres. "L'un deux formula une pensé que le perote a exprimée ainsi :

Débarrasse-toi des choses de ce monde, car cirst tout nu que tu y an anou. Alexandre dit: "Vous ètes des gens qui ne faites poini de mal aux








autres hommes; aussi méritez-vous de n'ètre point molestés et de recevoir des faveurs; demandez-moi ce que vous voulez. "Is répondirent : "Nous te demandons limmortalité. - Comment, dil-il, ceux dont la destinée est de mourir pourraient-ils ètre immortels? " Ils répartirent : "Si tu sais que des êtres humains ne sont pas immortels, quel est ton objet en apportant la guerre aux hommes, en versant leur sang, en t'emparant de leurs biens, en envahissant leurs demeures et en jetant la terreur parmi leurs femmes et leurs enfants? Que te semble? Si tu possedais la terre entière avec lous ses habitants el tout ce qui est sur elle, ne mourras-tu pas bientôl en la laissant derrière toi, tout en portant la responsabilité des actes de violence qui ont été commis?" Alexandre répondit: "Vous avez raison. Mais je suis le serviteur de Dieu et son mandataire; c'est en vertu de son décret et de sa volonté que j’agis ou que je m'abstiens. Je chàtie ses ennemis et épargne ses amis. On ne peut résister à son commandement et ses décisions sont sans appel. Tous, nous lui appartenons et à lui seul nous sommes soumis!" Puis il prit congé d'eus et s'en alla avec ses compagnons.

J'ai appris que Ma'moûn, lorsqu'il entendail citer ces paroles
 الاسكندر هذا قديمّا كان الاجبـا (1) ديو المبوك
قصّن كيد الهندى مع الاسكنـدر







dAlevandre, dit : "Anciennement, les rois professaient la doctrinc daprès laquelle l'homme n'agit que sous limpulsion de Dieu.n

## haïd lindien et aleyandre.

Lorsque Alexandre eut vaincu Dàrà et Foûr, tous les rois le redoutirent et s’empressèrent de le reconnaître comme souverain et de lui olfrir leur entière soumission. Ainsi fit egalement Kaid, fun des rois de Minde. Quand Meandre lui adressa une lettre le sommant de payer tribut, il se déclara prèt à lui obéir et dans sa réponse il ajouta: "J. possède quatre choses extraordinaires, merveilles du monde, comme n'en a aucun autre roi. Je t'en fais hommage et m'en dépouille en ta faveur; car seul tu en es digne, nul autre que toi ne mérite de les posséder. J'ai une fille dont le soleil n'a jamais vu l'égale, pour la beaute et la perfection. Elle attire et retient tous les regards et est










(i) Manque dans M.
(2) (a)
(3) M .
(1) C (5)
(5) C C .
robjet de la plus grande admiration. J'ai un médecin qui, dans l'art de la médecinc, dans la connaissance des maladies et des remedes et dans l'art de traiter les affections chroniques, semble inspire par Dieu. Tant qu'il demoure auprès de toi, sois assuré de conserver ta santé et de gućrir toute indisposition accidentelle. J'ai dans ma société un philosophè à qui Dieu a donné la quintessence de la sagesse. Il voit derricre un mince voile tout ce qui est caché. Enfin, j’ai une coupe faite de bois du paradis; lorsque, une fois, elle a été remplie d'eau, elle donne a boire aux soldats de toute une armée sans que l'eau s'épuise. n Hexandre, en recevant la lettre de Kaïd, fut enchanté de ce qu'elle annonçait. Il écrivit à Kaïd d'envoyer ces quatre merveilles à sa cour par les moyens les plus rapides, fât-ce sur les ailes des oiseaux et les nuages de poussière portés par les vents. Kaïd obtempéra à son ordre.

La jeune fille, dont le nom était Kanka, étant arrivee à la cour d'Mivandre, celui-ci en fut ébloui et charmé, et elle s'empara de son àme et de son esprit. Il ne put détourner d'elle ses regards et fut









lanciné par ses charmes. Il s'écria: "Gloire au créateur de cet admirable corps et de ses étonnantes perfections!n Il donna lordre de la bien traiter et fit d'elle le regal de ses yeux et les délices de son àme.

Hexandre fit ensuite appeler le médecin dont le nom était Manhat. Celui-ci, à toutes les questions qu'il lui adressa touchant les principes et les doctrines dérivées de la médecine, ne laissa pas de répondre judicieusement et donna sur toutes choses des explications satisfaisantes, péremptoires et complètes, en un langage plein de traits d'esprit, et épuisa la matière. Alexandre lui demanda quelle était la cause des maladies. "L'indigestion, répondit le médecin. - Et qu'est-ce exactement? - C'est de manger et de boire plus que ne supporte la nature et que puisse absorber la faculté digestive. "Il lui demanda ensuite quels étaient les meilleurs moyens pour conserver la santé. "C'est, dit le médecin, de manger, boire et se livrer au commerce charnel avec modération." La même pensée a été exprimée par Mansour al-Faqith en ces vers :

Sois moderé (puissé-je être ta rançon!) quand tu manges, quand tu bois et quand tu te livree if l'amour.

Et je te garantis, si to agis ainsi, que tu te porteras bien tant que tu vivras.

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

 ,







(1) Manque dans (C. - (-) M $M$ Manque dans C. " Manque dans (. - بستوقة ملئ .

Alexandre le questionna ensuitesur les remèdes internes. Le médecin répondit : "Le remède interne est pour le corps ce que le savon est pour le vetement; if le nettoie, mais il l'use. - Donne-moi, dit Aleandre, pour conserver la santé, une instruction dans une phrase la plus concise qui se présente à ton esprit." Le médecin répondit : "Evite trois choses nuisibles et use de quatre choses profitables, et tu n'auras pas besoin de recourir au médecin : évite la poussière, la puanteur et la fumée; use de pain de froment, de viande d'agneau, de patisseries préparées avec du sucre candi et bois du vin de raisin, tout en observant la sobriété dans le repas principal du jour.n Alexandre, charmé de ses paroles, l'attacha à sa personne et lui assigna de larges emoluments.

Quant au philosophe, dont le nom était Schanka, Alexandre recommanda de l'installer, de le bien traiter et de pourvoir à tous ses besoins; puis il lui envoya un pot rempli de beurre. Schanka enfonça dans ce beurre mille aiguilles et le lui renvoya, scellé de son sceau. Alexandre donna lordre de fondre les aiguilles et d'en faire un lingot


 اردتّ باذـفاذ البسـتوقة المهلوعة مى الـسمـى اللـك [قال مهلو= مس الععقل ولاككهة فلا مـدخل فيه لـشى ع هنهـا قال صدقت فـها


 مـ كتـرة الخنـوب التنى اقدمـتُ عليهـا والدماء آلتى ارقتُها قال اصسـنــت
(1) M سعلعك - هدّت. (1)
noir qu'il fit rapporter à Schanka. Celui-ci en fit un beau miroir et le lui renvoya. Alexandre, ayant fait plonger le miroir dans l'eau salée jusqu’à ce qu'il fût rouillé, le fit rapporter à Schanka qui le polit, le rendit brillant et le lui renvoya. Alexandre fut étonné de la perspicacité du plilosophe et de sa faculté de pénétrer sa propre pensée. Il le fit appeler, approcher de sa personne et se mit à l'interroger. "Quelle était ma pensée, lui dit-it, en t'envoyant le pot rempli de beurre? - Tu as voulu dire, répondit le philosophe, que ton cour était plein d'intelligence et de sagesse et qu'aucune autre chose ne pourrait y entrer. - C'est vrai, dit Alexandre, mais que voulais-tu dire par les aiguilles que tu as enfoncées dans le beurre? - J'ai voulu dire que je possédais de subtiles et belles instructions qui pénétreront dans ton cœur, tout rempli de sagesse qu'il puisse être. - C'est juste; mais qu'ai-je voulu indiquer en transformant les aiguilles en un lingot noir? - Tu as voulu dire que ton cœur sétsit endurci et était devenu insensible par les crimes nombreux que tu n'as pas craint de commettre et parle sang que tu as versé.











- Très bien. Et que signifiait la transformation de ce lingot en un miroir? - J'ai voulu dire que je réussirai bien à scruter ton cœur, à le redresser et à le guérir par le remède approprié. - Parfaitement. Et quelle était ma pensée en renvoyantle miroir rouillé? Tu as voulu dire que ton cœur corrompu ne pourrait pas ètre amende par mes instructions. - En effet, je n'ai pas voulu dire autre chose. Mais en renvoyant le miroir poli, qu'as-tu voulu exprimer? - J'ai voulu dire que, quand mème ton cceur serait rouillé, je le polirai et en ôterai ce qui le recouvre par mes elegants discours el par mes paroles ingénieuses." Alexandre s'écria : «Tu es un homme merveilleux! Jamais je ne ruinerai un pays qui a produit un homme tel que toi!n Il lui laissa le choix ou de rester dans sa suite, ou de retourner dans son pays. Le philosophe ayant choisi ce dernier parti, Alexandrc lui fit remettre des cadeaux et une robe d'honneur et le laissa partir.

Le lendemain, après son repas avec ses convives, Alexandre demanda la coupe el, '’ayant fait remplir d'eau, il en but ce qu'il fallait pour d́tancher sa soif sans que l'eau se trouvât diminuée; il la fit








 5) M sjo.
circuler ensuite parmi ses convives qui tous burent, et l'eạu restait toujours au mème niveau. Alexandre, étonné de la vertu de cette coupe, dil: "haïd a acquitté sa dette; il reste de nous acquitter envers lui., Et it donna lordre de lui écrire une lettre dans laquelle il lui adressa des compliments, le confirma dans la possession de son État et lui fit savoir quill lui envoyait des robes d'honneur.

Alexandre, ensuite, se ravisa au sujet de Kanka. Il dit: «Elle est une trop grande tentation et une chaine extraordinairement forte; rlle m'absorbera entièrement et m'empêchera de poursuivre mon but qui est de conquérir le monde, de soumettre les rois et de gouverner les États. Il est honteux pour quelqu'un qui a subjugué les hommes, d'ètre sulbjugué par les femmes. Il n'y a qu'une chose à faire, cest de la renvoyer à son père, pour quil me la garde. "En conséruence, il donna lordre de préparer son équipage et de la faire partir dune façon convenable. Mais Kanka fut indignée de se voir rembyée par lui et l'exaspération et l'extrême chagrin la portèrent à s'étrangler. C'est ainsi qu'elle ravit à sa famille cette beauté dont la pareille n'avait jamais tté créée.

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

p






 بـتـاه



Une histoire analogue, dil l'auteur de cet ouvrage, m’a été rapportée de Qâboûs, fils de Waschmguir. On lui avait envoyé de la Védie, comme un phénomène extraordinaire, un jeune garçon; jamais on n'en avait vu d'aussi gracieux et d'aussi charmant, ayant toutes les formes de la beauté. Et parce que sa figure était si parfaitement belle et que tous les regards et tous les cœurs étaient fascinés par lui, il portait un voile. Qâboûs, ayant jeté un coup d'œil sur lui, demeura ćtonné que le monde offrit une telle merveille. Il donna des ordres pour qu'il fût gardé à sa disposition et bien traité. Ensuite, craignant de se passionner pour lui, il dit: "Si je le garde pour moi, il prendra possession de mon cœur, il tiendra ma raison sous son charme, il m'asservira et, m'occupant entièrement, me détournera de mes autres affaires. Si je l'abandonne, un autre en jouira et mon âme le désirera toujours. Le mieux sera de n'avoir plus à m'en occuper ef d'c̀tre tranquille. "Et il donna l'ordre de le mettre à mort.

## تغريـب (1) الاسكندر ودخولג الظلمهات





 واستتمهت هاتيك العَصص لاستغترقت الصهـائف وخرجت مه رسم هغا



expéditio dralexandre en ogcident.
ll pénètre dans les ténèbres.
Ensuite Dexandre se mit en campagne vers l'Occident, par terre et par mer, car il se proposait de pénétrer dans les Ténèbres et de chercher leau de la vie dans la source de limmortalite. Sur toute sa route, selon sa constante habitude, il reduisit les rois et les puissants poteutats. Il fit reconnaitre son autorite par les rois de Syrie, du Yemen et des contrées occidentales et leur imposa tributs et redevances. Tous, sans exception, se soumirent à sa domination. Il obligea Qaïdhafa, la reine des Coptes, de lui remettre des richesses de toutes sortes. Si je vaulais entrer dans le détail et rapporter ces recits tout au long, ils rempliraient des volumes et dépasseraient le plan de cet ouvrage, qui n'a pour objet quede donner les principaux faits et les plus intéressants.

En arrivant à Pendroit où se couche le soleil, Alexandre le trouva, comme Dieu dit dans le Coran, "descendant dans une fontaine de


 الاسكندر خذوا منها واعلملما اتّ مـ اخذ منها ندم *ومن تـركهـا نـدم (2)







boue noire ". Il le vit descendre dans ses pertuis et ses mansions et s'instruisit de tout ce qu'il désirait savoir à son sujet. Ensuite il pénétra, avec quatre cents de ses compagnons, dans les Ténèbres, du côté du pôle Nord, le soleil étant au sud. Ils y marchèrent pendant dix-huit jours, sur des cailloux dont ils ignoraient la nature. Alexandre leur dit: "Prenez-en et sachez que ceux qui en prendront et ceus qui les laisseront se repentiront également. „ Quelques-uns en mirent dans les musettes de leurs chevaux; mais la plupart d'entre eux n'en prirent point. Quant à la source de limmortalité, Alexandre ne parvint pas à réaliser son désir. Ce fut Khidhr (que le salut soit sur lui!) qui, dit-on, la trouva inopinément devant lui et en but et qui ne la fit connaître à personne; il était, en effet, décrété par Dieu quìl devait vivre jusqưau jour de la Résurrection. Quand les compagnons d'Alexandre furent sortis des Ténèbres à la lumière du soleil, ils esaminèrent les pierres quills avaient emportées : toutes étaient des

 للـزمتّذ دوى غيـره من جبال الحنيا
تشريق الاسكندر ودخوله ارض التبّدت 2،





émeraudes. linsi que l'avait dit Alexandre, ceux qui en avaient emporté regreftèrent de n'en avoir pas pris une grande quantité; ceux qui n'en avaient pas emporté, regrettèrent d'avoir négligé d'en prendre. Les émeraudes les plus précieuses que les hommes possèdent encore de nos jours proviennent, dit-on, de celles-là. Dieu seul connait la vérité. On prétend aussi que le mont Moqaṭtam, en Égypte, est la seule montagne du monde où se trouvent des émeraudes.

EXPEDITION D'ALEVANDRE EN ORIENT. IL PENETRE DANS LE THIBET.
Iprés avoir terminé son expédition en Occident et ayant vu ses merveilles, Alexandre se dirigea vers l'Orient, par terre et par mer. II arriva ainsi au Thibet. Le roi de ce pays se transporta auprès de lui, fit acte de soumission, lui rendit hommage et lui offrit cent charges d’or et mille ratl de musc. Alexandre fut étonné de sa richesse et de sa munificence et le remercia. Il trouva son pays extrèmement
 "
 d) ملـولك الكوبـر واللحو

 الالفـوإسـيابيّة , ال بـلشتـه
(1) M حلى. (2) Manque daus C .
agréable et y observa de ses propres yeux une particularité dont on lui avait parlé, à savoir que lorsqu'on y arrivait on se trouvait dans un état d'hilarité et de gaieté, sans cause déterminante, qui durait jusqu'au départ. Le rire, dit-on, n'avait pas épanoui les lèvres d'Alexandre depuis qu'il était sorti des Ténèbres jusqu'à ce qu'il vînt dans le Thibet. Il s'y abandonna donc un peu au plaisir et à la joie. Il reçut la soumission des rois des Turcs, nomades et sédentaires, qui lui offrirent à titre d'hommage des produits de leurs pays et suivirent leur disposition naturelle, qui était d'honorer les grands et de les traiter avec une extrème magnificence. Ils s'excusèrent de l'insuffisance de ce qu'ils lui offraient et de cette réception qui ne répondait pas à celle quills auraient désiré lui faire, parce que les désastres d'Afrasiyab et d'Ardjàsf leur avaient fait perdre le meilleur de ce quils possédaient. Alexandre accepta leurs excuses et emmena un certain nombre d'entre eux pour son expédition de la Chine. Puis il renvoya le roi de Thibet et les autres Turcs, chacun dans son pays.


 هذا رسـول مـلك اللصيـن بالباب يستأذن فعال ادخـله فادخـله وأومـله






## 1LEXANDRE PENETRE EN CHINE.

Lorsque Alexandre entra avec ses troupes en Chine, le roi de ce pays fut saisi de crainte et perdit le sommeil. Il simula d'c̀tre malade et envoya à sa rencontre plusieurs de ses chefs d'arméc qui le reçurent respectueusement et le conduisirent à ses quartiers. Vers minuit, le chambellan d'Alexandre vint lui annoncer qu'il y avait un envoyé du roi de Chine à la porte et qu'il demandait audience. lleaandre ayant donné l'ordre de l'introduire, le chambellan fit entrer et avancer cet homme qui se tint debout devant Alexandre, salua el dit : "Le roi voudrait-il m"accorder une audience particulière? Alexandre ordonna aux serviteurs et aux gens de sa suite qui étaient présents de se retirer. Le chambellan étant resté, l'autre dit: "Le message pour lequel je viens ne peut être entendu que de toi seul. * Alexandre le fit fouiller et aucune arme n'ayant été trouvée sur lui, il lui dit, après avoir posé devant soi un sabre nu : "Main-







 فكيف تكون حالك حينثُن قال اكـون قتيل اتول محارب واكيرل اول

tenant tiens-toi tranquille et dis ce que tu veux. n Et il fit signe au chambellan de sortir. "Je suis, dit-il, le roi de Chine, et non son envoyé. Je viens pour te demander ce que tu veux. Si ce que tu demandes peut se faire, quand mème ce serait la chose la plus difficile, je le ferai et te dispenserai d'avoir recours aux armes. nAlexandre lui dit : "Qu'est-ce qui t'a inspiré une telle sécurité vis-à-vis de moipn ll répondit: «La certitude que, si tu me tues, ce ne sera pas un motif pour les habitants de la Chine de te donner leur pays, et aussi que ma mort ne les empèchera pas de se donner un autre roi; et quant à toi, tu seras réputé comme un homme méchant et dépourvu de jugement." Alexandre se tut en baissant les yeux; il reconnut en lui un homme intelligent. Puis il dit : "Ceque je te demande, c'est le revenu de cinq années de ton royaume. - Veux-tu encore autre chose? dit le roi de Chine. - Non. - Je consens à te le donner. - Mais, dit Alexandre, quelle sera alors ta situation? - Je serai, dit-il, la victime du premier meurlrier et la proie de la première bète fauve." Alexandre dit : "Et si je me contente du revenu de trois

## 438 IISTOIRE DES ROIS DES PERSES.







 |مهحابيه حتّى ركبـوا والستعـدّو| للا



1) Manque dans M. -- (2) M الباقية.
années, quelle sera ta situation? - Elle sera meilleure et plus aisée. - Et si je me contente du revenu d'une seule année? - Ce sera un moyen de salut pour mon État, mais me privera de tous les agréments de la vie - Et si je me contente du tiers? - Alors un sixième sera pour moi et le reste pour mes serviteurs et les autres besoins de mon État. - Eh bien, dit Alexandre, c'est à cela que je borne ma* demande." Le roi de Chine le remercia et se retira.

Le lendemain, au lever du soleil, les troupes chinoises se présentèrent en si grand nombre qu'elles couvrirenl la terre et entourèrent l'armée d'Alexandre qui se croyait sur le point de périr. Les officiers accoururent, se jelant les uns sur les autres; enfin ils montèrent à cheval et se préparèrent au combat. Alexandre, étant sorti du camp, se tint au milieu d'eux. A ce moment parut le roi de Chine, la couronne sur la tête. En apercevant Alexandre, il descendit de cheval et baisa la terre. - "Tu as usé de perfidie! lui dit Alexandre. - Non, dit le roi de Chine, je le jure. - Alors que signifie cette armée? -










(1) Mss. بامرة لالتّذّ
(2) M التنتصيل.
(3) Mss. عی. -
(3) C iscus, M

J'ai voulu te montrer, répondit le roi de Chine, que je ne t’ai pas fait ma soumission par faiblesse ni parce que mes forces seraient peu nombreuses. J'avais vu que le monde supérieur et éthéré te favorisait et te faisait triompher de rois plus puissants que toi. Quiconque futte contre le monde supérieur est vaincu. C'est pourquoi j’ai voula me soumettre à lui en me soumettant à toi et lui obéir humblement en t'obéissani et en obtempérant à tes ordres. "Alexandre lui dit: "D'un homme tel que toi on n'exige rien. Jamais je n'ai vu personne méritanl comme toi d'ĉtre plus particulièrement qualifié d'homme sage. Or je te tiens quitte de tout ce que je t'ai demandé et je pars. " Le roi de Chine répliqua: "Tu n'y perdras rien alors." Alexandre étant retourné à son pavillon, le roi de Chine lui envoya mille pièces d'étoffe de soie, mille autres de soie peinte et mille de brocart; mille mann d'argent; des peaux de martre zibeline, de renard de Tartarie, d'hermine, 'de petit-gris et de castor, mille de chaque espèce; mille mithyâl d'ambre, mille bourses de musc, mille raṭl de bois d'aloès,

حعّلاة بالذهب ولl
 بها وتـوجّه الف مطلع الـشمس ما'تولّاء الاسكندر بن سحّ بإجوج وماجوج






mille vases d'or et d'argent, cent sabres indiens ornés d'or et de joyaux, cent selles et cent brides chinoises dorées et cent cottes de mailles longues. It s'engagea, en outre, à payer un tribut annuel. Alexandre se mit en route, emportant tous ces objets, et se dirigea vers le lever du soleil.

## alexindre issuve la mission de construire la muraille DE YÂDJOÛDJ ET MÂDJOÛDJ.

Dans cette histoire, il n'y a rien à ajouter à ce que Dieu a dif dans le Coran, dont le récit est le plus vrai, le plus précis et le mieux exposé. Quant à ce que rapporte Sallàm l'Interprète, en parłant de la muraille, de la porte et de son portant, de la serrure et de la clef dont les dents seraient pareilles à des piliers, cela ne mérite aucune créance, comme étant en désaccord avec ce que dit le Coran. Dieu, dont la parole impose silence à toute autre, dit: «. . . et il arriva au lieu où se



鱼


(i) $\mathrm{M}_{\text {u }}$.
"lève le soleil, qu'il trouva se levant sur un peuple auquel nous " n'avions donné aucun abri pour se protéger contre ses ardeurs. Il en "était ainsi; et nous connaissions les forces qu'il possédait. Puis it "suivit un chemin jusqu'à ce que, quand il arriva enire les deux mon"tagnes, il trouvà un peuple qui comprenait à peine ce que lon "disait. Ces gens dirent : Ố Dhoûl-Qarnaïn, Yâdjoûdj et Mâdjoûdj "dévastenl le pays; veux-tu que nous te donnions une redevance à "condition que tu ćtablisses une barrière entre nous et eux? Il ré"pondit : La puissance que Dieu m'a donnée vaut mieux. Mais aidez" moi vigoureusement et j’établirai entre vous et eux une digue. (Il "dit:) Apportez-moi du fer en morceaux, jusqu’à ce qu'il eût com"ble l'espace entre les deux parois des montagnes; alors il dit : "Soufflez, jusqu'à ce qu'il eât chauffé le fer au rouge; alors il dit : " Ipportez-moi de l'airain fondu, que je le verse sur le fer. Alors "Yâdjoûdj el Mâdjoûdj ne pouvaient pas escalader ce mur, ni le "percer. Dhồl-Qarnaïn dit: Ceci est une gràce de mon Seigneur. "Mais quand arrivera l'événement que mon Seigneur a annoncé, il "le réduira en poussière. L'événement que mon Seigneur a annoncé

#  الـ غيـرها 

ذكر الـسبـب في تسمية ذى التقرنيـن ووصفـ نبذ -ن خَلْقه وشُلْقِ وسِيَرور





" VI تسميغ.
"est indubitable. "Ces versets sont un exposé précis et complet de lhistoire de la muraille; ils n'ont pas besoin d'être complétés.
pot bquol alexindie fut nommé dhoúl-qarnaĩn. quelques détails sur sov extébieur, son garactère et ses faits et gestes.

Les historiens sont en désaccord au sujet du nom de Dhoûl-Qarnaïn par lequel Alexandre est désigné. Les uns prétendent que dans un songe il avait cru tenir entre ses mains les deux disques du soleit, que ce songe lui fut interprété comme annonçant sa domination sur tous les pays qui étaient sous le soleil et que c'est pour cette raison quil fut nommé Dhoûl-Qarnaïn. D'autres disent qu'il fut ainsi appelé lorsqu'il eul réuni en sa main la région de Roûm et la région de Fàrs. D'après d'autres, au contraire, il aurait eu sur la tète deux petites cornes qui étaient les signes distinctifs de sa royauté et qui le caractérisaient spécialement, de même qu'il était spécialement caractérisé par sa domination sur tout l'univers. Dieu seul connaît la vérité.









 dans C.

Les historiens rapportent qu'Alexandre était de petite statare, mince de taille, ayant les yeux de couleurs différentes, c'est-à-dire un œil noir, l'autre bleu, ce qui est considéré, dans l'homme, comme d'heureux augure et comme un signe défavorable dans le cheval. Il tenait habituellement l'œil bleu fermé. Il s'abstenait du commerce des femmes, recherchait la compagnie des savants, tenait en grand hon neur la philosophie et les philosophes, profitait des leçons de son précepteur Aristote, agissait d'après ses principes et suivait ses exemples. Comme on lui demandait pourquoi il honorait son précepteur plus que son propre père, il répondit : "Parce que mon père n'esl que l'auteur de ma vie périssable, tandis que mon précepteur est l'auteur de ma vie éternelle.» Aristote était un des plus grands parmi les philosophes. Il professait lunité de Dieu et la création du monde du néant, croyait à la résurrection et aḋmettait le dogme de la récompense et du chàtiment. C'est dans ses traces que marchait Alexandre, c'est sur lui qu'il prenait modele et c'est son système de conduite qu'il pratiquait. Il n'usait pas de contrainte pour amener

النـاس على الحين ويدعـمٌ وارَاء









les hommes à la religion, mais les laissait libres avec leurs opinions et les croyances quills avaient choisies. Il était sévère à l'égard des gens puissants, bienveillant pour les faibles et aimait faire de belles actions. Iprès avoir détruit dans l'Irânschahr les forteresses et les autres édifices, parce qu'il voulait satisfaire son désir, il fonda les villes mentionnées ci-dessus, réparant ce qu'il avait brisé et raccommodant ce qu'il avait mis en pièces. Et il restaura plus qu'il n'avait détruit, et ses constructions étaient supérieures à celles qu'il avait drmolies. Il parcourait constamment le monde, recueillant et ne dommant jamais rien, amassant l'or, l'argent et les joyaux de grande valeur, désirant surtout posséder des métaux précicux. L'avarice prédominait en lui sur la générosité et il préférait l'économie à la prodigalité. Il n'y a pas, dit-on, chez les gens de Roûm de mot pour la génerosité, de mème que chez les Türcs il n'y a pas de mot pour la loyauté. Selon Ibn-Khordâdhbeh, Alexandre fut le premier qui fit préparer le sawíq de froment, d'orge et d'amandes, qu'il
HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.

ثبذ عّا تمثّل بx الشعرّاء من الحوالـه

 الرد ومدينـة المبهار يـقال لها بح




1) Mss. اللغل.
mangeait avec du sucre candi. La viande qu'il préférait à toute autre était la chair du coq de bruyère, et son dessert de prédilection était la pomme et la canne à sucre.

## quelques comparaisons que les poètes ont tirées DES FAXTS ET GESTES D'ALEXANDRE.

D'entre les plus élégants et les plus beaux vers sont ceux d'AboùlHasan Ibn Tabâṭabâ, dans une satire sur Aboû ‘Alì al-Rostamî alIsfahânı, composée alors que celui-ci, pour ajouter le terrain à son palais, fit démolir un côté de l'enceinte de la ville d'Iṣfahàn, appelée Djaïy :

Certes Djă̈y brille par la justice de son gouverneur; mais ce bàtard fait pâlir son éclat.

Tandis que Dhoûl-Qarnaïn a construit une ville, ce cornard s'est mis à en démolir l'enceinte.



 رقال *ابـو الطهّب (3) المتنبّى


(1) M شاب. .- (3) (3) Manque dans M.

Du même poète sur le même personnage :
O toi qui démolis un mur, démolition qui est un acte de pure folie, Sache que ce n'est qu'un cornard qui puisse détruire le mur de Dhoûl-Qarnaïn!

Aboû Bekr al-Khwârizmî m'a récité ces vers composés par Aboû'lḤosaïn Ibn Lankak al-Baṣrî :

Elle a fui, la jeunesse où tu fus heureux, jouissant à toute heure de tous les plaisirs.

Tu ne pourrais la rattraper, quand même tu courrais après elle comme courait Dhoừl-Qarnaīn dans les Ténèbres.

Vers d'Aboûl-Taïyib al-Motanabbî :
Il me semble que c'est moi qui ai étendu la terre, tant je la connais bien; il me semble que c'est parce que je l'ai voulu qu'Alexandre a construit la muraille (de Yadjoudj et Madjoudj).

AboA'l-Fadhl al-Hamadhânî, la merveille du siècle, m'a récité les


ذكرآخـرامر الاسكندر



vers suivants composés par lui et tirés d'un poème sur l'illustre sultan, le roi de l'Orient, Aboûll-Qâsim Maḥooûd ibn Nâşir al-Din (que Dieu sanctifie son esprit!) :

Grand Dicu, quelle merveille! Que Dieu fasse grandir ma foi!
Est-ce Afrîdhoûn couronné ou le second Alexandre?
Ou la Renovation nous a-t-elle rendu Salomon?
Le soleil de Mahmoûd regarde de haut les étoiles de Sàmàn.
Et la dynastie de Bahràm est assujettie au fils du Khâqàn.
fin du règne d'alexandre.
Lorsque l'œuvre d'Alexandre fut achevée, qu'il fut maitre de l'univers entier, qu'il eut subjugué tous les souverains, dressé les tableaux d'administration, amassé des trésors, institué des rois, fondé des villes ét construit des forteresses; que Dieu lui eut tout accordé, excepté



 عسـاك


 تـضعـف وخقّ حزنـه وعلّته تثعـل وحمـى شـارف شـهرزور الجتمع عليـه
(1) ${ }^{1}$ U
(1) M وساروا "لستم.
(3) M بتلبهوس,

une longue vie et la découverte de la source de l'immortalité, et lorsque, après avoir traversé le Djaịhoûn, se dirigeant vers l'Iràq, il arriva à Qoûmis, le monde paraissant marcher avec lui, alors la Forlune vint lui redemander ce qu'elle lui avait donné et lui arracher les atours dont elle l'avait paré. Il y tomba malade de la grave maladie dans laquelle ses médecins ne lui furent d’aucun secours, dont ses sayres ne l'aidèrent pas à triompher et pour laquelle ses armées et ses richesses lui furent inutiles. Il poursuivit sa marche, ayant pour compagnon la langueur, la douleur étant son hôte, la crainte son fidele camarade et la mélancolie son ami familier.

Ptolémée, sur l'ordre d'Alexandre, ayant tiré son horoscope el observé son étoile, hui dit : "Tu es hors de danger jusqu'à ce que tu voies au-dessous de toi un sol de fer et au-dessus de toi une voûte d'or; c'est alors qu'il faudra craindre pour toi." Lorsque Alexandre eut entendu ces paroles, son espoir se releva, tandis que son âme languissait; sa tristesse diminua, tandis que sa maladie s'aggravait. Quand il arriva près de Schahrzoûr, il était accablé à la fois par la fatigue de son








 (i) $M$ M $M$.
voyage terrestre et par celle du voyage qu'il allait faire vers l'autre monde. Comme il désirait faire halte un moment pour se reposer de la fatigue de la marche, on mit par terre une cuirasse sur laquelle il se jeta et, comme l'ardeur du soleil l'incommodait, on lui donna de l'ombre au moyen d'un bouclier d'or. Lorsqu'il se fut un peu reposé, il vit au-dessus de lai une voûte d'or et au-dessons de lui une couche de fer. Alors il n'eut plas d'espoir et sut que sa dernière heure était venue. Il se transporta à Schahrzoûr et adressa une lettre à sa mère pour la consoler et łui recommander la résignation et de compter sur la récompense de Dieu. Il écrivit dans le mème sens à Roûschanak et leur fit connaître, à l'une et à l'autre, ainsi qu'à ses lieutenants et à ses compagnons, ses dernières volontés; puis il expira. Il mourut après un règne de quatorze ans, à l'àge de trentehuit ans. La terre par des cris et le ciel par des gémissements annoncèrent sa mort. Son corps ayant été placé dans un cercueil d'or fut promptement porté à Alexandrie. Et parce qu’on le considérait comme trop grand pour être enterré, on le déposa sur un terrain élevé. Le
 ونطقَت نوادب المعالى والمهاســ لديـه








monde fut ébranlé par les sanglots, et les gloires et les vertus, telles que des pleureuses, se lamentèrent pour lui.
iphorismes phononcés par les philosophes, les savants et plr d'autres auprès de son cerguell.

Lorsquiun grand nombre de philosophes et beaucoup de savants de Babylone furent réunis, au milieu de la foule assemblée, autour du cercueil d'Alexandre, Aristote leur dit : "Allons, soulageons nos poitrines par des sentences subtiles et des aphorismes qui soient des liçons pour les grands et des avertissements pour le peuple ! Et savançant lui-mème, il posa la main sur le cercueil et, suffoqué par les larmes, il dit : "Celui qui a réduit en captivité les autres est devenu captif; celui qui a mis à mort les rois est mort. "- Platon s'avança ensuite, tandis que les gémissements et les sanglots retentissaient, et dit : "Alexandre nous remue par son repos.n - Ptolé-











mée s'étant avancé ensuite dit : "Voyez comme le songe de celui qui dormait s'est évanoui et comme l'ombre des nuages a disparu.n Diogène s'étant avancé ensuite, dit : "Alexandre qui ne cessait d'enfouir l'or, le voilà maintenant enfoui dans l'or.n - Dorothéos s'ítanl ensuite avancé, dit: "Que les hommes sont avides (de la matière) de ce cercueil et qu'ils ont de la répugnance à y ètre déposés ! " - Balínàs s'étant avancé ensuite dit : "Pourquoi ne peux-tu soulever aucun de tes membres, toi qui étais à mème de porṭer seul la charge du gouvernement des hommes et des pays? -Toubîqâ (?) s'étant avancé ensuite dit : "Tu ne devais pas tant faire le superbe hier, plongé comme tu es, aujourd'hui, dans cette profonde humilité!n - Démocratès s'étant avancé ensuite dii : «Pourquoi ne cherches-tu pas à quitter cetle demeure étroite, toi pour qui le vaste monde n'était pas assez vaste? n-- Socrate s'étant avancé ensuite dit : "Hier tu étais très éloquent, mais aujourd'hui tu donnes des enseignements plus édifiants." - Philagrios (?) s'étant avancé ensuite dit : "Ce lion


 اللدنيا فانظركيف تستـري من اههوال الاخرى، وتقدّم آخر فتال ما اكنـت






qui chassait des lions, est maintenant tombé dans le filet. "-Un autre s'étant avancé dit : "Chacun récolte ce qu'il sème, récolte maintenant ce que tu as semé!" - Un autre s'étant avancé dit : "L'ornement d'or convient mieus aux vivants qu'aux morts.n - Un autre s'etant avancé dit : "Tu es délivré et te reposes des labeurs de ce monde, vois maintenant comment tu seras délivré des terreurs de l’autre.n - Un autre s'étant avancé dit : "Tu aurais bien pu te dispenser de luer tant d'hommes, ta mort survenant si promptement!n- Un autre s'étant avancé dit : "Nous ne pouvions parler en ta présence, maintenant nous ne pouvons nous taire. n- Un autre s'étant avancé dit : "Combien il était difficile d'atteindre ce que tu poursuivais avec ardeur et comme il était facile d'abandonner ce que tu viens de quitter maintenant!" - Un autre s'étant avancé dit: "Après avoir, de ton vivant, si longtemps fait pleurer les hommes, tu les fais pleurer à ta mort." - Un autre s'étant avancé dit: "Tu n'étais pas aussi patient dans la baignoire que tu l'es à présent dans le cercueil. n- Un autre s'étant avancé, dit: a Tu es entré dans les Ténèbres à la recherche de

الآث فى التابوت، وتقدّم آخر فقال دخلت الظطلمات لطلب نور للميـاة ور

 وإحد، وتقدّم آخرفعال حيـن قدرت أن تغععل م نتـدر ان نقـول وأذ قدرنا
 الدوحة الباسـقة وذهب الـرأى فضاعت الماثيـة، وتعقّم آخر فقال كونوا





fa lumière de la vie, ignorant que tu allais à l’obscurité du cercueil." - Un autre s'étant avancé dit : "Tu avais un endroit pour passer la nuit et un autre pour faire la sieste; pourquoi te contentes-tu à présent, pour la nuit et la sieste, d'un seul endroit? n- Un autre s'étant avancé dit : «Quand tu pouvais agir, nous ne pouvions parler; maintenant que nous pouvons parler, tu ne peux agir. n - Un autre s'étant avancé dit : «Le vent a déraciné l’arbre majestueux; le pàtre est parti et le troupeau est abandonné,"- Un autre s'étant avancé dit: «Suivez un autre roi, car le vôtre que voici est parti pour un voyage dont on ne revient pas.n - Un autre s'etant avancé dit : «A présent je sais que tu étais né pour la mort et crée pour la des-truction.n-Un autre s'étant avancé dit : «Tu as parcouru la terre en sa longueur et en sa largeur de telle sorte que tulas possédée tout entière, et tu as fini par en avoir l'espace de quatre coudées."- Un autre s'étant avancé dit : "Voyez cette fière montagne comme elle

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.
 قد كنـت ارجوك وبينى وبينك بعـد المشـرقيـى وقـد ايـسسـت هـنــك الآث









s'est écroulée, ce plein océan comme il a tari, cette nouvelle lune brillante comme clle est tombée!n - La mère d'Alexandre s'étant avancée, dit : "Ô mon fils, j’espérais te revoir, alors qu'il y avait entre moi et toi la distance de l'Orient à l'Occident; maintenant je n'espère plus te voir, et cependant tu es plus près de moi que mon ombre!n - Roûschanak s'étant avancée, dit: "Je ne croyais pas que celui qui a vaincu mon père serait vaincu.n-L'intendant des finances s'étant avancé, dit : "Tu m’ordonnais d'amasser des richesses; reçois maintenant ce que j’ai amassé pour toi. "- Le trésorier s'étant avancé, dit : "Voici les clefs de tes trésors; ordonne qu'on les prenne d'entre mes mains, avant que l'on ne me demande comple de ce que je n'ai pas reçu de toi.n - Le chef de la cuisine s'étant avancé, dit : "Les coussins sont jetés, les oreillers sont posés, les tables sont dressées, mais je ne vois pas le maître qui préside le banquet! .

L'auteur dit : J'ai remarqué qu'Aboûll-Atâhiya, dans ses élégies et dans ses poésies spirituelles, exprime assez souvent les pensées de ces

aphorismes. Tels ses vers qui reproduisent la sentence de Platon, * Hexandre nous remue par son reposn:

O'Alì ibn Thâbit, un ami m'a quitté; grand fut le regret, le jour où tu es parti!
Par ma foi, je le jure, tu m'as fait connaitre les angoisses de la mort; tu m'as poussé vers elles, tandis que tu es dans ton repos.

Et ces vers qui reproduisent la sentence d'un autre philosophe : «Hier Alexandre était très eloquent, mais aujourd'hui il donne des enseignements plus edifiants n:

Je t'ai appelé, ó mon cher frère, et tu ne m'as pas répondu; la réponse que mon appel m'a rapporté, ce fut la douleur.

C'átait assez de la douleur de t'avoir enterré, puis d'avoir secoué de mes mains la terre de ta tombe.

De ton vivant, je recevais tes avertissements salutaires; mais aujourd'hui tu donnes des enseignements plus édifiants que pendant ta vie!

Et ce vers qui reproduit la sentence d'un autre philosophe: "A présent je sais que tu étais né pour la mort et que tu avais été crée pour la destructionn:

Engendrez pour la mort et créez pour la destruction! Chacun de vous, cependant, devra disparaitre.

ذكرملوك الطوايُفـ بعد الاسكندرا"








les rois régionaux iprès alexandre.
L.orsqu'Aleגandre fut mort, les États de l'Ìrânschahr et des autres contrées étaient gouvernés suivant ses intentions et conformément à ce qu'il avait établi, à savoir que chacun des rois exerçait le pouvoir sur une portion du royaume et que l'ancien usage d'après lequel il y avail un souverain leur donnant leur investiture, soit de rois feudataires, soit de gouverneurs, et ayant le droit de les déposer, de leur commander et de leur défendre certains actes, était aboli. It y avait, dans la région comprise entre le pays des Turcs et le Yemen, l'Égypte et la Syrie, plus de soixante-dix rois, qui usurpaient ainsi les royaumes à titre héréditaire. Les Aschkaniens possédaient l"Irâq, les provinces de Fàrs et le Djebàl; les Grecs, Mossoul et le Sawâd; les Heyàtclite's, Balkh et le Tokhàristàn; les Tarkhoûn turcs, le Khorâsân. Les autres qui se partageaient le reste des provinces, étaient complètement indépendants; ils respectaient et honoraient seulement les Ischkaniens et, dans leurs missives, ils plaçaient leurs noms au-
 الشم巨








(1) Manque dans M. - ${ }^{(2)} \mathbf{M}$ (i) (i) $\mathbf{M}$ (i)

dessus de leurs propres noms; et cela, d'abord, en considération de la noble origine des Aschkaniens, qui descendaient de la race royate, et, en second lieu, parce que le siège de leur gouvernement se trouvait au centre de la terre.

Aschkàn, dit-òn, était un descendant de Dàrâ l'ancien. Certains, au contraire, prétendenl qu'il descendait d'Aschkàn, fils de Kaï Arisch, fils de Kaï Qobàdh. D'autres lui donnent une autre origine. Mais seule la filiation des Aschkaniens est incertaine; on ne conteste pas leur descendance de l'ancienne dynastie royale. Dieu seul connait la vérite! Et comme pour leur généalogie, ou n'est pas non plus d'accord sur leurs noms, sur l'ordre dans lequel ils se succédaient et sur la durée de leurs règnes. Tabarî, dans une de ses versions, rapporte que le premier roi de cette dynastie fut Aschk, fils d'Aschkàn, qui régna vingt et un ans. L'auteur du Schah-námeh est d'accord avec lui dans cette version, sauf pour la durée du règne qu'il dit avoir été de din





## اقفورشاء الاشكانّ





ans. D'après une autre version mentionnée par Tabarì, le premier roi fut Aqfoûrschâh (Afqoûrschâh), qui aurait régné pendant soixantedeux ans. C’est ce que rapporte également Ibn Khordâdhbeh qui donne un récit plus circonstancié. Or le récit appartient à celui qui rapporte beaucoup de détails. Quant à moi, je ne prends pas la responsabilité des contradictions que j’ai trouvées dans l'histoire de ces rois, dans leurs noms et dans la durée de leurs règnes, et consignerai les principaux faits que je considère comme certains.

## gqFourshâh laschkanien.

Ce prince était souverain de Madâin et de la majeure partie de l'Iràq et du Fàrs. Les différents princes, dans les lettres qu'ils lui adressaient, le qualifiaient de Roi et lui offraient des présents pour en recevoir eux-mêmes, non à titre de tribut. Ayant découvert l'endroit où était caché le drapeau des Kä̈anides, il l'en fit sortir el le conserva avec soin. Il vainquit le prince grec qui, établi par Alexandre, grouvernait Mossoul at le Sawâd et le chassa de ces pays. Puis il




 عـره عهد الى سـبور ابنـه وإجاب دامى ربّهه

ملك سابوربن اقفورشـاها
 واللشـبيبـة وإنفق نـضارة الـزمان وجنى بـوأكيــر الايتـمام ونى عـهـده كـان (1) Mss. السيرة. - المعداد M) (2)
envahit le pays de Roûm et, voulant venger la mort de Dàrầ, il fit sentir la rigueur de ses armes à la plus grande partie de la nation, emmenant les hommes sur des navires et les noyant ensuite, de sorte qu'il fit périr une multitude de Grecs. Il détruisil aussi un grand nombre de leurs forteresses et rapporta les ouvrages de médecine, d'astronomie et de philosophie qu'Alexandre avait fait passer dans leur pays. 11 allégea la charge de ses sujets en diminuant l'impôt, et son gouvernement fut des meilleurs.

Lorsqu'Aqfoûrschâh, âgé de soixante-deux ans, reçut la visite du fatal visiteur, il désigna son fils Sâboûr comme son successeur et répondit à l'appel de Dieu.

## hègne de sâbour, fils dilqFoûrschâh.

Sâboûr, ayant hérité du pouvoir de son père alors qu'il était encore adolescent, à la fleur de l'àge, bénéficiait à la fois des avantages de la royauté et de la jeunesse, jouissant pleinement de toutes les délice's du monde et cueillant les prémices de la vie. De son temps vivaient
ex ex









(1) Ces mots manquent dans M.- (2) C C . - ${ }^{(3)} \mathrm{M}$. ${ }^{(3)} \mathrm{C}$ (i) C is 11 gexaros.

Jésus et Jean, le fils de Zacharie (que la pain soit sur eux!). On raconte qu'il dit, un jour, à l'un de ses amis : "Quelle belle chose serait le pouvoir, s'il durait!n- "S'il durait, répliqua cet ami, il ne te serait pas échu." - "Tu as raison", dit Sâboûr. Il avait pour habilude d'aller chaque jour à la chasse et prétendait que la chasse était un exercice pour le corps et une école pour les joutes des cavaliers. Puis, en revenant à son palais, dans la matinée, cent jeunes esclaves venaient le recevoir, toutes extrêmement belles et bien faites, convertes de parures et de riches étoffes, tenant dans leurs mains des instruments de musique, des coupes remplies d'un vin limpide, des plantes odoriférantes, des beaux bouquets et des cassolettes de parfum, ainsi que des plateaux chargés de mets légers et délicats. Elles lui rendaient leurs hommages, le saluaient, lui présentaient des fruits et du vin et le divertissaient par la musique et les chants, tandis qu'il riait, plaisantait, jouait et badinait avec elles; et alors son àme s'épanouissait et son bonheur était complet. Puis, après avoir dormi et






 تـصسيـةة (6)

 b) Manque dans M. - ${ }^{(7)} \mathrm{C}$ batig. - ${ }^{(8)}$ Divan d'A-Bohtoní (ms. ar. de la Bibliothèque nationale, $n^{\circ} 3086$, fol. 381) : وما زمت شمـسا et
s'ètre reposé le temps nécessaire, il se rendait dans une salle dorée, dinait avec ses convives, buvait et causait avec eux jusqu'au milieu de la nuit el se retirait ensuite dans l'appartement de ses femmes où it prenail du repos jusqu'à ce qu'ill fût grand matin. Alors, selon son habitude, il allait à la chasse.

Sâboûr ne donnait audience qu'une fois par mois; car il disait : "L'homme le plus hardi pour attaquer le lion est celui qui le voit le plus souvent. "Les objets précieux qu'il offrait à ses convives, il les donnait peudant qu'il était maitre de sa raison et cessait la distribution quand le vin lui montait au cerveau, afin que sa munificence ne fût pas attribuée à l'ivresse. L'auteur dit: C'est dans ce sens que Bolylorî dit dans un de ses poèmes:

Tu ne cesses pas d'être un généroux ami pour tes convives, quand ils sont ivres et qu'ils sont devenus brillants comme des pleines lunes chassant devant elles les étoiles.

Tu es généreux envers eux avant davoir vidé des coupes; ce ne sont pas celles-ci qui peuvent produire en toi la générosité.

ثّ "اثّ سابور عبرف تلاك العيشـة الـراضيهة والنـعهة الـصــافـيـة ثـلانـا



ملك جوذرزبن سابـور’’



 : (: N.
tpres que Sàboùr put passé dans les conditions d'une vie si heureuse et dans cette parfaite felicité cinquante-trois ans, sans avoir été, depuis le commencement de son règne, atteint par aucune maladie, ni avoir éprouvé d'adversité, et n'ayant été attaqué par aucun ennemi, ton infirmités différues exigèrent de lui sa dette et le ramenèrent là ou toute àme doit revenir.

REGNE DE DIU DHARZ, FHLS DE SABBÔ̂R.
Saboûr avait désigné comme son successeur son fils Djaudharz et lavait fait reconnaitre par les dignitaires de sa cour. Djaudharz ayant pris en mains le gouvernement après son père et s'étant assis sur son trône dit: "Nous sommes riches, car Dieu nous suffit; pauvires, car c'est de lui que nous avons besoin; c'est lui qui nous dispense les moyens qui aident à nous rapprocher de lui."

Djaudharz inaugura son règne par une campagne contre les fils








 بالنععل والِقُذّة بالِقُذّد
(1) C C . ${ }^{\text {(2) }} \mathbf{M}$.
d'Israël, pour venger la mort de Jean, fils de Zacharie (que la paix soit sur eux!). Il en tua soixante-dix mille, jusqu'à ce que le sang de Jean cessàt de bouillonner. En effet, au moment où celui-ci avait été misà mort, une goutte de son sang était tombée sur le sol et avait continué à bouillonner comme l'eau d'une marmite, jusquà ce que Djaudharz accomplit son œuvre de vengeance et détruisit Jérusalem.

Djaudharz était un des paladins renommés. Il allait à la chasse avec quatre cents léopards munis de colliers d'or et cinq cents faucons gris de Tartarie. Quand il eut régné cinquante-sept ans, il arriva que, dans une de ses parties de chasse, il devint lui-même la proie de la mort. Pendant qu'il chassait des sangliers, l'un de ces animaux, d'un coup de sa défense, blessa son cheval. Celui-ci fit un écart et jeta son cavalier, qui ne s'y attendait pas, à terre, et Djaudharz se rompit le cou. J'ai appris (dit Tlauteur) que Waschmguir, fils de Ziyàr, périt également en chassant le sanglier et exactement de la mème manière.

ملك ايـران شهر شاء بـن بالاش (1) بـن سابور الاشكانَ









fègne dîrânschahr-schâh, fils de balâsch, fils de sìboûr l'aschikanien.

Ce roi, succédant à son oncle Djaudharz, ayant pris le pouvoir à un moment où le trésor public était en détresse, eut la bonne fortune de mettre la main sur la liste des trésors qu'Alexandre avait enfouis dans I'Iràq, de réussir à les enlever et de pouvoir s'en servir pour les besoins de l'État et pour faire bonne figure. A défaut de ces trésors, son gonvernement aurait été réduit à la gêne et il aurait été exposé au mépris. Mais qu'elles sont grandes les gràces que Dieu prodigue aur hommes en général et aux rois en particulier, venant à leur aide dans la peine el les secourant dans l'adversite!

Îrànschahr-Schàh mourut après un règne de quarante-sept ans et après avoir désigné comme son successeur son flls Djaudharz le jeune.

ملك جهوذرزبن * أيران شهرشاء (1) الاصغـر
لــا هالك ايـران شهـرشـاه (2) ملك ابنـه جـوذرزفـهـةّ رواق المـلك بالـعــراق










négne de djaudharz le jeune, fils dîhînschahr-schìh.
Après la mort d'l̀rânschahr-Schâh régna son fils Djaudharz, qui réunit sous sa domination I'Irâq et le Fàrs. Il administrait bien ses Etats et les rendait très florissants. Voici une anecdote curieuse de sa vie : Djaudharz avait trois favorites qui résumaient pour lui toute la félicité du monde. Chacune d'elles était extrêmement belle et réunissait en elle tous les genres de la beauté. Il les faisait venir toutes les trois à ses banquets, pour avoir le bonheur parfait en jouissant simultanément de leurs charmes et plein contentement en les regardant ensemble. Or elles lui demandèrent avec insistance de leur dire laquelle d'entre elles était la plus aimée de lui. Il leur répondit qu'il le leur dirait dans quelque temps. Puis il donna à chacune d'elles un anneau muni d'un rubis de grand prix en lui recommandant de le

 ملك نرسى بن ايران شهرشاء11، Wo



 مه ملكـهـه
(1) Mss. أهيآ.
tenir caché et de n'en point parler à ses deux compagnes. Quand elles lui demanderrent de tenir sa promesse et de dire laquelle lui était la plus chère, il répondit: "Celle qui a l’anneau." Chacune croyant que c'était elle-mème, elles étaient toutes satisfaites et il passait sa vie agréablement avec elles. Son règne dura trente et un ans.
hègne de narsî, fils dîrânschatr-schât.
Varsì ayant pris le pouvoir, harangua son armée et ses sujets et dit : "Je suis un serviteur obéissant de Dieu. Obéissez-moi vousmêmes, tant que je lui obéirai. Promettez-moi une entière soumission à mes ordres, et je vous promets la justice et le bon gouvernement. " Il prit personnellement en mains le gouvernement, s'occupa avec toute l'application nécessaire des affaires matérielles et spirituelles et fit de grands travaux dans le Sawàd de l' 'Irâq et dans le Fârs. On rapporte qu'il avait pour épouses quatre femmes, filles de grands rois, dont lune, par jalousic, l'empoisonna, et il mourut après avoir régné trente-quatre ans.

ملك هـرمز!


 ورجال هع الكوجال ومى اصحل الاء



(1) C واولع.
(2) M Ia~Ig.
(3) C السربر.

RĖGNE DE HORMOZÂN, FILS DE BALÂSCH.
Hormozân ayant pris le pouvoir, parcourut les provinces de son royaume, réprima l'injustice, fit justice aux personnes lésées et s'occupa avec sollicitude des pauvres et des misérables. Aimant beaucoup, tes eunuques, il en avait un grand nombre et leur donna des charges et des dignités, ayant coutume de dire: "Ils sont femmes avec les femmes, hommes avec les hommes et sont d'excellents serviteurs pour les rois. n A l'exemple de Djaudharz l'ancien, il possédait des animaux de proie et aimait surtout les faucons gris. Un jour, frappé de la beauté et de la gentillesse extraordinaires d'un de ces oiseaux, il le fit passer de la main du fauconnier sur sa propre main et se mit à le caresser avec sa manche. L'oiseau se montrait content de ces caresses; mais subitement il se secoua, battit des ailes et tomba mort de ses mains. Hormozân fut affligé de cet accident et en tira un mauvais au-







 مـره وتمتحّ مدّتـه فقال هرمـزان احسنـت وفترجت عتى ونتّهـتـنـى على ما

gure. Il demanda à ses amis quelle était la durée de la vie du faucon. Ils lui répondirent qu’elle dépassait rarement vingt ans. Puis, comme on discutait sur la durée de la vie des différents oiseaux, l'avis géúral fut que c'élait le vautour qui vivait le plus longtemps. Hormozàn demanda combien d'années il vivait. On lui répondit qu'il viwail de cing à scpt cents ans. - "Chose étonnante, dit-il, que cette longivité du vautour, oiseau si vil, et la brièveté de l'existence du faucon qui est si noble! n Il fit appeler le plus savant de ses Mobedhs ef lui demanda la cause de la vie si longue du vantour et de la vie si courte du faucon. Le Mobedh répondit : a Je ne croyais pas que le roi lignoràt. Le roi ne sait-il pas que le faucon, malgré ses belles formes et ses qualités, est un ètre sanguinaire qui persécute des oiseaux? Or le persécuteur n’a pas une longuc durée. Le vautour, an contraire, est inoffensif, sans méchanceté et n'attaque pas les êtres ivants. Cest pourguoi il vit longtemps et atteint un si grand àge.n Hormozàn dit: «A la bonne heure; tu m'enlèves mes doutes et tu me montres ce que je dois faire pour mon propre bien : éviter l'injustice et aimer la justice., "


ملك فيـروزبن هـرمزان
ملاك فيروز بععد ابيـه فاحتاط على الملك وسـلك سـبيل الـرثـد فى الـعـعدل





(1) M اجادرك M اجله.

Hormozân vécut quatre-vingts ans et régna pendant quarante-sept ans.
hègne de faïrouz, fils de honmozân.
Faïrouz ayant succédé à son père, prit grand soin du gouvernement et suivit la voie du devoir en pratiquant la justice et en protégeant ses sujets. Comme il employait à son service de beaux jeunes gens, choisis parmi les captifs grecs et turcs, qu'il attachait à sa personne, il eut avis que les grands le désapprouvaient de se fier aun fils de ses ennemis et qu'ils étaient mécontents de le voir s'entourer d'un grand nombre de ces gens; il apprit aussi que le peuple tenait des propos malveillants sur lui au sujet de ses adolescents, le blâmant et l'accusant de ce qui ne saurait être dit honnètement. Il les éloigna donc de son palais disant: "Celui-là est tranquille qui emploie à son service des femmes.,





 ملكـه ملك خسرة بن فيروز ملك خسـرة وقد عـركت النوائب اديمه واذّبـه اللــيـل والـنـهـار فـضـبـط (3) Ci

Faïrouz avail un fils parvenu à l'àge d'homme nommé Khosra. Ayant appris que celui-ci faisait acte de maître dans l'État, il le fit mettre en prison, disant: "Voilà le chàtiment de celui qui est trop impatient et usurpe le commandement avant son heure. "Puis, après quelque temps, l'ayant fait mettre en liberté, il le fit venir et lui dit : " $\Lambda$ ttends, mon fils, que mon temps soit fini et que le tien soit venu; car le régime du monde est une série de révolutions de la Fortune où chaque roi a une part. Tant que les périodes assignées aux pères ne sont pas révolues, le temps de gouverner n'est pas venu pour les fils!n Khosra se prosterna devant lui, se repentant de ce qu'il avait fait, et ne prenait plus les allures d'un maître, jusqu'à ce que Faïrouz quittàt le monde après un règne de trente-neuf ans.
hègne de khosra, fils de faïroùz.
Khosra, arrivant au pouvoir alors que les adversités l'avaient corrigé et que le temps avait fait son éducation, gouvernait sagement











l'État, exerçait un bon régime, rendait le pays très florissant et aimait la sagesse. On raconte qu'il tint audience, un jour de Mihrdjân, pour recevoir les cadeaux d'usage, et on lui en apporta une quantité innombrable. Un envoyé du grand Mobedh se présenta tenant un plateau d'or recouvert d'une serviette de soie peinte d'Alexandric' qu'il plaça devant lui. Le roi, ayant fait découvrir le plateau, y vit deux charbons éteints. Il fut étonné de trouver ce misérable cadeau dans une si magnifique enveloppe; puis il dit: "Je suis certain que cela renferme un enseignement. Appelez-moi le Mobedh!n Celui-ci ne tarda pas à arriver, et Khosra, fils de Faïroûz, le questionna au sujet des deux charbons. Le Mobedh dit: "Sache, $\delta$ roi, que, ces jours-ci, je passai près d'un bocage qui était en feu, de telle sorte que les flammes l’enveloppaient complètement et dévoraient les arbres. Je vis un épervier lancé sur un coq de bruyère qui, fuyant devant lui, se jeta en sa frayeur dans le feu. L'épervier, acharné à sa proie, le poursuivit jusque dans les flammes. Les deux oiseaux y périrent et
 ينبغى للانسان ان يستشعـر خوف عدوّه كلّ الاستشعـار حتّى يـقدم مى




 ملكــه سـعُا واربعيـى سـنـُ

tombèrent, réluits à deux morceaux de charbon que je recueillis, en en tirant celte moralité : L'homme redoutant un ennemi, ne doit pas se laisser envahir par la crainte au point d'avoir recours par terreur à des moyens qui causeraient sa perte, comme a fait le coq de bruyère qui, dans l'excès de sa frayeur, s'est jeté dans le feu et a été consumé. Il ne faut pas non plus que l'homme soit trop ardent à rechercher les biens de ce monde, au point d'exposer sa vie pour les avoir, ainsi qu'a fait l'épervier qui, par sa grande avidité, s'est détruil lui-même. » Khosra, fils de Faïroûz, dit au grand Mobedh : "Que ton cadeau est donc instructif et que j'en suis charmé! Je n'en ai pas reçu aujourd'hui d’aussi précieux ! Et il passa la journée avec lui.

La durée du règne de Khosra fut de quarante-sept ans.

## ملك اردوان بن بهرام بن بلاش آخرملوك الاشكانيّة

الععرب تُسمّيـه اردوان (2) الاصغـر لتقـدّم اردوالث آخُرفى بعض الــروايات أيتاه





قصّغ بابك (") وساسان وأردشـير

 plusicurs fois. - (5) M M .

RÈGNE D'ARDAWÂN, FILS DE BÂHRÂM, FILS DE bALÂSCH,
DERNIER ROI DES AS̀GHKANIENS.
Les Arabes appellent ce roi Ardawân le Jeune, parce que, dans quelques relations, il y a avant lui un autre Ardawân. Les Perses le nomment Ardawân le Grand, parce que, tout en venant après un autre, il le surpassait par l'étendue de ses États et par la durée de sa vie. Il était, en effet, le plus grand des Aschkaniens par son pouvoir, le plus puissant, le plus renommé et celui qui avait réduit sous sa domination le plus grand nombre de rois régionaux. Il régnail en maître absolu sur l'"Irâq, le Fârs et le Djebàl jusqu'à Raï.

Ardawân avait pour habitude de dire : "Celui qui agit bien trouve de l’aide; celui qui fait le mal est abandonné. "
histoire de bâbak, de sîsîn et d'ardaschîr.
Bâbak, d'après les Perses, était marzebần d'Ardawân et gouvernait la









 - ${ }^{-}$Vangue dans V. - ${ }^{\text {8) }}$ C
province de Fàrs, el Sàsàn, descendant de Sâsàn, fils de Bahman, fils d'Isfendiyàdlh, était l'un des officiers de Bâbak et faisait partie de sa suite. Bảbak ayant vu en songe que le soleil et la lune s'elevaient du front de Sàsàn, fit appeler celui-ci et lui raconta le rêve qu'il avait eu. Sàsân lui dit : "Et moi aussi, j’ai rêvé que des rayons de lumière sortaient de moi et éclairaient toutes les régions de la terre. Bâbak linterrogea sur sa famille, et Sàsàn, qui avait toujours caché son origine, la lui fit connaitre. Bàbak, désirant s'allier à lui par des liens de parenté, lui donna en mariage sa fille, l'eleva à un plus haut rang cf l'associa à son gouvernement. Sàsàn eut de lả fille de Bàbâk un fils, Ardaschîr, sur qui brillait le reflet de la majesté. Sâsân étant mort peu de temps après, on tenait Ardaschir pour le fils de Bâbak. L'enfant grandit comme grandit un prince de famille régnante. Bâbak, qui l'aimait tendrement, l'entourait de soins, se dévouait entièrement à lui et s'occupait de lui, ainsi que de son education et de son instruction. Ardaschir devint ainsi un jeune homme sans pareil par ses qualités et ses perfections; il attirait et retenait tous les regards et tous










les cœurs lui appartenaient. Ardawàn, ayant entendu parler de lui, écrivit à Bàbak lui demandant de l'envoyer à sa cour, pour qu'il fût le compagnon de ses fils. Bâbak obtempéra à son ordre et envoya avec Ardaschîr de nombreux cadeaux.

Quand Ardaschîr se fut rendu auprès d'Ardawàn, celui-ci lui accorda sa faveur, pourvut largement à son entretien et le traita avec bonté. Mais bientôt il le prit en aversion, parce que, malgré sa jeunesse et le défaut de maturité, il aspirait aux rangs des grands princes auxquels on ne parvient que par le mérite acquis et par l'àge. Le voyant, un jour, à la chasse, surpasser ses fils dans les exercices du parfait cavalier et dans les exploits de la chasse aux antilopes et aux ànes sauvages, il lui dit: "Fils de Bàbak, est-ce ton affaire de chasser et de te livrer aux exercices des princes? Je te donne la charge de grand écuyer; occupe-toi donc de l'écurie, inspecte les chevaux et surveille les palefreniers!"Et Ardawàn chargea quelqu'un de tenir la main à ce qu'il remplît sa fonction. Ardaschîr, plein de chagrin, informa de ces faits Bàbak, qui lui répondit en lui recommandant de





 تحثال فى الوصول اليهـ وتلتقى معـه فـ اللاوقات وتزداد حبَّا له على الايتـام



se soumettre et dobéir, de remplir exactement le service dont il ćtait chargé, d'exécuter l'ordre reçu et d'attendre la fin de ses peines et un heureu dénouement. Et il lui envoya de l'argent pour ses dépenses. Irdaschir demeura donc dans sa position et remplit sa charge, tout en se sentant au-dessus de cette situation et alors que la Fortune lui promettait ce qu'elle allait bientôt lui donner.

Un jour, comme Ardaschir était assis sur un siège dans l'écurie d'Ardawân, voilà qu'une esclave de celui-ci, son intendante, et celle the toutes les esclaves qui jouissait de sa plus grande faveur, vit Ardaschir du haut de la terrasse. Elle s'éprit de lui et lui fit tenir un message pour demander une entrevue. Ardaschir consentit, dans fintention de surprendre par elle les secrets d'Ardawân. Puis cette femme trouvait un moyen pour le rejoindre et elle se rencontrait avec lui de fois à autres et, avec le temps, ellel'aimait de plus en plus. La nouvelle alors arriva que Bàbak était mort et que ses richesses et ses trésors revenaient à Ardaschir. Celui-ci accomplit les rites de deuil et il s'attendait à ce que Ardawân lui donnât la charge de Bâbak. Mais









(1) M تهرمانية. - (ㄴ) M تهرمانية (3) Manque dans M. (1) M ختنوأعد.

Irdawàn n'en Cit rien; il investit son fils ainé du gouvernement des provinces de Fàrs auparavant gouvernées par Bâbak et l'y envoya. En ce temps, pendant que Ardaschîr méditait le projet de prendre la fuite, de faire acte de prétendant et de semparer du pouvoir, il advint que les astrologues d'Ardawân qui s'étaient réunis, sur son ordre, dans l'appartement de l'intendante pour observer les étoiles et chercher à connaitre l'avenir, lui firent la déclaration suivante : "Si l'un des gens de ta cour s'enfuit dans celte semaine, il sera maître de l'Îrânschahr.n

L'intendante ayant rapportéles paroles des astrologues à Ardaschir, celui-ci fut encore plus résolu à mettre ses projets à exécution. Il dit à la femme : "Je vais prendre la fuite et me rendre dans mon pays; veux-tu m'accompagner? "Elle répondit: "Certes, je ne me séparerai jamais de toi et ne veux vivre qu'avec toil" Ils convinrent donc du départ et lintendante retourna chez elle; elle revint ensuite au rendezvous à l'heure qui avait été fixée, munie d'une certaine somme de pièces d'or et de quelques joyaux. Ardaschîr monta un cheval d'Ar-

48 HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.



 تـدما وغضبا
وصول اردشير الى فارس واستتيلآوُه على اصطثر

 مععه,

dawàn, un coursier saus rival, et donna une monture pareille à la jeune esclave. Voyageant pendant la nuit, protégés par l'obscurité, ils avaient dejja parcouru une distance de vingt parasanges lorsque le soleil montait à l'horizon. Ardawân, qui ne connut l'événement qu'au lever du jour, envoya pour les poursuivre et les arrêter un détachement de cavaliers. Mais ceux-ci ne purent les atteindre, ef Ardawân se rongeait les poings de dépit et cle colère.
bridughíl thrive dins le fârs et se rend maitrre disf̣akhr.
Ardaschìr étant entré secrètement dans la ville d'Iş̣akbr, les officiers de Bàbak se réunirent auprès de lui, le mirent en possession de ses biens, lui rendirent hommage de fidelité et se placèrent sous hes ordres. Ses partisans, etant accourus dans ses rangs, marchèrent tous ensemble avec lui contre le fils d'Ardawân qui, chassé par eux d'Isṭakhr, alla rejoindre son père. Ardaschir fut maitre de la ville.

لاردشـيـر امصطْروالخصتّت عليه اموال سائركور فارس وقصده اعيانـهـا



 مَ تـرّبص مصيـر|مـره فتوقّف

## نـاصـرة اردشير اردوان وقتلغ ايّاء


 (1) C .

On lui apporta de grandes sommes d'argent du trésor public des autres cantons du Fârs, les grands de la province se rendant auprès de lui firent cause commune avec lui, et les principaux perśonnages de l'Îrànschahr, arrivant de toute part, embrassèrent son parti et lui rendirent hommage. Il adressa des lettres aux rois des differentes régions, leur annonçant qu'il avait fait acte de prétendant et ramené la royauté dans sa famille, les invitant à reconnaître son autorité et à suivre son drapeau et les mettant en garde contre les suites de leur résistance. Un certain nombre d'entre eux se soumirent sans réserve; d'autres lui fournirent des ressources en argent et en hommes; d'autres, voulant attendre l'issue de son entreprise, gardèrent la neutralité.

## ARDASCHîr ASSİ̀GE ARDAWÂN ET LE TUE.

Ardaschîr ayant adressé à Ardawân la même sommation qu'aux autres rois, Ardawàn lui répondit en termes violents, le considérant



 "دمه وذلت بعد خخس وخهسيـر سنـة مضت مـ ملكـهـ

## ملك اردشير

لمـا فرغ مى امـر(3) اردوان اقتعد سـير اللذهـب واعـتـصسب بالـتـاج والذن

 b) VI شاهنششاهينة.
d'aileurs comme un adversaire sans importance. Ardaschîr marcha contre lui avec ses troupes, s'emparant d'une ville après l'autre, et soumettant les populations, jusquà ce quill arrivat aux portes de la ville de Dodjaill, où Ardawàn s'était enfermé. Il l’assiégea, le bloqua et le réduisit aux abois et l'empècha de s'approvisionner de vivres, de telle sorte qu'il le força de sortir de la forteresse et de livrer bataille. trdawàn se présenta avec le désavantage d'une situation qui rétrogradait, d'un pouvoir qui se dérobait et d'un règne qui finissait. trdaschìr, qui combattait avec une fortune qui s'approche et un plein bonheur, triompha de lui, mit son armée en déroute et le tua. Ardawàn, alors, avait régné cinquante-cinq ans.

## règne d'ardascuîr.

Ardaschìr, après avoir vaincu Ardawàn, s'assit sur le trône d'or, ceignit la couronne et donna audience aux grands et au peuple, qui le saluèrent du titre de Schâhsânchâh, l’acclamèrent de leurs vœus








 <عـو اطالتـه من طاءُر

et le félicitèrent. Ardaschîr leur dit : "Dieu a fait descendre sa grâce, a établi l'union ct a mis le sceau à sa faveur en me déléguant le pouvoir sur ses serviteurs et sur ses contrées, pour restaurer la religion et la royauté, qui sont deux sœurs jumelles, et pour faire régner la justice et la bonté. "Puis il ordonna les affaires, fit des refformes dans l'administration et envoya des troupes dans les provinces du centre et des frontières. Il adressa des lettres aux rois, leur signifiant ses commandements, et tous se soumirent et lui obéirent. Il était maitre absolu de l'Îrânschahr; il recevait en abondance les produits des royaumes et les charges d'argent provenant des contributions et des tributs arrivaient à sa résidence. Il était droit et juste, bienveillant envers ses sujets, implacable pour les oppresseurs; il aimait à restaurer et s'occupait avec ardeur à rendre le pays prospère. Il était plein de sagesse et travaillait au développement de l'empire qu'il avait fondé, à sa consolidation et à sa stabilité. Il était prolixe dans ses discours et ses lettres, car il avait le taleut de la parole et était fort disert; mais l'abondance de son langage n'était pas dépourvue de conseils profitables.
فصول من غرركلامد في كّ فنّ

فصـل (1) لا سـلطان اللآ بالـرجال **لا رجال (2) الَا بلمال (1) ولا مال الآل بالـعهـارة








## quelques paroles remarquables dardaschir sur différents sujets.

Point de souverain sans soldats; point de soldats sans argent; point d’argent sans prospérité, et point de prospérité sans justice et sans bonne administration. - Ne nourrissez pas de haine pour n'être pas surpris par votre ennemi. Ne vous laissez pas aller à accaparer les vivres, pour n'ètre pas envahis par la disette. Soyez hospitaliers envers les voyageurs, et vous serez reçus dans la demeure future. Ne vous attachez pas à ce monde, qui ne demeure à personne; ne l’abandonnez pas cependant, car c'est seulement par lui que l'on obtient l'autre. Il n'y a pas de prospérité pour les grands, quand le peuple se livre au désordre; la masse de la population est en mauvaises conditions lorsque la populace turbulente est maitresse, et il vaut micux pour les sujets qu'ils craignent leur souverain que d'être craints par lui. - Il ne peut y avoir d'État prospère, là où le souverain exerce un pouvoir tyrannique. Un souverain juste vaut mieux qu'une ondée bienfaisante;








 الـرؤوس الّنى تقيم الاوصـال وقوم بمنزلة الايدى آلتى تدفع المضـارّ وتجلـب (a) Manque dans C. - ${ }^{(2)} \mathbf{M}$ مصمو. - ${ }^{(3)}$ Manque dans M. - (4) Manque dans M. -

un lion féroce est préférable à un souverain oppresseur et un souverain injuste est préférable à la guerre civile permanente. - Tous les hommes sont à méme d'ètre généreux; les moins excusables de négliger cette vertu, ce sont les princes, parce qu'ils ont les moyens de la pratiquer. - Ce qu'il y a de plus pénible pour les princes, c'est que la tête devienne la queue ou que la queue devienne la tête. - La justice du souverain est plus profitable que l'abondance des biens de la Fortune. - Le plus mauvais souverain est celui qui est craint par l'homme innocent. - Le pouvoir royal se maintient par la religion, l'action de la religion s'accroit par l'appui du pouvoir royal. -Les rois corrigent par la disgràce; ils ne punissent pas par la suppression du salaire. - La mise à mort est le meilleur moyen de prévenir le meurtre. - Moi et vous, nous formons comme un seul corps. Tout ce qui arrive, plaisir ou peine, à lun de ses membres a son effet sur les autres et les atteint tous. Certains d'entre vous tiennent la





 كسـركـم وُعْنَى فقَركـم
(1) G الهـلمت .
place de la tète qui maintient ensemble les membres; d'autres, la place des mains qui écartent les choses nuisibles et attirent ce qui est profitable; d'autres, la place du cour qui pense et réfléchit; d'autres la place des organes inféripurs qui servent au corps à atteindre ce qui lui est utile. De mème, il faut que vous vous assistiez les uns les autres, que chacun aide son prochain de ses bons conseils et que les inimitiés et les haines disparaissent. - L'impòt est le support de l'État; rien n'augmente son rendemeni comme la justice, rien ne le diminue comme loppression. - On avait présenté à Ardaschír un rapport linformant que les habitants d'lsṭakhr se plaignaient du manque de pluie et des fàcheuses suites de la sécheresse. Il y écrivit cette décision : "Si le ciel refuse sa pluie, c'est nolre libéralité qui versera ses ondées bienfaisantes. Nous donnons des ordres pour que vous soyez dédommagés de vos pertes et mis à l'abri du besoin."








(2) Ces mots manquent dans M. - (2) Mss. كانت - ${ }^{(2)}$ (3) Ms.

Ardaschir fit recueillir les livres religieux et les ouvrages de médecine et d'astronomie dont Alexandre avait brûlé une partie et dont il avait fait porter le plus grand nombre dans le pays de Roûm. Il les fit transcrire à nouveau et en fixer la leçon, n'épargnant aucun effort et dépensant de grandes sommes d'argent. Il etablit t'ordre des Mobedhs et des Hirbedhs, chargés de rendre la justice et de décider ce que la loi permettait et ce qu'elle défendait. Il adressa aux rois et aux chefs ses instructions au sujet de la religion, leur ordonnant de la pratiquer et d'observer fidèlement ses dogmes et ses préceptes et les mettant en garde contre sa colère s'ils négligeaient les œuvres obligatoires qu'elle prescrit. Il fonda les villes d'Ardaschir-Khorra et de Djoûr dans le Fârs; Bâdhgis dans le Khorâsân; Bahman-Ardaschîr et RâmArdaschîr, qui font partie du territoire de Başra; Astàrâbàdh ou Ka-







 يـوم خوطب بالشماهانشـاهيّة اجاب داعى ربّه وتـرك الملال لابــه
 quatre feuillets, une lacune qui s'étend jusqu’à la fin du chapitre du regne de Bahrâm,

rakh-Maïsân dans le Koûr Didjla. Ibn Khordâdhbeh rapporte qu'il fonda également la ville de Khwarizm. Il divisa le Khorâsân en quatre départements el donna le gouvernement de l'un au marzebân des drux Marw, de Tâleqàn et de Djoûzdjân; celui du second au marzebân de Hérat, de Boûschandj, de Bost et du Sedjestân; celui du troisième au marzebấn de Balkh et du Tokhâristân; celui du quatrième au marzebân de la Transoxiane.

Irdaschîr ayant reconnu la parfaite aptitude de son fils Sâboûr, le désigna comme l'héritier du trône et comme son successeur; il lui fit connaître ses dernières volontés et ne laissa pas de lui prodiguer ses meilleurs conseils. Lorsque son gouvernement fut solidement établi, alors que les heureux effets de sa justice et de sa haute vertu s'étendaient sur tous, de près et de loin, quatorze ans s'étant écoulés depuis le jour où il fut salué du titre de Schahanschah, il répondit à l'appel de Dieu et laissa le royaume à son fils.

## ملك سابـوبن اردشـيـر







 على تـنـيـن الاممور وسـخ الثغعور وسـياسـة لالـههور وعـارة اللـبـلاد وجـهـاد (1) (1) Ms. ${ }^{\text {( }}$
règne de sâboûr, fils d'ardaschîr.
Sáboûr ressemblait à son père par la beauté, la sagesse et la prudence, par la douceur unie à l'habileté dans l'administration de l'État et par son grand zèle pour le bien général; mais il le surpassait encore en générosité et en éloquence. Quand il eut pris le pouvoir à la place d'Ardaschîr, les hommes l'acclamèrent de leurs vœux et le complimentèrent. Il leur répondit par de bonnes paroles et de belles promesses qui fortifièrent leurs espérances; il s'engagea à marcher sur les traces de son père et à faire revivre ses nobles actions et ses glorieux exploils. Il adressa des lettres aux rois et aux marzebân, les confirmant dans leurs gouvernements et les invitant à être ses fidèles et dévoués auxiliaires et à demeurer attachés au plus saint des devoirs, celui de l'absolue obéissance. Tous se déclarèrent ses serviteurs soumis et se conformèrent à ses ordres. Ensuite Sâboûr s'appliqua à agir et à exécuter, à fortifier les frontières, à diriger le peuple, à rendre le

اللاعحT عحبّتـه وفتض عـليـم طلاعته ومنامهتـه وكانــت العـرب تـقــول له ســابسور لالبنود لكـثرة جيوشـه وشـدة ثـوكته

## فتحهx نصيبين وغزوه الموم







pays prospère et à combattre les ennemis. Les bienfaits de la justice ef du bon gouvernement dont il faisait jouir ses sujets implantèrent dans leurs cœurs l'affection pour sa personne et leur imposèrent †'obéissance et la fidélité envers lui. Les Arabes l'appelaient Sáboûr des armées à cause de ses troupes nombreuses et de sa puissance guerrière.
sâboûr s'empare de nisibe et envarit le pays de roûm.
Lorsque Sàboûr vit que Constantin, le roi du pays de Roûm, cessait de le reconnaitre comme son suzerain et refusait de payer le tribut auquel il était obligé envers lui, il voulut le mettre à la raison et, par le châtiment qu'il lui infligerait, intimider les autres rois. Il se mit donc en marche avec ses troupes et, arrivé devant Nisibe qui, à cette époque, était dans les limites de l'empire grec, il y établit son camp et assiégea les habitants. Il dressa des mangonneaux et des balistes contre les murs et les tours et fit apporter de Schahrzoûr des scor-






كان بيـم دجلة واللفـرالت مدينـة يـقل لها (3) اللـضـرومـلكـهـا السـاطرون



pions dans des vases qu'il fit jeter dans la ville. Les habitants en eurent beaucoup à souffrir, ils manquèrent de vivres et Sâboûr finit par s'emparer de la ville de vive force. Il y laissa comme gouverneur un de ses marzebân; puis, continuant sa marche, il prit la ville de Tarse; de là, il se dirigea vers Constantinople. Le roi Constantin lui députa des ambassadeurs, chercha à le bien disposer, lui donna de nombreux cadeaux, s'engagea à payer tribut et lui demanda de quitter son pays. Sâboûr alors s'en retourna victorieux à Madâin.
histoire de sâtiroûn, appele paizan, seigneun de hapr.
Entre le Tigre et l'Euphrate, il y avait une ville nommée Hadr, qui était au pouvoir de Sâṭiroûn, surnommé Daïzan. Ce roi ayant fait des incursions sur les frontières de la Mésopotamie et du Sawâd, provoqué le mécontentement de Sâboûr et bravé ses ordres, Sâboûr marcha contre lui et vint camper aux portes de Haḍr. Daïzan se retira











et s'enferma dans sa vilfe qu'il défendait énergiquement. Sàboûr l'assiegea sans ruassir à le faire sortir, ni à détruire la ville.

Or il advint que Nadira, fille de Daïzan, regarda un jour du haut d'une tour de Hadr le camp de Sâboûr et, pendant qu'elle le contemplait et qu'elle l'evaminait de tous côtés, elle vit Sàboûr qui, revenant de la chasse, rentrait dans sa tente. Charmée de sa jeunesse, de sa belle stature et de l'èlégance de ses manières, elle s'éprit pour lui d'un violent amour qui lui ôtait le sommeil, la mettait dans un état de constante agitation et la subjugait entièrement. Alors elle prit une tlèche el y traça ces mots: "Si tu me promets de m'épouser et de me bien traiter, je t'indiquerai le point de la ville qui n'est pas fermé, de sorte que tu pourras t'en emparer très facilement et avec un minime offort. "Et elle jeta cette flèche vers la tente de Sàboûr. Celui-ci la ramassa, prit connaissance de ce qui y était écrit et y traça ces mots : «Je m'engrage à faire ce que tu désires, donne-moi le moyen de tenir mon

## HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.



 حرّاس ذلل الباب المردوم بطعـام وثـراب كثيـر فـلمـا اكلوا وثـربـوا وسكـروا





${ }^{(1)}$ Ms. . 5 .
engagement. "Puisil lança la flèche vers l'endroit d'oủ elle était venue. Nadira lui adressa une lettre, lui indiqua une petite porte de la ville barricadée avec des briques, lui en marqua exactement l'endroit et lui promit d'enivrer cette même nuit les hommes qui la gardaient, attendant qu'il s'en rendît maître et pénétrât par elle dans la ville. Vers minuit, Nadira envoya aux gardiens de cette porte barricadée des mets et une grande quantité de vin. Quand ils eurent mangé et bu et qu'ils furent ivres, Sâboûr, arrivant avec une escouade de cavaliers, fit pratiquer avec des piques une ouverture dans la clôture de briques. Il entra dans la ville, alors que ses habitants ne s'y attendaient nullement, et les troupes y pénétrèrent après lui; ils s'en emparèrent avec tous les êtres vivants et tous les biens qu'elle renfermait et tuèrent Sàṭiroûn sur son trône. Les gens de Sàtiroûn demandèrent quartier et Sâboûr le leur accorda. Il prit possession de la ville et exécuta l'engagement qu'il avait contracté envers Nadịra; il l'épousa et consomma son mariage avec elle.

Une nuít, comme Nadíra se trouvait à ses côtés, Sâboûr vit le lit









${ }^{(1)}$ Vs. لغذوك. - الرأس وغثرى - ${ }^{(2)}$.
rempli de sang. Regardant de plus près, il aperçut une feuille de myrte qui avait déchiré la peau de Nadịra et en avait fait couler beaucoup de sang; elle adhérait à lun des plis de son flanc. Il fut fort étonné de la complexion délicate de celte femme et de sa peau si tendre et il lui dit: "Avec quoi te nourrissait ton père? ${ }^{\text {E Elle répon- }}$ dit : «Avec de la moelle, du jaune d'œuf, de la crême, du miel et du meilleur vin. - Comme tu l'as mal récompensé, dit Sâboûr, de t'avoir élevée avec de si tendres soins et de tout ce que tu lui devais! Je crains bien qu'il ne m'arrive de toi pareille chose! "Alors, sur son ordre, elle fut attachée par les cheveux à la queue d'un cheval fougueux et ardent que lon fit courir sur un terrain couvert de ronces, de sorte que les articulations de la femme se détachèrent et que ses membres furent disséminés.

Les poètes du temps du paganisme parlent beaucoup de la ville de Ḥaḍr et de son seigneur. Ainsi, Aboû Do'àd al-lyàdî est l'auteur de ce vers:

Et je vois la mort suspendue du haut de Ḥaḍ sur le seigneur de ses habitants, le Saṭirotin.


A‘schâ, en parlant de Ḥaḍr assiégé par Sâboûr pendant deux ans, dit:

N'as-tu pas vu comme les habitants de Hadr vivaient heureux. Mais quiconque vit heureux, est-il éternel?

Le Schâhfoûr des armées y demeura deux années en y enfonçant ses haches.
C'est 'Adí, fils de Zaĩd, qui a fait les plus beaux vers sur l'existence éphémère des hommes et la disparition des règnes et sur l'enseignement que l'on peut en tirer :
$\hat{O}$ toi qui te réjouis de finfortune des autres et qui leur en fais un reproche, es-tu toi-méme sans faute et à l'abri de toute atteinte?

Ou as-tu une garantie certaine du sort? Non, tu n'es qu'un sot étourdi!
As-tu vu quelqu'un dont la fortune fût permanente ou qui fût protégé contre tout danger?

Ờ est Kisrá Anouscharwân, le Chosroès des rois, ou bien Sâboûr, qui a régné avant lui?

Et où est l'homme de Haḍr, lui qui avait bâti cette citadelle et qui recevait le tribut des contrées arrosées par le Tigre et le Khâbour?


بقيّة الغسررمن الخبار سابور بن اردشـير
 المحت وعنى بها التّ عنايـة فبنى بالاهوالز جندى ســابـور وإسكـنـهـا ســى الـروم وبنى بميسـان شـاذ سـابور وبنى بغارس مدينة سـابـور وولّ ابـنـه ${ }^{(1)}$ Ms. الالامز. .

11 lavait construite de marbre et lavait recouverte de chaux, et les oiseaux avaient leurs nids sur ses cimes.

Considère aussi le cas du seigneur du Khawarnaq, quand un jour, comme il regardait du haut de sa terrasse, il méditait; - la direction divine fait naître la reflexion; -

Sa royauté et ses vastes possessions, la mer qui était étendue devant lui, et le Sadir, tout cela le rendait heureux;

Alors son cocur s'effraya et il dit : Quel peut être le plaisir de l'dtre vivant qui va a la mort?

Apris, cela, ils sont derenus comme des feuilles desséchées que font tourbilionner is vent delest et le vent de l'Ouest.

## LES autres falts remarquables du règne de sabour, FILS D'ARDASCHîR.

Après avoir vaincu Daïzan et avoir assuré la sécurité du côté des gens de Roûm, Sâboûr se mit à fonder des villes et s'appliqua à cette tàche avec la plus grande ardeur. Il fonda, dans l'Ahwâz, DjondaïSàboûr et la peupla avec les prisonniers de Roûm; dans Maisân, Schâdh-Sảboûr et, dans le Fârs, la ville de Sâboûr. Il investit son

هرمـز المبطل خراسسان وستّره اليها وملَكه مـرازبتها فاستقـلّ بالعهل ووفّ


 اللـفظة حيرث قال المعتضد وقد استدمى ابنـه المكتفى مه الـريت "1)




fils Hormoz le Preux du gouvernement du Khorâsàn et l'y envoya, plaçant sous ses ordres les marzebàn de la province. Hormoz y exerçait le gouvernement en pleine indépendance, s'occupait avec tout le soin nécessaire de l'administration, domptait les ennemis et protégeait les sujets, de telle sorte qu'on était content de lui et que sa renommée s'étendait au loin. Ensuite Sâboûr le rappela et, quand il se présenta devant lui, il lui adressa cette parole : "Mon fils, maintenant, je viens de rattacher au faucon son aile. "L'auteur du présent ouvrage dit : "Ibn al-Mou'tazz, s'appuyant sur cette expression, parle ainsi a Mou'taḍid, qui avait rappeté son fils Mouktafi de Raï :

Il a ramené à lui 'Ala, comme le faucon ramène son aile. "
Lorsque Hormoz fut revenụ à la cour de Sàboûr, celui-ci lui donna une longue instruction, dont les sentences suivantes m'ont paru les plus belles : Sache que les contribuables, lorsqu'on exige d'eux le payement immédiat de l'impôt, sont forcés de vendre leurs produits










(1) Ms. 1.
(2) Ms. 6 .
${ }^{\text {(3) Ms. Ms. }}$ -
(3) Ms. نجب.
à un moment où le débit est difficile, ce qui leur porte dommage. Si , d'un autre côté, on leur accorde de longs délais, ils espéreront pouvoir se dispenser de payer. Par conséquent, ordonne à tes agents de répartir l'impôt annuel en dix termes, pour qu'il revienne au trésor public ce qui lui est dû et que les sujets soient soulagés et aient la faculté de s'acquitter par acomptes et sans être pressés. - Quand sur ton ordre il est accordé à quelqu'un un don par faveur ou à la suite d'une requête, dédaigne de lui donner l'objet de ta propre main ou de fe lui faire remettre dans ta salle de réunion ou dans un endroit où tu le voies, car on dirait que c'est la façon d’agir de gens qui attachent de l'importance et un grand prix à leurs dons; il ne sied pas aux princes de faire ressortir leurs libéralités, à cause de leur grandeur et de leur puissance. - Sache qu'un bienfait que l'on confêre à quelqu'un, et qui n'est' pas complété et entretenu comme il faut, se consume comme un vieil habit et ceux qui ont reçu le bienfait oublient la reconnaissance qu'ils doivent. Il en est de cela comme










de toute chose; tout a une fin, depuis l'éternité et la succession des temps. Car il n'est aucune chose de ce monde, lorsqu'on l'abandonne et que l'on néglige de l'entretenir, qui ne soit exposée à se détériorer ou à périr et à disparaitre. - Sache que, quand même tu rétribuerais libéralement les gens de ta suite et de ton entourage, les membres de ta famille, les généraux qui commandent tes armées, les gouverneurs de tes provinces, les serviteurs attachés à ta personne, et que tu fixerais très largement leurs allocations, cela ne suffirait pas à les satisfaire entièrement, ni à te rendre quitte envers eux de tout autre salaire. Il faut encore que tu leur envoies fréquemment des cadeaux et des gratifications et que, chaque fois que l'un d'eux se sera distingué par une belle action, iu l'en récompenses à lheure même. - Sache que le peuple ne jouira pas d'une entière sécurité à moins que les gens mal famés et les malfaiteurs ne se sentent menacés de tous côtés; et ces gens, tu ne parviendras à les atteindre et à t'en rendre maitre que si leurs parents et leurs voisins te servent à les surveiller et t’aident à les punir.

 ملـكـهـه

## ملك هرمزبن سابور









Quand Saboûr eut régné trente et un ans, il reçut la visite de la mort, qui l’arracha de son trône, et Hormoz hérita de son grand empire.

## hégne de hormoz, fils de sîboùr.

Hormoz étail surnommé le Preux, à cause de son grand courage et de sa grande force, et parce que, du sang de ses ennemis, il teignait les pieds des chevaux et que, de leurs crànes, il faisait des calottes pour ses lances. Il n'avait ni la perspicacité, ni l'habileté de son père et de son grand-père. La Fortune, d'ailleurs, ne le laissa pas vivre assez longtemps pour quil parvint à la dent de la sagesse et quïl fût dressé par le frein du Temps. Lorsqu'il se fut assis sur le tròne et qu'il eut ceint la couronne, il donna audience aux grands et au peuple. Coux-ci l'acclamèrent de leurs voux et leur porte-parole lui parla ainsi : "Ton grand-père et ton père ont laissé parmi nous tant de









preuves de ce quils ont fait pour notre bonheur, pour notre prospérité et pour notre sécurité, que nous sommes incapables d'exprimer notre reconnaissance. Is ont rétabli lunité de notre nation qui était démembrée et formé une seule religion de nos croyances qui s'étaient fractionnées; ils ont mis fin aux attaques de nos ennemis dont ils nous ont délivrés et nous ont préparé une heureuse existence. Maintenant le pouvoir t'est échu gràce à la bonté de Dieu pour toi. La sécurité des provinces est assurée, le peuple est tranquille, les armées sont nombreuses, les ressources du Tresor abondantes, le pays est florissant. Tu n'as qu'à imiter les deux rois et qu'à suivre la même voie. »Hormoz leur en donna lassurance et leur fit de belles promesses.

Hormoz fut fidele à Tengagement qu'il avait pris et gouverna avec justice, à l'exemple d'Ardaschîr et de Sâboûr. Il fonda la ville de RàmHormoz dans l'Ahwâz, et la ville de Daskarat al-Malik. Il fit une campagne contre les Haïtalites ou Soghdiens, les vainquit, leur imposa tribut et érigea à leur frontière une colonne de pierres qu'ils ne devaient pas franchir. Il revint ensuite à Istakhr ou, d'apress une autre relation, à Madàìn, où il mourut, étant encore jeune, son règne ayant duré moins de deux ans.

ملك بهرام بن هرمز

 ودعوا له واثنوا عليه فاجابـم بالمسواب مه اللواب وقال اتة السـلافنا الملـوك





" Ms.
hègye de bahrâm, fils de hormoz.
Bahràm, fils de Hormoz, prit ensuite le gouvernement. Malgré sa jeunesse, il était renommé pour son intelligence et son jugement, sa douceur et sa modération. Les hommes se rejouissaient de son avènement, espérant que son règne serait heureux et prospère; ils l'acclamèrent de leurs vœux et le félicitèrent. Bahràm leur répondit dignement et leur dit: "Les rois, nos prédécesseurs, ont établi pour nous, en tout ce qui concerne la religion, le gouvernement, les institutions de la bonne conduite et de la justice, des directions auxquelles nous nous tiendrons et que nous ne transgresserons pas. Mais nous demandons l'assistance de Dieu pour suivre leurs traces et pour nous guider dans la voie qu'ils nous ont marquée. Nous le supplions de nous aider à vous donner joie et contentement, à vous soutenir et à rendre durable votre bonheur. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils s'en allèrent en manifestant leur reconnaissance. Bahrâm s'appli-
 الععارة ونشـرلوآء السياسـة

قصّله هاقَ الزيديق المتنتّى لعنه اللّة (3)







qua avec zèle à gouverner sagement le royaume, à réduire les ennemis, à améliorer l'administration des provinces, à accroitre les recettes du Trésor public, à tenir en respect les malfaiteurs, à développer la prospérité et à déployer la bannière de l'autorité.

## histoire de mânî l'athée, le faux prophète

 (que dieu le maudisse!).Ce maudit parut du temps de Sâboûr; mais il ne promulgua sa doctrine que sous le règne de Bahrâm, croyant que celui-ci, dans son inexpérience, se laisserait tromper par ses fallacieuses paroles et sa religion mensongère qui, au rapport d'Al-Maqdasi, en son ouvrage Les Origines et l'Histoire, fut la première doctrine athéiste sur terre; seules ses dénominations ont changé successivement et on l'appelle aujourd'hui la doctrine des Baténiens.

Lorsque Mânî présenta son imposture à Bahrâm, celui-ci assembla les Mobedhs qui, en sa présence, devaient discuter avec lui. Le grand











Mobedh lui ayant demandé quelle était la doctrine qu'il leur proposait, Mànì répondit : "C'est de faire abandon de ce monde et de le détruire et de renoncer au commerce des femmes, afin que la génération soit supprimee et que ce monde matériel et corrompu disparaisse; car les âmes pures et divines se sont combinées avec les corps impurs d'Ahriman; Dieu, qui est offensé par ce mélange, sera satisfait par leur séparation, pour produire d'autres créatures et créer un nouvean monde comme il veut qu'il soit. "Le Mobedh dit : «Est-ce la destruction qui est méritoire ou l'edification? - La destruction des corps est l'édification des àmes, répondit Mânî. - Dis-nous alors, reprit le Mobedh, ce que tu penses de ta propre mort; sera-ce une édification ou une destruction? - Ce sera la destruction du corps.n Le Mobedh dit: "Alors il faut que nous te fassions mourir, pour que ton corps soit détruit et ton àme édifiée." Le mécréant demeura confondu. Bahrâm dit : "Nous allons commencer lœœuvre de destruction par ton corps, en te traitant selon tes theories. "Et il donna l'ordre de lui arracherla peau. Mànî fut écorché et sa peau empaillée suspendue





## ملك بهرام بن بهرام بن هرمز






à l'une des portes de Djondaï-Saboûr qui, encore aujourd'hui, est appelée la Porte de Mânî. Sâbour fit aussi mettre à mort douze mille des sectateurs de Mànî et sévit contre tous ceux qui avaient subi l'influence de son athéisme. Cette action gagna à Sâbour lamour et lapprobation des hommes. Après avoir régné trois ans, trois mois et trois jours, la vie lui fit faux bond et il mourut.
hégne de bahrâm, fils de bahrîm, fils de hormoz.
Ce fut le Bahràm qu'on appelait le Hantain, à cause de son orgueil et de sa morgue. Il était brutal et dur, enivré par la jeunesse ef le pouvoir, plein d'arrogance et de présomption, ne faisant cas de personne, traitant avec dédain nobles et prolétaires et ne connaissant d'autre manière de punir que la décapitation. Les grands étaient mécontents de lui et le peuple le redoutait. Is vinrent, les uns et les autres, se plaindre de lui aupres du grand Mobedh et lui deman-











dèrent conseil. Le Mobedh dit: «En vérité, vous apportez vos plaintes à quelqu'un qui se plaint et vous venez vous lamenter auprès de quelqu'un qui se lamente. Cependant, si vous voulez écouter mon conseil, suivre mes recommandations et ne point vous écarter de la ligne de conduite que je vous indiquerai, je vous le corrigerai et vous le rendrai tel que vous désirez qu'il soit. " Ils s'engagèrent à se laisser guider par lui et se conformer exactement à ses ordres. Le grand Mobedh dit : "Demain matin, vous devez rester dans vos maisons et vous n'irez pas chez lui; qu'aucun de vous ne l'approche! Vous tous, ses vézirs, ses chambellans, ses marzebân, ses pages et gens de sa suite, d'un commun accord, tenez-vous éloignés de sa cour, abstenez-vous de paraitre devant lui, ne vous rendez pas à son appel et laissez sa salle d’audience et sa salle de réception vides. Et gardez-vous bien de vous trouver chez lui avant que je vous donne avis d'y retourner!n Ils s'engagèrent à suivre religieusement ses recommandations sans s'en écarter, et, se donnant des assurances réciproques, ils convinrent d'exécuter ce plan.
 وحـانـيتـه وم يـي (2)







(i) M M xal.
(2) C .
(3) C C .
(3) C .

Le lendemain matin, quand Bahrâm se fut assis sur son trône et qu'il ne vit dans la salle aucun de ses pages, ni aucune personne de sa suite, qu'il n'aperçut aucún de ses serviteurs, ni aucun marzebân, et que, regardant les places des dignitaires, il les trouva plus vides que la paume de sa main; lorsqu'à ses appels aucun page ne répondit èt aucun chambellan ne se présenta, il fut inquiet, effrayé, ahuri, et se laissa aller à toutes sortes de suppositions. Pendant qu'il réfléchissait et qu'il considérait avec étonnement sa situation et alors que le jour fut déjà très avancé, il vit arriver à sa grande joie le Mobedh. Il lui fit un gracieux accueil et lui demanda des explications. Le Mobedh dit: "Ne sais-tu pas, ô roi, que tu dépends d'abord de Dieu, puis des hommes et que tu es roi seulement tant que ceux-ci t'obéissent et te servent? Mais si tu les rebutes par tes mauvais traitements, que tu les effrayes par ta rudesse et que tu les terrorises par ta violence, attends-toi à être abandonné et delaissé et représente-toi l'état de l'homme réduit à l'inaction !n Bahrâm comprit alors ce qui









(1) C 2 效laill
(2) Ill manque dans $\mathbf{I}$, yli, y dans $C$
(3) Manque dans C.
s'était passé et promit de se départir de ses défauts. Le Mobedh se retira et fit retourner à la cour tous les serviteurs. Ceux-ci se prosternèrent devant Bahrâm, qui fut gracieux envers eux et les traita avec bienveillance. Dès lors, ayant définitivement abandonné ses manières rudes et étant devenu doux et affablé, il se trouvait content lui-mème et les autres l'étaient également. Il remercia le Mobedh de l'avoir mis dans la bonne voie et de lui avoir donné un salutaire avertissement; il n'agissait désormais que d'après ses conseils et ne prenait aucune mesure sans le consulter. Un jour, éprouvant un grand ressentiment contre la première de ses femmes, à laquelle il reprochait d'avoir transgressé ses ordres, il voulut la faire mourir; puis il hésita. Ayant fait appeler le Mobedh, il Iui dit: "Quel chàtiment mérite la personne qui désobéit au roi? - La mort, répondit le Mobedh, à moins que ce ne soit une femme, un enfant, un homme ivre ou un fou.n Bahrâm renonça à mettre à mort la femme.

Un des beaux traits qu'on rapporte de lui (certains l'attribuent à un autre prince) est le suivant : Un jour, comme il se trouvait à table et que le chef de cuisine lui présenta un plat d'asfidhebadj, une









goutte en tomba sur le bras de Bahrâm, qui donna lordre de mettre à mort le cuisinier. Celui-ci dit: "Que Dieu garde le roi de me faire mourir injustement, car je ne suis coupable d'aucune faute commise intentionnellement. - Il faut que tu meures, répliqua Bahrâm, pour que d'autres, instruits par cet exemple, ne soient pas négligents dans le service de leur souverain. $n$ Alors cet homme prit le plat et le versa tout entier sur Bahrâm, en disant : "Je ne veux pas, ô roi, qu’on dise de toi que tu m'as fait mourir injustement; ce que je viens de faire je l'ai fait pour mériter la mort, afin que tu ne sois pas accusé ensuite d'être un tyran pour tes serviteurs. Maintenant fais ce que tu voudras!» Bahrâm se mit à rire et dit: "Comme la vie se défend bien! Je te pardonne!

RĖGNE DE BAHRÂM, FILS DE BAHRÂM, FILS DE BAHRÂM.
Ce roi était appelé Schâhanschdh. Lorsqu'il fut couronné, les grands de son royaume sassemblèrent auprès de lui et invoquèrent Dieu








ملك كرسى بن بهرام بن بهرام
اللقـلوب


pour qu'il fit prospérer son règne, l'aidàt contre ses ennemis et lui accordàt une longue vie exempte d'adversités et heureuse. Il dit : «Si je vis, vous aurez lieu d'étre satisfait de la manière dont je vous traiterai et de tout le bien que je vous ferai; et si Dieu me reçoit en sa miséricorde, jespère qu'il ne vous laissera pas abandonnés et qu'il ne vous privera pas de l'insigne protection dont il vous a toujours favorisés. Nous demandons à Dieu de nous accorder sa gràce, à nous ainsi qu'à vous!n Alors il se mit à pratiquer la vérité dans la parole, la probité dans l’action, à mettre bon ordre dans le gouvernement de l'État et à empêcher linjustice. Mais à peine son règne avait-il duré quatre mois, que sa jeunesse fut fauchée et que les attaches de sa vie furent coupées. La satisfaction quill donnait à tout le monde et l'admiration que l'on avait pour lui ne lui furent d'aucun secours.
règne de narsî, fils de bahrâm, fils de bahrâm.
Narsî était fils du second Bahràm et frère de Bahrâm, troisième du nom. Lorsqu'il eut pris le pouvoir, les gens notables, les chefs et

والرؤوس واللاعيان فدعوا له بطول الـهـروعلوَالامـر فاقبل عليمّا وقال لــم








(1) Manque dans M. - (2) M ${ }^{(2)}$.
les grands s'assemblèrent auprès de lui et invoquèrent Dieu pour qu'il lui accordât une longue vie et un règne glorieux. Il leur témoigna de la bienveillance et leur dit: "Les rois ont une longue vie seulement s'ils font le bien, une mémoire durable s'ils ont une bonne renommée. Nous espérons être de ceux-là, si Dieu le permet et le veut.n Puis il inaugura son gouvernement en pratiquant le bien et veillant aux intérêts de ses sujets. Il avait coutume de dire : Le plus mauvais roi est celui qui tient un beau langage et agit mal, et plus mauvais encore celui qui charme par son exterieur et qui a de mauvais sentiments.

Narsî résidait en été à Isṭakhr et en hiver à Madâin. Il ne buvait du vin qu'un jour sur deux. Il ne se servait plus d'un habit qu'il avait porté une seule fois, à moins que ce ne fût un vêtement de grande magnificence et un costume très précieux. Il honorait ses familiers; il ne se faisait servir aucun mets, ni aucune boisson en particulier, mais mangeait les mêmes plats que ses convives; il ne se prévalait de sa supériorité sur eux que le jour de l'audience publique.







 ف الاوساط والالطراف بذى الاكـاف

1) M Manque dans C.
qu'elle portait dans son sein. On fit demander à la femme comment elle se comportait dans sa grossesse et elle donna cette réponse : "D'après l'éclat de mon teint et les mouvements de l'embryon dans mon flanc droit, ainsi que d'après la facilité de la grossesse et la légèreté du fruit, je crois fermement que ce sera un enfant mâle." Les gens furent heureux de cette réponse et ils espéraient que l'enfant ne démentirait pas le jugement qu'avaient porté sur lui les astrologues, à savoir qu'il serait heureux en ses entreprises, qu'il vivrait longtemps, que son règne serait glorieux et qu'il aurait un vaste empire. Ils placèrent la couronne sur le ventre de cette femme, se prosternerent devant elle, lui rendirent des honneurs et l'entourèrent de respect. Ils avaient constamment l'attention tournce vers sa delivrance, jusqu'à ce qu'elle mît au monde un enfant pareil à une nouvelle lune naissante qui fut une joie pour tout le monde et réalisa toutes les espérances. L'heureuse nouvelle fut rapidement portée de tous côtés et les provinces furent dans la joie. On le nomma Sâboûr; il fut cellèbre, de près et de loin, sous le surnom de Dhoâl-Aktaf (IHomme aux Épaules).

## ملك سابور بن هرمزذى الاكتّاف









régne de sâbour dhoûlmaktâf, fils de honmoz.
Ce fut le premier souverain et le dernier qui était roi dans le sein de sa mère et dont le règne embrassait toute la vie, depuis son aurore jusqu'à son déclin. Lorsqu'il vint au monde, parfaitement constitué, de noble race, avec la marque de la majesté qui brillait sur lui et tous les signes caractéristiques de la royauté qui se le disputaient, on lui choisit la nourrice la plus dévouée, la demeure la plus convenable et la nourriture la plus appropriee. Et sa jeune splendeur commençait à s'étendre et sa beauté à s'accroitre. Les vizirs, les chefs d'armée, les marzebán et les gens de l'entourage de son père venaient à sa cour et étaient assidus dans son palais; ils continuaient à remplir leurs fonctions, mettant en état de défense les frontières, assurant la bonne marche des affaires de l'État, faisant rentrer les impôts, nommant des agents, dirigeant les troupes, envoyant des armées aux frontières et conduisant les affaires comme du vivant de Hormoz.

على ما كانت تجّرى عليه فـ حمياة هرمز فـلما انتشـوت الاخبارفى الاقطار










Or, lorsque la nouvelle se répandit dans les différentes contrées que lîrânschahr n'avait pas de roi, que les fonctionnaires de Hormoz administraient les provinces en attendant qu'un enfant qui était entre leurs mains eût atteint làge d'homme pour prendre le gouvernement du pays et restaurer le pouvoir royal, le royaume devint lobjet des convoitises des ennemis, et les Arabes, les Grecs et les Turcs envahirent un grand nombre de provinces frontières. Les Arabes, dont le pays était le plus voisin de l'Irâq et du Fârs, se trouvaient à ceite époque, plus que loute autre nation, dans la nécessité d'émigrer et de chercher du butin au tranchant du sabre et à la pointe de la lance, à cause de leur misère el parce qu'ils manquaient de vivres. Une grande multitude de gens partis du pays des Iyâd, de la contrée des 'Abd al-Qaïs, du Bahraịn, de Hadjar, de Kâzima et d'autres régions s'étant portés sur les frontières de l'Tràq et les côtes du Fârs, enleverent aux habitants leurs terres et leurs troupeaux; ils y commirent beaucoup de ravages et firent des incursions de tous côtés. Des détachements de troupes grecques envahissaient le territoire de l'Iràq

الغارإت وجعـلمت سـرالـا الـروم تغـزو همدو العـرأق فتعـيــش فـيـهـا وتسسـبى



 بإتتصLا



(1) C وتنهه:
et le dévastaient; ils emmenaient des captifs et enlevaient certains districts. Les Turcs s'emparèrent de la plus grande partie du Khoràsàn et de ses dépendances. Les Perses s'efforcèrent de garder lombilic du royaume et le joyau du collier; ils s'appliquaient sans cesse ni repos à défendre leurs frontières, à bien garder leurs provinces et à conserver ce qu'ils possédaient. Ils dévoraient les ennuis que leur causaient les ennemis qui les entouraient, se felicitant de les voir borner leurs agressions aux provinces de l'extrème frontière et aux dépendances de leur pays et de ne pas s'attaquer aux territoires qui en formaient le noyau. Ils supportaient tout cela en attendant que Sâbour eût grandi.

Voici en quelle circonstance les gens eurent la première preuve de l'excellent jugement de Sâboûr et observèrent les premiers signes de sa haute intelligence. Comme il avait été réveillé un matin par le bruit d'une foule, vociférant, criant et s'interpellant, il demanda à ses serviteurs et aux gens de son entourage la cause de ce vacarme. On lui










apprit que c'étaient les cris de ceux qui passaient sur le pont du Tigre; de crainte d'ètre bousculés dans la cohue de gens suivant la même direction et de ceux qui venaient du côté opposé et pour n'ètre pas précipités dans t'eau, ils s'avertissaient par des cris, afin de se livrer passage les uns aux autres. - «Par ma vie, dit Sâboûr, une cohue dans un tel endroit est un grand danger ! Il faudrait établir un autre pont, à côté, pour que l'un puisse servir aux allants, l'autre aux venants, et que lon n'ait pas à craindre des collisions de foules qui se pressent. "Les grens furent étonnés de sa vive intelligence et de son ingéniosité, admirèrent la sollicitude qu'il témoignait pour ses sujets, bien qu'il ne fût encore qu'un tout jeune enfant, et se confirmèrent dans leur espoir de le voir parfaitement diriger les affaires de son empire. Et ce même jour, avant que le soleil fût couché, ils avaient établi un second pont, qui fut fort utile et dont on se servait avec grand avantage, et les hommes cessèrent d'être exposés à un gros danger et à la panique.

Les traits qui marquaient le caractère de Sâboûr dans son enfance



## نهوض سابور ل(نتقام بن العرب





(1) M L4. - (2) C .
donnaient la certitude qu'il atteindrait un haut mérite, et ses qualités, quand il fut adolescent, montraient de mème qu'il serait un très grand roi. Les ordres qu'il donnait, soit prescriptions, soit défenses, ses premiers actes et ses premiers exploits, tout indiquait qu'il saurait obtenir l'accomplissement des promesses que la Fortune avait données à son sujet.

SÂboûr se met en campagne four châtier les arabes.
Quand Sâboûr fut parvenu à la pleine virilité, réunissant l'éclat, la force et la vivacité du jeune homme à la gravité, à la prudence et au jugement du vieillard et qu'il excellait dans les exercices du cheval et dans le maniement des armes, il n'eut d'autre pensée que de chàtier les plus rapprochés de ses ennemis qui avaient envahi des provinces frontières de son empire, c'est-à-dire les Arabes. Son courroux contre eux grandissait à mesure qu'il grandissait lui-même et la haine qu'il leur portait était en lui comme son sang. Il résolut donc de marcher





 بـعـس p

(1) M

contre eux, de les combattre avec une extrême vigueur et de les exterminer jusqu'au dernier. Il choisit dans son armée des soldats de la plus haute vaillance et des guerriers intrépides comme des lions habitant les fourrés, confia le gouvernement pendant son absence à un lieutenant et se mit en marche avec sa troupe, se dirigeant vers f'ennemi qu'il se proposait d'attaquer.

Sâboûr se jeta d'abord sur les Iyàdites qui occupaient les frontières du Sawàd et en fit un tel carnage qu'il les laissa à l'état d'os pourris; il n'en échappa que ceux qui réussirent à gagner le territoire grec. Leur sort est devenu l'exemple d'une entière destruction. C'est ainsi qu'il a été cité par 'Ali, fils d'Aboû Tàlib (que Dieu soit satisfait de lui !) dans la chaire de Koûfa, lorsqu'il apprit que Mo'âwiya avait écrit aux Tamím pour les engager à se révolter contre lui et qu'une partie d'entre eux y avaient consenti :

Quiconque prend le bien pour le mal ou qui considère ferreur qui mène à t'infortume conme la bonne direction

Stra bientòt améanti, comme ont été anéantis par Sâboûr, dans le Sawâd, les lyadites.

 الامام ابـ تمتام





 (1) C C

Ensuite, ayant traversé la mer, il vint dans le Khațt et passa au fil de l'épée les habitants du Bahraïn; il les extermina entièrement, sans se soucier de rançon, ni s'arrêter à faire du butin; ce fut comme s'il agissait d'après cette parole de IImâm Aboû Tammâm :

Ces héros sont pareils aux lions habitant les fourrés qui, lorsquils se livrent à leur sanglante besogne, songent à la proie, non au butin.

Puis, continuant sa route, il arriva à Hadjar où se trouvaient de nombreux Bédouins des Tamim, des Bekr ibn Wâil et des ${ }^{\text {A }}$ Abd alQaïs. Il en fit un tel massacre que le sang coulait comme un torrent produit par la pluie. Il se tourna ensuite vers le pays des "Abd al-Qaïs, auxquels il infligea un chàtiment consistant à leur arracher les épaules. Puis il vint dans le Yamàma où il sévit d'une façon épouvantable. Il ne laissa sur son passage aucune source des Arabes sans la boucher, ni aucun puits sans le combler. Attaquant ensuite le pays des Bekr et des Taghlib situé entre son royaume d'Îrànschahr et les









 (17) ${ }^{\text {a }}$ :
forts des Grecs, en Syrie, il les traita de terrible taçon, avec la rigueur du Sort el du Destin, et fit parmi eux des ravages comme le feu dans les broussailles. Enfin il tourna ses armes meurtrières contre les autres, contre tous les Arabes, dans leurs demeures et dans leurs retraites, en massacra un grand nombre et arracha les epaules à cinquante mille d'entre eux, de sorte qu'il fut surnommé l'Homme aux epaules. Cependant il s'abstint d'attaquer le Yemen, parce que les princes de ce pays entretenaient des relations d'amitié avec lui et qu'ils lui témoignaient du respect, ou plutôt parce que, dit-on, il considérait comme un mauvais présage le grand désastre subi par Kaï Kàoús, lorsque celui-ci avait envahi ce pays.

Avant que les épées de Sâboûr fussent désaltérées du sang des Arabes, et que lui-mème fût satisfait et sa vengeance assouvie, une vieille femme ayant le talent de la parole se plaça sur son passage et linterpella. Il était de coutume que les princes s'arrêtassent pour toute personne qui leur adressait un appel. Hi s'arrêta donc pour cette femme, qui lui dit: "Si tu poursuis une vengeance, ô roi, tu






دخول سابور الى ارض الـروم متنكّرًّا ووقوعد بها فـ الشبكة

 deux derniers mots barrés. - (s) C C $C$.
as atteint ton but et au delà; mais si tu veux exterminer toutes les tribus arabes, sache qu'il y aura une revanche, quand même ce serail dans un temps éloigné." Sâboûr donna lordre de cesser le massacre. Cette vieille femme, dit-on, en parlant ainsi, faisait allusion au prophète Mahomet (que Dieu le bénisse et lui accorde la paixi) et laissait entendre qu'il vengerait les Arabes des Perses. Car sa venue était annoncée, de génération en génération, si longtemps avant sa naissance, que personne ne savait à quelle époque remontaient les premières prédictions. Sâboûr, en prenant le parti de faire cesser le massacre, fut déterminé par la crainte des événements qu'il avait entendu annoncer, à savoir le déchaînement des Arabes lors de la venue de Mahomet et la conquête du royaume des Perses qu'ils feraient par son nom.

SÁboUR SE REND SOUS UN DÉGUISEMENT DANS LE PAYS DE ROÛM ET Y TOMBE DANS LE FILET.

Lorsqu'il eut pris sa revanche des Arabes et confiné ceux d'entre eux qui avaient échappé à la mort et qu'il n'eut plus à craindre leurs









 (9) 11 IV
déprédations, Sàboûr se proposa d'avoir également satisfaction des Grecs, qui avaient violé ses frontières et avaient fait des incursions dans son royaume. Comme il songeait à envahir leur pays, à en faire la conquète et à les soumettre à son joug, il désirait auparavant se rendre compte exactement de l'état de leurs affaires et surprendre leurs secrets, et il résolut de se rendre sous un déguisement au milieu d'eux, ainsi qu'avait fait Isfendiyàdh, se rendant à la ville d'airain, dans le pays des Turcs, et Alexandre, allant au camp de Dârà, fils de Dàrà. Il croyait que l'entreprise si dangereuse dans laquelle il se lançait, cette action si déraisonnable, lui réussirait, comme elle avait réussi à Isfendiyàdh et à Alexandre, ignorant que la faute est toujours une faute, mème si elle réussit. Le Destin obscurcit son discernement et son jugement, de sorte qu'il chevauchait lillusion, qu'il frappait à la porte du malheur et qu'il se frottait à la dent de la mésaventure.

Ayant remis le commandement des troupes et le gouvernement de l'État à des lieutenants et adressé ses ordres à ses agents, Sàboûr






 تأْمل الصسورة فاذا لى صسورة سـلبور بععينها فاراهلا قيصسر وتال ايتها المـلك


partit sous un déguisement, gagna le territoire de Roùm, arriva dans la résidence de l'empereur et y prit toutes les informations qu'il voulait. Or, en ce temps-là mêrae, l'empereur donna un festin au peuple. Sâbour y alla avec la foule. Les serviteurs et les courlisans que sa figure exotique, sa belle stature et son aspect distingué intriguaient, se tournaient les uns vers les autres, se le désignaient et s'interrogeaient à son sujet. Puis quelqu'un qui l'avait vu dans son pays le reconnut et allait en informer lempereur qui se trouvait au milieu de son cercle intime. L'empereur l'ayant fait appeler et approcher et lui ayant demandé qui il était, Sâboûr répondit d'une façon embarrassée et en balbutiant. L'un des convives tenait dans sa main une coupe royale de Perse ornée du portrait de Sâboûr. L'ayant vidée, il examina attentivement le portrait et trouva que c'était l'image même de Sâboûr. La montrant à l'empereur, il lui dit : «Sire, ne courez pas après l'ombre en tenant le corps. Voici le portrait de Sâhoûr et voilà Sàboùr, comparez-les. n L'empereur considéra atten-




 معاتـتتها وجبى اموالها وهدم ابـيتها وقطع الثبارهـا وفـعـل مـنـلـل ذلك


 ال

tivement l'un et l'autre, et, s'étant convaincu que c'était Sàboûr luimême et comprenant qu'il était venu pour espionner, donna l'ordre d'égorger une vache et de couvrir Sáboûr de sa peau, à l'instant, pendaut qu'elle était encore chaude. C'est ainsi que lon procéda avec Sàboûr et que lon s'assura de sa personne.

L'empereur, profitant de la bonne occasion, la capture de Sâboûr, fit proclamer le lendemain la marche contre l'Îrânschahr; il fit ses préparatifs et se mit en route avec ses troupes, emmenant avec lui Sàboùr sous bonne garde. Dans chaque ville de l'Irâq où il passait, il tua la garnison, se fit livrer tout l'argent, détruisit les édifices et coupa les arbres. Il traita de mème la plupart des villes de l'Ahwàz et du Fàrs et arriva ainsi jusqu’à la ville de Djondaï-Sàbotr, où s'étaient enfermés les principaux personnages des Perses, les grands et les marzebàn. Il fit halte à ses portes et etablit son camp sous ses murs. Il assiégea la ville, mais il ne parvint pas à s'en rendre maittre, tant elle était bien fortifiée et bien défendue par ceux qui y étaient enfermés.
خلاصق سابجور ووقوع قيصرف يحلا






 (1) Mss. فواطنهم. - ${ }^{\text {(2) }} \mathrm{C}$.

SÂbOUR RECOUVRE LA LIbERTE
et l'empereur tombe entne ses mains.
Pendant que l'empereur était campé devant Djondaï-Sàboûr, assiégeant les habitants, et que Sâboûr, se trouvant au nombre des prisonniers qu'il avait dans son armée, étail enfermé dans ses entraves et bien gardé, il arriva que, dans la nuit de la fête de la Croin, ses gardiens se relàchèrent de leur surveillance. Sâboûr avait autour de lui quelques prisonniers de l'Ahwàz et près d'eux se trouvaient des outres d'huile. Leur parlant dans une langue que les Grecs ne comprenaient pas, il leur commanda de verser sur lui l'une de ces outres, ce qu'ils firent. Ils répétèrent le procédé une seconde et une troisième fois, de sorte que la peau de vache qui le couvrait s'assouplit. Sàboûr s'en débarrassa, se glissa dehors et, se traînant jusque près de la porte de la ville, il appela les gardiens et leur dit son nom. Les gardiens le reconnurent et, lui ayant ouvert la porie, le firent entrer.

L'heureuse nouvelle leur apprenant que Sâboûr était sauvé et se





 ورافـق قــوله ذلا




trouvait au milieu d'eux dans la ville s'étant vite répandue parmi les assiégés, ceux-ci, portés sur les ailes de la joie, accoururent auprès de lui. Ils furent enchantés de le revoir, se prosiernèrent à terre et verserent des larmes de joie devant lui. Ils lui demandèrent ce qui lui était arrivé et il le leur raconta. Alors ils dirent: «Dieu, en te delin rant, a eu un secret dessein; il te fera sans doute triompher à ton tour et vaincre les Grecs! - Mes amis, dit-il, voici loccasion de nous en rendre maitres; car ils ne se tiennent pas en garde et leur vigilance est en défaut; la plupart d'entre eux sont dispersés et occupes à faire des préparatifs pour leur fête. Donc, promptement faites une sortie, prenez vos mesures pour les surprendre par une attaque de nuit et tomber sur eux cette nuit même, avant qu'ils ne se doutent de notre entreprise, pour qu'ils ne puissent pas se préparer et se renforcer. © Comme cet appel répondait à leur propre et ardent désir de faire ce qu'il commandait, ils prirent leurs armes et montèrent ì cheval.

Lorsqueles Grecs frappèrent le premier coup de crécelle, les Perses




 بلادى بتـراب ارضك وإعرس مكـان كلّ نخلة قطعتهـا زيـتـونـة والـتـزم




opérèrent leur sortie contre eux, les entourèrent et les massacrèrent. Sâboûr leur fit porter l'ordre de ne point tuer l'empereur, de lui faire quartier et de le lui amener prisonnier. Le soleil était à peine levé, qu'ils eurent exterminé les Grecs, qu'ils furent maitres de leurs biens et de leurs femmes, qu'ils eurent fait prisonnier l'empereur et qu'ils l'eurent amené devant Sâboûr. Celui-ci donna l'ordre de l'enchaìner et lui dit: "Je te laisse la vie, ainsi que tu as fait à mon egard en m'épargnant. Maintenant restitue les biens que tu m'as pris, remets en état les contrées que tu m'as ravagées et reconstruis les villes que tu m'as détruites avec de la terre de ton pays; à la place de tout palmier que tu as coupé, plante un olivier et engage-toi à payer un tribut annuel." L'empereur répondit : "Je suis prêt à exécuter tes ordres. "

Sâboûr obligea alors l'empereur de construire le barrage de Toustar et la ville ancienne de Madâinn, de restaurer Djondaï-Sàboûr et d'élever le pont du petit Tigre qui était d'une portée de mille coudées, et le pont d'Arradjân, sur la route du Fârs. L'empereur demanda par lettres qu'on lui envoyất de Roûm de l'argent, des ouvriers et







des ingénieurs et que l'on apporfât la terre sur des navires et dans des chars. Ce qui fut fait; et les charges se succédèrent les unes les autres. Alors les Grecs se mirent à construire Madaïn et les ponts et à rebâtir les édifices dans l'cIràq et dans le Fars, et ils y plantèrent des oliviers; car il n'en n'existaif pas alors dans l'Irâq.

Sâbour partit ensuite pour Madàn accompagné de l'empereur. Celui-ci l'ayant prié de lui rendre la liberté et de convenir avec lui de la somme qu'il aurait à payer, comptant et à terme, Sâboûr consentil à sa demande. Il lui coupa les talons et lui mit, en guise de bride, un anneau muni d'une corde, disant : " Voila ton chàtiment pour nons avoir attaqué sans provocation. "Puis il le fit monter sur un âne et le renvoya en Grèce. C'est pourquoi les Grecs ne mettent pas de talons à leurs chaussures et ne brident pas leurs montures au moyen dun anneau dans la lèvre et d'une corde.

ذكربا الجرىى عليx سابـور ساتُر امور88
 بالاههواز وثى مدينـة السـوس وبنى مـديـنـة فـيــروزسـابـور بالـســـواد وهـ








GOUVERNEMENT DE SÂBOÛR.
Sâboûr s'appliqua ensuite à élever des édifices et à fonder des villes. Il bâtit, dans l'Ahwâz, la ville de Khorra-Sâboûr, qui est la ville de Soûs; dans le Sawâd, la ville de Faïroûz-Sàboûr, qui est Anbâr; dans le Khorâsàn, Naïsàboûr, qui est Abraschahr, et dans IInde, Farschâboûr. Après avoir bàti des villes, il s'occupa principalement à creuser des canaux, à jeter des ponts de bateaux et à construire des ponts fixes, ainsi qu'à créer de nouveaux bourgs et de nouveaux villages.

Voulant se concilier les Arabes, Sâboûr établit les captifs qu'il avait emmenés dans des contrées analogues à leurs propres pays : il fixa les Taghlib à Dârin, les 'Abd al-Qais et certaines tribus des Tamìm à Hadjar, les Bekr ibn Wâul dans le Kermân, les Hanzala à Tawwadj dans le Fàrs; il fit demeurer leurs chefs dans sa ville nommée Faïroûz-Sáboûr. Réalisant ensuite son désir d’envahir le

قضى حـاجة في نـفسـه من غزو الـووم فـصـار حـتّى اوقـع باهـل ســغجــار








 (1) Mss. لاوأمر8 و'
pays de Roûm, il y pénétra et tomba sur les habitants de Sindjâr, de Bosrấ, de Towâna et d'Âmid, et emmena un grand nombre de captifs, dont il établit une partie à Toustar et à Soûs comme tisseurs de brocart et de soie. Quand il en eut fini avec les Arabes et les Grecs, il se rendit dans le Khoràsân et le Tokhâristân, examina l'état des deux provinces, en bannit les Turcs et chassa les Haiṭatites. Il adressa des lettres aux rois du Sindh et de l'Inde pour les sommer de payer tribul. Ils en prirent l'engagement, se soumirent à ses ordres et recherchèrent ses bonnes gràces en lui offrant des cadeaux et de l'argent.

Sàboùr retourna ensuite dans le Fârs et dans l'Ahwầz, étant malade, ses campagnes qui l'avaient forcé à un continuel déplacement ayant porté atteinte à sa santé; son corps dépérit, il devint tout à fait débile et sa vue s'affaiblit. Ses mobedhs et ses marzzebân lui dirent : "ll y a parmi nous des gens, bien plus âgés que le roi, que la vieillesse n'a pas éprouvés, tant s'en faut, comme elle éprouve le roi. Mais le roi s'est surmené par les expéditions, les combats et









(1) C C تلالال
${ }^{(2)}$ Mss.
(3) M تاتيّل .
(3) $\mathbf{M}$ taleg.
(3) Manque dans C.
les grandes fatigues qu'il a endurées. Le fréquent changement du sol, de l'eau et de l'air ne lui convenait pas. Il faut maintenant qu'il prenne soin de sa personne, comme il a pris soin des affaires de son État et qu'il rétablisse son corps, comme il a relevé son pays. Qu'il fasse venir de l'lnde un médecin habile, qui traitera sa maladie; car nous nous méfions des médecins grecs, parce que nous craignons le mal qui peut résulter de leur secrète hostilité et l'effet de leur haine. " Sâboûr fit donc écrire au roi de l'Inde et celui-ci envoya un médecin, à qui la science de la médecine semblait avoir été révélée. Ce médecin réussit à le guérir et à régénérer sa constitution. Sàboûr recouvra ses forces et la santé et fut entièrement rétabli; il reprit ses habitudes, mangeait, buvait et se livrait à l'amour et à la chasse, comme auparavant. Il témoigna sa reconnaissance au médecin et le combla de richesses; puis il lui commanda de lui choisir pour y demeurer la ville la plus saine de son empire. Le médecin ayant choisi Soûs, Saboûr en fit sa résidence jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi que les gens de Soûs, parce qu'ils s'étaient initiés à la science de cet Indien, qu'ils avaient reçu de lui et des prisonniers grecs qui demeu-




 لسبيهه ملك (5) اردشيـربن هـرمز




raient près d'eux la doctrine et qu'ils ont hérité la science médicale les uns des autres, sont devenus les plus habiles médecins de l'Ahwâz et du Fàrs.

Sàboûr avait un frère, nommé Ardaschîr, né un mois après lui d'une favorite de Hormoz. Lorsque le Temps l'eut mené à la fin de son existence et au terme fatal, sa vie et son règne ayant duré soixantedouze ans, il nomma comme son successeur au pouvoir son frère Ardaschir et, après lui, son propre fils Sâboûr, car celui-ci, à ce moment, était encore enfant; puis il mourut.

## nÈGNE D'ARDASGHî, FILS DE HORMOZ.

Quand Ardaschîr, fils de Hormoz, eut pris le pouvoir après son frère Sàboûr, il tint audience pour les hauts dignitaires et les grands qui, lorsqu'ils furent entrés, l'acclamèrent longuement de leurs






 على تقعصير يده وخلعه بعد اربع سـنيـى مـضـت من مـلـكـهـ وإبـرزوا
 - - (3) M M . - ${ }^{(5)}$
(5) Manque dans C. - (8) M زاحجتمعوا
vœux et se répandirent en éloges sur son frère Sâboûr. Ardaschír leur répondit gracieusement, leur marqua la satisfaction qu'il éprouvait du bien qu'ils disaient de son frère et leur promit de suivre la mème voie que lui et de marcher sur ses traces, et il ajouta : "Il n'est aucune de vos affaires que notre frère n'ait bien réglée et parachevée, et il nous en a épargné le soin. Que Dieu lui accorde la meilleure des récompenses, pour nous et pour vous! Qu'il nous aide, ainsi que vous, à obtenir une vie heureuse et la félicité de la vie future!n

Lorsque Ardaschir fut solidement établi au pouvoir et que ses ordres étaient bien obéis, il commença à satisfaire sa rancune à l'égard des grands et des hauts personnages; il leur faisait expier tous les griefs qu'il avait accumulés contre eux dans son coeur sous le règne de son frère et les mettait à mort l'un après l'autre, de telle sorte qu'il inspirait des craintes aux hauts dignitaires et qu'il mécontentait les marzebân. Ces personnages se concertèrent et résolurent de mettre fin à sa tyrannie en le déposant, après qu'il eut régné quatre ans. Ils firent paraître en public Sâboûr, fils de Sàboûr,


## ملك سابور بن سابور






 (1) Manque dans V. - الاملم ابام 1 (2).
le successeur désigné, qui, de nouvelle lune, était devenu une jeune lune et qui, manifesiement, marchait dans la bonne voie. Ils lui prètèrent le serment d'hommage et le proclamèrent roi.
règne de sîboûr, fils de sâboûr.
Lorsque Sàboûr, fils de Sâboûr, eut pris le pouvoir, les gens se réjouirent de voir la royauté du père rendue à son fils. Ils se tinrent debout devant lui et lui dirent : "Ô toi, nouvelle lune, image d'une lune si brillante, branche d'un arbre si majestueux, que ton règne soit heureux pour toi ainsi que pour nous par toi! Béni est le jour ou tu hérites de ton père la couronne et le trône! Que, par une grâce particulière de Dieu, les bénédictions de la nouvelle royauté et de Theureuse fortune aient pour effet de faire durer ton règne plus longtemps que les règnes de tes prédécesseurs! Qu'il te rende puissant et qu'il fasse que chacun de tes jours ait un lendemain plus heureux!n Sàboûr leur fit le meilleur accueil, leur répondit par la plus fervente bénédiction; il leur promit de faire régner la justice et de





 منـه
ملك بهرام بن سابوربن سابور

(2) M M وشريت -
faire cesser l'oppression. Il nomma ensuite de nouveaux gouverneurs, en destitua d'autres, défendit tels actes et ordonna tels autres. Son oncle qui avait été déposé lui était soumis, les rois lui obéissaient et les affaires étaient bien réglées dans ses provinces.

Cinq ans s'étant passés ainsi, Saboûr alla un jour à la chasse. Pendant qu'il dormait dans un grand pavillon qu'on avait dressé pour lui, une tempête s'eleva, arracha les poteaux de ce pavillon et, en renversant sur lui un pieu, lui écrasa la tète et répandit sa cervelle. Sa perte fut vivement ressentie par les grands et le peuple. Certains prétendent que Sâboûr ayant changé de disposition d'esprit et songé à inaugurer une mauvaise conduite, Dieu déchaina contre lui ce vent, qui délivra les hommes de ce roi.
hègne de bahrâm, fils de sâboot, fils de sâboúr.
Bahrâm, dans sa jeunesse, était appelé Kermanschah, parce que son père lui avait donné, à titre de roi, le gouvernement de la province





 ورماه رجل منها بنشّابـة تشـبت فى حلعـه والتـ على تفـسسـه ولم يُـغــى عنه قتل عشـريون الفًا بـه

de Kermân. Quand il eut ceint la couronne, les hauts personnages de son royaume et les notables de ses sujets s'assemblèrent auprès de lui et lacclamèrent des vœux dont ils avaient coutume d'acclamer ses ancètres. It répondit : «Que Dieu exauce vos vœux et qu'il nous aide à réaliser nos bonnes intentions à votre égard!n Bahràm, ensuite, s'appliqua constamment à bien administrer I'État, à combattre avec énergie les ennemis de son empire, à traiter avec bonté ses sujets et à exécuter de mémorables travaux, fondant entre autres la ville de Kermàn Schâhàn, appelée en arabe Qermisin. Après qu'il eut régné ainsi pendant onze ans, le peuple, mécontent de certaine de ses mesures, s'ameuta contre lui et un homme tira sur lui une flèche qui pénétra dans sa gorge et le tua. Il ne lui servit de rien que lon mit à mort pour son meurtre vingt mille personnes.

ملك يزدجرد بن بهرام بن سابور







 - ${ }^{(5)}$ M عen.

RĖGNE DE YAZDEDJERD, FILS DE BARRÂM, FILS DE SÂbOÛr.
C'est le roi qui est appelé Yazdedjerd le Mauvais. Il était extrêmement dur et farouche, et au plus haut point orgueilleux et hautain. Les Perses, qui n'ignoraient pas ses fâcheuses dispositions et sa mauvaise ligne de conduite, ne purent cependant se dispenser de lui donner le pouvoir. Ils espéraient que l'heureuse fortune de la dignité royale le corrigerait et le ramènerait dans la bonne voie, comme elle y avait ramené Bahrâm le second et Hormoz, fils de Narsî, qui, malgré leur rudesse, leur mauvais caractère et leur brutalité, s'humanisèrent et se corrigèrent par l'exercice du pouvoir et fournirent une carrière des plus louables. Lorsqu'on eut mis la couronne sur sa tête et que les gens se tenaient devant lui, tout en éprouvant de l'animadversion pour lui et tout en le redoutant, ils lacclamèrent de leurs vœux, des vœux dont ils avaient toujours acclamé ses aïeux. It les regarda avec indifférence, dédaigna de leur répondre et se borna à un







 واحتسب الاجرفى حسـى النظـر(3) لمتـكـوب اوحـبــوس قال له ما آلــنى

mouvement de la tête et à un signe avec la main et leur fit boire la lie du dessus de sa cruche. Ils sortirent péniblement en traînant les jambes, tant ils étaient émus, et en grinçant les dents dans leur cuisant regret.

A peine Yazdedjerd fut-il solidement établi sur le trône et son gouvernement affermi, la nation entière, de près et de loin, étant sous son obéissance, que l'orgueil de la puissance le poussa à faire le mal et quỉl fit régner linjustice et la tyrannie. Il fit trembler les innocents, abaissa les puissants, brisa les faibles, versa le sang, effaça toute trace de la justice, humilia les Perses, agit d'une manière absolument arbitraire, encouragea les dénonciations et opprima ses sujets de la façon la plus cruelle. Aucune personne, fut-elle de ses amis intimes, ne pouvail intercéder en faveur d'un homme lésé ou plaider la cause d'un malheureux opprimé. Si quelqu'un osait le faire, voyant dans le fait de venir en aide à un personnage tombe en disgràce ou à un prisonnier une action qui serait récompensée au Ciel, le roillui dit : "Quel

 قصّل بهرام جـوروهو ابن يزدجرد الالثيم






don as-tu reçu pour ta démarche? Pour quelle somme t'es-tu laissé corrompre?» Ce fut à tel point qu'il rendait toute intercession impossible, et il devint avec le temps de plus en plus malfaisant.
histoire de bafrâm-djoûr, Le fils de yazdedjerd le mauvais.
Yazdedjerd le Mauvais ne conservait aucun de ses fils vivant. Lors de la naissance de Bahrâm, quand il vit la beauté de cet enfant et reconnut en lui les symptômes et les dispositions quile marquaient pour une haute destinée, il le prit en affection, eut pour lui la plus tendre sollicitude et le garda comme un trésor. Il ordonna aux astrologues de tirer son horoscope et d'observer son étoile. Les astrologues se prononcèrent favorablement sur son avenir, lui prédisant une existence pleine de prospérité et la réalisation de toutes ses aspirations. Ils conseillèrent à Yazdedjerd de le faire elever avec soin à l'étranger et de lui choisir un lieu dont l'air et le sol fussent sains. En conséquence, Yazdedjerd le confia à son agent Mondhir, fils de No:-











màn, fils d'Amra al-Qaïs, roi de Ḥira, après lui avoir conféré un rang dlevé et des dignités. Il lui ordonna de choisir pour l'enfant des nourrices, de veiller avec un soin parfait à sa nourriture et de linstaller pour l'élever dans l'endroit le plus favorable. Mondhir reçut l'enfant et l'emmena à sa résidence, à Hịira, qui est la contrée de l'"Irâq dont le sol est le plus sain, l'air le plus agréable et leau la plus douce.

Mondhir choisit pour allaiter l'enfant trois femmes de noble famille, de bonne constitution, intelligentes et de bonnes manières, deux Lrabes et une Persane, qui lallaitaient à tour de rôle, tandis que les femmes de Mondhir le servaient et l'entouraient de soins. Il fil ensuite construire près de Hira le Khawarnaq et le Sadîr, qui sont les deux edifices les plus remarquables des Arabes; il les lui donna comme demeures et pourvut largement à son entretien. Il ne négligea rien de ce qui était possible de faire pour l'honorer et le bien traiter. Aussi Bahrâm grandit-il rapidement, il progressa de la façon la plus










heureuse et devint un jeune homme; il apprit les arts des Arabes, parla parfaitement leur langue et acquit les belles qualités qui les distinguaient. Avant mème d'avoir atteint l'àge viril, il était dejjà parvenu, dans l'art de l'équitation, dans le tir et dans l'habile maniement des armes, à un tel degré de perfection qu'on le citail proverbialement pour son adresse. Mondhir lui donna la libre disposition de tout ce qu'il possédait et se dessaisit en sa faveur d'un cheval dont les Arabes n'avaient pas le pareil. Bahrâm le pria de mettre le comble à ses faveurs en lui donnant quelques jeunes esclaves et chanteuses, pour avoir par elles et avec elles toutes les délices de la vie ensemble et pour qu'il ne lui manquât rien. Mondhir fut heureux de sa confiante franchise envers lui. Il fit venir pour lui toute esclave bien faite, de bonnes manières et de talent accompli, et lui donna du vin en quantité. Bahrâm en usa à son plaisir et, en leur compagnie, prit à la jeunesse sa virginité. Il partageait sa vie entre les divertissements, la musique, la chasse et les jeux.

Un jour, voulant jouir tout à la fois des plaisirs de la chasse, de la











musique, du vin et de la compagnie de l'amante, Bahrâm monta une chamelle de race, prit en croupe son esclave, la cithariste Âzàdhwâr, avec sa cithare, emporta une petite outre de vin et une coupe d'or, et partit pour le parc de chasse, où il se mit à chasser, à boire et à écouter la musique. Un troupeau de gazelles se présentant devant lui, il dit à Âzàdhwàr : "Laquelle veux-tu que j’abatte pour toip Je veux, répondit-elle, que tu fasses qu'un mâle devienne comme une femelle et une femelle comme un mâle. - Tu demandes beaucoup, ${ }^{\text {d dit Bahram. Puis, tirant sur un mâle une flèche dont la pointe }}$ avait la forme d'un croissant, il lui enleva les deux cornes, de sorte qu'il fut comme une femelle sans cornes et sans qu'il eût éprouvé aucune douleur à la tête. Visant ensuite la tête d'une femelle, Bahràm tira deux fleches qui y demeurèrent attachées comme deux cornes, de telle sorte qu'elle ressembla à un màle. "Bravo, mon Seigneur! dit Âzàdhwâr. Il reste que tu couses ensemble la tête et le pied de cette femelle. "Bahrâm fut outré de sa demande excessive. It tira




 , (2)




une balle sur la tête de la femelle et, immédiatement après, au moment ou celle-ci la gratta avec son pied, une flèche qui cousit ensemble la tête et le pied. Mais, après avoir achevé ce coup merveilleux et ce tour d'adresse extraordinaire, il jeta f'esclave à terre, la fit piétiner par la chamelle et, en l'invectivant, lui dit: "Tu as voulu me déshonorer par ces demandes exagérées!» L'esclave, gravement meurtrie, ne fut pas rétablie avant longtemps. Certains disent qu'elle mourut de cette chute et sous les pieds de la chamelle. Mondhir, dans son admiration, lorsqu'il apprit ce fait, invoqua la protection de Dieu sur Bahrâm et fit représenter son image avec la cithariste, la chamelle, les gazelles et les scènes de leur aventure dans une des salles du Khawarnaq.

Le lendemain, Mondhir voulut accompagner Bahràm à la chasse. Bahrâm monta le cheval alezan que Mondhir lui avait donné. En suivant leur route avec leurs compagnons, ils rencontrèrent un troupeau d'ànes sauvages. Bahràm l'aborda, lorsque, tout à coup, il vit un lion qui s'était jeté sur un de ces ànes et lui avait enfoncé ses




 وهلا قلبه وزاده اععبابًا واكــرامًا اتياه

قدوم بهرام ججورعلى ابيئ يزدجرد الاثيم ورجوعغ الى المنذر

(1) Dans M, la ligne وlنشب . . , est intervertie avec la suivante finissant par Dans C elle a été ajoutíe à la marge. - ${ }^{\text {(2) }} \mathrm{M}$ (
griffes dans le corps. Il tira sur le lion une flèche qui, pénétrant daus son dos, le traversa jusqu'au ventre de l'âne, puis entra dans ta terre où elle demeura fixée; le lion et l'âne tombèrent morls. Mondhir dit: " Si je navais pas vu ce cas de mes propres yeux, certes je n'aurais pas cru la personne qui me l'aurait raconté." Et il fit représenter la scène à côté de la scène de la cithariste et des gazelles. C'est à cause de cette aventure, dit-on, que Bahrâm fut surnommé Bulhràm-Djoûr. Celui-ci acheva sa journée à chasser avec Mondhir, et lui fit voir des exploits merveilleux dont Mondhir fut euchanté et ravi el qui augmentèrent son zèle de lui complaire et de le combler d'egards.
bahrâm-djoûr se rend auprès de son père yazdedjerd le mauvais. son retour auprès de mondhir.

Bahrầm demanda ensuite à Mondhir l'autorisation de se rendre auprès de son père et d'avoir sa part du bonheur de le voir, de lui




 فابى بهـرام اللآ(s) الالملم بابيـه ولم يـقبل مشورة المنذنر فيه فسترّحه المـنـنر


 (2) Manque dans C. - (2) $\mathbf{M}$.- (3) $\mathbf{M}$ (3).-(1) Manque dans M.
présenter ses hommages et de se rencontrer avec les gens de la cour. Mondhir lui dit: "Prince, je suis on ne peut plus heureux de ce qui fait ton bonheur et ne désire que faire ta volonté! Mais le roi ton père, ainsi que tu l'as appris, est rude et violent de manières, nullement porté à la bonté et ne faisant, dans son extrême rigueur et sa sévérité, aucune distinction entre les proches et les étrangers. Je crains que tu n'aies à regretter de t'être rendu à sa cour et que, de son caractère difficile, de sa raideur et de son dur service, il ne l'arrive tout autre chose que ce que tu désires. n Mais Bahràm, qui voulait absolument rendre visite à son père, dédaigna ce conseil de Mondhir, et celui-ci le fit partir de la façon la plus fastueuse et lui donna un magnifique équipage.

Lorsque Bahrâm fut arrivé auprès de son père, il ne trouva pas ce qu'il avait espéré. Il s'était attendu à ce que son père serait heureux de le revoir, qu'il lui témoignerait des égards et le traiterait absolument comme un personnage de sa position devait ètre traité. Se rappelant alors les paroles de Mondhir, il regrettait d'avoir repoussé son conseil et de lui avoir causé du chagrin en le quittant. Yazdedjerd non
 بيـم يحيـه فى تحـلة غـلمانـه وحاشـيتـه فبينما هو ذات يوم قأُد عـنـده اذ







seulement le tenait au-dessous de son rang et lui refusait toute marque de bienveillance, mais il ne faisait même aucun cas de lui, le réduisail à une condition subalterne en lui imposant le service de la cour et l'obligeait à se présenter devant lui au milieu de tous ses pages et les personnes de sa suite. Un jour, étant debout devant le roi, Bahrâm fut pris de lassitude et de sommeil et laissa tomber la tête de façon à frapper la balustrade du tròne. Yazdedjerd l'apostropha violemment, linvectiva et donna l'ordre de le mettre en prison. Bahrâm y demeura jusqu'à ce qu'un frère de l'empereur qui fitait venu de Roûm auprès de Yazdedjerd pour demander une trève, intervint en sa faveur. Yazdedjerd donna l'ordre de le mettre en liberté et de le renvoyer à la résidence de Mondhir.

Bahràm, à qui la joie donna des ailes, se hâta de se rendre à sa destination et n'eut d'autre souci que d'accélérer son voyage jusqu'à ce qu'il fùt arrivé auprès de Mondhir. Celui-ci vint à sa rencontre avec son armée et chacun d'eux mit pied à terre devant l'autre. Mondhir lui demanda comment il s'était porté pendant son absence. Bahrâm lui répondit : "Que Dieu te préserve! Je n'ai pas goûté la joie
 ولال



 معـاسـاة المُنـة اللرامصد آخر أمريزدجرد الاڭيم


depuis que je t'avais quitté et je n'ai pas eu à me louer des conséquences quand j’ai agi contrairement à ton avis. Mais Dieu soit foué! Voilà qu'il m'a ramené au paradis près de toi après m’avoir jeté dans l'enfer auprès d'un autreln Mondhir dit en riant : «Ne sais-tu pas, ô prince, que l'avis d'un vieillard vaut mieux que l'expérience personnelle d'un jeune homme? $n$ Il l'installa ensuite, lui fit une magnifique réception et chercha à lui complaire par des présents et en lui donnant des chevaux, des esclaves et des musiciennes, le tout d'une valeur de près de cent mille dînârs. Et Bahràm se livra de nouveau aux plaisirs, aux divertissements et à la chasse. Il fut enchanté de retrouver cette agréable vie après avoir supporté la peine qui toujours le guettait.

FIN DU REGNE DE YAZDEDJERD LE MIUYAIS.
Lorsque, par le mauvais régime de Yazdedjerd, l'infortune pesait sur les gens d'une manière continue et qu'ils subissaient de sa vio-










lence, de sa rigueur et de sa mauvaise nature toutes les tribulations, ils se mirent à darder le Ciel d'incessantes prières et implorèrent constamment Dieu de les délivrer de ses détestables agissements et de les débarrasser de son règne calamiteux. Or, un jour, dans le Djordjàn, pendant qu'il était assis sur son trône, entouré de ses courtisans, un de ses chambellans vint lui annoncer qu'il venait d'apparaître un cheval errant, sans harnachement, glissant sur le sol; superbe, parfaitement beau et de merveilleuses proportions, comme jamais on n'en avait vu de pareil; qu'il se défendait contre quiconque voulait l'approcher et ne se laissait maitriser par personne; que ce cheval était venu jusqu'à la porte du palais, où il s'était arrêté, et que les gens l'entouraient, émerveillés de ce coursier dont les qualités réunies épuisaient tous les termes du langage et qui captivait complètement les yeux des spectateurs. Yazdedjerd ne put résister au désir de le voir; il se transporta vers ce cheval et admira ses beautés. Il fut ravi de joie et dit: "Ceci ne peut être qu'une aubaine que Dieu m’a destinée et dont il veut me favoriser!n Il s'approcha et passa la





 وعشـرئن سـنـ مـ مـلكه

> ما جـرى بعد هلاك الاڭيم من الـشورى فغ (A) الملك حتّى استقرّم


main sur le front et le toupet du cheval, qui le laissa faire et se montra doux et soumis. Alors Yazdedjerd demanda une selle et une bride. Il voudut lui caresser la croupe, mais, lorsqu'il se trouvait derrière lui, le cheval lui lança avec ses deux pieds à la poitrine une ruade qui le fit expirer sur-le-champ; il tomba mort comme s'il n'avait jamais été vivant. Les gens furent frappés d'effroi et de terreur, puis ils se rassurèrent. Quant au cheval, il prit sa course. On ne savait d'où il était venu, ni où il était allé; on s'accordait à dire que c'était l'œuvre de Dieu, miséricordieux et bon, qui avait donné aux hommes la vie par la mort de Yazdedjerd le détestable, le mauvais. Yazdedjerd avait alors régné vingt et un ans.
conseil constitué après la mort du madvais pour l'élection dun roi. le pouvoir demeure ì bahrâm.
Après la mort de Yazdedjerd dans le Djordjân, les hauts dignitaires et les grands retournèrent à Madâin et délibérèrent pour choisir










un roi. Ils dirent: «Dieu, par sa bonté et sa grâce, nous a délivrés du régime néfaste du plus mauvais et du plus tyrannique des rois. Nous ne devons donner le pouvoir à aucun de ses frls, qui marchent dans ses traces; il faut exclure surtout Bahràm qui, outre qu'il ressemble, sans aucun doute, à son père, a pris les manières rudes et grossières des Arabes. Choisissons donc un homme réunissant en lui la capacité et l'expérience, la bonté et la clémence, et faisons-en notre roi. "Ils lombèrent d'accord d'agir ainsi et adressèrent des lettres aux rois vassan el aun marzebàn, les appelant à venir et à se réunir avec eux pour l'election du roi. Tous s'empressèrent de se rendre à cette assemblée, délibérèrent et discutèrent, et leurs suffrages se fixèrent enfin sur un homme de la famille de Sàsàn, nommé Khosra. Ils lui prètèrent le serment d'hommage, sans avoir pris l'avis de Bahrâm à son sujet. .

Bahràm fut fort mécontent, ainsi que Mondhir et ses Arabes qui prirent lait et cause pour lui et se mirent en marche avec dix mille guerriers complètement armés. Arrivés sous les murs de Madâin, ils










y établirent leur camp et envoyèrent des messages aux membres du conseil d'élection, leur reprochant sévèrement d'avoir refusé le pouvoir à celui qui y avait le plus de droits, c'est-à-dire à Bahrâm. Ces personnages leur répondirent en proposant une entrevue. On se réunit et, après de longues conversations et discussions, Bahràm leur parla ainsi : "Sachez que je n'abandonnerai pas mon droit et ne laisserai pas le pouvoir à un autre. Si , à présent, vous me remetlez le pays volontairement, je vous témoignerai ma gratitude, je vous traiterai avec équité et bienveillance, je vous reconnaîtrai vos droits et vous délivrerai de la crainte que vous nourrissez de me voir imiter le mauvais gouvernement et la tyrannie de mon père. Mais, si vous vous déclarez conire moi et si vous persistez à donner à un autre ce qui me revient légitimement, je vous ferai voir les étoiles en plein midi, je vous aurai de force et traiterai chacun de vous comme il l'aura mérité, pour m’avoir méprisé et pour m'avoir repoussé." Ils répondirent : "Séparons-nous aujourd'hui, en prenant rendez-vous pour demain." Bahrâm et Mondhir retournèrent au camp. Les







 فلكم عهد اللاله علت فى ان اخلع نغسى واككون كامدكم ابايع مه بايـعـتم (a) M هاربيةه .
membres du conseil délibérèrent entre eux et discutèrent pendant longtemps. Les uns étaient pour Bahràm, d'autres pour Khosra, d'autres encore pour un troisième, et leur dissentiment augmenta.

Quand ils furent réunis le lendemain, Bahràm, après les avoir laissé parler longuement en gardant le silence, prit la parole et dit: "On n'a droit au pouvoir souverain que par deux supériorités: la naissance et le mérite. Or vous savez que je suis plus noble de naissance que celui vers lequel vont vos préférences, que mon education est meilleure que la sienne et que j’ai plus de valeur que lui. Mais si vous doutez de ma supériorité sur lui, placez la couronne royale entre deux lions féroces, et celui de nous deux qui la prendra aura droit à la royauté. Si c'est moi qui la prends et qui sors vainqueur, alors prêtez-moi le serment d'hommage et proclamez-moi roi; mettez-moi ensuite a l'epreuve et observez ma conduite : si vous en êtes satisfaits, tant mieux; sinon, je prends envers vous l'engagement, je le jure par Dieu, d'abdiquer; je serai comme l'un de vous, prêterai le serment d'hommage à qui vous laurez prêté et me soumettrai à celui à qui vous vous serez soumis! ${ }^{\text {. }}$






 والمتعصّب لـم
${ }^{(1)}$ Mss. . - (2) Manque dans C.

La proposition de Bahrâm ayant été agréee, on fit venir deux lions féroces et affamés et on plaça la couronne entre eux. Bahrâm dit à Khosra : "Qui de nous deux ira le premier? - Toi,n répondit Khosra. Alors Bahrâm alla hardiment vers les lions. Assailli par l'un d'eux, il le frappa avec la massue, et le fauve s'enfuit loin de lui. L'autre l'ayant assailli à son tour, il lui asséna un coup de sabre qui le décapita. Puis, ayant pris la couronne, il la posa sur sa tête. Un grognement de satisfaction s'eleva des rangs de ses compagnons. Le premier qui lui prêta le serment d'hommage fut Khosra, celui qui venait d'être dépossédé de la royauté, puis Mondhir et son fils Nómân, ensuite les autres marzebân et les principaux dignitaires. La joie était générale parmi les gens, en particulier parmi les Arabes, parce que Bahrâm était leur nourrisson, quill avait grandi parmi eux et quill était leur ami.

## ملك بهرام بن يزدجرد وهو بهرام جور







 (1) M 3: - (2) Manque dans C. - (1) Manque dans M.

RĖGNE DE BAGRÂM OU BAHRÂM-DJOÛR, FILS DE YAZDEDJERD.
Lorsque tous eurent prêté le serment d'hommage à Bahrâm, celui-ci tint une audience publique. It ceignit la couronne au milieu des grands, c'est-à-dire les hauts dignitaires, les marzebân et les chefs du peuple, qui l'acclamèrent de leurs vœux, comme ils avaient coutume d'en adresser à un nouveau roi, et commencèrent par faire son eloge. Bahrâm dit: "Épargnez-moi aujourd'hui vos louanges; attendez que je les mérite de vous par ma bonne conduite envers vous." Hs répliquèrent : "Nous n'avons pas besoin d'attendre, ô roi. Ce que nous avons vu de toi et ta prééminence que nous connaissons par le fait prouvent suffisamment que tu mérites toute louange et tout éloge. Loué soit Dieu qui nous a donné un roi tel que toi et qui ne nous a pas privés de l'avantage de vivre sous l'ombre de ta protection et de recevoir pour nous guider la lumière de ton règne!: Bahrâm inaugura ensuite son gouvernement par des actes
 ركاتب مـلول الاوساط والالطراف بالاوامر فاجابيوه بالسمـع والـطـاعـة ورفـع








de justice et de bonté. It diminua limpôt du peuple et s'acquitta envers tous, grands et petits, de ce qui leur était dû. Il adressa ses ordres aux rois vassaux de toutes les provinces, de près et de loin, et ceux-ci lui répondirent par des déclarations de soumission et d'obéissance. Il eleva à un plus haut rang Mondhir et son fils Nórmân, en fit ses amis intimes, leur conféra des robes d'honneur, leur donna des richesses de toute sorte et nomma Mondhir roi de la région comprise entre Ḥirra et le Ḥidjâz. Ce fut là le commencement de la fortune qui venait aux Arabes et le premier indice de leur puissance.

Bahrâm était unique parmi les rois; il possédait de vastes connaissances et le talent de parler facilement les laugues. Les jours de cérémonie et d’assemblée, il parlait arabe; il parlait persan les jours des revues des troupes et des distributions de la solde; lidiome deri, aux audiences publiques; pehlevi, en jouant au jeu de paume; turc, pendant le combat, et lidiome de Zâboulistàn à la chasse; en traitani des matières de droit, it se servait de l'hébreu; pour les questions de médecine, de lindien; pour l'astronomie, du grec; étant sur un




وروي لd قوم بيوم خاثان



navire, il parlait en nabatéen, et avec les femmes dans l'idiome de Hérat.

Ibn Khordâdhbeh rapporte, d’après Haïtham, fils de "Adi : "Le ráwiya Hammâd a raconté d'après Simâk, fils de Ḥarb, que le râwiya de Hîra, Sauwâr, fils de Zaid, fils de Adi, fils de Zaid, avait récité les vers suivants composés par Bahrâm-Djoûr :

Les créatures de toute la terre savent qu'elles sont devenues mes esclaves.
J'ai soumis à mon pouvoir leurs rois; j’ai tué leurs maîtres et leurs sujets.
Et quand le roi d'un pays me bravait, j'armais contre lui des batailions et des armées;

Alors il était obligé de faire sa soumission, ou je le ramenais avec moi et il se lamentait de ses chaines et de ses entraves.

On cite encore de lui les vers qu'il a composés à loccasion du combat qu'il livra au Khâqân :

Je lui disais, lorsque jeus taillé en pièces ses armées: Tu ne me parais pas avoir entendu parier des exploits de Bahrám.

قال ابي خرداذبـه فاتما آلَدى يـروِيه امهحابنا له فعوله (a)

ايقاع بهرام بغاقان ملك التترك (4)




${ }^{(1)}$ Mss. توله. une variante du second hémistiche). - ${ }^{(8)}$ Cette rubrique manque dans M. - ${ }^{(5)} \mathrm{C}$ vitis.


Et que je suis le défenseur de tout l'empire des Perses! Malheur à un empire qui n'a pas de défenseur!

Ibn Khordâdhbeh ajoute: «Quant aux poésies que citent de lui nos compatriotes, en voici un vers :

Je suis ce lion sanguinaire et je suis ce tigre furieux. Je suis ce Bahrâm Gôr et je suis celui qui est surnommé Boâ Djabala!
babrâm tombe sur le khâqàn, hoi des turcs.
Lorsque Bahrâm fut solidement établi au pouvoir, qu'il eut distribué les gouvernements et qu'il se fut débarrassé de toutes les affaires, il se livra entièrement aux plaisirs des réunions intimes et de la compagnie des femmes, s'abandonna aux passions de lajeunesse et cumula l'ivresse du pouvoir et celle du vin. On lui présenta un rapport touchant les propos du peuple qui disait que le roi ne songeait qu'à boire et à se plonger dans les plaisirs et les orgies. Il inscrivit sur la

سكـون الدهـاء وخصب الـرعايا وبلغ خـاقان مـلات الـتـرك انٌ بـهــرام لا









requête cette note : aC'est là la coutume des rois, lorsque la paix règne et que les sujets vivent dans l'abondance."

Le Khâqân des Turcs, ayant appris que Bahrâm ne sortait jamais de l'ivresse et s'adonnait sans cesse aux divertissements, espéra pouvoir le vaincre. Il s'avança avec cent mille hommes vers le Djailhoûn et traversa le fleuve. Cet évenement parut très grave aux grands de l'̂rânschahr, qui en étaient effrayés et bouleversés. Ils en informèreni Bahrâm, qui lui-même ne l'ignorait pas, lui parlèrent longuement et lui conseillèrent de prendre des promptes mesures contre le danger, et de porter remède au mal qui venait d'atteindre l'empire. Bahrâm se borna à répondre : "La faveur de Dieu ne nous fait jamais défaut et nous avons entière confiance en lui. n Il ne renonça pas à se donner carrière dans les arènes du plaisir et continua à se livrer avec excès à la chasse et à la vie joyeuse. Puis il partit pour l'Âdharbaïdjàn pour y faire ses dévotions dans le temple du Feu et pour se rendre ensuite en Arménie, afin d'y chasser dans les bocages. Il laissa comme son lieutenant, chargé du gouvernement, son frère Narsî, et emmena









(2) M
${ }^{(2)} M$ ش شعر.
(3) M وتورتع M .
(5) M تساروأ
avec lui un certain nombre de personnes d'entre les grands et un corps des meilleurs cavaliers. Les gens prenaient sc-n départ pour une fuite; ils croyaient qu'il fuyait l'ennemi et qu'il abandonnait son pays. Ils résolurent de négocier avec le Khâqân et de chercher à prévenir ses hostilités en le satisfaisant par une grande somme d'argent. Is exécutèrent ce projet ef s'engagc̀rent à lui payer cette somme. Le Khâqân consentit à leur demande et s'arrêta à Marw pour attendre ce qu'il devait recevoir d'eux; il y demeura, s'abstenant de ravager le pays, dispersa ses troupes et envoya ses chevaux au pàturage.

L'un des espions expédiés par Bahràm étant revenu auprès de lui et lui ayant rendu compte de l'état des choses, Bahrâm se rendit avec ses compagnons au Djordjân, de là à Nasâ et marcha rapidement sur Marw, où le Khâqân demeurait immobile et dans une parfaite quiétude. Il le surprit pendant la nuit dans son camp,fit périr la plus grande partie de son armée, le tua de sa propre main, s'empara de ses chevaux, de ses armes et de ses femmes, et prit possession de son pays, qu'il fit gouverner par ses propres officiers. Puis il retourna dans l'Ádharbaïdjân, emportant avec lui la tète, la couronne et les

بتعليق التاج مه بيت النـار والزم شاتون ستّدة نسآء خاقان. وجواريها



 الالطاف والهحايا
خروجx الى ارض الهنه



richesses du Khâqân. Il fit suspendre la couronne au temple du Feu et obligea la khatoûn, la principale femme du Khâqân, avec ses esclaves de servir dans le temple et de faire partie de la troupe des gardiennes du Feu. Il continua ensuite sa route jusqu'à Madâinn, où il s'installa sur son trône. Ses amis furent dans la joie et ses ennemis tremblèrent, les tributs lui arrivèrent et les adversites s'éloignèrent. H se montra disposé à la paix vers laquelle inclinait l'empereur et lui accorda une trêve en lui imposant de payer chaque annee deux millions de dinârs, à part les présents qu'il offrirait à titre d'hommage.

## BAHRAMM SE REND DANS L'INDE.

Bahrâm, ensuite, mettant à exécution un désir avec lequel il se portait, se rendit sous un déguisement dans l'Inde. Il y donna de telles preuves de son courage et de sa force, en tuant des bêtes féroces et des eléphants qui ravageaient la contrée, que sa renommée

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.









 (1) Manque dans M. - (2) M
inspira au roi Schankalat l'envie de le voir. Il le fit appeler et fut charmé de ses perfections. Il le questionna sur sa situation présente et sur son passé. Bahrâm répondit : " Je fais partie de la cour du roi Bahrâm. Jai rempli dans son service une charge dans laquelle je n'ai pas su obtenir tout à fait son approbation et le contenter, ce qui me valut son déplaisir. Cette disgrâce me fit craindre pour ma vie et me força de m'expatrier, en attendant que sa colère contre ma pauvre personne soit apaisée. „Schankalat lui dit : "Voilà pour moi une occasion favorable pour faire de toi mon ami et pour profiter de ton éclatante fortune. Apprends-donc que tu jouiras de ma faveur et que tu auras une haute situation. Traite-moi comme lenfant traite ses parents.n Il en fit son convive et son compagnon de chasse. Les talents et les merveilleux exploits quill vit de lui le ravirent.

Il advint qu'un ennemi de Schankalat d'entre les rois de I'Inde prit les armes contre lui et arriva à ses frontières, résolu de lui livrer bataille et de lui enlever son royaume. Bahràm dit à Schankalat :










"Veux-tu me charger de le combattre, afin que je te débarrasse de luip "Schankalat répondit : «Si tu t'offres avec tant d'empressement et volontairement à me remplacer, je ne doute pas, étant donnée aussi ton heureuse fortune, de ton succès, et grande sera mon obligation envers toi.n Bahrâm fit ses préparatifs et se mit en marche avec les troupes indiennes, tandis que le roi ennemi s'approcha, fier de sa puissance et plein de confiance en la force de ses armes. Quand les deux armées furent en présence l'une de l'autre, Bahrâm dit à ses hommes : «Protégez mes derrières, et regardez les prouesses que j’accomplirai sur mes devants. : Les Indiens fireut ce quill ordonnait. Alors Bahrầm exécuta sur larmée ennemie une charge qui ébranla, abattit, brisa et dispersa les troupes. Puis, se mettant à attaquer leurs guerriers, il tranchait la tête à un homme avec son sabre ou le fendait en deux, ou, l'enlevant de la selle, le jetait à terre, le faisait piétiner par son cheval et le tuait; contre un homme portant une cuirasse, il lançait une flèche qui transperçait le corps de part en part et s'arrêtait dans le sol; saisissant deux hommes par leur tête, l'un de sa main droite et l'autre de sa main gauche, il frappait ces tètes












l'une contre l'autre, de telle sorte que leurs cerveaux jaillissaient et se répandaient; attaquant un eléphant, il lui labourait la trompe avec le sabre et la tranchait, délogeait ceux qui le montaient et le faisait tomber à terre. Les troupes ennemies, se voyant près de périr, abandonnèrent la partie et s'enfuirent en proie à la panique, sans regarder en arrière. Les gens de Bahrâm les poursuivirent, en tuèrent un grand nombre et les dépouillèrent.

Schankalat se tenait sur une hauteur, d'où il voyait ce qui se passait. Quand Bahrâm revint avec cette grande victoire et ce gros succès, le roi mit pied à terre devant lui, fit des voux pour lui, le félicita, le remercia, mit à sa disposition son pouvoir et ses biens et le ramena avec lui en son palais; il but avec lui et le combla de gracieusetés. Lorsque Bahrâm fut sous linfluence du vin, il lui fit connaître son nom. Schankalat se leva, ne cessa de se prosterner, baisa la terre et se tint debout devant lui. Bahrâm l'invita à s'asseoir, lui adressa de bonnes paroles et lui demanda en mariage une fille qui lui était née




 وذّعـه والنصـرف

ما جـرى (3) عليه (مرو بعح منصرفد



de la fille du Faghfoûr. Schankalat la lui donna pour femme, fit passer sous sa domination Daïbol et Mokrân et les contrées adjacentes, s'engagea à lui payer tribut pour ses autres provinces, lui donna de l'or, de l'argent, des armes, des éléphants, des parfums, de l'ivoire et des peaux de panthères en quantités innombrables, et constitua à sa fille un équipage d'une richesse prodigieuse. Bahrâm partit ensuite pour l'Ìrânschahr, puissant et génércux, joyeux et plein d'entrain. Schankalat, l'ayant accompagné aussi loin qu'on pouvait le faire, prit congé de lui et s'en retourna.
gouvernement de bahrâm après son retour.
Lorsque Bahràm fut de nouveau installé dans sa résidence à Madâin, le bonheur étant son fidele assistant et la fortune son alliee, l'univers soumis à ses lois et le siècle acceptant sa domination, il recommença à cueillir les fruits des plaisirs et à prendre les prémices

 ما آحب لنـفسـه فامرؤ بالاقبال على الـشـرب وتـزجية اللاتام باللههو وقال مى






(1) M ألمشّرامت

(3) M
(a) C
(5) MI وسمr.
des jouissances. Il accorda à tous les marzebân et à tous les grands, en distinguant particulièrement certains d'entre eux, des allocations, des robes d'honneur, des gouvernements et des fiefs et fit remise au peuple de l'impôt de sept années.

Voulant pour ses sujets ce qu'il voulait pour lui-même, Bahrâm leur commanda de se livrer au plaisir de boire du vin et de passer leur temps à se divertir. Il dit : « Si quelqu'un d'entre vous n'est pas en état de subvenir aux dépenses des festins et des divertissements, mon devoir est de lui procurer les moyens qui lui créent des loisirs et lui permettent de mener une vie agréable et d'embellir ses jours, tandis que lui-même devra mettre de côté toute fausse honte en m'adressant ses demandes et en comptant sur ma générosité et ma bonté. n En conséquence, les gens s'abandonnaient entièrement à leurs réjouissances et à leurs plaisirs, se livraient sans contrainte aux douceurs du vin, tout en folàtrant avec les joues des belles et les seins des vierges, et passaient leur temps à écouter des chansons et à satisfaire leurs désirs, dans une parfaite quiétude et une tranquille felicité









(1) M بالاتخالد Manque dans M. -
et dans l'aisance et le bien-être. Il s'ensuivit que les marchés demeuraient vides, qu'on ne trouvait plus d'artisans, que les laboureurs abandonnaient le travail, que les cultures périssaient et que le commerce et les iransactions cessaient. Bahrâm fit alors proclamer parmi les populations : «Allons, retournez à vos professions et occupez-vous à gagner votre vie depuis le lever de l'aurore jusqu'à midi, et livrezvous ensuite au plaisir de boire en société, de façon à mener de front, chaque jour, le devoir d'acquérir les moyens d'existence et le plaisir de boire, le labeur et la jouissance! ! On se conforma à ce commandement, de sorte que les choses rentrèrent dans lordre accoutumé et reprirent un cours régulier après la confusion et le désarroi.

Un soir, Bahrâm, en revenant de son parc de chasse, passa près d'un groupe de gens du peuple qui buvaient du vin sur lherbe au coucher du soleil. Il les blâma de se priver de la musique qui charme les esprits. a Sire, dirent-ils, nous avons cherché aujourd'hui un musicien, en offrant cent dirhems, sans pouvoir en trouver. "Bahràm




 تكرזٓخر امربهرام جور

 غغلات العيش ولـظات اللانس فذكـر الطبرى آتـه سـار الى ماه الـكـوفـة (1) M Manque dans C. - (5) M
dit : "Nous vous en procurerons. "Il fit écrire à Schankalat l'Indien pour demander qu'il envoyât à sa cour quatre mille des plus habiles musiciens et des meilleurs chanteurs. Schankalat les ayant envoyés, Bahrâm les dissémina dans ses provinces, ordonnant au peuple de les employer et de se faire divertir par eux en leur donnant une juste rétribution. C'est de ces hommes que descendent ces noirs Loûris dont la profession particulière est de jouer de la flâte et du luth.

FIN dU RĖGNE DE bAHRÂM-DJOÛr.
Après un règne de vingt-trois ans qui, à cause de leur charme et leur brièveté, paraissaient des heures fortunées prises sur le Temps, arrachées aux vicissitudes du Sort, uniquement consacrées à la vie sans soucis et aux instants de plaisir, Bahrâm, ainsi que rapporte Tabarl, se rendit à Mâh de Koûfa pour y chasser. Un jour, étant









 .
monté à cheval, il, courut après un âne sauvage et, le poursuivant à une grande distance, il tomba dans un puits très profond, s'y enfonça et disparut. Sa mère se transporta, avec des foules de gens, à l'orifice du puits; les puisatiers et les plongeurs travaillèrent à en épuiser l'eau et à déblayer l'argile et la vase, de telle sorte qu'ils en formèrent des hautes montagnes; mais ils ne réussirent pas à retirer le corps de Bahrâm. Lorsqu'il n'y avait plus aucun espoir de le retrouver, ce fut pour les gens une immense calamité, quileur causa un chagrin comme ils n'en avaient éprouvé pour aucun de ses prédécesseurs; ils étaient désolés de sa mort et de la grande perte qu'ils avaient faite en lui. Ils regrettaient profondément son règne florissant et heureux, ses belles actions et sa bonté envers ses sujets. Ils célébrèrent pour lui, dans toutes les provinces, des lamentations et organisèrent des assemblées de deuil et de condoléance pendant longtemps. Et ils dirent : "La première marque de reconnaissance et de gratitude que nous allons lui témoigner pour sa bénignité et pour sa belle conduite, c'est de




 بابمـرف الابـدالل ثدت انثمالما عليه فبايععوه وملتكــود ملك يزدجـرد بن بهرام
 (1) Manque dans M. - ${ }^{(2)}$ M
lui donner de bons successeurs pris parmi ses descendants, de prodiguer notre vie à les servir et à les honorer et de faire tous nos efforts pour obtenir leur entière satisfaction et leur amitié.n En conséquence, ils allèrent se prosterner devant Yazdedjerd, fils de Bahràm, et lui déclarèrent que leurs personnes, ainsi que leurs enfants et leurs biens étaient sa rançon. Après avoir, en sa présence, pendant quelques moments, manifesté hautement leur douleur par des pleurs et des sanglots, ils dirent : «Loué soit Dieu qui, ayant réclamé ce quill nous avait confié de plus précieux, nous fait obtenir ce que lon peut désirer de plus excellent et, nous ayant éprouvés par la plus terrible des catastrophes, nous favorise par le plus noble remplaçant!n Ensuite, se pressant autour de lui, ils lui prêtèrent le serment d'hommage et le proclamèrent roi.
règne de yazdedjerd, fils de bahrâm.
Lorsque Yazdedjerd, fils de Bahrâm, eut pris le pouvoir, les gens l'acclamèrent de lears voeux et dirent : "Que Dieu te bénisse, ô roi,










dans la royauté dont il t'a favorisé, qu'il t'accorde constamment tout bien et toute prospérité, tout bonheur et toute grâce! Qu'il rende pour tes sujets ton règne aussi prospère que celui de ton pèrel Car sous le gouvernement d'aucun de ses prédécesseurs ils n'ont connu, comme sous le sien, une telle aisance et tant de bien-ètre, une telle opulence, une existence si agreable et tant de contentement en général. Certes tous les rois précédents les avaient bien traités et comblés de bienfaits, excepté un seul; et c'est le fils qui a réparé le mal qu'avait fait le père, qui a restauré ce que celui-ci avait brisé et qui a fermé les plaies qu'il avait causées. Nous demandons à Dieu pour ces âmes le salut et la miséricorde. Qu'il veuille leur accorder pour nous la meilleure des récompenses! Et de même quill t'a donné l'héritage de leur pays et de leurs cites, qu'il te fasse hériter aussi des années de leur vie!" Yazdedjerd leur repondit : "Que Dieu exauce votre prière et donne à vous d'abord tout bien et toute gràce! ! Puis il dit: « Nous avons vu l'attachement si sincère que vous avez témoigné à notre père pendant sa vie et votre si vive gratitude après sa mort; ces sentiments
(1)的 و
保 ثر
 بع هن ال ال الكا

vous ont créé des droits à notre reconnaissance que nous n'oublierons pas et dont nous ne tarderons pas à acquitter la dette. Vous aurea de notre sollicitude pour vous et du soin que nous prendrons de vos affaires des preuves dont vous serez contents et qui réaliseront vos espérances, par la volonté de Dieu et avec son agrément. .

Yazdedjerd, pendant un certain temps, marchait sur les traces de son père, se conformait à ses louables façons d'agir et suivait la même ligne de conduite, étant facilement accessible et faisant droit aux requêtes. Ensuite il commença à se départir de l'habitude de se prodiguer par de frequentes audiences. Mais l'un de ses fideles conseillers lui ayant représenté que cela causait de la peine à ses sujets, il leur donna satisfaction et revint à l'excellent systeme auquel il les avait accoutumés. Puis il leur dit: all ne faut pas que la familiarité avec laquelle vous avez été traités par notre père et l'excessive bonté qu'il vous a témoignée vous induisent à croire que cette manière d'agir est obligatoire pour tous ses successeurs, et que, si l'un d'eux manque à vous reconnaitre tous les privileges que notre père vous accordait, vous attribuiez cela à son orgueil, à sa parcimonie ou à sa dureté. Les

وآَٓ









rois n'ont pas tous le mème caractère et leurs idées different. Chaque temps a son usage qui ne convient pas à tous les temps. Le roi ne mérite pas des reproches s'il demeure le plus souvent inaccessible, s'isole et s'occupe de ses affaires; car c'est pour améliorer la condition du peuple, pour maintenir dans l'État lebon ordre, pour combiner la guerre contre l'ennemi et pour enrayer les calamités. "Les gens acceptèrent ses raisons, approuvèrent ses idées et adoptèrent son sage avis.

Yazdedjerd imitait son père en pratiquant la justice, en veillant à la bonne administration de l'État, en se montrant bienveillant et en rendant le pays florissant. Mais il ne suivait pas son exemple relativement à la chasse et à son goût pour le vin. En ce qui concerne la chasse, il l'abandonnait complètement, la considérant comme étant de mauvais augure, à cause de ce qui était arrivé à son père par le fait de s'y être livré avec passion et continuellement. Quant au vin, il en usait modérément et n'en buvait pas souvent, afin de n'être pas distrait du gouvernement de I'État; il se contentait de boire une ou deux fois par semaine. Il considérait comme son principal devoir de délibérer




 anc
ملك فيروزبن يزدجرد بن بهرام


(1) M می تشدّه وحشة.
avec ses conseillers, de faire sentir la rigueur de ses armes aux ennemis, d'accomplir les promesses et d'exécuter les menaces, d'exercer la clémence envers le peuple et de veiller au bon état de l'armée. Il avait deux fils, Hormoz et Faüroûz, qui se distinguaient par les plus nobles qualités et possédaient toutes les vertus. Yazdedjerd qui craignait, en désignant l'un d'eux pour lui succéder au pouvoir, le mécontentement de l'autre, laissa le soin d'en décider aux grands de l'État et aux principaux marzebân. Le règne de Yazdedjerd prit fin après une durée de dix-huit ans et une fraction, temps rempli d'insignes vertus et de belles actions.
règne de faïrốz, fils de yazdedjerd, fils de bahrâm.
Après la mort de Yazdedjerd, ses deux fils, Faïroûz et Hormoz, se disputèrent le pouvoir et s'efforcèrent, chacun de son côté, à s'en assurer la possession. Les gens prenaient parti pour l'un ou pour







(1) CG فتهباريها.
(2) C C .
(3) M M ${ }^{\text {(3) }}$,
(a) Ici finit le chapitre dans C et le chapitre suivant y manque entièrement. Après


le mot song, on lit : أبق خحلدور يليه
 pages blanches, vient la table des chapitres de la suite de l'ouvrage.
l'auire, et il survint des événements qu'il serait trop long de rapporter. Puis, les deux princes en étant arrivés aux hostilités ouvertes et à la guerre déclarée, ils luttèrent et s'assaillirent. La bataille fut ardente, de telle sorte que les sabres et les lances, enivrés de sang, fléchissaient et se laissaient choir dans les poitrines et les membres. Les deux frères combatiaidnt l'un còntre l'autre tout en pleurant, ils faisaient preuve d'une égale valeur et versaient à la fois du sang et des larmes. Ces circonstances, dit l'auteur, me rappellent les vers d'Al-Bohtorì qui sont ce quil y a de plus beau et de plus éloquent qui ait été dit au sujet de la guerre entre proches parents:

Bien des fois des chevaliers dont les poitrines bouillonnent de haine, de sorte cue lears cuirasses deviennent trop étroites,

Quand, un jour, ils combattent les uns contre les autres et que leur sang coule, se souvieanent de leur parenté, et voilà que coulent leurs larmes.








${ }^{(1)}$ Dans l'exemplaire du divan d'Al-Boḥtorî de la Bibliothèque nationale (ms. ar. 3086), on lit et et برأبز


Une mêlée de lances brise des liens sacrés de famille. Celui qui brise ces liens encourt le blâme.

Ils égorgent, par vengeance, avec des mains qui à peine leur obéissent, ceux qui leur sont les plus chers.

Puis, quand la poussière de la bataille était dissipée, Hormoz fut trouvé mort, sans tête, et avec lui trois personnes de sa famille. Fairroûz les pleura et pourvut à leurs funérailles.

Faïroûz, ensuite, monta sur le trône et ceignit la couronne. Alors le ciel retint sa pluie et la terre ses ruisseaux; les vents, ces messagers que Dieu envoie pour annoncer sa miséricorde, cessèrent de souffler; les eaux disparurent sous la terre, les sources tarirent, les cultures desséchèrent et les arbres ne donnèrent pas de fruits. Le ciel demeurait fermé, la situation était grave et la détresse permanente. La famine dura sept années, plus funestes que les années de la famine de Joseph. Les vivres étaient extrêmement rares, la pénurie et le dénâ-








 ${ }^{(2)}$ Ms.
ment régnaient partout, la misère et les souffrances étaient épouvantables. Les oiseaux et les bêtes fauves périssaient, le bétail et les bêtes de somme succombaient. Ce fut la grande Catastrophe, l'Événement terrible. Faïroâz était brisé et anéanti; il endurait des tourments comme s'il avait un fétu de paille dans son ceil, comme si un os obstruait son gosier, comme si une anxiété oppressait sa poitrine. Il considérait comme de mauvais augure cette adversité prolongée du début de son règne, de sorte qu'il fut sur le point de s'en aller au hasard et d'abandonner son royaume; puis il fit bonne contenance, supporta courageusement linfortune, se mit en devoir de pratiquer la générosité, vint en aide aux hommes par ses secours, et porta remède à leurs maux par ses bienfaits. Il leur remit limpól, leur défendit laccaparement des grains, ordonna de fermer les bureaux des recouvrements et d'ouvrir ceux de la distribution des dons aux pauvres et aux malheureux. Il écrivit à tous ses gouverneurs dans le Khorâsân, l'Irâq, le Fârs, l'Ahwâz et les autres régions, leur recommandant d'agir envers les gens de ces pays comme on agissait envers ceux de la residence et de les secourir par des vivres et de








 (1) Ms. واغاتي. - (2) Ms.
faire le possible pour ne pas les laisser périr; il jura fort et ferme que, s'il apprenait qu'un seul homme dans une de ses provinces était mort de faim, il punirait les habitants de la province et de la ville, du village ou de l'endroit où cet homme aurait péri et qu'il leur infligerait le châtiment le plus rigoureux.

Quand les sept années malheureuses arrivèrent à leur fin, Faïroûz, un jour qu'il s'était rendu à la campagne pour se distraire et se divertir, vit un bouquetin dont la barbe était balancée par la brise. II faillit perdre connaissance, tant était grande sa joie de rencontrer cet animal vivant et d'apercevoir le souffe de l'air. Il descendit de cheval et se mít à rendre gràces à Dieu et à lui adresser d'ardentes prières pour qu'il ouvrît le ciel fermé. Pendant qu'il suppliait ainsi, les vents se levèrént pour rassembler les nuages, le ciel laissa couler ses outres, la terre fut abondamment arrosée el ses parages ruisselaient. Ensuite Dieu réveilla la terre de son engourdissement et ranima les créatures qui avaient été sur le point de périr; la disette s'èloigna et l'abondance arriva, les produits augmentèrent et les prix baissèrent; tout

وزكت الغلاّت ورخصت اللاسعار وحسنت الاحـوال والنـعـشـعـت الــرلازل







 ${ }^{(1)}$ Ms. ${ }^{\text {. }}$ - ${ }^{(2)}$ Ms.
prospérait, les tribulations se dissipèrent, les calamités cessèrent et Fairoûz rencontra de toutes parts des sujets de satisfaction. Il se mit alors à élever des constructions; il fonda sur le territoire de Raï une ville qu'il nomma Râm-Faïroûz; entre le Djordjân et la Porte de Şoûl, une autre qu'il nomma Roûschan-Faïroûz et dans l'Âdharbaïdjân une ville qu'il nomma Schahrâm-Faïroûz.

Le règne de Fairoûz était solidement établi et les rois reconnaissaient son autorite, à lexception de Kheschounwâz, le roi des Heyàṭélites à Balkh et dans le Tokhâristân. Faïroûz se mit en marche avec ses troupes vers le Khorâsân, et comme il voulait atteindre l'ennemi par le plus court chemin pour tomber sur lui inopinément, il passa par le désert, en dehors des chemins tracés. Ses guides se trompèrent de route, de sorte que la soif fit périr une grande partie de son armée. Faüroùz se vit forcé de venir avec ceux qui avaient échappé à la mort, dans un piteux état et honteusement, auprès de son ennemi et de se rexudre à discrétion, en faisant la paix et en prenant l'engagement envers Kheschounwàz de ne plus revenir dans son pays, de n'y envoyer


 صـرده بلابل تمدور ومـراجل تفور

## معاودة فيروزبلاد الهياطلة

تَ اثق فهروز


 (1) Ms. ${ }^{(1)}$. - - (2) Ms. ${ }^{(2)}$.
aucun corps d'armée, ni d'attaquer aucune partie de son territoire. It lui remit un acte dans lequel il attestait d'avoir pris ces engagements. Alors Kheschounwâz le laissa partir et Fairoûz retourna dans son pays; mais dans sa poitrine roulaient des tourments et bouillonnaient des ressentiments.

## nouvelle campagne de faïroóz contre le pays des heyàtélittes.

Fairouz qui, tourmenté comme il élait par la pensée d'être revenu du Tokhâristàn avec un tel échec, trouvait la vie intolérable, fut poussé par l'orgueil blessé et par le dépit au parjure, à la violation de ses engagements et à une nouvelle expédition contre Kheschounwâz. Il résolut de marcher contre lui et prit des dispositions pour le soumettre. Ses vizirs et ses marzebân le dissuadèrent de commeltre une action injuste et le mirent en garde contre les suites de la violation










du serment; mais il ne fit que persister dans sa volonté d'agir comme quelqu'un qui est égaré par son aveuglement et qui fait un faux pas. Il se mit en campagne avec son armée, partant de l'Ahwâz et se dirigeant rapidement vers le pays de Kheschounwâz jusqu’à ce qu'il arrivât en face de son campement. Kheschounwâz, dans un message, lui représentait la vilenie de son action et sa légèreté et lui reprochait sévèrement de s'attirer la honte et de se préparer le feu de l'enfer, en violant le pacte qu'il avait juré. Fairoúz ne prêta pas attention à son message et traita Kheschounwâz avec dédain; il persista dans sa résolution de lui déclarer la guerre, d'engager les hostilités et de le combattre, et il indiqua le jour qu'il choisit pour lui livrer bataille.

Kheschounwâz fit creuser derrière son camp un fossé, large de dix coudées et profond de vingt coudées, le fit couvrir de planches légères et l'egaliser au sol avec de la terre; puis, au jour fixé, il sortit pour le combat. Lorsque les deux armées eurent formé leurs lignes debataille, il fit demander à Faïroûz de venir le trouver sur le terrain qui separait les deux rangs pour conférer avec lui sur ce qui ne pouvait être traité que dans une entrevue personnelle. Fairoûz sortit des
 اليـه وتحغيـره مغتبة البغ والاصمرار واللافذ مععه بسُنتة اللاعـنار(1) ثِّ قال

 وإستظها



 (1) Ms. وعاود .
rangs et s'avança vers lui; ils s'arrêtèrent tous deux à un endroit oủ les deux armées ne pouvaient les entendre. Kheschounwàz fit tout son possible pour le fléchir, lui parlant avec bonté, le suppliant, le mettant en garde contre les suites de la deloyauté et de l'obstination et ayant recours au moyen de persuasion qui consistait à l'avertir qu'il dégageait à son égard sa responsabilité. Puis il lui dit: «Sache que le langage que iu entends de moi ne m'est pas dicté par un sentiment de pusillanimité, ni par la crainte de savoir mes soldais trop peu nombreux. Mais j’ai voulu mieux démontrer tes torts envers moi et t'en convaincre et aussi me rendre plus digne d'obtenir l'aide et l'assistance de Dieu. Faïroûz ne daigna pas lui répondre et tous deux s'en retournèrent ce jour-là; ils revinrent le lendemain pour livrer bataille.

Lorsque les deux armées furent alignées, Kheschounwâz fit exhiber au haut d'une lance l'acte que lui avait écrit Faïroûz, pour que les troupes de celui-ci, en voyant ce document, reconnussent sa perfidie et sa déloyauté et refusassent de lui prêter leur concours. Les gens de Fairroûz étaient hésitants et se demandaient s'ils devaient combattre









 règne de Qobàdh le nom est orthographie سوخرا et aussi سوخرا (avec le teschdid); dans C, سوختا
avec lui; aussi, quand les deux armées furent aux prises, ne tar-dèrent-ils pas à s'enfuir et Faïroûz fut entraîné dans leur fuite. Les troupes heyatélites, sur lordre de Kheschounwâz, leur coupèrent le chemin et les forcèrent à traverser le fossé couvert, qui s'effondra sous leurs pieds; ils y furent précipités les uns après les autres et s'y amoncelèrent, et Fairoûz y tomba avec eux. Les Heyattélites les eurent en leur pouvoir. Les Perses subirent un désastre complet et il n'en échappa qu'une petite troupe. Kheschounwầz ne se tenant pas de joie, dit en riant : "Voilà le châtiment de celui qui agit injustement et deloyalement! : Il demeura maître des bagages et des richesses de Fairouz ainsi que des personnes de ses familiers, de ses principaux marzebấn et des gens de sa suite jusqu'à ce que Soûkhorrâ, le marzebân du Sedjestân et du Zâboulistân, vînt avec son armée et lui adressât un message, l'invitant à se montrer modéré dans le triomphe, lexhortant à ne point pousser les choses à l'extrème et le mettant



 وعشرين سنـة

## ملك بلاس بن فيروز

لــا جرى على فيروز ما جرى تمازع الامر بعدده ابناه بلاثى وقباذ فغلب


en demeure de rendre les prisonniers et le butin ou de se préparer au combat. Kheschounwàz se décida à lui céder et lui remit tous les prisonniers que Soûkhorrâ, après avoir obtenu aussi la restitution du butin, ramena à Madàìn. Les hauts personnages de l'État et les grands le romercièrent, célébrèrent son mérite et le tinrent en grand honneur. Balâsch, fils de Fairrû̂z, le nomma Sepahbadh de l"Iràq et du Fârs. Soukhorrà ne cessa jamais de jouir de la faveur de ce roi.

La durée du règne de Fairroûz fut de vingt-sept ans.

> règne de balâsch, fils de faïroûz.

Après que Faïroûz eut subi son malheureux sort, ses deux fils, Balàsch et Qobâdh, se disputèrent le pouvoir. Balâsch l'emporta et prit possession du gouvernement, tandis que Qobâdh s'enfuit chez le Khâqần, le roi des Turcs, pour lui demander aide contre son frère. Les grands et les principaux personnages de lîrânschahr s'étant assemblés auprès de Balâsch lui prêtèrent le serment de fidélité, se









(1) Manque dans C. - ${ }^{(2)}$ Ces mots manquent dans M. - ${ }^{(3)} \mathrm{C}$ ( ${ }^{(3)}$.
soumirent à ses ordres, le couronnèrent, le félicitèrent, l'acclamèrent de leurs vœux et le complimentèrent. Ils le prièrent de récompenser Soûkhorrà le Sepahbadh pour ses hauts faits et la grande bravoure dont il avait fait preuve. Balâsch répondit à leurs discours et leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il inaugura son gouvernement avec entrain et allégresse. Il répara les brèches, redressa ce qui penchait et fit passer avant tout la justice. Comme il voulait rendre le pays florissant, il fonda, dans le Sawàd, une ville qu'il nomma Balâschâbàdh, qui est la même que Sàbàt près de Madâin. Dans le Holwân et le territoire de Marw, il fonda deux villes qu'il nomma, l'une et l'autre, Balâschkird. Par sa bonté envers ses sujets, par la justice dont il faisait preuve dans la décision judiciaire, par les faveurs qu'il accordait et la bienveillance qu'il montrait dans la mesure de son pouvoir, il s'attachait tous les cceurs et rendait tous les hommes heureux.

Balàsch exigea des habitants de-chaque province de fournir leurs produits particuliers, ouvrages rares et curieux, vètements et autres objets, et ordonna de compter le prix de ces objets dans les recettes







 المسلوق ولتا مضت من ملك بلاث اربع سـنيـق والثهـرسـلك الســبــــل

des impòts el redevances. Il prit à son service des bouffons pour l'aider par leurs plaisanteries dans l'expédition des affaires sérieuses et par leurs fantaisies dans son application aux choses réelles, et aussi pour le mettre en bonne humeur et lamuser en le faisant rire; mais il ne leur permit pas de l'approcher dans trois endroits : les lieux du culte, les audiences publiques et les champs de bataille. Les mets qu'on lui préparail étaient variés. Il y avait le plat du roi qui consistait en viande chaude et froide, geléc de viande, viande au vinaigre, geļe de poissons, viande au riz, feuilles farcies, volaille marinee et purée de dattes au sucre candi; le plat khorâsânien qui se composait de viande rôtie à la broche, de viande cuite dans la poêle, dans le beurre et le jus; le plat grec, préparé avec du lait et du sucre, avec des cufs et du miel et du riz avec du beurre, du lait et du sucre; le plat des dihqâns qui consistait en viande de mouton salée, de tranches au jus de grenade et d'œufs cuits.

Après un règne de quatre ans et quelques mois, Balâsch, dans la fleur de sa jeunesse et dans toute sa force, suivit la route
 (a) كهـا قال إبو تمتـا
 ملك قباذ بن فيـروز



 على معیى ما قال الـفـرزدق

(1) M الاهما أبو تمام
qu'avaient suivie ses peres et ses aïeux. On pouvait dire de lui comme dit Aboû-Tammâm :

Que le salut de Dieu demeure sur toi; car je vois que celui qui est généreux et noble ne vit pas longtemps!
régne de qobâdh, fils de faïroûz.
Lorsque Qobâdh vint pour demander secours contre son frère chez le Khâqân, celui-ci le reçut avec honneur, lui accorda une large hospitalité, lui donna des espérances et lui fit des promesses; mais ille traîna sur ła claie de l'atermoiement et lui fit attendre la réalisation des promesses près de quatre ans. La Khâtoûn, principale femme du Khàqần, s'intéressa à lui, l'adopta comme fils et ne cessa d'agir auprès de son mari pour qu'il le fit partir et le secondât. Son intercession en sa faveur finit par aboùtir. Il en fut selon la parole de Farazdàq :

L'intercesseur qui vient à toi couvert de son vètement n'ost pas comme lintercesseur qui vient à toi nu.



وأغةّ السيـر الم المدأُن وقد كُفـى القتتال فاتتصـب على سـريـر الملاك وبإيعـه




(1) M

Le Khâqân le fit donc partir avec trente mille cavaliers. Lorsqu'il arriva à Naïsâboûr, Qobâdh reçut la nouvelle de la mort de Balâsch el ses affaires se relevèrent et se rétablirent. Il fut de lui comme dit 'Ali ibn Djahm :

Je savais bien que sa mort serait ma vie.
Il hâta sa marche vers Madâin où il arriva sans coup férir. Il s'assit ṣur le trône royal, les grands et le peuple lui prètèrent le serment de fidélité et il fut maitre incontesté du pouvoir. Il confirma Sonkhorrâ dans la charge de Sepahbadh et lui confia la haute direction de l'armée. Il expédia les troupes aux frontières et renvoya l'armée turque dans son pays après l'avoir largement payce et fait revêtir ses chefs de robes d'honneur, et envoya à titre de présents au Khàqàn et à la Khâtoûn des richesses et des objets précieux en quantité innombrable.

Qobâdh, voulant eloigner Soûkhorrâ de la cour, l'investit du gouvernement du Fârs et le fit partir pour cette province. Or, lorsque









${ }^{(1)}$ Mss. وتغيح .

Soûkhorrâ était loin de la cour, les détracteurs et les envieux trouvèrent moyen de le dénigrer, de le diffamer et de ruiner sa haute situation; ils lui imputèrent des actes coupables et représentèrent au roi la nécessité d'agir promptement contre lui en le destituant et en le meltant en prison. Qobàdh les écouta et se laissa tromper par leur langage. Il fit venir Sâboûr de Raï, qui résidait dans cette ville, et l'engagea à se rendre dans le Fârs, à mettre en chaînes Soûkhorrâ et à l'amener à la cour. Sàboûr, conformément à cet ordre, lui amena Soulkhorrâ enchaîne. Qobâdh le fit incarcérer, saisir ses propriétés et confisquer ses richesses. Mais les accusateurs, craignant que Qobàdlı ne lui rendit sa faveur et redoutant les représailles de Soûkhorrà, produisirent de nouvelles accusations contre lui et le chargèrent encore davantage. Alors Qobàdh donna l'ordre de le mettre à mort, éleva le rang de Sáboûr et lui confia la direction des affaires. Les gens disaient: "Le vent de Soûkhorrâ a cessé, le vent de Sâbour s'est levé. n Et cette parole est devenue proverbe.' C'est dans ce sens
 (1)




 |خيـه حـاماسـف


que Laddjâm dit à propos d'Aboû Mâzin Qais ibn Talḅa et d'Aboû Bekr Mohammad ibn Sibáa :
. Abou Màzin est parti - ce n'est pas un dommage - et un vent favorable vient de se lever pour Ibn Sibà ${ }^{\text {e }}$.

Ainsi la Fortune, étonnante dans ses variations; elle ne cesse d'amener après des hommes vils des hommes ignobles.

Les grands et les chefs d'armée désapprouvèrent Qobâdh d'avoir fait mourir Soûkhorrâ bien qu'il fût entièrement innocent et malgré les hauts faits qu'il avait accomplis. Ils se jetèrent sur les hommes qui avaient mis tout en œuvre pour amener sa perte et les tuèrent. Ensuite, comme ils craignaient Qobâdh et appréhendaient ses sévices, ils se concertèrent et convinrent de le déposer, de le réduire à l'impuissance et de proclamer roi son frère Djàmâsf.

## ملك جاماسفـ بن فيروز

وهرب قبلاذ من حبسه (a) الى ملك الهياطلة





 و0كارمته وol



RĖGNE DE DJÂMÂSF, FILS DE FAÏrốz. qobâdh seenfutt de sa prison et se néfugie AUPRÈS du roi des heyâtélites.

Lorsque Djàmàsf eut pris le pouvoir et qu'il eut été couronné, bien qu'il ne possédât que dans une faible mesure le reflet de la majesté divine, il ordonna avant toute chose d'arrêter Qobàdh, de l'enchainer et de le livrer entre les mains de Bourzmihr, fils de Soûkhorrà. Il désirait que celui-ci fit expier à Qobâdh la mort de son père, se vengeât de lui et en fit selon sa volonté. Mais Bourzmihr était trop sage pour oser le tuer ou pour ignorer que le sang des rois ne peut ètre impunément versé par qui que ce soit. Au lieu donc de le maltraiter, il était gracieux envers lui et, loin de nourrir de mauvais desseins, il n'avait que de bons sentiments à son égard; il s'appliqua à le servir, à le bien traiter et à le combler de bons procédés. Qobâdh admira sa générosité et son beau caractère; il se repentit










d'avoir fait périr son père, se justifia auprès de lui en lui donnant de longues explications et lui prodigua les meilleures assurances; il se liait d’amitié avec lui et le trouvait plein de jugement et de droiture. Il lui demanda de couronner ses bons procedés en lui rendant la liberté à linsu de Djâmâsf et des chefs d'armée. Bourzmihr consentit et, s'étant entendu avec lui, il promit de le relâcher, de lui fournir le aécessaire et de l'accompagner auprès du roi des Heyâtélites, pour demander aide contre Djâmâsf. Bourzmihr exécuta tout cela, lui procura ce qui lui était nécessaire et voyagea avec lui, la nuit, avec une troupe de cavaliers et de braves. Hs firent route en prenant toutes les mesures de prudence et de précaution.

Lorsque les voyageurs arrivèrent à Isferain, dans l'arrondissement de Naïsâboûr, ils prirent leurs quartiers chez le diliqần de ce bourg. Qobâdh, voyant la fille du dihqân, sentit de l'amour pour elle ct, d'après ses instructions, Bourzmihr la demanda pour lui en mariage à son père, auquel il assura les plus grands avantages. Le dihqân consentit, donna sa fille à Qobâdh et la fit conduire à son époux dans sa propre demeure. Qobâdh aima la jeune femme de plus en










plus, lui fit cadeau d'un collier de perles royales et demeura avec elle une semaine; puis, lui ayant fait ses adieux et l'ayant confice a ses parents, il continua sa route avec ses compagnons et arriva chez le roi des Heyâtélites. Celui-ci le combla de bontés et lui accorda la plus généreuse hospitalité; il se montra à tel point large et libéral, qu'il ne restait à Qobâdh rien à désirer. Et il lui dit : "Roi des rois, le bien le plus efficace est celui qui se fail promplement; les accidents sont dans les retardements. Comme tu m'as fait l'honneur de chercher un refuge chez moi et de me demander assistance, à moi plutôt qu'au Khâqân, je n'agirai pas envers toi comme celui-ci a agi, alors qu'il t'a retenu si longtemps auprès de lui; au contraire, je vais te faire partir de-suite et pleinement satisfait." Qobàdh lui répondit: "Jamais je n'exigerai de toi les tributs pour les pays que tu détiens el je te les abandonnerai tant que je vivrai; je te récompenserai largement el t'èlèverai à un rang éminent. "Le roi des Heyàtélites mit sous son commandement vingt mille de ses meilleurs fantassins. Dans les présents qu'il lui offrait et dans les bons procédés qu'il avait pour lui, il alla à

 مثله فاستدعاه وقترّت بـه عيناه وستماه كسـرى فهوكسـرى اثـوثـروالث وامر

 مركز عزّه ومستعترّ ملكـهـ

## عود الملك اللى قباذ


 (1) Nanque dans C. - (2) C
l'extrème limite de la libéradité et il le fit partir en grande pompe et parfaitement équipé.

Qobâdh retourna donc dans l'Irânschahr. Lorsqu'il fit halte à Isferâ̂n, chez le dihqân son beau-père, on lui annonça qu'il lui était né un fils d'une beauté dont jamais on n'avait vu la pareille. Il se le fit présenter, en fut charmé et l'appela Kisrà; c'est lui qui fut Kisrà Anoûscharwân. Le dihqqàn, à qui Qobâdh fit demander par Bourzmihr son origine, lui déclara qu'il était de la race d'Afrìdhoûn. Qobâdh fut enchanté de lui, le rendit opulent et riche par ses dons et emmena Kisrâ et sa mère avec lui à sa résidence.

## qobâdh recouvre le pouvoir.

Lorsque Qobadh, soutenu par la forte armée qu'il amenait, arriva du pays des Heyâtẹlites dans l'Îrânschahr, les grands et les chefs d'armée se consultèrent sur la situation dans laquelle ils se trouvaient et









${ }^{(1)}$ Mss. وخخدمو8. - (2) C ${ }^{(2)}$, et ainsi plus bas.
delibérèrent. Hls résolurent d'éviter l'effusion du sang et d'arrêter la guerre civile, en donnant le pouvoir à Qobâdh. Ces personnages, parmi lesquels se trouvaient Djâmâasf et le grand Mobedh, rendirent hommage à Qobâdh, lui présentèrent leurs excuses, le proclamèrent roi de nouveau et lui prêtèrent le serment de fidélité, en stipulant qu'il ne sévirait pas contre Djâmâsf, ni contre aucun des hauis dignitaires de l'empire. Qobâdh en prit l'engagement et s'installa dans sa résidence à Madâin. Djàmâsf ainsi que les rois vassaux, de près et de loin, lui rendirent hommage. Son pouvoir était incontesté el son autorité reconnue. Qobâdh renvoya ensuite les troupes heyâtélites comblées d'honneurs, acquitta la promesse qu'il avait donnée à leur roi, en lui faisant remise du tribut et de la redevance, et l'honora par des robes d'honneur et des cadeaux. Il donna a Bourzmihr, fils de Soukhorra, la charge de vizir et le récompensa de façon magnifique. Puis il se mit à construire et fonda les villes d'Aradjân, de Qobâdh-Khourra, de Qobâdhyân et d'autres. Il fit une expédition au pays de Roûm, s'empara d'Ầmid et de Meiyâfâreqìn, fit des prisonniers, emmena des

وعاد مـظقَّالى المدأٌ








captifs, obligea le roi de Roûm à payer tribut et revint victorieux à Madâin.

Qobâdh, un jour qu'il était allé à la chasse, vit en s'approchant d'un verger une femme ayant auprès d'elle un enfant qui voulait cueillir une grenade d'un arbre et qui, comme sa mère l'en empéchait, se mit à pleurer. Le roi, surpris, envoya demander à la femme pourquoi elle refusait parcimonieusement une grenade à son enfant. Elle répondit : "Le roi a un droit sur ces grenades; lhomme qui doit les cueillir n'est pas encore venu chez nous et nous craignons d'y toucher.n Qobâdh dit à Bourzmihr : "Mes sujets sont vraiment dans une position pénible, puisqu'il leur est défendu de disposer de leurs fruits et de leurs récoltes! n Bourzmihr emit l'avis qu'ils fussent déchargés des impôts fonciers et qu'on leur abandonnât les récoltes et les fruits. Qobâdh l'ordonna ainsi. Il ne cessa de gouverner d'une manière louable, se montrant bon pour ses sujets, jusqu'à ce que Satan cornât dans son oreille et l'egaràt, le fit tomber, pervertît son moral, fit apparaître la faiblesse de son esprit et l'éprouvât par Mazdak, fils de

$$
\begin{aligned}
& \text { واوهـى مـلكـه وفعل الافاعيـل الّنى اذكـرها }
\end{aligned}
$$

## تصّه مزذك *بن بامهاذ (2) عليـه (للحنغ




 والختض بـه والخترط قباذ فى سـلكـه والجالب دامع غيّه وسمع باذتـه ونظـر
 dans C. الععل 10 .

Bâmdâdh, de Nasâ, de telle sorte qu'il le désorienta et troubla ses idées, le rendit méprisable, affaiblit son empire et fut l'artisan des faits que je vais rapporter.

## HISTOIRE DE MAZDAK, FILS DE BÂMDÂDH

 (Qu'IL SOTT MAUDIT!)Mazdak, fils de Bâmdâdh, était un Satan sous la forme humaine. Il était beau de figure, mais sa nature était mauvaise; il était d'apparence pure, mais son âme était corrompue; son langage était doux, mais ses actes étaient odieux. Il s'ingénia à trouver accès auprès de Qobâdh et le séduisit par son perfide langage, l'ensorcela par ses discours artificieux et lui dressa les filets de lijlusion et les pièges du mensonge, de sorte qu'il s'empara de lui, qu'ille subjugua et qu'il devint absolument maître de lui. Qobâdh suivait aveuglément sa direction et se laissait entraîner par lui dans son erreur; il entendait par ses oreilles et voyait par ses yeux.











Voici en quelles circonstances se produisit l'une des premières manifestations de la guerre civile allumée par Mazdak et qu'il posa les fondements de l'édifice de domination auquel il songeait. En une certaine année, la disette éprouvait cruellement les pauvres et les misérables et la famine en fit périr un grand nombre. Mazdak dit à Qobâdh : «Je te demande la permission de te consulter sur une grave affaire. - Je te le permets, dit le roi. - Que dis-tu, ó roi clément, d'un homme possédant une thériaque éprouvée et voyant une personne piquée par un serpent quí pourrait être sauvée par cette thériaque et dont la mort est certaine si elle lui est refusee, ne lui conserverait pas l'existence au moyen de ce remède?" Qobâdh répondit : "Cet homme mérite la mort. " Mazdak, très heureux de sa réponse, baisa la terre devant lui et le félicita. Le lendemain, il fit rassembler les pauvres et misérables et la plebe de leur sorte devant le palais de Qobâdh et leur promit de leur procurer ce qui les mettrait à labri du besoin. Puis il dit à Qobâdh : "Hier, ô roi, je t'ai questionné sur une










(1) $\mathrm{M}_{\text {cinger }}$.
(2) Mss. - (8) C (4) M I~هV!. (5) M bاهنى.
difficulté qui me tourmentait et tu m'as donné une réponse qui m'a soulagé et m'a tiré de lobscurité du doute à la lumière de la certitude. Daignes-tu me permettre aujourd'hui de t'interroger sur une autre difficulté qui s'agite dans ma poitrine? - Fais, ndit Qobâdh. Mazdak reprit : "Que dis-tu d'un homme qui emprisonne un innocent dans une maison en lui refusant la nourriture et le laisse mourir? - It mérite la mort, dit Qobâdh. " Mazdak, de nouveau, baisa la terre devant lui et le félicita; puis il le quitta et alla retrouver les pauvres et la plebe rassemblés devant le palais en nombre immense et leur dit: "J'ai parlé au roi des moyens d'améliorer votre situation et j’ai oblenu de lui l'ordre d'établir l'égalité entre les riches et vous; allez maintenant, prenez la part qui vous revient et partagez avec le souverain el les sujets les provisions gardées dans les greniers publics. : Alors ces gens se ruèrent sur les magasins de grains et en enlevèrent autant qu'ils pouvaient, prétendant agir sur l'ordre du roi transmis par Mazrlak. Qobâdh, informé de ces faits, fit appeler Mazdak et lui dit: "C'est toi






 اللاغنيَ


qui as commandé à la plèbe et à la populace de piller les magasins de grains? - Non, répondit Mazdak, c'est toi qui l'as ordonné. Quand? - Lorsque je t'ai demandé ton jugement sur lhomme qui refuse à une personne piquée par un serpent la thériaque qu'il possède et alors que tu as prononcé qu'il méritait d'être mis à mort. Or il n'y a pas de morsure plus cruelle que la faim, ni de thériaque plus salutaire que le pain. Et aussi, lorsque je t'ai demandé ton jugement sur l'homme qui enferme un innocent dans une maison et, lui refusant la nourriturc, le laisse mourir, et que tu as prononcé que cet homme devait être puni de mort. Quand les hommes possèdent des vivres et ne les donnent pas aux affamés qu'ils laissent périr de faim, ils méritent la mort selon ta parole. D'après la loi naturelle et religieuse, la peine de mort qu'ils ont encourue doit leur être remise, mais leurs biens doivent être employés à rassasier les affamés, afin que riches et paurres soient égaux et que les puissants et les faibles participent aux vivres que Dieu a départis à l'ensemble de ses créatures. " Qobàdh garda le silence un instant, puis il dit: "Tu te justifies en t'armant contre moi de ma propre parole!"











Les paurres, le bas peuple et la populace sympathisaient aice Mazdak, lui étaient fort attachés et le vénéraient comme un prophète. En allant toujours de plus en plus loin dans ses affirmations mensongères, il arriva à prétendre que Dieu a mis sur la terre les moyens de subsistance pourque tous les êtres humains se les partageassent entre eux également, de sorte qu'aucun d'eux n'en possédât plus qu'un autre. «Mais les hommes, disait-il, se sont mutuellement lésés et sont entrés en contestation les uns avec les autres; les forts ont vaincu les faibles et se sont attribué, à l'exclusion des autres, les vivres et les biens. il faut donc absolument que lon prenne aux riches pour donner aux pauvres, de sorte que tous aient part égale aux biens; celui qui possède en excedent des richesses, des femmes et du mobilier, n'y a pas plus de droit qu'un autre. n Le bas peuple et la populace, mettant à profit cette affreuse doctrine, se livrèrent sans frein à tous les excès, commirent des actes de violence, s'emparèreut des biens, enlevèrent les femmes et perpétrèrent tous les méfaits quills voulaient. Qobâdh fermait les yeux sur leurs abominables actions et

 بـلـخلون ملى الـرجل داره فيغلبونـه على حرمهه وإمواله فـلا يـســتـطـيـع






leurs crimes par égard pour Mazdak et parce qu'il le tenait en grand honneur, et aussi parce qu'il n'était pas en état de maîtriser les malfaiteurs. Le désordre était extrème, la situation excessivement grave, l'autorité se perdait et l'empire périclitait. Les misérables entraient dans les maisons des particuliers sans que ceux-ci pussent les en empêcher et enlevaient leurs femmes et leurs biens. Personne n'était plus maître de sa maison, de ses biens et de sa femme et ne connaissait ses enfants.

La peste des Mazdakites s'étendait toujours et ils étaient les maîtres à tel point que, jugeant Qobâdh assez faible, ils osèrent lui dire : a Si tu n'acceptes pas notre doctrine et ne fais pas ce que nous voulons, nous t'égorgerons comme on égorge une brebis. n lls l'empêchaient de communiquer avec les gens de son entourage et ils éloignèrent de lui tous ses autres familiers. La hardiesse de Mazdak était telle et son irrévérence à son égard alla si loin qu'il lui dit: «Si tu as embrassé ma doctrine, livre-moi ta mère pour que j'aie commerce avec elle, afin que tu sois délivré du sentiment de jalousie qui est la cause du mal. "Mais la mère de Qobâdh ne cessa de supplier Mazdak de renoncer









 (2) Manque dans M. - ${ }^{(3)}$ Mss. (1) $\mathbf{n}$ . مأمر. -
à son dessein et de l'épargner. Les gens appelaient le roi Qobaddh Berêzâdhrísch, c'est-à-dire "qu'il perde les poils de sa barbe! ", à cause de sa mollesse et de son faible jugement.

Le fils de Qobâdh, Kisrâ Anoûscharwân, qui condamnait l'œuvre de Mazdak et la trouvait abominable, et qui était plein de zèle pour la religion et l'État, sut habilement obtenir de son père qu'il rassemblàt les mobedhs pour qu'ils eussent une conférence avec Mazdak. En conséquence, les mobedhs se réunirent un jour et dirent à Mazdak : "Quand les hommes posséderont en commun les femmes et les biens, comment reconnaîtront-ils leurs enfants et établiront-ils leur parenté. Comment, quand tous seront égaux, se pourra-t-il que les uns travaillent pour les autres? Et comment, dans un tel état de choses, le monde ne périrait-il pas?"Mazdak se leva furieux, ses partisans se rassemblèrent autour de lui et voulurent attenter à la vie de Qobâdh et à celle de Kisrâ. Ils devinrent de plus en plus audacieux et bravèrent de plus en plus les lois. Qobàdh était impuissant de les en empécher et de les contenir. Il se repentit de les avoir encourages; il se repentit







## ملك كسرى انوشـروان



alors que le repentir ue lui servait à rien et que la déchirure était trop large pour que le ravaudeur pût la raccommoder.

La puissance de la secte ne cessa de s'accroitre et le pouvoir de Qobâdh de s'affaiblir. Le roi finit par tomber sur son flanc et il fut malade de chagrin. Il désigna Anoúscharwân comme son successeur au pouvoir et lui dit: "Mon fils, il n'y a que toi qui puisses réparer les ruines que j'ai faites et guérir le mal que j’ai causé. Remplace ton père et implore l'assistance de Dieu pour rétablir l'ordre et régénérer l'Fítat. "Puis il mourut misérablement, après avoir régné quarante et un ans, y compris les quelques années du règne de Djâmâsf. Les hommes furent ainsi délivrés de son gouvernement néfaste et de sa faible souverainete.

RÈGNE DE KISRÂ ANOÚSCHARWÂN.
Ce fut de tous les rois celui qui avait le plus heureux génie et la plus haute raison; ce fut le plus juste, le plus excellent par ses qua-








(1) Manque dans C. - ${ }^{(2)} \mathrm{M}$ وآّك
lités, celui qui eut la plus heureuse fortune. Quand le pouvoir lui échut dans un temps fort difficile et troublé à cause du soulèvement des Mazdakites, de leur turbulence, de leurs audacieux attentats et de leurs débordements, il fit appel aux principaux fonctionnaires et officiers de l'État, alla droit au but dans lexécution du projet qu'il méditait et prit d'habiles mesures pour rétablir l'ordre. Il se prépara à faire périr Mazdak et ses partisans et ordonna aux amis et aux courtisans de prendre leurs dispositions à cet effet.

Ibn Khordâdhbeh, dans son ouvrage, rapporte qu'un jour, s'adressant aux personnages qui l'entouraient et parmi lesquels se trouvaient Mazdak et Moundhir, fils d'Anra al-Qais, qui se tenait deboul près de sa tète, Anoûscharwân leur dit : u J'avais désiré et demandé à Dieu trois choses : le pouvoir royal, et il me l'a donné; d'étre à même de nommer ce jeune homme roi des Arabes, et je le nomme; reste à réadiser un seul de mes vœux. "Les assistants ayant demandé quel était ce vœu, il dit : "L'extermination des impies." Mazdak dit : "Pourras-tu faire mourir la totalité des hommes?" Le roi dit : "Te voilà donc ici, fils de courtisane!ः Et sur son ordre on entraîna











Mazdak, on l'egorgea et on le pendit au gibet. Les Mazdakites se soulevèrent avec rage, engagerent la lutte, revenant à la charge après avoir été repoussés, et projetèrent de faire ce qu'ils ne surent pas réaliser. Les soldats qui se trouvaient prèts à se jeter sur eux les assaillirent comme des lions et les laissèrent couchés sur le sol; ce fut comme un champ de blé fauché. Kisrà ordonna ensuite aux grands et au peuple de les rechercher dans les villes et les campagnes, de les arrêter et de les amener tous sur le territoire situé entre Djâzir et Nahrawân. On en rassembla quatre-vingt mille. Kisrà, dans une seule matinée, fit arroser la terre de leur sang et de leurs membres dépecés désaltérer les sabres. Et, en ce mème jour, il fut appelé Anoûscharwàn.

Le pouvoir d'Anoûscharwân s'affermit et son autorité était bien établie; sa renommée était répandue au loin, la félicité de son régime était éclatante, ses affaires étaient en pleine prospérité, on celébrait son gouvernement et son règne se prolongeait. Les rois lui étaient soumis et les tributs arrivaient sansinterruption. Dans la quarantième année de son règne naquit le Prophète (que Dieu le bénisse et lui


 احمواله وقد ذكـر ابـوتمتام الوقعـة بمزدلك وإمهابـه حيث قال

غرر وتكت من كلام الوشـروان

 ${ }^{(2)}$ Manque dans M. - ${ }^{(2)} \mathrm{C}$ C.
donne le salut!), qui s'en glorifiait én disant: "Je suis né au temps du roi juste», c'est-à-dire d'Anoûscharwân. •

Ce qui intéressait surtout Anoûscharwân, c'était l'étude de la virdes anciens rois. Il tenait à bien connaitre leur esprit, à s'inspirer de leurs vertus et à éviter leurs vices; il étudiait notamment les faits et gestes d'Ardaschir qui devaient diriger ses propres actions et qu'il prenait comme modeles de sa conduite.

Aboû Tammâm a parlé de l'assaut livré à Mazdak et à ses sectateurs dans ce vers :

Et le jour des Mazdakites, quand is imposaiont à Anoúscharwân uno tâche qui n'etait pas facile.

## QUELQUES PAROLES REMARQUABLES ET TRAITS D'ESPRIT D'ANOỤSGHARWÂN.

Quand une affaire tournait contre son désir, il disail: Si le Destin ne nous aide pas, neus l'aiderons. - Le monde, disait-il, n'est qu'une deneure prêtée et nous sommes des hôtes; ce qui a été prèté










doit être rendu et l'hôte doit partir. - Il disait à chacun de ses agents : N'agite pas ce qui est en repos et apaise tout ce qui est agité. - Il disait : Tous les hommes doivent se prosterner devant Dieu, mais plus que tout autre celui que Dieu a élevé à un rang qui le dispense de se prosterner devant aucune de ses créatures. - Le roi qui remplit ses trésors avec les biens de ses sujets est comme quelqu'un qui cimente le toit de sa maison avec la terre qu'il enlève des fondations. - Les jours de tempête, il faut dormir; les jours nuageux, il faut les consacrer à la chasse; les jours de pluie, au plaisir de boire et les jours de soleil, aux affaires. - Nous avons éprouvé dans le plaisir de pardonner aux coupables ce que nous n'avons pas éprouvé dans le plaisir de les punir. - L'État périt surtout par la négligence; c'est par la délibération surtout que l'on trouve la vraie manière d'agir; c'est surtout par la justice que l'on obtient le secours céleste; c'est surtout par la charité que l'on s'assure les faveurs du Ciel; c'est surtout par la patience que l'on obtient ce que l'on recherche. - On disait d'un homme qu'il avait particulièrement distingué qu'il n'était pas de grande famille. Anoûscharwân

 الامور واذا نالوها تحخّهوا فى وضع اللثـراف وقم ذكـر ذللك مَ نظهـه فقال




${ }^{(1)} \mathrm{C}$ C ودفع . -
dit : La haute faveur avec laquelle nous l'avons traité est sa grande famille et sa noblesse. - Il défendait de donner aux fils du peuple une éducation soignée, parce que, disait-il, quand les fils des gens de la basse classe auront reçu une éducation soignée, ils rechercheront les hautes positions et, quand ils les auront obtenues, ils se permettront d'humilier les nobles de naissance. C'est ce que le poète a exprimé en ces vers :

Quel excellent homme qu'Anoûscharwân ! Comme il connaissait bien les manants et les vilains!

Il leur défendit de toucher dorénavant un calame, de peur quils n'humiliassent les fils des nobles dans l'exercice des fonctions.

On lui présenta un rapport appelant son attention sur la dépense et la munificence de l'intendant qui excédaient les sommes qui lui étaient assignées. Il consigna cette réponse : Quand avez-vous vu un fleuve arroser la terre avant d'avoir bus - En une certaine année, le gouverneur du canton de Djoûr lui ayant adressé un rapport annonçant que les roses avaient été atteintes par la gelée et qu'il était difficile de faire de l'eau de roses et de fournir la redevance à la


ذكرها اجرىى عليه سايُر (موره8 (1)






 (4) 1 (1) 1 .

Cour comme tous les ans, Anoûscharwân consigna cette réponse : Quand la vie et la religion sont sauves, on supporte facilement la perte de toute autre chose. Si la rose n'avait pas été créée, quel mal y aurait-il?
autres Événements du règ ge danoûscharmân.
Anoûscharwân divisa son empire en quatre régions. La première embrassait le Khorâsân et les contrées adjacentes, à savoir le Tokhâristàn, le Zàboulistân et le Sedjestân; la deuxième comprenait les districts de la Médie, à savoir : Raï, Hamadhàn, Nihâwand, Dỉnawar, Qoûmisinn, Iṣfabân, Qoumm, Qàschân, Abhar et Zandjân, puis l'Arménie, l'Âdharbaïdjân, le Djordjân et le TTabaristân; la troisième, le Fârs, le Kermàn et l'Ahwâz; la quatrième, l"Iràq jusqu’au Yemen et les limites de la Syrie et les provinces frontières du pays de Roûm. Il préposa à ces régions ses chefs d'arméc et ses marzebân, donnant






 اللاطـراف لضعف قباذ كالسمد وزابلستاث وطنـارستان وغيـرهـا وقهـر ${ }^{\text {a) }}$ Manque Clans C. - ${ }^{(3)}$ M M . - (5) C C .
à chacun d'eux le gouvernement auquel il élait apte. Il leur recommanda de pratiquer la justice, de bien se conduire et de témoigmer leur sollicitude pour les sujets en réduisant les impôts et en diminuant les fournitures et les corvées. Il ordonna de cultiver aux frais du Trésor public les terres dont les propriétaires avaient disparu et donna des instructions pour que, dans tous ses Élats, on ne laissàt pas une coudée de terrain inculte. Il disait : «La culture est comme la vie, et les champs abandonnés sont comme la mort. Il n'y a pas de différence entre celui qui tue un homme et celui qui d'une terre cultivee fait un désert. Si quelqu'un est trop pauvre pour metire son domaine en culture, nous lui prêterons du Trésor public les sommes qui l'aideront à retrouver ses moyens d'existence. "Il fournil aux guerriers des chevaux et des armes et leur donna largement vivres et argent.

Anoûscharwân parcourut ensuite foutes les parties de ses Étals et reprit les provinces telles que le Sindh, le Zâboulistân, le Tokhârisiân et d'autres dont s'étaient emparé les rois voisins à cause de la faiblesse de Qobâdh. Il réduisit les ennemis, soumit les rois, ferma les

الالعمآء وذلّل الملوك وسحّ المغور وحقّى اللالمراف وبنى يجرجان اللصون




 اه (1) يولَّد له منها ففعلل وزظها اليـه فيما لا يُحَّى من إموال التـرك
غزوء (7) الروم وفتحهx اطرافها

(1) M1 8ارلج (2) C (7) (3) C الفّمى; M لالنيق. (a) C استظالها2. (5) $\mathbf{M}$.

passages d'accès et fortifia les frontières. Il construisit dans le Djordjân des forteresses en pierre, la porte de Soûl d'une longueur de cinq parasanges, en marbre, et le mur à Bâb wa'l-Abwâb comme barrière entre lîrânschahr et les Khazars. Il construisit aussi, entre son empire et le Caucase, plus de cent citadelles pour proteger les habitants de l'Îrânschahr contre leurs ennemis, les Turcs, les Khazars el les Russes. Des envoyés lui apportant des cadeaux vinrent de la part des rois pour déclarer leur entière soumission et s'obliger à payer tribut. Le Khâqân lui offrit sa fille en mariage, dans l'espoir qu'Anoûscharwân en aurait des enfants. Le roi ayant consenti, le Khâqân la fit conduire auprès de lui en cortège, avec des richesses innombrables de tout ce que possédaient les Turcs.
campagne danoúscharwân contre le pays de rotom. conquête des phovinges frontières.
Le roi de Roûm, après avoir fait demander une trêve et s'être engagé à payer tribut, avait manqué à la parole donnée et, avec des
 وحتّان ومنجّ وقنّسرين وحلب وتص وحاصـر

فغتح دار|(3)
الروم بكنوده (2)







 (3) C C (وامدة" -
corps détachés de ses troupes, avait fait des incursions sur le territoire d'Al-Moundhir, roi des Arabes de l"Iràq. Anoûscharwân, très irrité, envahit le pays de Roûm et conquit Dârâ, Ḥarrân, Manbidj, Qinnesrin, Alep et Emèse. Ayant mis le siège à Antioche où se trouvaientle fils de la sœur de l'empereur et les principaux chefs du pays de Roûm, il prit la ville d'assaut, tua la garnison, n'en laissant vivre qu'un certain nombre, et fit un butin dont la quantité ne saurait être évaluée : or, perles, rubis, emeraudes, armes et autres objets.

Comme la ville d'Antioche et ses édifices lui plaisaient, Anoûscharwân en fit dresser exactement le plan quill envoya à son lieutenant, à Madàin, avec lordre de construire dans le voisinage de cette résidence une ville sur le modele et le plan d'Antioche et ayant les mêmes proportions, avec ses rues, ses maisons, ses monuments et tout ce qu'elle renfermait, de sorte que l'on ne pourrait distinguer l'une de l'autre. Il lui fournit à cet effét les matériaux et le marbre provenant d'Antioche et mit à sa disposition des ouvriers et artisans grecs particulièrement experts qui, ensemble avec les ouvriers persans, travail-







 البجترتي عند وصفـه إيوان كسـرى

(1) Vanque dans M. -
(2) M
(i) Manque clans M. -
(3) Mss.g.
laient à la construction de la nouvelle ville, ainsi quà son enceinte et à ses embellissements. Quand ils l'eurent terminée, il semblait que ce fât Antioche elle-même et Anoûscharwân la nomma Roûmîya. Il y fit transporter ensuite les habitants d'Antioche et y fixa leur demeure. Lorsqu'ils entrèrent par la porte de la ville, chacun se rendit à la maison qui représentait fidèlement celle qu'il avait occupée à Antioche et illui paraissait qu'il y rentrait apres en être sorti. L'un d'eux, un cordonnier, arrivant à la porte d'une maison pareille à celle de sa maison d'Antioche, dit : "Ce serait vraiment la porte de ma maison, si là il n'y avait pas un saule qui n'existe pas icil " Puis, étant entré dans la maison, il ne put la distinguer de sa maison d'Antioche. Quand lous furent installés, Anoûscharwàn leur fit donner tout ce qui pût les mettre en bonne situation et plaça à leur tete un chrétien de Djon-daï-Sàboûr. C'est de cette ville de Roûmìya que parle Al-Bohtorì dans sa description du palais de Kisrà :

Et le palais, par sa merveilleuse construction, était comme un bouclier sur te flanc. d'une haute montagne.



 وطول الشُرَف ثخس عشـرة ذراعِا سانُر اسفار8




Et quand tu regardes l'effigie d'Antioche, ton admiration est partagée entre lo, Grecs et les Perses.

Quant à ce palais, il fut construit à Madâin par Anoûscharwân ou plutôt, suivant certaines relations, par Abarwìz. C'étail un des édifices extraordinaires et l'un des plus beaux monuments laissés par les rois de Perse. On en parle proverbialement comme d'un excmple de magnificence et de stabilité. Il avait cent coudées de longueur sur cinquante de largeur et cent de hauteur. Il était construit avec de grandes briques et du plàtre. L'épaisseur de la voûte était de cinq briques el la hauteur des parties ornementales supérieures de quinze coudées.

## LES AUTRES CAMPAGNES D'ANOUUSCHARWAN.

Après son retour du pays de Roûm, Anoûscharwân marcha contre les Khazars et prit sur eux sa revanche. Il se dirigea ensuite sur Aden et fit une incursion en Abyssinie, puis il retourna à Madainn, maitre










des provinces du pays de Roûm situées en deçà d'Héraclée et au delà de l'Arménie, jusqu'au pays des Khazars, ainsi que du territoire situé entre ces deux contrées et la mer, c'est-à-dire la région d'Aden. ll demeura quelque temps à Madâỉn, convoqua ses gouverneurs, leur recommanda à nouveau de gouverner avec justice et bienveillance et leur dit : "Je vous délègue comme un homme délègue ses propres membres, vous chargeant de mes affaires et vous associant à ma sainte tâche. Si vous demeurez infailiblement integres, vous conserverez loujours vos fonctions. Oblenez la sécurité par la fidélité à volre devoir. Si vous étes bienveillants pour vos subordonnés, vos préposés scront bienveillants pour vous.

Anoûscharwân marcha ensuite sur Balkh, expédia une armée dans la Transoxiane et établit un certain nombre de ses soldats à Farghâna. Les Heyâtélites, les Turcs, les Chinois et les Indiens reconnurent sa souveraineté et son pouvoir s'étendit jusqu'au Qaschmîr et à Sarandib. Toujours favorisé de l'assistance divine, il fut constamment victorieux; son armée n'ètait jamais repousséc et l'objet qu'il cherchait à atteindre ne lui échappait jamais.





 سـدّوا هسسـدًا ونابـــوا
(3) $35-1$
(2)

 ${ }^{\text {(6) }} \mathrm{M}$ alajo .

COAQUETE DU Yemen par anosûcharwân.
Lorsque les Abyssins avaient conquis le Yemen, le roi de ce pays, Saïf, fils de Dhoû-Yazan, s'enfuit et se réfugia dans le pays de Roûm, afin de demander aide et assistance à l'empereur. Celui-ci, après l'avoir longtemps leurré de vaines promesses, lui dit: "Les Abyssins sont des chrétiens et je n'ai pas l'intention de t'aider contre eux." Saïf, alors, se rendit chez Moundhir pour trouver par lui accès et un favorable accueil auprès d'Anoûscharwân. Moundhir l'envoya avec une mission à la cour et Saïf put exposer au roi sa triste situation et sa peine et lui demander aide. Anoûscharwân invita Wahriz le Dailamite à partir avec lui, mais il se refusa à envoyer avec lui un contingent de ses fantassins et de ses cavaliers. Alors le grand Mobedh lui dit : «H y a dans les prisons un grand nombre de gens qui ont mérité le châtiment. Si tu les relàches en les plaçant sous le commandement de Wahriz, ils se comporteront comme de braves guerriers et tiendront lieu de soldats." En conséquence, Anoûscharwân donna
 رهينـةٌ على الطاعة والمنامهحة وسـرّح مععه وهرز ف المضموميـى اليـه وسـلـ







l'ordre de mettre en liberté mille prisonniers et de leur fournir ce qui leur fallait, et il les plaça sous les ordres de Wahriz, ainsi qu'un petit corps de Turcs et de Dailamites. Après avoir pris de Saïf, fils de Dhoû-Yazan, une caution garantissant sa soumission et sa fidélité, il fit partir avec lui $W$ ahriz et les gens placés sous son commandement et remit à ce général une couronne et une robe d'honneur qu'il devail donner, quand il aurait exterminé son ennemi, au fils de Dhoû-Yazan, le proclamant roi du Yemen sous la suzeraineté du roi de Perse et lui imposant f’obligation, de payer tribut. Wahriz devait ensuite revenir à la cour.

Wahriz, accompagné de Saïf, fils de Dhoû-Yazan, s'étant mis en route pour le Yemen, s'embarqua à Obolla et navigua sur la haute mer jusqu'à la côte du Ḥadhramaut où il débarqua. Aboû Yaksoûm Masroûq, fils d'Abraha, roi des Abyssins, averti de son arrivée, marcha à sa rencontre avec cent mille hommes. Quand les deux armées furent en présence au bord de la mer, Wahriz dit à ses officiers: «Brûlez les vaisseaux pour que les hommes sachent qu'il s'agit de mourir ou de vaincre. Moi je tirerai une flèche, et que chacun de










vous en tire cinq, puis faites une charge vigoureuse ef, si les emmemis faiblissent, vous saurez que j’ai tué leur chef. „ Quand ils furent sortis pourle combat et qu'ils eurent formé leurs lignes de bataille, Wahri\% lança une flèche empoisonnée qui frappa juste le point vital d.Aboù Yaksoûm, et celui-ci tomba mourant. Le désordre se mit dans less rangs des Abyssins et Wahriz avec ses compagnons ies attaqua furirusement, de telle sorte quill en tua des milliers; les survivants sionfuirent. Wahriz établit Saïf roi du Yemen, selon l'ordre que lui avait donné Anoûscharwàn, le ceignit de la couronne et le revêtit de la robe d'honneur, et il lui imposa l'obligation de payer tribut; puis il revint à la cour avec des cadeaux consistant en produits propres au Yemen. Anoûscharwàn le remercia et lui donna un rang flevé. Lef Yemen après cela continua à être gouverné par Saif, jusqu’à ce que celui-ci fût tué.

Au sujet de ces événements, Aboûll-Ṣali al-Thaqafì dit en celécbrant la gloire de Saif, fils de Dhoû-Yazan :

Quills cherchent la vengeance, ceux qui ressemblent au fils de Dhoû-Yazan, quand, à cause des ennemis, il naviguait en mer pendant des annécs.




Il sint mupren dilforaclite, alors que, en proie a la frayeur, il venait de s'enfuir; main il me troma pas sa parole sincere.

Finvite, apres sept annérs, il se vendit chez Kism. (Tu as couru bien loin!)
Qui rumblait ahisrá, auquel étaient soumis les rois, et à Walriz, le jour de I.nhér, quand il sclancait impétueusement?

Quefle troupe que ces hommes qui se mirent en marche! Nous ne voyons pas bure parrils parmi lon homman!

Tu as laned des lions sur der chiens noirs; ceux dentre pus qui ont échappé courent fugitif dams la pays.

Dantenam bois gaiment, la couronne sur la date, appuyé sur les coussins, au baut du chomadan, fe palai qui grâce à toi sst une demeure fréquentée par len มי!

Ei parfume toi de muse, puisque len emmemis sont terrorisés et en fuite, et laisse trainer aujourdhai tras dous robez somptueuses.

Voila des faits glorirux, et non deux bols de lait melé deau qui bientôt de, iememt de Purine.

HASTOLRF, DF BOUZOURDJMIIR, FILS DE BOKHTAKÂN.
Une certaine nuil, ainsi rapportenl les Perses, Anoûscharwàn eut un songe : il lui semblait qu'il buvait du vin dans une coupe










d'or et qu'un pore, mettant son groin dans la mème coupr, bunail avec lui. Le roi, au matin, demanda aux mobedhs le sens de son rêw, mais ils ne surent pas linterpréter. 1 ordonna à ses officiers dr confiance de chercher quelqu'un qui en sût donner lexplication. Or il arriva que l'un d'eux entra dans l'école d'un de leurs précepteurs if lui demanda son opinion au sujet da songe. Le précepteur, pas phuque les autres, n'était en état de linterpríter. Alors, lun de ses chèves, un jeune garçon nommé Bouzourdjmihr se leva et dit : "Maltre, moi j'en connais linterprétation!n Le maitre l'apostropha durement elle réprimanda et lui dit: "Veux-tuêtre raisin sec étant encore vert n:" L'homme qui demandait la consultation dit au précepteur: "On n" peut nier que Dieu n'ait le pouvoir d'eclairer un enfant comme lui. n Le précepteur dit au jeune garçon: aDis ce que tu sais! - Non, vraiment, repliqua Bouzourdjmihr, je ne donnerai linterprétation que devant le roiln L'officier de confiance l'emmena donc à la cour, parla de lui au roi et lui rapporia ce qui s'ćtait passé. Anoûscharwàn le fit appeler et vit en lui un jeune homme sur qui brillait la marque










dr Pintelligence et de la perspicacité. Il lui dit : "C'est toi qui t'oflres pour inferpréter mon songe? - Oui, sire, répliqua Bouzourdjmilır. - Intorprete-le donc. - Linterprétation ne peut être communiquer qu'a toi seul. n le roi ayant fait sorlir toutes les personnes prisentes, Bouzourdjmihr dit: "Il y a parmi tes femmes et tes esclaves un homme qui partage avec toi les faveurs de l'une d'elles. - Je vondrais, dit le roi, que tu donnasses la preuve de ce que tu dis. II faut, rípliqua Bouzourdjmilir, que tu ordonnes à toutes les femmes qui se trouvent dans tes appartements et dans tes pavillons de passer devant nous." Quand, sur l'ordre d'Anoûscharwấn, elles "urent toules defile, sans que le fait signalé par lui fût découvert, Bouzourdjmihr dit : "ll faut que tu leur ordonnes à toutes deparaitrc nues devant toi.n Anoûscharwân leur en donna l'ordre. Il avait une femme, une princesse de naissance royale, qui aimait un jeunc homme à qui elle faisait porter le costume des femmes esclaves et qu'elle gardait près d'elle parmi ces esclaves comme s'il était de leur nombre. Quand les femmes et les esclaves passèrent nues devant Anoûscharwàn et que vint le tour de ce jeune homme, il étail com-

 لهـكـهـة ما ملار بـه اوحد دهرد

## قصّه وضع الشطّج والنـرد






1) VI Gere, .-. (2) Vanque dans M.
plètement dominé par la terreur. Anoûscharwàn sul alors quill "tait un garçon et donna lordre de le mettre a mort aner son amantr. It admirait la perspicacité dont était doué Bouzourdjmihr bien quil fât encore si jeune, l'attacha à sa personne et en fit son intime familier. Et Dieu départit à Bouzourdjmihr une telle sagesse quil devint le phénix de son siècle.

## HISTOTRE DE L'INVENTION DU JEU D'EGHEGS KT IU JFU HH N iHH.

Les rois avaient la coulume' de s'adresser par des messages disp questions sur des sujets difficiles el subtils. Ceux qui en donnaient la vraie solution furent dispensés de payer tribut, tandis que ceus qui ne pouvaient les résoudre furent obligés de le payer. Or, lorsque les rois des différentes contrées élaient soumis à Anoûscharwàn ef lui faisaient parvenir des cadeaux et des tribuls, le roi de l'Inde lui envoya de nombreux et magnifiques présents, entre autres le jeu d'échecs avee








 1 VI الميها 2) Manque dans $C$.
son celiquier, et lui fit dire parson ambassadeur : « Si tu en saisis le suns at que tu on devines la théorie, je te devrai le tribut annuel pour mon pays; mais si tu n'es pas capable de le comprendre entièrement, jo ne te devrai aucun tribut. Anoûscharwân, sachant que seul Bouzourdjmilur en était capable, lui donna lordre d'en trouver la clef. Bouzourdjuihr ayant étudié el minutieusement examiné le jeu, finit par en púnétrer le sens af par deviner ce que représentaient réellement les pièces luttant les unes contre les autres et se disputant les champs. Il dit: "C'est en vue de la guerre que ce jeu a été inventé; on a domé à la pièce principale le rôle du roi, à la suivante, celui du visir; aun grandes pières, le ròle des chefs d'armée désignés pour les grandes actions, et aux pions, le rôle des soldats; leurs mouvements representent les rencontres dans la bataille. L'envoyé du roi de I'Inde admirait la pénétration de son esprit et prit l'engagement, de la part de son maitre, de payer tribut.

Bouzourdjaihr inventa ensuite, comme contre-partie à ce jeu, le jeu du nard et l'envoya au roi de l'Inde. Celui-ci n'en trouva pas la clef, non plus que ses savants, et il écrivit à Anoûscharwân, lui de-









mandant d'ordonner à Bouzourdjmilhr de le lui eppliquer. Bouzourdjmihr alors dit: "Les douze cases représentent le nombre der moin et des signes du zodiaque; les pièces noires of blanches, les nuitn et les jours; les deux dés, les vicissitudes de la fortune des hommen at leurs chances heureuses. Le roi de l'inde trouva ce jeutres heau at sobligea à payer un tribut plus devé et à emover plus fríguemment des présents.

On lit dans un certain ouvrage que deux frères, princes de linde, se disputèrent, après la mort de leur père, If pouvoir à main armirn. L'un d'eux ayant péri dans la mêlée de la bataille, sa mère en éprousa un violent chagrin. Elle voulait se jeter dans les flamines, mais on lien empêcha. Constamment elle pleurail, accusait son fils survivant d'avoir fait périr son frère et l'accablait de reproches. Son fils voulant lui prouver quill était innocent, qu'il n'avait pas eu dessein de tuer son frère, dont la mort était due uniquement a l'un de ces malheureus accidents qui arrivent au champ de bataille, ordonna aux savants de composer une représentation de la guerre, du champ de bataille et du combat entre deux armées, ainsi que du trépas de l'un des deux

 يحيها حتّى احالطت بصوورة المعركـة وعرفت الكـيغتّة في تـلـف البـنـهـا فعنرت إبنها الباتى وتعجـلـت بعض المسلوت قصّة مهيبوذ






rhef. Ils composèrent done le jeu d'échecs et représentèrent les phases de lattacuue, de la lutte, de la victoire et des circonstances fui amènent la mort du roi. Ils jouèrent devant la mère du prince, de sorte que, lorsqu'olle rui compris la figuration du champ de hataille al qu'elle sul la façon dont son fils avait peri, elle cessa d'accuser son fils survivant ef trouva bientôl quelque consolation.

## HISTOLRE DE MEHBOÚDH.

Anoûscharwin avait un visir, un homme sage, nommé Mehboûdh, qui chait son confident intime et jouissait auprès de lui d'une grande inflnence. Mehboûdh avait pour habitude d'offrir chaque jour au roi, lorsqu'on lui apportait la table, un plat des plus délicats qu'il lui faisait présenter par ses deux fils. Le grand chambellan d'Anoûscharwàn, nommé Azarwindàdh, était le mortel ennemi de Mehboûdh. Il pensait trouver par sa ruine son propre avantage, attendait pour lui











les revers de la fortune, cherchait les occasions de le perdre af It calomniait auprès du roi. Mais celui-ci ne pritait pas lorerill a ane calomnies, parce qu'il affectionnait beaucoup Mehboûdh et quil asait une immense confiance en tui. Le chambellan prenant pour confident un ami, un juif qui, tout en se livrant à l'exercice de la merdecinu, pratiquait aussi la sorcellerie, lui fit part de la haine qu'il portail a Mehboûdh, des tentatives quil avait faites auprès du roi pour lo prorlre et de leur insuccès dû à l'excessive sympathie que Anoûscharwan avail pour lui. Il lui demanda donc de trouver un moyen pour le faire pirir par quelque stratagème el s'engagea à lui donner pour ce servicr ungrosse somme d'argent. Le juif lui dit : «Entre-t-il dans les plats qu" Mehboûdh envoie au roi un mets préparé avec du lait? Je possede un charme au moyen duquel, quand je souffle sur un mets oit il y a du lait, celui-ci est changéinstantanement en poison. - Bien des fois, dit Azarwindâdh, les plats offerts sont préparés avec du lait. - Si tu peux me faire voir, dit le juif, un tel plat que lon porte au roi de la










1 Visu. فرغ்.
(2) Manque dans M.
(3) M وكشغا, C C وكشغنا.
(1) M بوقبتنه
part de Vehboûdh, tu auras ce que tu désires. - Cela m'est bien facile; prends donc tes mesures pour ton opération. .

Diss lors, le chambellan faisait venir le juif, chaque jour, dans son appartement à la cour d'Anoûscharwàn et passail son temps avec lui, en faisant croire aux gens qu'ille consultail comme médecin. Or un jour, pendant qu'il se trouvait avec le juif, les deux fils de Mehboûdh arriverent comme ils le faisaiont journellement, avec un plat d'argent convert d'une serviette d'or. Le chambellan Azarwindàdh leur dit : "Découvrez done ce plat et laissez-moi voir le manger du roi." Les deux jeunes gens découvrirent le plat ot, précisément, c'était du riz au lait dans une croute de sucre candi. Lee juif y jeta un coup d'oil it souflla sur le mets avec son charme. les fils de Mehboudh, après l'avoir recouvert, l'apportèrent dans l'appartement du roi, qui se trouvait à table. Au moment où il étendait la main vers le plat, le chambellan arriva précipitamment et, lui parlant à l'oreille, lui dit : «Que le roi ne mange pas du mets apporté de la maison de Mehboûdh, car il est empoisonné; l'officier de confiance vient de me l'apprendre." Le

وقد حدثى الثقتة بغلل فتعجّب الملك والمـر ابـنى مـهـبـوذ بان يــنوقاه









roi, fort étonné, ordonna aux deux fils de Vehbioùdh d'en grouthr, er qu'ils firent, et bientôt ils tombèrent morts. Le moi ne douta pas que Mehboûdh n'eût voulu le faire mourir traitrunemme en, sur win ordre, Mehboûdh, ses femmes at ses serviteurs furent tum juxpuian dernier. Le chambellan avait obtenu er quil desirait; il mait heurew de ta mort de son ennemi et avait le champ libre.

Un jour, comme Anoûscharwàn se rendait anee sere chelis darmere et ses amis à son parc de chasse, leur conversation tomba sur la morcellerie. Anoûscharwàn dil: a Je crois que la sorcellerie n'ent que mensonge et chimère. n, Alors le chambellan laissa echapper cers parolim irrefléchies: "Ce n'est pas le roi qui se trompe, er sont le⿻一 autrm: car j'ai vu quelqu'un souffer avec son charme sur un mets prépare au lait qui aussitòt fut transformé en poison mortel. n Ler roi, se sonvenant de Mehboûdh et de ses drux fils, se douta a l'instant que Mehboûdh avait été victime de la cabale ourdie par le chambellan. Il fit halte, eut un entretien particulier avec lui et lui dit : Fais-moi connaitre exactement comment tu as agi envers Mehboadh; car je suis







قصّه برزوية (8) الطبيـب وكتاب كليلة ودمننٍ (8)

1 VI at Jles. -
(2) Manque dans C. -
3) M وأعطى . -
(h) $\mathbf{~ ( 2 )}$
(5) C C ودِّنّنِّة 1) Vaneque dans M.
crtain mainternant que c'est toi'qui as tramé une cabale contre lui et que tu as dé l'arlisan de sa mort. n Le chambellan devint blème, changra de couleur et ses membres tremblèrent. "Dis-moi la vérité, prends gardr! lai cria Anoûscharwàn; sinon je te fais couper la têtel» Le chambellan demanda grâce el raconta l'histoire du juif. Anoûscharwàn demanda que lon fit comparaitre celui-ci sur-le-champ et envoya des grens pour lamener. Il finterrogea sur les circonstances du crime el Ie juif les lai donna en ajoutant: "Je n'ai fait cela que sur le commandement du chambettan. "Le roi donna l'ordre de pendre le juif au gibet dit couper le chambellan en deux, et il fit donner les biens de ce dernier atux héritiers survivants de Mchboûdlh. Il regreltait beaucoup d'avoir agi envers Mehboûdh avec précipitation.

IISTOIRE DU MEDECIN BOURZOUYEH ET LE LIVRE DE KALifA ET DIMNA.

Anouscharwân avait cent-vingt médecins, tant grecs qu'indiens et persans. L'un des plus illustres des médecins persans, celui qui s'a-







 ويدأب ' فى اجنتاتُها والتقاطها وتأليفها وتركيبها حتّى كـان مثله بعد

donnait le plus à létude des livres, était Bourzoûyeh. Dyant lu dans un de ces livres que sur certaines montagnes de linde il y anait ume merveilleuse plante médicinale qui faisait revivre les morts, il pernait constamment à cette plante et il avait lambition de la rechercher a de se la procurer. Il finit par faire part à Anoûscharwàn de son projet et lui demanda de lui permettre de partir et de chercher à oblenir l'objet de ses désirs. Le roi l'y autorisa, lui facilita le voyage par den subsides et le munit d'une lettre adressée au roi de IInde, laquall. devait lui assurer le succès.

Bourzoûyeh partit pour la capitale de linde. Lorsquil y arriva at qu'il présenta la letire d'Anoûscharwân au roi, celui-ci lui donna ume généreuse hospitalité et le droit de faire tout ce qu'il jugeait nécossaire pour atteindre son but et le mit à mème de partir à la recherche des plantes médicinales aux endroits où l'on supposait qu'elles se' trouvaient. Bourzouyeh ne cessa de déployer la plus grande activité el toute l'ardeur possible et de se consumer en efforts et en peines pour cueillir et ramasser des plantes médicinales, pour les grouper el les









rassembler, de sorte que, après un certain temps, il pouvait dire comme dit le peuple de Baghdad : «Nous avons constamment été ocrupés à rien, jusquà̀ ce que nous eûmes fini.n $1 l$ éprouvait un grand chagrin et stait fort découragé, parce qu'il n'avait pas atteint ce qu'il voulait et qu'il avait perdu son temps, et il se figurait la honte qu'il 'prouverait devant son mattre quand il reviendrait à sa cour avec sa déception. Il demanda quel était le plus habile médecin et le plus grand savant dans l'Inde. On lui indiqua un vieillard fort agé. Il vint le trouver, lui exposa son cas el lui parla de ce quill avait lu dans quelque ouvrage, à savoir quill $y$ avait dans l'Inde des montagnes au milieu desquelles se trouvaient des plantes médicinales qui faisaient revivre les morts. Le vieillard lui dit:

T'u a appris une chose, mais d'autres choses te sont restées cachées.
N'as-tu pas compris que ceci est une allegorie des anciens? Par les montagnes, on a voulu désigner les savants; par les plantes, leurs salutaires et profitables paroles; par les morts, les ignorants. Les





 لنفسـلع فاجابه برزويـه بالسمع والطاعـه وجعل




(3) Vangue dame i :.

- II الأعود
anciens veulent dire que les savants qui instruisent lom ignorants par leurs maximes sont comme s'ils faisaient reviver les morts. Ces masimes sont renfermées dans un livre intitulé Kalila et Dimna, qui me se trouve que dans le Trésor du roi. © Bourzoûyeh, délivre the ses soutin el tout heureux de ce qu'il venait d'entendre, demanda au roi de lini prêter le livre et de rendre ainsi au roi Anoûscharwan un bon ofliere qui lui mériterait sa reconnaissance. Le roi répondit : "de dounerai lordre de te le prêter, par consid́́ration pour ton maitre d'abort, et aussi par égard pour toi, à condition que tu le regardes devant moi el que tu n'en prennes pas une copic pour toi. "Bourzoùyelh dicelara qu'il se conformerail strictement à ses ordres. Dès fors, il assistait chaque jour à la réception du roi, demandail le livre et l'étudiait, rell-nait le sens des diverses parties et les metlait parécrit quand il rentrail chez lui jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement lerminé. Il denanda ensuite au roi la permission de s'en retourner à la cour de son maitre. Le roi la lui accorda, lui fit des présents et lui donna me robe dhonneur.




 الـ الشعـر بالفـارسيّة

غضـب اكوشـروان على بزر.كتهر



(2) Cxb.
(3) M M ${ }^{\text {(3) }}$
(3) Manque dans C .
(b) M

Lormpue Bourzoûych arriva à la cour et se présenta devant Anoûrharwân, il lui raconta ce qui lui était arrivé ct lui annonça comme an heureux évenement qu'il était en possession du livere; puis il le lui présenta. Inoûscharwàn en fut charmé, combla Bourzoûyeh de cadeatux ot donna à Bouzourdjmihr l'ordre de traduire le livre en langue pehliir. Bourzoûyeh chercha à obtenir du roi et lui demanda humblemont de permettre que l'on mil en tête du premier chapitre son nom M sa hiographic. Anoûscharwàn le lui accorda. Et le livre demeura toujours, precieusemont gardé, chez les rois des Perses, jusqu'à ce que Ihn Moqaffa' le traduisit en arabe et Roùdhaki, sur lordre de Pómir Naş ibn Alımad, en vers persans.
courrouy danouscharwân contre bouzourdjmifir.
L.orsque Anoúscharwàn, courroucé contre Bouzourdjmihr, lui retira sa faveur, il lui ordonna de choisir pour demeure un endroit qu’il ne désirerait pas quitter, ni en hiver, ni en été; pour nourriture, un seul









aliment auquel il ne substituerait ancun autre et, pour se councir, un vêtement quil ne changerail jamais. Bouzourdjmihr choinit pour demeure le souterrain, parce quill est froid en ett at chaud an hiver: pour se nourrir, fe lait, parce qu'il est en meme temps une nourritury substantielle et une boisson et l'aliment de lenfant et du virillard; et il prit pour vêtement la fourrure, quill endossait on hiver ol quill portait à l'envers pendant l'été. Son martyre durait tongtomp, do telle sorte quill perdit la vue.

L'empereur envoya à Anoûscharwàn un petii coffre fermi par un cadenas et scellé, avec ce message : «Si tu dis à mon envoyi ce qu'il y a dans ce coffre, je m'engage à te payer tribut, sinon, non. "Inounscharwàn le demanda aux hommes perspicaces de sa cour, mais its furent tous également hors d'état de répondre et de deviner. Il reconnut que seul Bouzourdjmihr, bien qu'il fut aveugle, était capable drrésoudre le probleme. Il donna t'ordre de le mettre en liberte, de la conduire au bain, de le revêtir du costume des vizirs qu'il portait auparavant et de l'introduire. Son ordre fut exfcuté et Bouzourdjmihr fut amené. Il le reçut avec honneur, se justifia auprès de lui, lui




 فسألها عـى حالهـا فعالنت ذاث ولد فانطلــق حتـى دحـل الى انـوشــروان



 - Vamume thas 6.
parla du coffre et lui demanda ce qu'il contenait. Bouzourdjumihr lui demanda pour répondre à la question le délai d'une nuit. Le lendemain, il monta à cheval et se fil précéder par deux valets auxquels il ordonna de lui signaler la première personne qui viendrait en sens opposé sur son chemin. Une femme vint à passer et il lui demanda si elle ditait vierge ou épouse. Elle répondit qu'elle était vierge. Bouzourljmihr poursuivit sa route. Une autre femme venant à passer, il lui demanda si elle était célibataire ou mariee. - «Mariée, répondit"Hle. - As-tu des enfants? - Non.» Bouzourdjnihr s'cloigna. Une troisième femme qui vint à passer répondit à ses questions qu'elle avait des enfants. Il continua son chemin et, etant entré au palais, il se prósenta devant Anoûscharwàn. Il lui demanda de donner l'ordre de faire venir l'envoyé et d'apporter le coffre scellé. Ce qui fut fait. Alors Bouzourdjmihr dit : «Il y a dans ce coffre trois perles, dont I'une n'est pas percée; une autre est percée à moitié et la troisième est percee entièrement. Le coffre ayant eté ouvert, on trouva les perles, comme il avait dit. Anoûscharwân admira sa perspicacité, se
 رسـول ثيصـر اللضـويبة عـى صـاحبـه
آخرأمر"( انوشروان العادل



 أزؤ

(1) C .
repentit de jui avoir fail eprouver son courroux of allribua dail ath décrel et à la volonté de Dieu. L'envoyé de l'mpereur sengagra, an nom de son maitre, à payer tribut.

Quand Anouscharwàn eut régné quarante-huit ans, righue pernlant lequel il avait rendu l'univers florissant, soumis les rois, tabli d'enerllentes institutions, fondé les villes de Naubandjàn, de looúmija, d'Ardabit, de Hadjar et construit la muraille de Bab al-Alwal) el lem autres forteresses et chàteaux mentionne's ci-dessus, il tomba malade de la maladie dont il mourut. Il réunit les mobedhs et les marzubàn et les consulta sur le choix de son successeur. Ils furent d'accord aver lui pour désigner son fils Hormoz, né de la fille du Khàgàn, le roi des Turcs. Anoûscharwân le fit appeler et lui dit : "Mon fils, je te choisis pour exercer le pouvoir, te prefférant à mes autres fils, à cause


 حتّى فارق دنياد
ملك هرمزبن النوشـروأن



 * (in most manquent dans (. . .
des bonnes dispositions que j'ai remarquées en toi. Justific la haute opinion que jai de toi et suis la voie que j’ai suivie; car tu as vu mes actes el as dite temoin des grandes choses que joai faites. Hormoz pleura " ${ }^{\text {ril }}$ l'engagement anvers lui de demeurer fidele aux règles qu'il avaif dablirs. Les hauts dignitaires et les grands en firent de même - assurèrent allormoz le pouvoir. Après cela, avant qu'une semaine ne se fât écoulée, Anouscharwân mourut.
bè́ge de hormoz, fils dinoûscharwân.
Hormoz régna à la place de son pere. Les rois vassaus lui rendirent hommage et son pouvoir était bien établi. Il étail bon pour les faibles, sévere envers les puissants, favorisail les humbles et abaissait les personnages haut placés. Lorsqu'il fut entièrement maitre du gouvernement, il se mit à rabaisser certains personnages qui avaient été en faveur auprès de son père, à les charger de fautes qu'ils n'avaient pas commises et à les exterminer les uns après les autres, et











aussi à satisfaire sa rancune à l'égarl de tous ceus pour lespurels il avait éprouvé de l'aversion du temps d'Anoûscharwàn.

Hormoz voulait faire mourir Bourzmihr et Bahràm Àdharmahain, qui avaient été de grands dignitaires et avaient rempli de hautes fonctions sous le règne d'Anoûscharwân. Il fil appelfre Bourzmihr al, lui parlant en secret, lui dit: "J'ai lintention de tuer Bahram Xidharmâhân; mais je voudrais que cela fât fait par le moyen do quelque" incrimination qui serait dirigée contre lui. Si tu attestes devant les grands qu'il est coupable et qu'il mérite la mort, je te garantis la vie: sauve et t'elève à un plus haut rang. n Bourzmihr ripliqua : a Jo ne saurais refuser d'exécuter l'ordre du rqi!n Hormoz alors donna lorder de réunir un conseil des seuls notables et fit appeler Bourzmihr et Bahrâm. S'adressant à Bourzmihr, il lui demanda ce qu'il avait à dire concernant Bahràm. Bourzmihr, sachant ce qu'il voulait et convaincu qu'il commencerait par faire mourir Bahràm et qu'ensuite il le tuerait également, se départit de toute reserve at dit hardiment : «J'atteste qu'il est coupable et qu'il mérite la mort. - Mon frère, dit









4) Vanque dans V. - (2) M هاتع هيهات (3) .

Bahràm, quand m'as-tu vu commettre laction coupable que tu m'imputes? " Bourzmihr répondit : aLe jour que le roi Anouscharwàn nous a consult's pour savoir s'il fallait donner le pouvoir au fils de la Turgue, cest-d̀-dire à Hormoz. Nous lui conseillàmes de choisir un autre; mais toi, tu te prononças pour lui.. Hormoz, tout confus, baissa les yeux. Quand le conseil se fut séparé, il donna lordre de les arrèter tous deux. Il fit ensuite mettre à mort Bourzmihr.

Bahràm, sachant qu'il était également condamné, dit en lui-même: Je veux, avant de quitter le monde, rémunérer ce tyran perfide et sanguinaire par un don qui attristera sa vie. Il envoya donc à Hormoz un message dans lequel, après avoir rappelé les droits qu'il avait à la reconnaissance du roi et les motifs qui devaient lui rendre sa vie inviolable, il lui dit : "J'ai à te donner un avis utile; te plâtt-il de me faire venir pour que je te le communique? Hormoz le fit venir et lui ordonna de parler. Bahrâm dit : "Il y a, ô roi, dans les archives secrètes de ta cour, une boite en or scellée du sceau de ton père. Il serait bon que lu prisses connaissance à présent de ce qu'elle contient,










pour que tu saches comment il fant misager lom anphir, " Hormon demanda que l'on apportàt la boite al la lil ourrir. On y Irouna um. pièce de soie de Chine sur laquelle daient tracincon mond di locrilure d'Anoûscharwàn : "Les astrologues commus pour leur infailibilitidans l'interprétation de l'action dan antres aflement unanimement que mon fils Llormoz regnera apren moi prodant onze ans at neuf mois, que son gouvernement sera ansuitu ath proir atw troublon, qu'il y aura des séditions el que les robrlles le deposeront al lii crivaront les yeux, et qu'aprón erla ils le tueront. n Lorsque Hormoz vit len lignes tracces par son pere; fe monde devint nombre a ses yeux el la tristebse s'empara de son àme. Bahràm ayant cté rament sur l'ordre de Hormon dans sa prison dil : "Jo viens de mettre le fils de la Turgue dans une situation telle qu'il mènera une vie misérablel". Lorsque la nuit cut laissé tomber ses voiles, Ilormoz donna lordre de lui faire gouter la chaleur du sabre. Quant à lui, il renonça au plaisir et à la gaielé; le sommeil ne lui était pas doux et ses jours étaient sombres.

Cependant, Hormoz demeurait fidele à son système de réprimer




 منظرد فاشتهاه وام-ر غلامـه بأث يقطف منـه عناقيد ويِّنيه بها فغعـل



I VI aby.

(3) M وتيتشتّه.
(a) M انشطرار.
(5) M غريان بيّق.
". VE Vالب.
${ }^{7}$ Manque dans $\left(\right.$. . $^{(8)} \mathrm{C}$ ©
les actes de violence des puissants et de proteger les faibles. Il passait l'íté dans I"Iràt et l'hiver dans le Fàrs. Lors de ses voyages, il défendait aux troupes de toucher aux récoltes de ses sujets et les punissait séverement quand elles leur causaient du dommage; il lui importait pen de mettre à mort un chef illustre pour un crible de paille ou un fagot de bois enlevés à un propriétaire de champs. On raconte qu'un de ses chefs d'armér voyageant avec lui vit, un jour, une vigne dont le raisin était mûr et d'un aspect fort agréable. Il en avait envie et orlonna à son page d'en cueillir quelques grappes et de les lui apporter. Ce qui fut fait. Le propriétaire de la vigne arriva, saisit la bride de son cheval a'ts'y suspendit, se plaignant d'avoir été lésé par lui. Le chef d'arnée, craignant que le fait ne vint à la connaissance de Hormoz qui, en conséquence, le ferait metire à mort, détacha une ceinture d'or brodé de joyaux quili portait et la jeta au propriétaire pour éviter que celui-ci n'allàt se plaindre de lui. Abarwì, fils de Hormoz, se trouvant dans le cortège de son père lors d'un de ses déplace-




انهاض هـرمزبهوام شتوبيـن لمـاربة شابِ 1" شاء ملك التترك

با التاثتـ (0)

 -- (3) Manque dans $C$.
ments, avait, pendant la route, quilté son cheval, qui rlait le plunoble de tous ceux qu'il possédait, pour en monter un autro. lar coursier libre s'était échappé, était entré dans le champ d'un cultivateur at y avait broute un peu de verdure. Lee propristaire du champ ayant porté plainte auprès de Hormoz, celui-ci donna lordre de couper la queue et les oreilles du cheval et de faire payer à Abarwiz liminmmito pour le dommage que le proprićlaire avail subi.

HONMOZ CHARGE BAHRÂM sCHOÜBíN de la Gampagne contre sciîbi-scifill, noi des tuhis.

Lorsque la situation de Hormoz devint embarrasste, que les annmis entourèrent les frontières de son Empire et que le Kháqàn apprele Schâba-Schâh s'avança avec cenl mille cavaliers sur Balkh dans l'intention de conquérir el de lui enlever l'Îrànschahr, Hormoz consulta lés mobedhs et les grands sur les fàcheux événements qui lui arrivaient.










Tons furrent davis que cètait du côté des Tures que l'Empire était le phus gravement atteint et que, sill cautérisait cette plaie, sil mettait un terme à leurs incursions et à leurs ravages en leur infligeant une s'iverre diffate, leur sort servirait d'avertissement aux autres ennemis qui alors se retireraient. Hormos leur demanda de lui désigner Hhomme quil pourrait charger de la campagne contre les Turcs. La plupart d'entre eux opinèrent pour Bahràm-Schoûbin, marzebàn de HAdharbaïljàn, parce quïl possédait à la fois les qualités du parfait chevalier et une grande bravoure, ainsi que les talents du commandement et ceux de thabile politique.

Hormos. layant fait venir vit en Bahram Schoûbin un homme sur qui brillaient les signes de la resolution, et discerna en lui les capacités du commandement. Il examina avec lui laffaire pour laquelle it lavait appelée et tout ce qu'il entendait de Bahràm lui causa une entière satisfaction. Il lui confia donc la direction de la guerre contre les Tures et lui laissa pleine liberté de demander telles sommes d'argent et tel nombre d'hommes qu'il voulait. Bahràm prit douze mille hommes de lelite des grands et des guerriers fameux et choisit tout If matériel de guerre qui pouvait le mettre en parfait étal de prépara-

بإجابتعه الـ مـلتمسه وlj
 قتعتَل الذ حنعزف وعلى رأسـه سـبذة مهلوت هس رؤوس الغنم فتفأل بسها وركـضى والختـطـف




(1) Manque dans V.

tion. Hormoz donna lordre de satisfaire à toutes ses domandes et de lui fournir tout ce qui lui chait nécessaire. Il le fit revitir dune rohe d'honneur et lui remit l'élendard de koustem, en dinant: "Voici le. signe qui rappelle la mémoire de Roustem; lu is son remplagant et son substitut!n Bahrâm baisa la terre devani le roi a plusieurs reprises; puis il fit ses proparatifs de depart od se mit en route.

Un devin attaché au service de llormoz qui anail reçu de lui lordre de scruter l'avenir de Bahrim, suivit son coriege. Bahrim, lorapuil fut hors de la ville, vil un marchand de fotes tout mu, portant un baquet rempli de têtes de moutons. It en tira bon angure, se mil au galop et enleva avec sa lance deux de ces totos, en secriant : "Par ha fortune heureuse du roi Hormoz, jenleverai les tetes de Schaba-Schàh et de son frère Faghfoûra, comme je vions d'enlever cess deux tetesi. Le devin retourna auprès de Hormoz, lui rapporta ce qu'il avait vu et entendu et ajouta : "Il vaincra l'ennemi, mais il se révoltera contre son maître. " Hormoz répliqua : "J'accepterai ce qui aura été décréti. et disposé par Dieu. .

## دكر.ها جرى بيـن بهرأم وشابه شاء



 . شـابـه شـاه الخاه فغغنورة وتال له قـل بـلـغنـنى





BAHRÀM ET SCHÂBA-SCHÂH.
Bahràm, dans le commandement de l'armée, fit preuve de la plus grande aptitude et, dans sa marche vers l'ennemi, d'une habileté consommér. Apprenant qu'un soldat s'était fait remettre de force par une femme un sac de paille, il donna lordre de couper ce soldat en deux, pour que les autres fussent intimidés par son exemple. Lorsqu'il fut arrive près du camp de l'ennemi, Schâba-Schâh lui députa son frire Faghfoúra porteur du message suivant : "Ta bravoure et ton grand talent politique dont j'ai entendu parler m'inspirent le desir de t'épargner, de te faire du bien et de t'attacher à mon service. Choisis donc l'une de ces deux choses : ou tu t'en retourneras sain et sauf avec tes hommes, ou tu viendras te mettre sous ma protection; je t’accueillerai avec honneur, te donnerai une haute position et t'investirai du gouvernement de l'Irànschahr. Ne t'expose pas à périr avec ta petite troupe en attaquant témérairement des gens qui vous dévo-




 والسـتعوp





reront en un clin d'ocil." Bahràm repondit : "li de re langage! Dis à ton frère gute si mon mailre, pour tre prodre, matanoy, moi qui suis le moindre de ses servileurs, cest quil lail prude can de loi. Il m'a ordonné de lui apporter ta fote. On nedínabrit pasia somorder!,

Lorsque Faghfoûra rexint avere celle rejpenso atpren de son frem, celui-ci fut saisi d'une violente colere et entra on furrur. Il monta a cheval, fit battre les tambours at somer les frompetten ed donna a sen gens l'ordre de se porter en avant. Il leur dit : " lamashe\% celte poignere d'hommes et dévorez-les comme du sawiq; que pas un seul d'entre eux n'échappe!n... Bahrâm avait disposé son armée de la façon la mieux entendue, avait placé les fantassins devant lui, les déphants derrière lui et les preux guerriers à sa droite et à sa ganche. II avait envoyé un détachement de braves pour barrer la route a cenx de ses soldats qui pourraient s'enfuir.

- L'action s'étant engagée, la mêlée fut ardente at les Turcs combat-









1 Vatupur dany 6.
A II Ig وتسنتنعن.
(3) C وضع .
(1) Mss.

VI وهوّ
tairnt aver rage, tandin que Bahrám résistait faiblement, se tenait sur la defensive, simulait la retraite et faisait semblant de s'enfuir. Puis il convint avec ses troupes que, après avoir attendu un peu, elles fraiont avec ensemble une charge générale et mettraient en œuvre lout a qu'elles avaient de force et de vigueur pour combatire et ancantir les ennemis. Les soldats, se conformant à son ordre, s'élanrerent romme des lions, au moment où les Turcs ne s'y attendaient pas, firent une charge vigoureuse, les taillèrent en pièces avec leurs sabres il les assommèrent avec leurs massues et les mirent en déroute. Bahrâm les eucouragea par ses cris et les excita à la lutte. Schâba-Schâh, voyant la fortune tourner contre lui, se mit à fuir avec sa suite. Bahràm courut après lui et tira sur lui une flèche qui transperça sa cuirasse et sa crinture, traversa son corps de part en part et se planta jusqu'à la penne dans le sol. Schaba-Schâh tomba mourant. Bahràm d'un coup lui trancha la tête qu'il emporta. Les Iraniens, en poursuivant les Turcs, remplirent de leurs cadavres le champ de bataille et fe lieu où ils avaient cherché un refuge; ceux qui avaient échappé à



 بيهنـد ومععه الامموالل واللكنوز ووجوه الـتـرك فارســل وسـولآ الى هسرمـز





${ }^{\text {(4) }}$ Manque dan4 M .
今,
la mort s'enfuirent, et la bataille était terminéc. Bahrim, couvert de sang, rentra dans son camp. Il n'avait pas perdu un seul hemme demarque de son armée. Il passa tranquillement la nuil ef se reposa.

Au matin, Bahrâm donna lordre de réunir le butin et de chereher à reconnaître les morts. On trouva parmi eux Faghfoura; on prit sa tête, qui fut jointe à celle de son frère. Bahràm, apprenant que barmoûdhah, fils de Schâba-Schâh, s'était enferme dans la ville de Baikand avec les biens et les trésors et ayant auprès de lui les principaux personnages des Turcs, envoya un messager a Hormoz aver• unc lettre qui annonçait sa victoire el avec les têtes de Schaba-Schah at de son frère et lui fit demander s'il devait marcher contre Barmoûdhah. Pendant que Hormoz, assis sur le trône royal et enlouri des mobedhs et des marzebân, leur parlait de l'inquiélude quiil éprouvait sur l'issue de la campagne de Bahrâm dont on tardait à atre informé, voici que le messager de bonne nouvelle vint lui annoncar la grande victoire el que l'envoyé arriva lui apprenant que ce quil avait désiré était pleinement réalisé. Hormoz se prosterna devant Dieu


 ومـر|
 ,





- Ini rondit gracen pour son insigne bienfait. Il fit distribuer cent boursen d'argrol aux paunres of rmployer cent bourses à des cuvres utiles; il aceorda a lenvoyí une robe d'honneur et lui fit de riches cateatis; puis, pendant ume semaine, il passa son temps avec ses lamiliers dans les festins et les banquets. Il répondit à Bahrâm en faisant son cloge, lui envoya de magnifiques robes dhonneur et des chusativ de grand prix al domna lordre de lui faire expédier un trône d'argent. A chacun de ses chefs d'armée, it fit transmettre une robe dhonneur et des cadeaux. Enfin il ordoma à Bahràm de marcher contre lbarmondha, de prendre possession de tous les biens et trésors qu'il lui endèverail et de les joindre aux biens de Schâba-Schâh, qui se Irouvaient entre ses mains, pour envoyer le toul à la cour.

Lorscue l'envoyé revint auprès de Bahrâm avec cette réponse, les rolves d'honneur et le trône, Bahràm fut au comble de la joie. Il se revètit de la role d'honneur, s'assit sur le trônc et distribua les robes Whonneur aux chefs d'armé; il se prosterna, la face tournée vers lîránschahr, en lhonneur de Hormoz, le loua grandement et fit des

 روعدم تجـياٌ واحذ الالهبة للنهوض
تحاربةٍ بهرام بـرموذة جن شابد شاء




$=$
voeux pour lui; puis il se livrait au phaisir et aux divertissmembert at toutes les manifestations de la joie et de lalligresse. Il dedibera ensuite avec ses officiers sur ta campagne contre Barmondtha et leur ordonna de s'y préparer. Ils se déclarèrent prêts à obéir at a lui apporter leur loyal concours et sengagerent à combattre de toution leurs forces. Bahrâm les remercia et leur fit de belles promesses. Puin il fit ses préparatifs pour le départ.

Bahràm traversa avec son armée le Djaịhoân el se dirigea worm le lieu ou se trouvait Barmoûdha. Celui-ci, à la tatte de ses troupers, marcha à sa rencontre et ils établirent leur campl'un en face de l'autre. Le lendemain, Bahrâm monta à cheval avec quelques-uns de ses familiers et, d'une hauteur, regarda les troupes de Barmoudha; les ayant examinées et en ayant évalué la force, il dit à ses compagnons: « Barmoûdha est un jeune prince plein de qualités et de haute valeur,

> HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.


 وإعارو







4-4 troupes sont nombreuses, il est pourvu d'un puissant équipage Ut il vient pour venger son père et son oncle. Vous devrez faire les plus grands elforts dans la lutte que vous aurez à soutenir contre lui *t combattre vigoureusement; le mieux sera de l'attaquer et de le. nurprendre pendant la nuit. * Puis il sen retourna. Le lendemain, Barmoulha monia à cheval dans la mème intention que Bahrâm. Il regarda les troupes de son adversaire, et après les avoir examinées - 4 avoir riflechi quelques moments à leur sujet, il dit à ses officiers : "Cis troupes, malgre leur petit nombre, sont une force importante par leur vallance et leur valeur absolue; les victoires qu'elles ont déjà remportées ont encore augmenté leur intrépidité et leur audace; quant à leur chef, il a à la fois livresse de la bravoure et la passion dia butin. Je crois que le mieux que nous ayons à faire, c'est de garder motre position et de les surprendre par une attaque de nuit. "Ayant ainsi parlé, Barmoudha retourna à son camp.

Il arriva ensuite que Bahràm alla allegrement dans un verger pour boire du vin. Pendant qu'il était en train de boire avec ses chefs d'armée et ses familiers, leurs montures étant attachées devant eux el

بـوهـود








(1) M M خواصه جواسنيسره.
(2) Mamqur dans $8:$


 annoncer que Bahràm dail a hoire af it samurre danc tel wrger at qu'il n'avait qu'un petil nombre de gens aver lui. Barmotidha, anssitot, expedia un delachement do sen moilleurs soldatm, atumpels il donna lordre de courir à ee verger, de lemtenerer de lous cotion, de faipe Bahràm prisomier at de le lui amener. Cen soldats partirrit, franchissant rapidement la distance. Quand ils rurent rmaloppe lo. verger, Bahràm, ayant remarqué leur probence, pril sen armes a monta à cheval, dainsi firent ses compagnoms. Ils sorlirent du wrger, se jetèrent au milien des Tures, tomberent sur ras comme den loups sur des brebis el se mirent à les massacrer. Bahram emeourageait ses compagnons, on riant: " Il vous ast vent dit gibier, chasser el tuez lant que vous voudrez!n lis ne cessèrent de charger vigoureusement les soldats tures de sorte qu'ils les mirent en fuite et les repoussèrent dans leur camp. Barmondha regrettait le coup quiil avait tenté et qui n'avait eu pour résultat que le decouragenent de ses gens.










1. ©:
2) 3 ant.
(9) Manque dans (.. - (3) M $\mathbf{M}$.

Bahram, "nsuite, fit une attaque de nuit, tomba sur les gens de liarmondha, les tailla en pieces et en fit un grand massacre jusqu'à l'arorv. Barmondha prit la fuite. Lorsque Bahràm, qui le poursuivail, fut pres de l'atteindre, Barmoûdha le conjura par Dieu et la sie de Hormor de s'arriler un moment et de l'écouter. Bahràm s'étant arrite, il lui dit: "Es-tu un Satan ou un homme? N'es-tu pas encore rassasic de notre chair et assouvi de notre sang? Maintenant tu n'as que lun de ces deux partis à prendre avec moi: Ou tu te mesures aver moi it tu me thes, - et on ne verse pas impunénent le sang d'un homme tel que moi, - ou je lutte avec toi corps à corps comme un homme quiest force de defendre sa vie et, dans cette lutte, je ferai le supreme effort pour réussir à te tuer!n Bahràm, entendant ces paroles, tourna bride el revint à son camp.

Barınoudha se dirigea vers Baikand el s'y enferma. Bahràm marcha sur cette ville qu'il investit. Ayant réduit Barmoûdha à la dernière exirémité il lui envoya, après quelque temps, ce message : - Choisis I'un de ces deux partis : sors pour livrer bataille ou rends










la forteresse et les biens; je taccorderai alos of demandorai an roi Hormoz de t’accorder la vie sauve ef te frrai partir dam lan meilleure
 conséquence, Bahràm écrivit à ce sujel à llormoz, qui recut er monsage avec une très grande satisfaction of domma fordre do diliverer a Barmoûdha lacte lui garantissant la vie, muni de sa propre signature et des certifications des grands do sa Cour. Et, en temoignage dr un bons sentiments, il lui fit present d'une robe dhomurur rosale, d'une ceinture incrustef de joyaux of dun cheval qui navait pas son pareil. Il envoya ces présents à Bahràm pour quail les remil à Barmoûdha avec la lettre de sûreté et lui ordoma de le traiter ave homeur, de pourvoir à tous ses besoins el de le mettre en route. Il lui manda en outre denvoyer à la Cour, par ses hommes de contiance, les biens de Barmoûdha dont il s'mparerait, ainsi que ceux de son perere, il tous leurs trésors. Bahràm, conformément à cet ordre, fit porter la lettre de sûreté et la robe d'honneur à Barmoudha qui, bientòt, sortit avec deux cents cavaliers de la forteresse; il la remit a Bahram avec tout ce qu'elle renfermait et partit pour l'liranschahr. Bahràm étant


 من الجهال الم حضوت هوموز محتالًا عليها بالبذرقة

قدوم برموذة على هرمز ووصول الاموال اليد والسبـب فـ عصيان بهرام




- Vinuque dans M.

2) (: Loslity.
(3) $M$ ونَّبتّر
rutré dans la forteresse dit ayant fait ouvrir les trésors, y découvrit des quantités innombrables d'argent, d'objets précieux, d'armes magniliques if de mobilier. Il s'y trouvait, entre autres, les trésors d'Afrâsiyab at d'Arcljasf et la couronne, la ceinture et les boucles d'oreilles de. Siyáwousch. Bahràm en fit dresser les listes et envoya, par ses hommes de confiance, toutes ces richesses, sur des milliers de chameaux, en pourvoyant à leur protection par une escorte, à la cour de llormoz.
ghrivée de barmoúdha aupres de hormoz.
hormoz reçot les richesses conquises.
causr de la révolite de bahrầ.
Lorsque Barmoutha s'approcha de la résidence de Hormoz, celui-ci envoya les chefs d'armée à sa rencontre. Il manifesta une grande satisfaction de son arrivee et se transporta à cheval à la porte du Palais pour l'attendre. Lorsqu'il le vit paraître, comme il craignait qu'il ne se dispensàt de mettre pied à terre devant lui, il descendit lui-même de cheval. Barmoûdha hésita et ne descendit qu'après


 فی تقـريبه ,



 (1) M ${ }^{\text {(1) }}$.
un moment. Hormoz, confus, tourna son visage vers le Soleil, pour faire croire quil était descendu afin de rendre ses actions de graces à l'astre; puis, s'approchant de Barmoûdha, il lui toucha la main et l'embrassa. Il se remit ensuite en selle, tandis que Barmoûlha, laissant son cheval, alla avec lui à pied jusqu'an portail du Palais. Hormoz mit pied à terre, monta sur le trône et s'assit et fit asseoir Barmoudhà sur deux coussins. Il le traita avec la plus grande distinction et le plus grand honneur et lui parla de façon tout à fait gracieuse et en plaisantant avec lui. Il le fit conduire dans le palais qui était préparé pour lui et qui renfermait tout ce qu’il metlail a son service : tapis, ustensiles, valets et servantes, resserre, garde-robe, cuisine et autres aménagements. Puis il linvita an bancuel, le Iraita pendant trois jours et lui offrit des présents consistant en divers objets rares et précicux.

Lorsque les richesses du butin arrivèrent et projetèrent en arrière la porte du palais, Hormoz donna l'ordre de les laisser exposées pendant une semaine; il se les fit présenter ensuite ct les fit collationner avec les listes. Ses amis admirèrent leur magnificence, leur beauté et

> HINIORF. DES ROLS DES PERSES.










;<br>V المدهد<br>

Hur quantite. Mais liun d'uns dit: "Quel grand festin de noce, dont verici li.n riuten!. On soupçonna Bahràm de malversation et de fraude, parce qu'il mimenail dans la masse d'olyjets les boucles d'oreilles et Irs bouliern dior ineruster de juyaux de Siyawousch, dont avait fait mention la liste du chef deq informations. Barmoûdha, de son còté, donongait la comluite do Bahram et laissait entendre qu'il avait detourno de ses bierns et des biens de son père plus qu'il n'en avait -nvodé. Ilorinoz fut fort mécontent. Il fit ferire à Bahràm unc lettre contenant de siverres reproches et des apostrophes outrageantes, avec Pordre dienvoyer les boudes dioreilles et les souliers; il lui envoya lui-mime du coton et le fuseau, ainsi que des vetements de femmes.

En recevant la letire et le présent de Hormoz, Bahràm fut au comble de la colere et de ia fureur et tout à fait exaspére. Il s'écria : - Voilà la recompense de celui qui agit honnetement envers cet insolent infatue! : Il fit appeler ses chefs d'armée et ses familiers et leur lit part de sa peine et de son chagrin. Tous furent indignés et montrèrent





 بـومودة : والفـرح له عـه بلاده وعـاقده المودّة وزحـف الم خرالبـار فـعـع


une vive agitation: "Quand donc, dirent-ils, Hormoz a-t-il di lidela à la parole donnée envers quelqu'un, pour qu'il soit fidele à sur rigatgements envers toi, et quand donc un chef quelconque a-i-il ite an sûreté auprès de lui, pour que tu le sois toi-mame? Ca quil vient dr. faire n'est que le prélude des charges qu'il tiomputera nt le promin. pas pour arriver à t'exterminer et à satisfaire sa rancuns. En vérite. si tu ne déjeunes de lui, il soupera de toi et te frappera d'un coup de foudre comme, depuis longtemps, il frappe ies pareils, wit qui. sous son gouvernement, remplissent les hautes fonctions de l'État. Bahrâm, très satisfait de leur langage, leur fit prendre l'engagrment de le soutenir, d'accepter sa direction et d'agir selon ses ordres. Il pril la résolution définitive de se révolter contre llormoz, de le déposer et de chercher à obtenir lui-même le pouvoir.

Bahrâm fit la paix avec le Khâqân, le fils de Barmoudha, lui rendit son pays et conclut avec tui un pacle d'amitie. S'dtant transporté dans le Khoràsàn, il leva ouvertement l'étendard de la révolte' et cessa de reconnaitre Hormoz comme souverain. Comme il voulait amener une rupture entre Hormoz et son fils Abarwiz, il jeta la dis-








 t Mil. Vanque dhas (:. ${ }^{13)}$ Manque dans M. - (t) Mss.
corche "ntre pux rn faisant frapper des pièces d'or et d'argent portant I. nom d'Abarwiz et les fit répandre dans PÍrànschahr. Il écrivit à Harmos, une leltre des plus virulentes dans laquelle il lui tint le lanhuge le plas arrogant. "Tu n'es pas fait pour gonverner, lui disait-il, tu un mincapable. Retire-toi et remets le pouvoir à Abarwín, ainsi quout agi d'antres rois qui, de leur vivant, ont transmis le pouvoir à leurs fils. Pronds garde él décide-toi avant que tout le peuple se léve peur to tuer. a Lorspue Hormoz lut cette lettre, il regretta amèrement ce quail avait fait el il eut peur. Il était dejà venu à sa connaissance que des monnaies d'or et d'argent avaient éte frappées au nom d'Abarwîz - + il rn étail dans la plas grande inquiétude. Âdhin Kouschasp, consulté par lui sur les mesures a prendre dans ces fàcheuses circonstances, lui conseilla de mettre à mort Abarwiz et de chercher de toutes manières à contenter Bahràm et à obtenir sa soumission, pour que tout rentràt dans lordre. Hormoz avait un jeune esclave qui était dévoué à Abarwiz et lui rapportait toujours les conversations quil



## خلع هرمزوسمله



 واضسطرمت ، الفتنـة وماع النـاس ومارت اللامـور وكسـوت اللبّبـون وخـرج

 . سمدوه - (6) Manque lans $C$.
avait surprises. Cet esclave lui ayant fait savoir en quil smait dentendre et layant averti du danger quall courait on demurani, Wharwiz partit pendant la nuit et s'enfuit dans lidharbaidjàn. Le maradhan de cette province lui témoigna son dévoument et congagea a lo prortéger et à lo défendre.
hormoz est déposí et on hui bruthe f.ks yeid.
Lorsqu'on informa llormoz de la fuite d'Abarwiz, il fut tris infuiet. Comme il ne doutait pas que son fils n'agit d'accord avec Bahrim, il fit arrêter ses deux oncles, Bindoûya et Bisṭàm. Sur ces entrolaiton, on reçut la nouvelle annonçant que Bahràm était arrivé à Raĭ quil avait ouvertement levé l'étendard de la révolte et déclaré la guerre. II y eut des troubles et de graves émeutes dans la résidence, le peuple était en effervescence et tout était en désarroi. On força les prisons, Bindotyya et Bistàm en sortirent et excitèrent les gens à déposer Hor-



 مـرزباث آذربيهِّ وغيـره هس المرازبـة

ملف كسرى أبرويهزوما جرى بيننه وبين بهرام


mor dont iln dinonçaifnt les crimes. Leurs discours produisirent lifin voulu sur len gens; car reux-ci faient très hostiles à Hormoz, ila le delontaient profondément et étaient mécontents de tous ses actes. If se rasemblerent, pénétrèrent auprès de lui à l'improviste, le saisirent uur aon trone, le trafnèrent sur le sol et le déposèrent; puis ils Ini hrulirent las yaus. Cat evénement eut lieu alors que Hormoz wail regnf onze ans al neuf mois. Lorsque la nouvelle en parvint à Uharwiz, il partit incontinent pour Madàing, voyageant à marches forrerc. Il était accompagné du marzebàn de l'Âdharbaidjàn et d'autres marzebain.

HígNE DR KISRÂ ABARYIZ. GE QUI LUL ADVINT AVEC BAHRAMM.
Abarwiz, en arrivant de l'Âdharbaïdjàn, demeura pendant trois jours dans ses appartements; puis il s'assit sur le tròne, ceignit la couronne et donna audience aux gens. Il les harangua, leur fil des promesses, leur donna les meilleures assurances et s'engagea à les traiter comme ils avaient été traités par son grand-père Anouschar-










wân. Les assistants se prosternèrent devant lui al le complimentèrent.

Abarwíz alla ensuite voir son père Hormog. Il eut pitic de hia, pleura devant lui et se justifia davoir quitte sa Cour parer quill crovait sa vie en danger. Hormoz le bénit at lui dit: "Mon fils, tout ce qui arrive est décidé d'avance par le Destin. Mais accordr-moitrois chosm que je te demande. - Je suis pret à tobsér, dit Abarwiz; quellom nomt ces demandes? "Hormoz dit : «La première, cest que tu me témoignes la piété filiale et que chaque jour tu me rejouisses par ta visite. La seconde, que tu me fasses tenir compagnie par un conteur diseri qui soit toujours avec moi et me fasse oublier mes peines en me divertissant. La troisième, que tu me venges de ceux qui ont usid de violence envers moi et m’ont fletri.. Abarwiz dit : ©Quant aux deux premières, il va y être fait droit immédiatement; mais, pour la troisième, je te demande un délai jusqu'à ce que Dieu nous ait deblbarrassé de Bahrâm. n Hormoz fut content de lui et cut confiance en ses paroles.








 ' 4: دعش.

Bientot, anant quïl se fut passe une semaine, Abarwiz fut informé quer Bahràm ofait campé au Nahrwan et qü̈l se posait en prétendant revendiguant le pouvoir. Il partit en brillant attirail et en grande pompro, Biadoñya marchant à sa droite et Bistầm à sa gauche, précrede et suivi des marzehàn, et ayant avec lui le drapeau des Kaïanides. Laes gens liacelamerent de leurs voux. Lorsquill arriva au Nahrwàn, it sarrita au bord du fleuve. Bahràm s'avança vers lui et s'arrêta en lare du roi, sur lautre rive, tandis que ses compagnons poussaient leurs chevaux pour le rejoindre. En voyant Abarwiz, il fut vivement impressionné parson aspect et il admira sa splendeur et sa beauté; linnvir roulait sous sa peau et la haine se moutrait dans ses regards. Abarwiz dernanda leçuel de ces guerriers qu'il voyait était Bahràm. On lui dit que céstait celui qui avait le cheval blanc. Abarwiz dit: "Sa figure marque bien sa méchanceté, sa vilenie et son astuce!. Mais comme il voulait le ramener à lui, le bien disposer et le désarmer, il s'avança encore, de telle sorte quill fut plus près de lui. Bahràm fit comme lui et s'approcha. Abarwiz l'appela, le salua, lui prodigua des

منـه واقتدى بـه بهـرام فى المتـاربـة فنـاداه ابرويـز وحيّاه ومـدحـه وأتـنى





 وردّود اله ورآئه ولاموه على عجاملة بهـرام ومهاودتـه (3) على سـغهـه وقبي قوله


éloges, le complimenta, lui souhaita la bienvenue et sengagea à lo nommer Sipahbadh de IÎrànschahr et de lui confier la haule direction de toutes les affaires de son empire. Bahràm poussa contre lui un grognement pareil au grognement d'un chien, lui fit entendre d'abor minables injures et le qualifia de fils de ladultère. Abarwiz lui parla avec douceur, le latta et chercha à calmer sa fureur; mais sa courtoisie et ses offres généreuses n'eurent d'autre effet que do le rendre plus grossier el plus méprisant envers lui. Dans cet échange de paroles, Abarwiz, entre autres, lui dit : «Nous voulons te choisir un jour fancrable pour t'investir de la dignité de Sipahbadh. - Et moi, répliqua Bahrâm, je choisirai pour toi un jour favorable pour te pendre!n Les familiers d'Abarwiz saisirent la bride de son cheval at le ramenèrent en arrière en lui reprochant d'avoir fait preuve de tant dr bonne gràce et de condescendance envers Bahràm malgrés son insolence et ses abominables propos. Abarwiz leur dit : «N'avez-vous pas entendu le proverbe : Baise la main que tu ne peux couper? le










paturage de liniquité est malsain; la vérité triomphe toujours, le mensenge amene le malheur!:

Le Indemain, Bahrâm marcha avec son armée sur le camp d'Aharwiz. Celui-ci savança pour le combat. Après avoir bataille contre lui une partie de la journée, il fut reduit à prendre la fuite. Bahrâm courut après lui et la força de chercher un refuge sur une haute montagne où il n'y avait pas d'issue. Les Perses rapportent que, lorsque Bahrám fut sur le point de le saisir, il sortit de la montagne une main miraculeuse qui eleva Abarwiz à une hauteur où il fut hors d'atteinte. Bahrain, frappéd'étonnement, abandonna la poursuite, s'en retourna ef resta dans son camp. Abarwiz, diton, demeura en cet endroit un jour et une nuit; puis il en descendit et entra dans la ville sons un deguisement. Il fit ses preparatifs pour aller chercher aide en son malheur aupress de Maurice, le roi du pays de Roûm, et lui demander le secours d'une armée, afin de prendre sa revanche sur Bahrâm.

Abarwiz partit avec un ceriain nombre de ses officiers et de ses intimes, entre autrea ses deux oncles Bindô̂ya et Bisṭâm. Il n'était









 (5) C الحبربان.
pas encore loin de la ville, quil vit ses deux oncles s'arreter et hésiter. Il leur demanda ce qui leur était arrivé et ils répondirent : "Nous craignons que Bahràm ne rétablisse Hormoz sur le trône et qu'il n'écrive au roi de Roum pour demander notre extradition, ce qui serait notre perte. „Etils lui demandèrent l'autorisation de faire périr Hormoz. Abarwiz n'ayant pas répondu, Bindoûya et Bistàm, accompagnés de quelques valets, retournèrent, pénétrèrent auprès de Hormoz et l'étranglèrent. Puis ils rejoignirent Abarwîz et lui dirent : "Va, que Dieu te donne de la joie!

Abarwiz et ses compagnons firent galoper leurs chevaux et traversèrent l'Euphrate. Ayant fait halte dans un monastère des chrétions pour s'y reposer quelques moments, le guetteur les avertit de l'approche d'une escouade de cavaliers de Bahràm venant à leur poursuite. Bindoâya dit à Abarwìz: "Change avec moi d'habits et d'armure, continue ta route et laisse-moi avec quelques hommes. n Les gens de Bahrâm s'étant approchés, Abarwiz avec ses compagnons, reduits à un petit nombre, sortit du monastère, se sauva et










1 Vanume dams (:. ${ }^{2}$ C
continua son voyage à marches forcées. Bindoûya, revêtu des habits et de l'armure d'Abarwiz, monta à cheval et se tint avec ses compaguons a la porte du monastère jusqu'd ce que les troupes se fussent approchrou. Celles-ci, en le voyant, ne doutèrent pas que ce ne fût Abarwiz revetu de son armure. Bindoûya entra avec ses gens dans le monastere, didonna fordre d'en fermer la porte un peu avant qu'elles fussent arrivirs. Il monta sur le toit, pendant que les soldats avaient entouré le monastère, et leur adressa d’en haut ces paroles: «Kisrá vous salue ef vous dit : Me voici entre vos mains; mais je suis fatigué au delá dece queje puis dire. Quel inconvénient y aurait-il pour vous, si vous m'accordiez da répit pendant le reste de la journée et cette nuit jusqu'à l'aurore, pour que je puisse me reposer? Je me rendrai ensuite et me laisserai arreter par vous. "Ils répondirent : a C'est la moindre des choses qui te soient dues. " Ils acceptèrent sa proposition et firent garder le monastère et ses enceintes tout autour. Au matin, Bindoúya, sachant qu'Abarwiz était loin et la poursuite désormais impossible, fit ouvrir la porte du monastere. Les soldats y entrèrent, virent Bindon̂ya












et non Abarwiz, et reconnurent à leur grand désappointement qu'ils avaient été victimes d'une ruse. Ils arrêtèrent Bindoâya et l'emmenèrent auprès de Bahràm à qui ils racontèrent le stratagème dont il avait usé. Bahrâm fut fort étonné de son action; il donna l'ordre de l'emprisonner et de lui mettre des chaines.

Abarwiz arriva auprès de Maurice, le roi de Roûm, qui le reçut et le traita d'une manière très honorable, pourvut libéralement à son entretien et ne négligea rien pourlui complaire par de bons procédés et lui temoigner au plus haut degré les égards qui fui étaient dus et son respect. Il lui donna en mariage sa fille, nommée Maric, f'une des plus belles femmes de son temps, mit à sa disposition, pour lui prêter assistance, une armée de cinquante mille soldats, commandés par un général nommé Sergius, lui fournit des subsides et le fit partir de la façon la plus digne, en même temps que sa fille Marie avec son équipage et avec deux cents filles esclaves. Abarwiz se mit en marche ef conduisit l'armée dans l'Âdharbaidjà̀n. Bindoûya qui, par quelque











stratageme, sétait delivré de la captivité dans laquelle il avaitété tenu par Bahràm, vint le rejoindre avec les marzebấn et les grands, et nomber de gens accourant du Fàrs et du Khoràsàn s'assemblèrent aupris de lui.

Bahram avait usurpe le pouvoir à Madän et avait ceint la couronne que sa late ne' connaissait pas. Le monde le blàmait. Lorsqu'il apprit l'arrivéa d' lbarwiz dans l'Âdharbaïdjàn, il voulut prévenir l'attaque de son adversaire avant que celni-ci ne fût en force et que ses principaux partisans ne l'eussent rejoint. Faisant peu de cas de l'armée grecque, il marcha sur l'Âdharbaidjân et ouvrit les hostilités contre Abarwiz. Il y cut entre eux de nombreuses escarmouches et des batailles acharnees; un grand nombre de soldats grecs furent tués. Il arriva enfin qu'Abarwiz se mesura avec Bahràm en combat singulier. Lorsque Bahram dirigea contre lui sa lance, il la dui arracha de la main; mais, ne pouvant tourner le fer en avant et le pointer sur lui, il le frappa à coups redoublés sur la tête, tant que la lance se brisa. Bahrâm

لارض انطون عليـه وإقام ابروِيز بمعسكـره هتّى وقف على حقيقـة خـبـره







${ }^{(1)} \mathrm{C}$.موغون.- ${ }^{(2)}$ Manque dans M.
s'enfuit et disparut comme si la terre se fût fermée sur lui. Abarwîz demeura dans son camp jusqu'à ce qu'il sût d'une manière certaine que Bahrâm avait pris la route du Khorâsân. Il accorda la vie sauve à ceux qui demandaient grâce et se rendaient à lui et partit ensuite, avec les marzebân et les hauts personnages pour Madâin, victorieux, n'ayant rien perdu, heureux. Son premier soin, avant toute chose, fut de distribuer des aumônes et d’accomplir de nombreux actes de piété. Il fit expier ensuite à ses deux oncles, Bindoûya et Bistâm, la mort de son père Hormoz, en disant: "A la vérité, j’éprouve une grande peine en me décidant à vous mettre à mort; car vous êtes mes parents préférés, ceux que j’aime le plus, ceux de tous qui m'ont prêté la plus grande assistance et méritent ma reconnaissance. Mais un roi est dans l'obligation absolue de tuer ceux qui ont tué son père, quels qu'ils soient. nEt tout en versant un flot de larmes, il donna lordre de les étrangler comme ils avaient étranglé Hormoz.

Abarwìz s'occupa ensuite à régler les affaires de l'État, à fortifier les frontières, à conférer des dignités aux amis fidèles et à forcer les adversaires à la soumission. De jour en jour, son pouvoir était plus respecté et son autorité grandissait. Il fit de Marie, fille du roi Mau-









rice, sa femme principale, lui donna pour demeure le plus magnifique de seq appartements et des richesses, des objets précieux et des juunes servantes, dont elle fut enchantée. Il répartit eutre les troupes grectupes la somme de vingt millions de dirhems, conferant a leur grineral dies robes d'honneur de grande valeur et le comblant de cadeaux, et les renvoya honorablement à leur souverain Maurice, pour lequel il leur remit des cadeaux beaucoup plus nombreux qu'il n'en avait reçu de lui. Il dispensa aussi ce souverain, sa vie durant, de la redevaner et du tribut, permit aux chrétiens de construire leurs 'glises et leurs edifices religieux, de faire usage, dans toutes les provinces de lîrànschahr, de crécelles et d'accomplir les cérémonies de la fête des Palmiers; et pour témoigner son amitiéet pour être agréable a Vaurice, il recommanda aux gouverneurs et aux marzebàn de traiter les chretiens avec bienveillance.

## عاقبذ امرجهرام شوبين








(1) M تنهينا.

FIN de bahrîm schoûbin.
Après la fuite de Bahrâm, la plupart de ses chefs d'armée se rendirent à Abarwiz. Une petite troupe seulement de guerriers resta avec lui; ils étaient peu nombreux, mais, par la valeur et le courage, ils représentaient une force notable. Abarwîz avait mis à ses trousses un corps de troupes qui devaient le serrer de près et fondre sur lui et auxquelles il avait dit: "Achevez-le et apportez-moi sa tête!» Mais ces soldats n'osèrent pas l'attaquer et, abandonnant la poursuite, s'en retournèrent.

Bahrâm, dans sa fuite, s'arrêta avec quelques-uns de ses officiers dans un bourg et descendit chez une vieille femme, qui leur présenta des galettes d'orge dans un vieux crible usé. Ils apaisèrent leur faim avec ce gros pain, qui leur parut meilleur que du pain blanc, de l’agneau rồi et du délectable nougat. Ils dirent à la femme: "Si tu pouvais nous offrir un peu de vin, rends la réception complète par









"II" gorgue d'unc grorle, ou par une petite goutte d'une petite outre, "H pur 1 In ristr dans une amphore." La femme sortil et rapporta Hin cruche de sin. Wais ils ne trouvèrent pas de coupe pour boire. liun dieux, wyant unc calebasse suspendue au plafond, la prit et la couph, ut cint ainsi quils buvaient tout en riant, s'émerveillant des changements des siluations et des capricieux retours de la fortune. Laropuc lhahràn fut un peu égayé, il dit à la vieille femme: "Eh, la mier, quellon monvelles as-tus". Elle repondit: "J'ai appris que le Graul roi tharwiz est revenu du pays de Roûm amenant une armée formidable, avec laquelle il a fait la guerre contre Bahrâm Schoûbin quil a fini par deraser et mettre en fuite, tandis que lui-même est à présenil liéll blabli dans sa résidence, à Madàin. - Ei que dis-tu, la mère, de Bahràm? Avait-il tort ou raison de prendre les armes contre Abarwiz? - Certes, par Dieu, dit la vieille femme, il avait absolument tort; car il s'est mis en révolte contre son maître et le fils de son maitre, contre lequel il a tiré l'épée!" Bahràm dit: "Aussi faut-il










qu'il mange maintenant du pain d'orge dans un vieux crible qu'il boive du vin trouble dans une calebasse coupée! "La vieille femme, sachant alors qu'il était Bahràm Schoûbin, fut consternée et hors d'elle de frayeur. Bahrâm lui dit: "Ne crains rien, la mère; tu as dit la vérité et tu as raison.n Et, prenant quelques pièces d'or dans la bourse de sa ceinture, il les lui donna et parlil.

Bahràm continua sa route vers le Khoràsân jusqu'à Naïsàboûr, où il s'arrêta. Voyant le petit nombre de gens qui lui restaient et les sentiments peu favorables des populations et craignant ne pouvoir échapper à la poursuite dont il était lobjet de la parl d'Abarwiz, il se transporta dans la Transoxiane en demandant proteclion au Khàqân, fils de Barmoûdha. Le Khàqàn, accompagné de ses familiers et de ses chefs d'armée, vint à sa rencontre. Chacun d'eux mit pied à terre devant l'autre et ils se donnèrent la main comme des personnages égaux en qualité et en rang et position. Puis le Khâqàn fit à Bahrâm une réception extrêmement distinguée, lui envoya quantité de provisions et des cadeaux de prix, et lui parla ainsi : "Nous avons,




 المارق وأرقت عبدى الآبق ول تُتعتضف




moi ef toi, la meme parl au pouvoir; nous sommes deux corps avec une seule àmért, dans notre union fraternelle, rien ne sera réservé en particulier à l'un ouà lautre, sauf ce dont la loi et l'honneur défendent la possession commune. Sois donc content et a ton aise et prends du repos; dispose de moi en toute liberté pour voir tes vœux réalisés, el sois assurt que je chercherai à te satisfaire et que je me confurmerai à les desirs. "Bahràm le remercia et le félicita de ses bons procedes.

Dans la suite des femps, Abarwiz, qui ne jouissait pas en paix de la possession du pouvoir, son ennemi Bahrâm étant vivant, adressa au Khảqàn un message dans lequel il lui faisait des reproches ei des remontrances : "Tu as fait, lui disait-il, un pacte d'amitié avec mon cunemi, le rebelle, et tu as donné refuge à mon esclave fugitif. Tu n'as eu, en agissant de la sorte, d'autre but que de me nuire, ni d'autre intention que de jeter linquiétude dans mon esprit. Maintenant, si tu le renvoies enchainé à ma résidence, tu me feras une faveur dont je te garderai reconnaissance, comme le ramier garde son collier, jusqu'au jour de la Résurrection, et tu gagneras mon amitié, qui te









sera grandement profitable et qui aura .pour toi des effets dont tu suras content. Mais si tu me préferes ce chien enragé, ce dròle impudent, sache que tu auras une guerre qui fera fondre le fer et blanchir les cheveux des petits enfants.n Le Khâqân lui répondit : "Bahràm m’a demandé aide et protection et a cherché refuge auprès de moi; ja l'ai accueilli, lui ai accordé ma protection et lui ai garanti la sûreté. Je ne le livrerai pas, tant que mon âme sera liée à mon corps.n Abarwîz fut soucieux et conçut des craintes. Il dit: «Cet eunemi a contracté une étroite alliance avec mes ennemis, il a epouse leurs intérêts et est devenu un des leurs; je crains bien qu'ils ne se meltent d'accord pour m'attaquer et pour m'enlever mon royaume, et ils fromt ainsi naitre une conflagration dans l'Irânschahr. La prudence me prescrit de ne pas vivre tranquille, tant que Bahrâm demeure parmi eux, et d'employer tous les moyens possibles pour le faire disparaitro, soit d'une façon occulte, soit ouvertement. n

Abarwiz députa ensuite auprès du Khâqân l'homme le plus capable de sa cour, Hormoz Djorâbzîn, avec quantité de présents de toute sorte, le chargea de messages secrets, lui fit emporter beaucoup










dargent, lui recommanda de faire tous ses efforts et d'agir sans trise ni repos pour perdre Bahrâm dans leesprit du Khàqân et de meltre on oruve tous les moyens qui pussent amener sa perte. Hormoz partit et, quand il fut arrivé à la résidence du Khàqàn, celui-ci lui donna une large hospitalité, le traita avec distinction et hommeur ef accepta les cadeaux qu'il apportait; il linvitait à ses banquets of se montrait très gracieux envers lui. Hormoz, ayant trous'́ un jour l'occasion de causer en particulier avec le Khàqần, lui dit : "Ve sais-tu pas, ó roi, que Bahrâm est un sujet du roi Abarwîz, quill s'est rendu coupable d'ingratitude et quill s’est révolté contre lui, quill sén est suivi les événements bien connus et son propre malhrur? S'il n'a pas été un bon serviteur pour son maître et son bienfaiteur, comment le serait-il pour toi? Tu devrais rendre au roi Abarwiz un service qui ne sera jamais oublie et pour lequel on sera éternellement reconnaissant, et lui envoyer Bahrâm enchaîné. Tu auras ensuite le droit de lui demander tout ce que tu voudras et fout ce que tu désireras. „Le Khâqấn se mit en colère et dit : "Est-ce à









(1) M
. لاصيـربّ (2) C xil. (3) M وتصيّرها - (1) C . (5) M وتيكر8 .
un homme tel que moique l'on puisse tenir un pareil langage? Si tu n'avais pas la qualité d'ambassadeur, en vérité je te ferais mourir! Et si, après cela, je t'entends encore médire de Bahràm, je te conperai certainement la tête! n Hormoz garda alors le silence et reconnut que ses paroles n'auraient pas d'effet sur lui. Bahrâm, de son côté, avait inspiré au Khâqân le désir de posséder l'Îrànschahr. Il lui donna l’assurance qu'il enlèverait ce pays à Abarwîz et y établirait sa domination. Le Khâqân avait confiance en ses paroles et il lui donna des troupes et des subsides pour faire la guerre contre Abarwiz. II tui ordonna d'établir son camp sur les bords de Djaĭhoûn el d'y attendre qu'il leât pourvu de tout ce qui lui était nécessaire.

Hormoz ayant reconnu que le Khâqân étail inflexible de bien résolu de conserver son amitić à Bahrâm, et voyant quìl lui avait donné le commandement de son armée, renonça à ses tentalives aupres de lui et se tourna vers la Khâtoûn, la principale de ses femmes. H ne cessa de la circonvenir par les ensorcellements de ses discours, par ses présents et ses hommages, de fui représenter Bahrâm










smale plus manvis jome, dide lui inspirer des craintes en lui signalant win , ature, sal rourrie ot sa perfidie; il lui conseillait constamment de cherrher a lui temere un piege et a te faire mourir et de debarrawor le pay des Tlurss de sa sinistre figure et de son action néfaste. Lat hhitoun fimit par sion laisser imposer, consentil a faire ce quil dromandail et s'rugagea coners lui à faire périr Bahrám par quelque marhindidion. Hormoz rontinua à lui offrir des cadeanx at l'eblouit par dou jeyaux mitremement precieux qu'Abarwiz lui avait donnés a col rlifi. Un jour, déliberant aver lui, elle lui dit: "Moi, par Dieu, je druire plue arrlemment que toi faire périr Bahràm; mais je ne sais comment je pourrais y parvenir. "Hormoz repliqua : "Il faut que tu aires recours à un Ture, un serviteur de la cour du Khàqàn, à un homme inergique, ayant te bras solide et ne craignant pas de verser le sang, qui, pénétrant chez Bahràm à limproviste, enfoncera et tournera le sabre dans son ventre et prendra la fuite. "La Khâtoûn y songer conslamment et trouva enfin un Turc qui remplissait foutes

## $680^{*}$ HISTOIRE DES ROIS DES PEREES.










les conditions que Hormoz avait indiquées. Elle le fit venir, lui fil connaître le secret en présence de Hormoz et lui promit cent mille. dirhems dont elle lui payerait la moitié comptant. Le Turc, avec l'empressement d'un homme cupide et rapace et âpre au gain, consentit à exécuter ce qu'elle ordonnait. Hormoz était assuré qu'il affronterait cette œuvre hardiment et qu'il l'accomplirait. It ne vit alors rien de plus expédient, après que son artifice eut pleinement réussi, que d'en trouver un autre pour se sauver. Il demanda donc audience au Khâqân et lui dit : © Je vais envoyer un homme de ma suite, un marchand, dans lîrànschahr pour qu'il m'en apporte des étoffes et des joyaux dont je veux te faire hommage. Mais le surveillant du passage du fleuve l'a fermé, sur l'ordre de Bahrâm, aux woyageurs et ne fait traverser le fleuve que les personnes nanties d'une lettre de passe délivrée par toi avec l'empreinte de ton sceau. Je désirerais que tu me les fisses donner. » Le Khâqân fit droit à sa demande, donna l'ordre d'écrire la lettre de passe, y imprima son sceau et la lui remit. Hormoz la prit, revêtit le costume d'un marchand et
.










We mil en mule, abandonnant ses compagnons et ses bagages. Quand il arriva au bord dia flouve, il presenta la lettre de passe scellée et III 1 II dun an survaillant du passage qui lui fit promptement trawrore le flouve. Ilormoz continua son voyage, en hatant sa marche, bers la megidence de son maitre.
1.0 lendemain, qui, dans lordre des jours du mois chez les [erses, etait le jour di Bahrim, - les astrologues avaient recommandé a Bahràm de ne pas se montrer ce jour en public et lui avaient prédit gut er serait le jour de ma mort, -- le Turc, agent de la Khâtounn, "e mit en route apres avoir cache dans sa botte un poignard trempé danu du peinem il sans emporter d'autres armes, et arriva au pavillon de Bahram. Cidui-ci, un peu souffrant, n'avait aupres de lui que ses plus intimes; il avait ordonné à ses chambellans de n'admettre percomne, fut-ce le Khâçân lui-mème. Ils dirent donc au Ture: "Va-t-cn; il n'y a pas d'audience aujourd'hui!n 11 répliqua : "Dites-lui que jee suis envoyé par la Khâtoûn, la femme principale du Khâqân, pour








(1) C وحرت .
une affaire importante; il faut absolument la porter à sa connaissance. n L'un des chambellans entra et rapporta les paroles du Turc à Bahrâm, qui donna l'ordre de lintroduire et de faire sortir de la chambre les personnes présentes. Le Turc entra, baisa la terre et s'approcha de Bahrâm, comme s'il voulait lui parler à l'oreille, de sorte que Bahrâm pencha la tête vers lui. Alors il lui porta avec le poignard un coup dans le côté et, frappant de nouveau, un second dans le ventre. Bahrâm poussa un cri qui donna l'éveil aux gens qui étaient à la porte. Le Ture s'étant précipité dehors, les sabres s'abattirent sur lui et le mirent en pièces. Les officiers entrèrent et virent Bahràm par terre, blessé à mort; son sang coulait et il tenait sa main sur une de ses deux blessures. Ils furent consternés et désespérés et l'air retentit de leurs sanglots et de leurs lamentations. Quand Kourdiya, qui était la sour et l'épouse de Bahrâm et l'une des plus belles, des plus intelligentes et des plus vaillantes des femmes, arriva à son tour, elle se frappa le visage, coupa ses cheveux et dit : «Voilà, ô mon frère, le châtiment de celui qui est ingrat envers ses bienfaiteurs et se révolte contre ses maitres et prend les armes contre ses rois. - Tu as rai-

HISTOIRE DES ROIS DES PERSES.










win, dit Bahram; cost comme tu le dis. n Et il ajouta une reflexion Gue le porte a pxprimée dans ce vers:

C'est In fatal 1bestin qui, tyranniquement, apporte le malheur à thomme; ce n'est jamais thomme qui sintire le mallieur.

Il désigna pour lui succéder Mardán-Sineh, le principal de ses chefs darmbe, lui donna le commandement de ses partisans et lui recommanda d'honorer Kourdiya, d'agir toujours d'après son avis et de la considerer comme ayant la mème autorité que Bahràm fuimème. Il lui fit connaitre, ainsi qu'd sa soeur, ses dernières volontés, puis il expira. Kourdiya et les chefs d'armée procédèrent à ses funérailles et à son enterrement. Le Khâqạn, en apprenant la mort de Bahràm, déchira ses habits, déposa sa couronne, le pleura à chaudes larmes, observa les rites des condoléances pendant une semaine et accabla la Khàtoun de reproches et dinvectives. It envoya à Kourdiya et aux compagnons de Bahràm un message dans lequel il leur présentait ses compliments de condoléance, les consolait et leur prodiguait les promesses et les assurances.

## ذكر ها جرى بعه مقتل بهرأم بن (1) امور بختلفة (2)




 طائعيـق والّا فارددم مـترّنــق فى اللاصفاد [فسلار] فی جيش كثيـف شتّى


 ${ }^{(3)}$ Mss. 3. - ${ }^{(2)} \mathrm{C}$ C
divers evénements qui suivirent la mort de bahrím.
Mardân-Sineh, les compagnons de Bahrâm et Kourdiya ayant résolu de partir à ľinsu du Khâqân, firent leurs préparatifs, chaussèrent leurs montures, envoyèrent en avant leurs bagages et se mirent en selle au nombre de quatre mille, et parmi eux Kourdiya, vêtue à la façon des cavaliers et des preux guerriers; et ils partirent tous ensemble. Lorsque le Khâqân en reçut la nouvelle, il fut courroucé et ordonna à son frère de les poursuivre, lui disant: « S'ils ne reviennent pas volontairement, ramène-les captifs, liés ensemble. "Le frère du Khàqàn se mit en marche avec une forte troupe et fit route jusqưà ce qu'il les atteignît le quatrième jour de leur course. Quand Kourdiya aperçut les Turcs et vit le danger, elle s'arma plus complètement pour se mettre en état de résister et releva le courage de ses troupes qui, sur son ordre, se formèrent en ligne de bataille. Le frère du Khâqân s'étant approché, leur dit : «Je désire que vous me conduisiez
 حسنها وكالها وفروستّتْها ولباقتها فتعشتغها وطهع فيها وقال لــهـا ان








auprès de Kourdiya, pour que je lui communique le message du roi; je vpux aussi que vous lécoutiez vous-mèmes. "Lorsque, ayant etté conduit auprès delle, il la regarda, il fut frappé de sa beauté, de la perfifction de sa personne, de son adresse dans l'exercice du cheval et de sa gràce; il s'éprit d'elle d'amour et la désira. Il lui dit: "Le roi m'a ordonné de vous ramener à sa résidence; son intention est de vous bien traiter et de vous témoigner les egards qui vous sont dus. Donc, si vous y retournez, ce sera pour le mieux; sinon, je ne puis me dispeuser d'exécuter son ordre et de vous lier. Mais je m'interresse vivement à toi, o noble dame, et te conseille de te soumettre à ma sommation pour que tu demeures sauve avec tes compagnons et tes biens. a Puis il se mit à lui parler de son désir de l'obtenir en mariage et a la mettre en garde contre les suites de sa résistance. Kourdiya dit : a Ce n'est pas ici, mais hors la présence des deux armées que je veux te répondre. Allons, eloignons-nous d'elles pour causer. - Je suis à tes ordres n, répliqua le frêre du Khâqản. S'étant retirée avec lui a peu de distance, Kourdiya lapostropha en ces termes: " Je suis la

صـلمـت لــتُاستى اعطيتك بـيدى وركلت عليه حـلة ورمته بـنـشّـابـة







 (1) Mss. بامعهابx.
soeur et la femme de Bahràm. Il faut absolument que je te mette à l'épreuve. Si tu es capable de me maitriser, je me soumettrai à toiln Elle l'assaillit et tira sur lui une fleche qui traversa sa ceinture et sa cuirasse et sortit par son dos; puis elle lui fit vider les arçons et le jeta sur le sol. Elle donna ensuite par des cris le signal à ses gens, qui se jetèrent sur les Turcs et firent dans leurs rangs des ravages comme le feu dans du bois sec et, tels que des loups parmi des brebis, ils en firent un grand massacre; ils les mirent en déroute comme la lumière chasse les ténèbres. Après cela, ils traversèrent le Djaïhoûn et se dirigèrent vers l'Îrànschahr. Kourdiya adressa une lettre à son frère Kourdoï, qui était l'un des familiers d'Abarwiz, lui exposant la situation et demandant pour elle et ses compagnons le pardon du roi Abarwiz. Kourdoĩ intercéda pour eux et obtint du roi un ordre leur enjoignant de se rendre à la Résidence, ce qu'ils firent. Ils firent acte de soumission envers Abarwîz, qui leur témoigna de la bienveillance et leur accorda des robes d'honneur. Il épousa Kourdiya et la traita avec honneur; il estimait qu'elle avait droit à sa reconnaisance parce

العبودتية وللدمـة
غرر من اخهار اببروبر

لـا






1 IIC4 axing
quielle qutait toujours opposép à Bahràm lors de sa révolte et qu'elle l'avait poussé à rentrer dans lobéissance et à avoir souci, par la fidèle soumission et la respect, du présent et de lavenir.

IURI.QIFS FAITG SAIRIANTS DE L.A VIE I'ABARWIZ.
Lorsque Abarwiz fut delivré de sa préoccupation an sujet de Bahràm Schoubin, il devint comme un nouvel homme et inaugura une vie pleine de joie et de bonheur. Il s'occupa alors à envoyer des troupes dans les différentes contrées et à nommer des marzebàn et des gouverneura. Tous les rois de l'univers, sans exception, recevaient ses ordres et lui élaient soumis; ils lui témoignaient leur dévouement par tout re qui était en leur pouvoir; la terre remit entre ses mains la conduite de ses affaires et le monde lui confia la direction de ses destineses; il brillait d'un éminent prestige et sa puissance était immense. Il amassait plus de richesses et accumulait plus de trésors, d'objets précieux, d'attributs royaux et d'emblêmes de la souveraineté










que tous ses prédécesseurs. Mais, malgré toute cette grandeur, il se donnait libre carrière dans les divertissements d'amour, se livrait aux réjouissances, menait une vie agréable et jouissait d'une fortune constamment heureuse. Il était beau de figure, d'une haute stature et doué d'une grande force, de sorte qu'on le citait proverbialement comme exemple et que, de toutes ses montures, au nombre de plus de douze mille, une seule était capable de le porter, le cheval comnu sous le nom de Schabdíz, qui était parmi les chevaux ce que Abarwiz étail parmi les monarques. C'était un de ces coursiers célèbres dénommés d'après les princes qui les possédaient, tels que le Rakhsch de Roustem, le Adham de Kaïkhosra, le Yaḥmoûm de Nómân, le Aschqar de Marwân. Un jour, Schabdìz, pendant que Abarwìz le montait, était un peu fougueux, de sorte que la bride se rompit. Abarwîz donna lordre de mettre à mort l'écuyer. Celui-ci lui dit: "Écoute-moi, ô roi, lu feras ensuite comme tu voudras. - Parle", dit le roi. L'écuyer dit : *Quand le roi des hommes et le roi des chevaux entrent en lutte,

HISTOINF DËS ROIS DES PERSES.

al

## 3كت








comment la bride qui les attache fun à lauire peut-elle résister?" libarwiz pardonna à l'ényer, disant : «Son terme n'est pas encore vonu: voilà ce qui lui a inspiré une telle parole.,
diphones thaits dergprit deabirwi\%.
On apprità Aharwiz qu’un gerfaut avait relancé un faucon. It dit : - Turz-le, pour quïl n'arrive pas que fes esclaves osent s'attaquer aux maitres et les proletaires aux grands. a - On lui fit un rapport concernant un gouverneur qui, appelé à la cour, montrait peu d'empressement de venir. Aharwiz écrivit cette décision : "S'il lui est difficile de venir auprès de nous en son entier, nous nous contenterons dune partip de lui et nous lui rendrons la tàche plus facile. Qu'on apporte sa tette à la cour en laissant le corps!n C'est dans le même anns et s'inspirant de cette décision que Mansoûr, s'adressant à lun de ses chefs d'armée qui commettait des actes coupables, écrivit: - Drole, si ta tetie te pèse, nous t'en soulagerons! n-Il avait coutume





 عضص اللصبيان
${ }^{11}$ Manque dans M.
de dire: "Qui n'obéit pas à son supéricur n'est pas obéi par sou subordonné." - Dans ses dernières instructions données à son film Schîroûya, il dit: "Garde-toi de faire à tes troupes une silualion trop aisée; car alors elles n'auraient plus besoin de toi. Ne les laisse pas non plus dans le dénûment; car elles crieraient leur détresse fot se plaindraient de toi. Donne-leur une solde convenable ef refube en douceur leurs demandes; fais-leur esperer beatcoup, mais ne leur prodigue pas les subsides.n - Lorsque IIàdjh ibn Zoràra lui prósenta comme gage pour les Arabes son are, il dit: "Je ne l'aurais pas accepté, si, à mes yeux, ils ne valaient moins qu'un arc.n _ 11 dit à quelques-uns de ses marzebàn : "Craignez les rois; car ils sont féroces comame des lions et s'irritent comme des enfants."

# فصّة شيريِن <br>     كـلا كّ قال لبعض الملؤل    

histoibr be schîmîn.
Schrin "tait uni frmme whmement belle, douée de tous les charmun, it aujourdhui pucore elle est citée comme exemple de la bedula it de la perfection. Wharwiz laimait quand it etait un jeune wholverent al ohtenait ses faveurs, en secret, jusquau moment où, wrupr par la resolle de Bahràm Schoûbin et les autres événements rapportion ei-dessus, il dut la negliger; et quand il fut roi, il ne soccupait plus delle. Schirm fut tres stomnée d'être ainsi délaissé par lui. Bille se trouvait à son egard dans la situation de celui qui disait à un roi:
'Pon servitene n un droit sacré à ta bienveillance. Il ne serait pas décent d'en dirr la cause. Ne le force done pas a parler des titres quill a à ta faveur.

Alors cllu attendait le jour quil se rendait à la chasse et elle se plaça sur le passage de son cortege, ayant rehaussé ses charmes par




 مى قصوره والقبل عليها بكَّتَته وإحلَها حـلَ السوادين مـ عينـه وقلبه




des bijoux et de magnifiques atours, de sorte qu'elle apparut comme l'image de la beauté et de la gràce. Lorsque Abarwiz l’aperçut, son amour dormant se réveilla et la passion latente quill éprouvait pour elle éclata soudain. Il donna l'ordre de la remettre entre les mains de l'un de ses officiers de confiance et s'en alla pour chasser, alors que son propre coeur était pris et qu'll était terrassé lui-même par son violent désir. Il ne tarda pas à hâter son retour et, aussitôt arrivé, il épousa Schìrin. Il lui donna cent bourses d'argent, cent esclaves, cent robes de brocart et cent colliers de grand prix et lui attribua du nombre de ses appartements comme demeure l'appartement doré. Il lui prodigua toutes les marques de faveur et la tenait comme le noir de son œeil et le noyau de son cour; car, non seulement elle possédait tous les avantages qui constituent la beauté, mais elle était aussi éminemment intelligente et pleine d'affection pour son époux.

Les grands et les hauts dignitaires désapprouvèrent Abarwiz d'avoir épousé une belle femme de basse origine; ils ne la jugèrent pas digne de lui et denoncerrent son mariage avec elle comme une faute grave.
 كلامـم دعا بـم والمر كا







 uthen.

Ils pensaient que la purcté de sa race serait entachée dans les fils qui lui natraient drelle. Lorsque Abarwiz fut informé de leurs propos, il Ies fit senir, fit remplir une roupe dor de sang puant et dhorribles immondires et leur demanda comment ils la trouvaient. Ils repondirent quielle était extrémement impure. Il ordonna alors de laver la couper avec de largile et de la soude, de la soumettre à des fumigations aser le triple parfum et la fit remplir de vin, dun vin plus limpide que les yeux du coq et plus agréable que la paix avec la santé. 11 leur demanda: ©Comment la trouvez-vous maintenant? . Ils repondirent : «ExtrAmement agreable et pure. o Lee roi dit : "C'est limage de Schirin qui, alors qu'elle n'était pas avec nous et qu'elle passait de l'un à lautre, ressemblait à la coupe d'or renfermant les immondices; à présent qu'elle est venue demeurer chez nous et qu'elle est devenue lune de nus favorites, elle est pure el immaculée comme cette coupe, dont la substance est pure et dans laquelle on voit ce qui est bon et agréable. » Ils dirent : "Le roi a raison; puissent ses paroles être confirmées par Dieul Puissions-nous n'être pas


 كأمطيَت مسيتها

## نصّة العهلبحدٌ المطرب




 tout le chapitre. - (1) C دی.
privés de son éminente supériorité!»lls s'en allèrent satisfaits de lui et en faisant son éloge.

Schîrìn, ensuite, ne cessa d'avancer dans la faveur d'Abarwiz et des'emparer de toul son cour, de telle sorte qu'il en fit sa femme principale après la mort de Marie, la fille de l'empereur. Cie fut, dit-on, Schîrîn elle-même qui avait empoisonné cette princesse, afin de prendre sa place, el elle obtint ainsi l'objet de son désir.

## HISTOLRE DE FAHLABEDH, LF MUSICIEN.

Sardjis était, dans les réunions intimes d'Abarwiz, le premier et le chef des musiciens. Ayant appris qu'un jeune homme de Marw, qui était le plus habile joueur de luth et qui, en s'accompagnant de cet instrument, chantait d'une façon tout à fait délicieuse et ravissait less gens par son jeu, était venu à la cour et cherchait à trouver accès dans les réunions familières du roi, il fut emu et fort inquiet, Iour-
 اعهل



 تُسودب اللll



mente tant par la jalonsire que par ta erainte de se tronver amoindri par ce risal. Il amploya donc tons les moyens pour le tenir eloigné d. ceq reunions, grgrin par des dona les chambellans et tes portiers fut slewaient l'econduire et pria les amis et les convives da roi de ne point lui faire connaitre in joune chanteur et de ne pas lai en parder. timpersonnages ne demandaient qu'a faire ce qui lui btait agreable, d. serte que, pendant quelque temps, Fahlabedh demeura ignoré et eprouna une grande mortification pour etre tenu dans lombre et décu dana ses esperancea.

Ja nécossité amena alors Fahlabedh à avoir recours à un ingénient atratageme. Il s'adrossa au gardien du jardin dans tequel Abarwiz allait quelquefois se divertir et boire, lui donna quantité de cadeaut et lui demanda de lui permetire, quand le rois y livrerait au plaisir de Iwire, de monter sur un arbere dominant la place du bancuet. Le gardien consentit. Au monent où le roi devait venir s'asseoir sous un cypros, Fahlabedh prit un costume de soie verte et s'en revâtit, se munit diun luth de couleur verte et, étant monté sur un des cyprès








 (1) C مدوربر المرهار.
du haut desquels on pouvait voir la compagnie d'Abariviz, il sinstalla solidement dans les branches; et, à cause de la couleur verte de son costume et de son luth, il ne pouvait étre distingué des feuilles de l'arbre. Le roi arriva ets'assit; les amis quil'accompagnaient occupèrent leurs places près de lui. Lorsqu'il prit la coupe pour la vider, Fahlabedh fit résonner le luth et chanta une délicieuse chanson qui produisit une vive impression ; jamais on n'en avait entendu une pareille. C'était l'air de Yazdan áfarílh. Abarwiz en était ravi et demanda qui l'avait chanté. On chercha le chanteur, mais on ne découvrit pas lendroit où it se tenait. Quand, ensuite, Abarwìz prit la seconde coupe, Fahlabedh recommença à jouer du luth et à réciter avec une suave mélodie une chanson, qui produisit une jouissance comme celle que produii la richesse après la pauvreté. C'était Yair de Partaw-i-farkhar. Abarwìz fut émerveillé et s’écria: "Oh l'admirable chant! Tous les membres du corps voudraient être oreilles! $n$ Il donna lordre de faire des recherches pour découvrir l'artiste en dirigeant les regards vers l'endroit d'où venait la voix; mais on n'aperģut pas le chanteur.









 



Ubarwt: prit la troisieuse cqupe, désirant ardemment entendre ce chant qui ctait une volupté pour les oreilles. Fahlabedh joua et chanta "i laccina les suditeurn par les sons plaintifs des cordes de son instrument et par la tendre modulation de sa voix; il chanta sur lair de Sabz undur subz, ciest-d-dire "le vert dans le vertn. Lee roi ne put s'empé-- hor do se lever et de dire: : C'est assurement un ange que Dieu a "unowpour m'smouvoir et me donner une grande jouissance!n Et il ria : " Généreux bienfaiteur, tu viens de charmer mes oreilles par Ion chant, charme aussi mes yeux par l'aspect de ta personne; mets lu scean à ta lronte ente montrant pour qu'il ne manque rien à la joie que jéprouve par toi! n Fahbabedh descendit et se prosterna à terre divant lo roi, qui lui fit un accueil des plus honorables, lui prodigua les compliments de bienvenue et lui demanda les circonstances de son aventure. Fahabedh hui ayant fait son récit, il fut heureux de liavoir près de lui et passa le rest̨e de la journée à écouter son chant. Il donna fordre de pourvoir largement à son entretien et de le mettre dans une situation telle qu'il n'eut plus rien à désirer; il l'attacha a sa personne et le plaça à la tête des musiciens de sa cour.

 يتداولها المطربون اله الميم فی جالس الملوك وغيـرْ ذكر لالصاصُص والنفاتُس الّتى اجتمعت له


 التَى بناه ، ومنها تخت طلاقديس (2) وهـوســريــرمه الــعــاج والـــســا (1) C C طاف وبيس M .

Fahlabedh lui chantait alors, en tout temps, les airs qui convenaient et lui faisait entendre dans ses chansons ce qui lui plaisait et limpressionnait. It est l'auteur des Chants royaux que les chanteurs récitent souvent encore aujourd'hui dans les banquets soit des princes, soit d'autres personnages.
merverlles et objets rares et précieux possédés par abarwíz.
L’une de ces merveilles uniques était le palais de Madàiñ, connu sous le nom de Î́wanou Kisra, qui n'a pas son pareil dans le monde. Il existe encore aujourd'hui, et c'est lui que l'on cite proverbiadement lorsqu'on parle de superbes édifices. Il en a déjà été fait mention cidessus, dans l'histoire d'Anoûscharwàn; car certains en attribuent la construction à ce roi; mais la plupart des auteurs rapportent qu'il a été construit par Abarwìz. - Une autre merveille était le Takht-iTaqdis. C'était un trône fait d'ivoire et de bois de teck, dont les












plaques et les balustrades phaient d'argent at dor. Sa longueur etait drefit quatre-vingts couderes, sa largeur de cent trente condees et sa hanteur de quinze couderes. Sur les gradins se trouvaient des sieges de bois moir et d'obene dont les cadres dtaient d'or. Ce trône etait nurmonte d'un baldaquin fait d'or et de lapis-lazuli, où étaient repréwrités lo ciel piles étoiles, les signes du zodiaque et les sept climats, ainsi que les roin en leurs differentes atitudes, soit dans le banquet, sit dans la bataille ou a la chasse. Il y avait aussi un mécanisme qui indicunit les heures du jour. Le trone lui-même était entièrement recouvert de quatre tapis de brocart broché d'or et orné de perles -l de rubis, et chacun de ces tapis se rapportait spécialement à l'une des saisons de lanné, - De ce nombre était aussi la grande conronue, renfermant soixante mann d'or pur, incrustée de perles qui ressemblaient à des cufs de moineaux, de rubis grenadins par lesquels s'illuminent les tenèbrea et dont on se sert pour s'éctairer daus









${ }^{(1)}$ Mss. . مسا الناج ${ }^{(5)}$ Manque dans M. - ${ }^{(8)}$ M 3. - ${ }^{(7)} \mathrm{C}$. 5 . - - ${ }^{(8)}$ (9) Mss. ${ }^{(9)}$ M et ainsi plus bas.
les nuits obscures, et d'emeraudes à l'aspect desquelles se fondent les yeux des vipères. Une chaìne d'or, longue de soixante-dix coudées, était suspendue au plafond du palais, et la couronne était attachée à cette chaîne, afin qu'elle touchat la tête du roi sans le gêner et sans peser surlui. - Il y avait aussi le jeu d'échecs, dont les pièces étaient formées de rubis rouges et d'émeraudes, et le jeu de nard fait de corail et de turquoises. - Parmi ces merveilles figurait aussi lor malléable qui avait été extrait pour Abarwiz d'une minc du Thibet. C'était un bloc d'or du poids de deux cents mithqal, souple comme la cire molle; lorsqu'on serrait cet or daus la main, il passait entre les doigts et se laissait modeler; on en façonnait des figures, on lui faisait reprendre ensuite sa première forme et il devenait comme il était auparavant. Il y avait aussi le Trésor da vent, dont voici lhistoire : Lorsque Abarwiz apprit que les Grecs avaient assailli et tué leur roi Maurice, son beaupère, et quills avaient proclamé un autre roi, il éprouva un grand cha-











hrin el fint tres rourroure. Il envoyale marzebàn connu sous le nom de Sthahrbaraz a ee une forte armée dans le pays de Roûm pour venger l.t mort de Maurice et pour chatier le nouveau roi. Schahrbaràz partit "t ariugera llevandric, dirigrant un corps de troupes vers Constantituphle, quii rail le centre de lempire et la résidence royale, pour y meftre Ir sidgr. L.e roi, dans la crainte que la ville ne fùt prise, se prepara a la fuite et embarqua, sur plusieurs de ses vaisseaux, ses trígors at sers ohjet, tris precieux, entre autres la croix qui, aun dire des chrítirns, thait celle sur laquelle Jésus a éto crucifié. Quand ces vaisseaux furent parvenus dans la haute mer, les tempêtes les poussèrent wers Viexandrie, de sorte quils tombèrent tous au pouvoir de Schahrharaz, qui s'en empara et les envoya à Abarwiz. Celui-ci en fut émerspille et heureux, et dit : \& Loué soit Dieu qui nous a secouru par ses anges, qui a fait des vents nos auxiliaires contre nos ennemis, et nous a envoyd, d'où nous ne les attendions pas, les richesses des rois de Roum, les bonnes choses de leurs trésors et ce quill y avait de plus exquis dans leurs coffres enfouis! " Il donna l'ordre d'affecter à toutes








(4)

 -- (0) C Lity.
ces richesses un trésor particulier, nommé le Trésor du vent, en langue persane Kandj-i-Badhâward. - Il y avait également le Trésor $d u$ bouf. Un cultivateur labourait son champ avec ses deux boufs, lorsque le soc de la charrue, qui, en langue persane, s'appelle ghoubaz, entra dans l'anse d'un vase rempli d'or. Le cultivateur se rendità la cour du roi et fit connaitre le fait. Le roi donna l'ordre de fouiller ce champ et d'en extraire les richesses qui y étaient déposées, ce qui fut fait; on en retira cent vases remplis d'argent, d'or et de joyaux ayant fait partie des trésors enfouis par Alexandre et portant l'empreinte de son sceau. On les porta à la cour du roi, qui en loua Dieu. Il donna l'un de ces vases au laboureur et fit déposer les autres dans un trésor nommé le Trésor da bouf. - Parmi ces merveilles était aussi Schirîn, le jardin de la beauté, la rivale de la pleine tune. Jamais on n'avait vu une femme aussi charmante et aussi parfaite. On pouvait lui appliquer les vers d'Aboû-Bekr al-Khwàrazmì:

Mainte beauté, toutes les fois qu'elle paraît, nous fait penser quill est inutile que le soleil se lève.

 فيه العـغـأ فنغغق(1) f




Wlle angmonte, malgre les annéeq; en jeunessa et en beaute, de meme que le vin it dAlient, bien qu'il wit vieuk.

Son hintoire a duté dejà rapportée ci-dessus; il est inutile de la repeler. Nont-Fat! al-Bosti dit:

Quaud. "n causunt dans un cercle d'amis, tu parles, pour les amuser, des événementa dupaset et den choses à venir.

Garde toi dr rupherer un rérit; car jour nature est plutôt ennemie des répétitions.
I'ue autre merveille en la possession d'Abarwiz était son cheval Schablız, dont nous avons également parlé plus haut. C'était le cheval unique, le typr de l'excellence et de la beauté, réunissant en lui les qualités de l'eau et du feu. Lorsqu'il fut frappé par le mauvais ceil, quil fut atteint par le destin et qu'il mourut, personne n'osa en informer le roi. Le grand ecuyer ayant su gagner Fahlabedh pour qu'il lui apprit le fait avec menagement, te musicien, lorsqu'il joua et chanta devant Abarwiz, introduisit au milieu du chant un vers improvise, dans lequel il disait que jamais plus Schabdíz ne courra,







 وقال قدكنت استوري منك اليهِ ومنه اليلك فقد اذهبـن شطر لـذّتى |د

ne broutera, ne dormira. Abarwiz dit : "Alors il est morl!" Fahlabedh répliqua : "C'est du roi qu'on l'apprend. a Abarwìz fut boulem versé et en proie à une vive émotion. Il ne trouva parmi les douze mille chevaux qui étaient dans ses écuries aucun qui pût remplacer Schabdíz. Il se plaisait, après l'avoir perdu, à se servir de quatre montures qui ressemblaient à ce coursier, mais qui étaient loin d'atteindre à ses perfections et n'en tenaient pas lieu. - Abarwîz avail aussi les deux musiciens Sardjis ef Fahlabedh, dont nous avons deja parlé. Ils faisaient sa joie, l'un aussi bien que l'autre; il était ravi de les entendre et ils étaient le reconfort de son àme. Il n'y avait pas, de son temps, un troisième qui fût leur égal. Mais Sardjis, extrêmement jaloux de Fahlabedh à cause de la supériorité de celui-ci et de la faveur dont il jouissait, envoya secrètement quelqu'un qui l'empoisonna, et Fahlabedh mourut. Le roi en éprouva un grand chagrin. Il s'informa de la cause de sa mort et, apprenant que Sardjis l'avait empoisonné, il donna l'ordre de le tuer et lui adressa ces paroles: «Je prenais plaisir, après avoir entendu ton chant, à écouter Fahlabedh et à t'en-

## Histoirfo des rois des perses.









 ets. - in N oty unpediong.
teudre aproes lui; tur viens dé defruire la moitié de mon plaisir en faisant mourir F'ahlaberlh; tu merites la mortl. Sardjis répliqua: « Si jai detruit, ó roi, ta moitié de ton plaisir et que tu en détruises l'autre mositie, cesat toi qui l'auras détruit tout entier, m Le roi dit : "Cette parole, par Dieu, pat celle d'un homme dont Theure n'est pas encore vunu! . Dit il lui pardonna. - Il avait lélephant blanc, qui était le plua colounal de wen cléphants, depassant en hauteur tons les autres de deux conderes, et dont la peau stait d'une éclatante blancheur. Aucun autre «liphant ordinaire, ni aucun eléphant màle ne lui résistait. Quand sa tate portait les ornements et que son corps etait couvert de l'armure, des miroirs d'argent et des sangles d'or, son aspect était impesent et excitait ladmiration et il fixait tous les regards. - Il avait dussi le drapeau des Kaïanides, dont nous avons dejà rapporté l'histoire pt donne la description. - Il avait enfin le page Khosch-Ârzoû, qui detait un joune homme appartenant à une famille d'illustres dihqan et qui btait attaché à son service. Personne ne connaissait comme ce jeune page le manière de préparer des mets d'une saveur délicieuse et








 ${ }^{(1)}$ Mss. شورباج .
de procurer des jouissances matérielles aux hommes; et personne mieux que lui ne savait décrire les agréments et les plaisirs. Aharwiz, un jour, lui demanda quel était l'aliment le meilleur, le plus sain et le plus agréable. Le page répondit: "C'est celui que tu manges quand tu es bien portant, libre d'esprit et de belle humeur, et quand tu as bien faim, étant en compagnie de tes favoris et de tes amis. - Très bien! dit le roi; dis-moi quelles sont les meilleures viandes des quadrupèdes. - C'est la chair d'un agneau qui a têté deux brebis et brouté l'herbe pendant deux mois, et qu'après l'avoir échandé on rôtit dans le four; ou bien la chair d'un jeune chevreau gras que lon cuit dans son jus; ou encore la poitrine d'une génisse grasse cuite avec du vinaigre. - C'ést parfait. Dis-moi maintenant quel est l'aliment le plus exquis d'entre les meilleurs? - C'est la moelle et le jaune d'cuf. Et quelle est la meilleure chair de volaille? - C'est celle du faisan gras, celle de la perdrix d'hiver, celle des jeunes pigeons engraissés et celle du jeune poulet nourri avec des grains de froment, du chenevis et de l'huile d'olive. - Et quels sont les meilleurs hors-d'œuvre

الطمب البوارد







 (الغالوt, C
troids? Cie sont des viandes de veau, tendres ét succulentes, préparcies aver du vinaigre très fort pt de la moutarde très piquante. Dit quelle eat la meilleure gelee? - Des viandes de jeune gazelle, tendres, coupdes en tranches longues et minces, marinées avec du vinaigre, de la moutarde, de la saumure, de laneth, de l'ail, du carvi ¿t du cumin. - Dis-moi quelles sont les meilleures pàtisseries? La pate faite avec de la farine de riz, avec du lait bien frais, de la graisse de gazelle et du sucre candi; et aussi le gàtean de pàte se noix, prepard avec de l'huile d'amandes et du sirop; le gateau de pate d'amanden preparé avec du sucre cristallisé et de leau de rose; 10. filhoidhadj preparé avec du sucre et du miel. - Et quel est le meilleur vin et le plus deslectable? - Cest le vin de raisin qui est tout à la fois d'une belle couleur et absolument limpide, peu épais, d'un agreable bouquet, d'un excellent goût et qui enivre promptement. Les meilleurs vins sont ceux de Balkh, de Marwarroudh, de Bouschandj, de Bost, de Djour, de Qanàraz et de Dargham. Mais je











préfère à tout autre vin le vin de Sour et celui de Qotrabolla. Et quels sont les meilleurs fruits pour le dessert? - Des cocurs d'amandes dépouillées de leurs écorces, écrasés et mélangés avere du sucre; la chair de noix de coco fraiche avec du sucre cristallisi; de's grains de la grenade douce et de la grenade acide avec de leau de rose; du djollab sec; des pommes de Syrie ou de Qoûınis; des dattes $a z d d h$ fraiches avec des amandes; la pêche d'Arménie dont la chair se détache du noyau, et le cœur du cédrat du Ṭabaristan.- Et quelle's sont les fleurs odorantes les plus agréables? - C'est le basilic parfume avec du nadd que lon asperge avec de l'eau de rose. - Et ensuiter? - La violette aromatisée avec la fumée de l'ambre gris, le nénufar aromatisé avec la fumée du musc, et la fève odorante aromatisée avec la fumée du camphre. - Et quelles sont les odeurs des plantes aromatiques? - L'odeur du narcisse est comme lodeur des adolescents; lodeur de la rose comme celle des bien-aimés; lodeur du basilic comme celle des fils; l'odeur de la giroflée comme celle des amis. -











Et quelle ral l'oxleur du Paradis? - Si tu combines les aromes du vin royal, de la rose du Firs, du basilic de Samarcande, du cédrat du Tabaristan, du narcisme de Maski, de la violette d'Isfahàn, du mafran de (fumm et de Rawan, du nénufar de Sirawàn et du triple parfum compnose de bois d'alues indien, de musc du Thibet et d'ambre de Schilir, alora tu connaitras lodeur du Paradis qui est promis a ceux qui craignent Dieu. - Et quelle est la musique la plas agréahle? - C"est celle que produit un instrument à cordes dont le won ressemble au chant et celle d'un chant dont la modufation ressemble au son de l'instrument. * L'auteur dit : "C'est de cette pruse' que s'est inspiré 'Obaidallah ibn 'Abdallah ibn 'Tahir, dans ces vers:

Pourquoi, o mon ami, n'eq-tu pas venu à notre réunion? Lajoie n'y manquait pas et les assistants étaient aux delices.

Le chanteur, pendent que les coupes circulaient, faisait entendre, tant étaient suaves ses modudations, to son de la filte, et le joueur de flate paraissait chanter.











Abarwiz dit au page : © Explique cette formule en détail. : Le page dit: «C'est le luth tétracorde, la cithare bien montée, la mandoline bien accordée et la flâte simple; c'est la mélodie d'Isfahàn, le chant de Nihàwand, le mode de Naissàboûr et, en général, le chant qui ne sort pas d'une bouche moustachue. - Et quelle est la meilleure eau et la plus agréable? - C'est l'eau glacée qui résonne dans une jarre d'argile neuve et que l'on boit lorsqu'on a grand'soif. - Et quel est le vêtement le plus avantageux? - C'est le vêtement qui, pour le printemps, est fait d'étoffe de Marw ou de Dabîq; pour l'été, d'étoffe de Tauwaz ou de Schatà; pour l'automne, d'étoffe de Reï à double trame ou d'étoffe de Marw melangée; pour lhiver, le vêtement d'etoffe tissée de laine et de soie ou de fourrures faites de la peau du cormoran; pour les grands froids, le vêtement d'étoffe de soie et de laine doublée du même tissu et un tissu de grosse soie au milieu. - Et quel est le lit le plus doux? - Des coussins de brocart rembourrés de plumes que l'on pose les uns sur les autres. - Et quelle est la plus belle femme et la plus désirable? - C'est celle à qui le cceur








 واك
 Shuvre et quil aime at que lame désire. La meilleure est celle qui niout ni trop agep, ni trop jeune; ni trop grande, ni trop petite; ni trop maigre, ai trop grasse; qui est d'une taille élegante, belle de ligure, charmante de toute sa personne; qui a le front droit, les sourcils argues, les youx en forme d'amandes, le nez bien proportionne, les levres minces et rouges comme des cornalines, la bouche etroite, les donts pareilles à des perles, le sourire gracieux, te menton rond, le con long et onduleux; dont le teint a la couleur de la pomme de grenade, la prau la douccur de la soie et dont les cheveux sont très usirs; qui a les deux seins ronds comme des pommes, une taille de guèpe, le ventre menu, le nombril creux, les fesses charnues, le pied petit, l'haleine agreable, la voix douce; qui parle peu et qui a beaucoup de modestie. n Le rui se mit à rire et dit: «Bravol C'est parfait!n Le page, sur son ordre, reçut douze mille mithqal d'argent, fut traité avec plus de distinction qu'auparavant et avança dans la faveur d'Abarwiz et dans son intimite.

## فصّة شيـرويجِ

كـ






 (1) Manque dans C. - ${ }^{(2)} \mathrm{C}$.

## histoire de scaíroety.

Il était né à Abarwiz, de Marie, la fille de l'empereur, un fils à qui il avait donné le nom de Qobâdh, mais qu'il appelait Schîroûya. Les astrologues ayant, sur son ordre, examiné lhoroscope de l'enfant, linformèrent que cet horoscope annonçait de grands troubles qui surviendraient par lui dans l'Etat et une guerre civile dont il serait cause. Abarwîz garda le secret sur cette prédiction et songea à tuer Schiroûya; puis, songeant surtout au bonheur de la mère et du grand-père de l'enfant, il renonça à ce projet et accepta avec résignation ce qui avait été arrêté et décrété par Dieu. Lorsque Schîroûya eut grandi, quil fut devenu un jeune adolescent et qu'il fut envoyé à l'école, le mobedh le vit, un jour, revenant de son école et tenant dans la main droite la griffe d'un loup et dans la main gauche une corne d'antilope; il frappait ces deux objets l'un contre l'autre, tout en ré-格tant le chapitre du Lion et du Bceuf du livre de Kalila et Dimna.





دكر آشر امو إبوونح

 thatis 1

Le molvedh tira mauvais augure de ce fait et s'en afligea. Il en informa tharwiz, dont les prexcupations et les appréhensions qu'avaient weilleres on lui lesp prodictions des astrologues an sujet de Schiroaya we firent qu'augmentor. Comme, ensuite, il n'avait en aucune façon lien d'etre atinfait de sa conduite, et que diverses diatribes et des propos blessants tenus par Schiroaya lui avaient eté rapportés, il etait urrite coutre lui, tout en craignant toujours les malheurs qui surbumirairnt par lui. Fin conméquence, il donna lordre de lenfermer dans un de ses plus braux palais, en compagnie de plusieurs personnes de, mon entourage et de ses serviteurs, de pourvoir a tous ses besoins et de lui donner amplement tout ce qui pouvait adoucir son sort et Ini rendre la vié agrdable. Il plaça pres de lui comine gardiens quelquequns de ses officiers de confiance.

## fin du begane phabarwiz.

Lorsque Abarwsz devint vieux, sa passion d'acquérir toujours plus de richeses de woute sorte devenant plus forte, il amassa et mit en








 ${ }^{(1)}$ Mss.
réserve des trésors innombrables et en fit lobjet constant de ses pensées. Il lui vint aussi une nouvelle habitude, celle de verser du sang, d'effrayer les hauts dignitaires et d'inquiéter les marzebàn et les chefs. Ces personnages étaient dans la terreur, craignant ses emportements, et sa violence, et, las de son gouvernement, ils convinrent de le dèposer et de prester le serment d'hommage à son fils Schironya. Ils st rendirent au palais dans lequel celui-ci était détenu et, les gardiens ayant pris la fuite, ils y pénétrèrent. Quant à Schiroûya, qui ignorait les événements, la peur lui relacha le ventre et le chagrin fit couler ses larmes, et il s’écria : "Hélas! que je suis désolé pour notre père, le Roi des rois! "L'un des assaillants lui dit: "Sois content; car nous allons te proclamer roi à la place de ton perre. Si tu y consens, tant mieux; sinon, nous te ferons mourir et prendrons, au lieu de toi, l'un de tes frères parmi lesquels il y en a beaucoup que l'on peut choisir.» Schîrnâya garda le silence. On l'emmena et on le conduisit avec de grands honneurs à la maison du chambellan Zadhàn Farroukh. Quand la nuit eut laissé tomber ses voiles, alors que Abarwiz, in-

## IHSTOIRE DEA ROLSEDES PERSES.



 لهـولآ الـ وتُع سمعـه ذلا




1 Nss. cof.
(2) M بح. -
(3) M8s. Jun
(m) Win
sruciant et en pleine sécurité, dormait à cóté de Schirin, les gardes पui, chaque nuit, criaient: « Abcurwiz, Roi des rois ! " criaient : "Qobddh, Rni dos rois/n, désignant par ce nom Schiroûya. Schirin, en entendant ce cri, eut un tel saisissement, qu'elle fut prise de vertige. Ne voulant pas réveiller Abarwiz, elle dit à haute voix : "Pourquoi donc res maudits gardes font-ils une si étrange annonceís Abarwîz se réveilla et entendit le même cri, qui fut pour lui le signal du Jugement dernier. Il fut consterné et en proie à un profond découragement. Puis, dans son étonnement, il dit avec un rire sardonique à Schirin : - Je suis extremement surpris d'entendre le nom de ce maudit; car il n'avait jamais été révélé à personne; c'est seulement le jour de sa naissance que nous lui avions dit a loreille : Nous te nomamons Qobadh. Mais nous l'appelions Schironya. Qui done founder dans la bouche des gens ce nom qui avait été tenu seoret? "Schirinn dit: *De l'événement qui vient de se produire, Dieu dêtournera les mauvaises conséquences. Mais cherche à te sauver avant que le










matin ne te découvre. Abarwîz, effrayé, sortit pour se mettre ell sûreté. Il était accompagné d'un page, qui portait un bouclier d'or; il était lui-même revêtu de sa cuirasse et armé de son sabre. Ayant passé dans le jardin qui se trouvait derrière le Palais, jardin d'une vaste étendue, renfermant beaucoup d'arbres, il se cacha sous un de ses arbres, ôta la cuirasse qu'il étendit surle sol pour lui servir de couche et tira le sabre du fourreau et le plaça dans son giron. Le page suspendit au-dessus de sa tête le bouclier.

Aux premières lueurs du matin, l'air retentit de grands cris, les gens coururent tumultueusement et le sol trembla. Les troupes entourèrent Schîroûya, le firent monter à cheval, l'amenèrent au Palais, l'installèrent sur le trône, lui prêtèrent le serment de fidelité et lui rendirent hommage. On chercha en vain Abarwiz dans tous, les endroits où on supposait qu'il pouvait se trouver.

Au milieu du jour, Abarwîz ayant faim, arracha un bout de sa ceinture incrustée de joyaux et ordonna au page de le remeltre à une personne qui acheterait des provisions qu'elle lui apporterait. Lo page remit le fragment de ceinture à un des gardiens du jardin.







 وعلى عسكر Manque dans C. - (8) Manque dans C; .'

Ciclui-ri l'rmporta an marché et le présenta. L'objet fut reconnu comme appartenant au roi et on arrêta cet homme. Emmené a la (inur, où on le retint prisonnier, il fut interrogé par Zàdhân-Farroukh Ir chambellan, et il lui fit connaitre les faits. Zadhàn-Farroukh le ronduisit auprès de Schirouya, à qui il fit le même récit. Schîroûya lui commanda de conduire vers l'endroit où se teaait Abarwiz un détachement de troupers, qui devaient l'arrêter. Les soldats suivirent cet homme jusquid er quilis se trouvassent en présence d'Abarwiz. Cilui-ri, pn les voyant devant lui, se dressa contre eux le sabre à la main. Ils s'rufuirent et revinrent auprès de Schirrotya, qui leur dit: : Où est lhomme? : Hls repondirent : "Deux circonstances nous ont empéchés de le toucher : d'abord la majesté du roi et le respert quil inspire; en second lieu, un sabre nu, tel que l'éclair fulgurant, quil tenait dans sa main, en face d'une nombreuse troupe., Zädhàn-Farroukh leur fit de vifs reproches. Puis il demanda d Schtrouya la permission d'arreter Abarwiz et de le conduire




 بعد ثمان وثلاثيـق سـنـة مضـت موه ملكـه
ملك شيـرويلا بن ابجرويز
 (1) M M
dans un lieu où il fallait qu'il fât jugé étant présent. Schircouna l'autorisa à agir comme il le croirait convenable. Zàdhàn-Farroukh partit avec une troupe de soldats, plaça des gardes aux quatre cótés du jardin et se porta en avant jusqu'a ce qu'il fût près d'Abarwiz. Il se prosterna devant lui et lui dit: "Pourquoi veux-tu rester ici, a présent que nous t'avons déposé et que nous avons proclamé ton fils? Tu ne pourras pas lutter, toi seul, contre tout le monde! Allons, monte sur l'éléphantl': On lui amena son éléphant blanc et on ly fit monter. Les soldats l'escortèrent alternativement, se succédant les uns aux autres, et le menèrent à la citadelle de Madäin. On lenferma dans la demeure du mobedh et on le fit garder par des hants officiers de l'armée. Ces événements eurent lieu après que Abarwiz avait. regné trente-huit ans.
règne de schirodya, fils d'abarwîz.
Loxqqu'on se fut assuré de la personne d'Abarwiz et qu'on eut placé prèstes lui, pour le garder, des personnnages nobles et des hauts offi-
 بـتيتي ال



 الالهول



cirs, Schiruaya s'assit sur le trone, ceignit la couronne et donna audience aux grands et au .peuple. Les gens entrèrent, lui rendirent hommage et le saluèrent du cri : "Que le roi vive éternellementl "Schirouya leur répondit gracieusement et s'engagea à les bien traiter; puis ils s'en allèrent. La plupart d'entre eux étaient suffoqués par les larmes.

Schiroaya et les promoteurs de la déchéance d'Ábarwiz décidèrent que lon devait faire représenter à celui-ci, dans un message, ses crimes et qu'il devait être condamné à mort. En conséquence, SchiroAya envoya un personnage connu sous le nom de Asfàdh-Gouschnasp, pour lui porter un message sévere et sanglant, dans lequel il lui reprochait ses actes, tels que le meurtre de son père et des grands de son empire, l'incarcération de ses fils, le fait d'avoir retenu toujours les soldats aux frontières et les avoir empéchés de revoir leur patrie, leurs femmes et leurs enfants, enfin le fait d'avoir acquis des richesces d'une façon illégitime et de les avoir dépensées mal à propos. L'envoye partit. Quand il arriva dans l'appartement d'Abarwiz, il le










trouva assis sur un tapis de brocart broché d'or, appuye sur des coussins de la même etoffe et tenant dans sa main un coing qui flait si lissequ'il paraissait ciselé en or. Ayant aperçu l'envoyé, Alarwiz se souleva et s'assit droit, et il posa le coing sur te coussin. Le fruit glissa du coussin sur le tapis, puis sur un tapis posé sous le premier, ensuite dans la poussière. L'envoyé le prit et l'essuya avec sa manché pour de lui rendre; mais Abarwîz lui ayant fait signe avec la main de le laisser, il le posa sur le bord du tapis et se tint debout devant le roi. Celui-ci lui commanda de s'asseoir et lui dit: "Cet empire nous a échappé et échappera avant peu de temps à cet écervelé ef a d'autres de mes descendants, pour échoir à des gens qui n'y ont aucun droit. Le fait qui vient de se passer, ce fruit, symbole de ce qui est bon, roulant dans la poussière, est un présage : il suffit pour te montray que notod"prédiction se réalisera. n Puis il lui dit : "Parle, fais lar doh mannitation dont tu t'es charge.n L'envoyé délivra le mes-

,
 بـنا
秋




reprohensibleq accusent leury rois et leurs maitres, et seul un bàtard owe prendre à partir son père accablé par le malheur. Quant au crime que tu nous imputes, celui davoir tué notre pere, Dieu sait que nous sommers entièrement innocent et que notre main est pure de son sang. Il ent constant ed a la connaissance de tous qu'il a été tué par mon dem oncles Bindonia ef Bistam, qui ont agi en dehors de nos ordres et sans avoir été autorisés par nous. Aussi, pour sa mort et pour le venger, les avonq-nous fait mourir bien quils fussent chers a motre coruret malgreles nombreux servicesquils nous avaient rendus. Hace qui concerne la mise à mort de plusieurs de nos chefs d'armée illutrea, nous les avous fait mourir pour leurs crimes; nous n'avons tue que ceux qui méritaient la mort et nous l'avons fait dans lintérêt di. la religion et de l'Etat; nous nous sommes conformés à la recommandation de notre ancêtre Ardaschir, qui a fondé et nous a assuré cet empire et qui a dit : . L'exécution d'un seul prévient l'exécution de *plusieursn. Si nous ne les avions pas tués, nous nous serions trouvés obliges d'en tuer un bien plus grand nombre. Quant à l'incarcération de nos fils et de toi-mdme avec eux, cette mesure nous avait paru





 وقد احسنّا النظر لايـران شـهر اذ حصتـاها وحرسـناها بــهم وقمرنا عـنـهـا إيحى (8) الاعمحآ بامساكـا


nécessaire. Et si nous t'avions traité comme tu le méritais af si nous t'avions puni pour les actes coupables que tu avais commis, tu naurais pas atteint ce but suprême auquel tu aspirais. Mais nous l'avons fait grace et nous avons fait envers toi tout notre devoir, le devoir d'un père envers son fils, dans l'espoir que toi aussi tu ferais à notre egard tout ton devoir, le devoir d'un fils envers son pere. Quant an fait que tu nous reproches d'avoir retenu les soldats aux frontieres et de les avoir empêchés de rejoindre leurs fommes et leurs enfants, nous n'avons eu en vue, en agissant ainsi, que leur bien d'abord, et le bien de IÎrànschahr ensuite. Car nous leur avons donné des sommes considérables à titre de solde et de larges gratifications, et, à la place de leur propre pays, des gouvernements de provinces. Nous no les avons pas empèchés de communiquer avec leurs familles, puisquf* nous leur avions donné la faculté de les faire venir auprès d'eun. Nous avons aussi agi dans le meilleur intérèt de l'Îrànschahr, en faisant défendre et garder par eux le pays; en les maintenant toujours en présence des ennemis, nous empêchions ceux-ci de l'atlaquer. En

## 's. HISTOIRY. DES ROIS DES PERSKS.











eflit. Mranschahr qui eat lombilic de la terre, le joyau du collier, rrurrmble á un jardin plein de fruits de toute sorte; nos troupes à rufrontieres on sont comme les gardiens, et les ennemis qui Yenfourent sent comparables aux voleurs. Si nous avions fait revenir les trompes, nous aurions laises les frontières sans défense, nous aurions onurrt la ronte aux ennemis et amené la ruine de nos sujets et de l'that. Quant aux richesses et aux trésors que nous avons amassés, ces richesses sont la parure et le support de l'État; elles le maintiennent; ce sont elles qui donnent la force à larmée et au peuple; plus elles $4 m$ abondantes, plus est grand le courage des soldats et des sujets, et meilleure leur condition, tandis que leurs ennemis sont d'autant plus faibles et impuissants. Sache maintenant, écervele, ce que tu ignoruis et ne nous charge pas d'accusations que nous ne méritons pas!n

Lorscue l'rnvoyé rapporta cette réponse et en donna connaissance devant les personnes présentes, Schíroaya lapprouva en son cour, tout an la desapprouvant en paroles, et il se proposait de ne point attenter à la personne d'Abarwiz. Il voulait le transferer à la citadelle







## مقتل ابرويز

لـا كـان مه العد عاد الاعيان والتقتاد الى شـيـريِّه وعـاودوه فى حـديـث
(1) C C .
d'Istakhr et l'y faire garder, en le traitaul avec honneur et on lui faisant une vie large et agréable jusqu'à sa mort. Mais les chefs d'armer' et les marzebàn, qui avaient été les promoteurs de sa dechrance, s'agitèrent et s'inquiétèrent de ce qui pourrait leur arriver, sill échappait à la mort et revenait au pouvoir. Et unanimement, ils déclarèrent en parlant à Schîroùya : "Le fourreau ne peut contenir drux épées, ni l'Irànschahr garder deux rois. Nous ne voulons pas de deux Schahanschah. Il faut que tu donnes lordre de tuer Abarwiz ou que tu te démettes du pouvoir. nSchirroûya répondit: «Nous y penserons et refléchirons et aviserons cette nuit; puis, demain, nous lerons selon votre avis.

MEURTRE D'ABARWİZ.
Le lendemain, les grands et les chefs d'armée revinrent auprès de Schirroâya et lui parlèrent de nouveau au sujet d'Abarwiz; ils refu-










wrout de commentir a ce quill le laissat en vie. Schiroaya qui les eraighait siasscia donc à pul pour laccomplissement de l'œuvre quila pourndivaient at leur ordonna de choisir un homme pour mettre a mort Abarwiz. Leur choix tomba sur un soldat des plus determinés à verser da sang et Schirouya lui commanda d'aller tuer Wbarwi\%. L.a soldat cacha son sabre sous son vettement et se dirigea, accompagné de quelyues officiers chargés des informations, auprès d' Wharwiz. Celui-ci, lorsque cet homme entra, comprit quil ne venait que pour le turr. Il hii dit : "Qu'est-ce qui t'amener - Ce que tu vas virn, répliqua le soldat. Abarwiz dit : «Tu ne me tueras pas, car je n'ai pas fué ton perre; je lai toujours traité avec bonte. Celui qui tue une persmnne sans être sous lobligation de tirer vengeance d'un meurtre on en dehors de la guerre, est un batard.n Le soldat se prosterna devant hui et se retira et alla rendre compte à Schîroûya de ce qui s'était passé. Schiroaya après l'avoir fait battre, le fit chasspr. Puis il dit: ©Amenez-en un autre!

On chercha longtemps pour trouver un homme qui osàt perpétrer









${ }^{(1)} \mathrm{M}$ (2) Manque dans V:

un tel acte. On finit par tomber sur un homme difforme et d'une figure hideuse, plus affreux que le dénuement après l'opulence. Schiroùya lui ayant commandé d'exécuter ce dont il s'agissait, cet homme se rendit auprès d'Abarwiz et entra chez lui brusquement. Abarwiz, en le voyant, trembla de peur et lui dit: "Que viens-in faire, Sa$\tan ?$ - Je viens, dit cet homme, exécuter lordre donné à ton sujel par ton fils." Abarwiz dit : "Que celui qui a une vilaine figure est donc apte à accomplir des actes odieux!"Puis, ayant fait apporter un bassin et de l'eau, il fit des ablutions, revêtit des vêtements purs, pria Dieu et fit pénitence; il s'étendit ensuite sur un lit également pur et se couvrit le visage. Le monstre fondit sur lui avec son glaive et se mil à le frapper; mais le glaive ne pénétra pas. Abarwîz se rappela un charme qu'il portait à son bras; c'était l'un des attributs des rois et par l'effet duquel aucune arme ne pouvait entamer leurs vetements. It le détacha et le jeta. Le monstre lui assena un autre coup qui Tacheva. Abarwiz rendit l'àme et fut comme s'il n'avait jamais existé.

وصهار


 pill




Le monstra sén alla del arriva dans la salle de réception de Schírouya qui dait pleine des hauts personnages présents, et lui monIra le glaive ensanglants. Schiroaya donna lordre de le prendre d'entre ses mains et de le tuer avec cetie arme. Il pleura son pere et temoigna la plus vive douleur; puis il fil procéder à ses funérailles A le fit porter au tombean. Le pays fut ebranlé par les pleurs et les gémissements. On pouvait appliquer à ce cas les paroles de Sokaïna, fille d'Al-llosain, fils d"Ali:

Celui que leurs subres ont criminellement égorgé, ils le pleurent amèrement,
Comme pleurerent les frères de Joseph qui, dans une intention criminelie, ravaient jeté dans le puits.

Lés mobedh parlaient de la leçon que l'on devait tirer de la mort violente subie par Abarwiz, de sa déchéance, de sa fin étrange et du fait que le plus vil des hommes avait mis la main sur le plus noble, le plus infime sur le plus illustre; il serait trop long de rapporter leurs discours a ce sujet.

## بقيّغ خبر شيـرويـلا










FIN DE L'UISTOIRE DE SGAíROÛYA.
Schîroûya, après le meurtre de son père, se comportait comme le voleur qui s'est introduit dans le trésor d'autrui. Il tua tous ses frères, grands et petits. Mais son gouvernement ne prenait pas un cours régulier et les rois des provinces ne tenaient aucun compte de lui et ne lui rendaient pas les hommages accoutumés. Il en était de lui comme dit le poète:

Lorsque les choses approchent de leur fin, les indices du déclin apparaissent.
Ce qui faisait l'objet principal des préoccupations de Schîroûya, c'était les femmes; car il était absolument esclave de sa passion pour les femmes et extrêmement porté à l'amour. Aussi désirait-il ardemment posséder Schîrin, qui était encore restée fort belle. Il lui lit demander d'être sa femme et lui fit de grandes promesses. Schîrin agréa sa demande et consentit, à condition qu'il voulât lui accorder




 بينـه وبِيـق خصته ستم سـاعـة


 - Vangue ilous 1

 (b) M

druv requetres, a bavoir lii rudre ses biens el les biens de ses enlanta. at "H mecoud livu lai permettre, avant de consommer son mariage aver alle, de vinitar le tombeau d'Abarwiz. Schiroâya répendit que sen drax demandes chaient accorderes, et il donna lordre dr. Ini runire la totalite der we biens al des biens de ses enfants. Schirin lou rmploya à fairy dos aumones, affranchit ses esclaves et leur donna den resenuress anflisantes pour leur subsistance; elle consacra wim partie de ress biens, romme plle l'entendait, aux bonnes aruvres it aux lieux de divotion. Eile fit ensuite des ablutions, revêtit les plus purs de ses vatements at mit à son doigt un anneau renfermant sous 1. chaton un poison qui tuait instantanément. Fítant entrée dans le tombena d'Abarwin, alle appliqua son visage sur le visage du cadavre, arracha avec ses dents le chaton renfermant le poison quelle avala el rundit l'ame on merrant dans ses bras le corps d'Abarwiz. Lorsque Schironya apprit la mort de Schirin, il éprouva le plus vif chagrin. Il donna lordre de la laisser telle qu'elle était, auprès du cadavre d'Abarwis, et de fermer la porte du tombeau: ce qui ful fait.






 بعدد اللآلتّة أشهـر
 M

On rapporte qu'Abarwìz, avec sa perspicacité, avait observé l'avenir derrière un mince voile et qu'il avait cherché par quelque artifice à faire mourir son meurtrier. Le moyen auquel il eut recours ótait un flacon renfermant du poison d'un effet instantané qu'il scella de son sceau et sur lequel il écrivit de sa propre main: «Ceci est un élinir éprouvé qui excite le désir amoureux. " Schiroûya, un jour, ayant par hasard vu ce flacon dans le Trésor privé, en rompit le sceau, louvrit et, avide d'amour charnel, dégusta ce qu'il contenait. Il ne tarda pas à s'affaisser et il expira. On rapporte aussi, contrairement à la relation qui précède, qu'il est mort victime de la terrible peste qui apparut sous son règne. Fait remarquable : Schîroûya a tué son père et ne lui a survécu que six mois; Mountașir a tué son père Moutawakhil 'alà 'Hâh et ne lui a survécu que six mois.
ملك ا,ردشير بن شيـووبد







' .

Aprob la mort de Schirouy a regua son fils Ardaschir, bien que Ion dentat quil put atteindre l'age viril. L'Empire était dans une situation Mremement farheuse; le respect de l'autorités se perdait peu à peu, Le gonsornement ressait de fonctionner, les enuemis se mettaient an mouvement, la forfune des Arabes commençait à selever, les marzeban refusnient obéissance au pouvoir royal et Schahrbaràz était en rovolte ouverte. Schahrbaraz avait concuis quelques provinces de luoum et chait devenu tres puissant. Lorsqu'il apprit te meurtre dAbarwiz, il désapprouva ouvertement cet acte et déclara Schiroûya et ses amis coupables. Ensuite, lorsque Ardaschir avait élé proclamé roi, il convoitait le pouvoir et, al l'exemple de Bahràm Schoûbin, il voulait s'en omparer, comptant, pour réussir, sur le grand nombre de ses troupes听 sur son matériel de guerre considérable. Il adressait, soit en secret, soit au grand jour, des lettres aux chefs d'armé et aux grands, leur prodiguait les promesses of ne leur épargnait pas les menaces.

وخصّ خسـرة فيـروز المتولّ لامـور اردشيـر بالمكاتبة والمـراسـالة وقال لـه قد(1)


 خسـرة فيـروذ ورجاه فاحتال لـمّ اردشـيـرفى طعـام له وكتب الم شهـربــراز

 وخَسـة أثهـر مضـت مه ملك اردشيـر
(1) Mss. نوته. -

Il entretenait surtout une correspondance, par lettres et par messages, avec Khosra Faïroûz, le majordome d'Ardaschìr. "Tu sais bien, lui disait-il, quelle est ma force, tu connais l'efficacité de mos armes, le nombre considérable de mes cavaliers et de mes fantassins et ma puissance. Si tu consens à faire ce que je désire et si tu veus gagner mon amitié en faisant mourir Ardaschir, je reconnaîtrai l’obligation que j’aurai contractée envers toi et te laisserai libre de choisir ce que tu voudras. Mais si tu ne le fais pas, mon premier acte, quand je serai arrivé à Madàin, sera de te mettre à mort." Khosra Faïroùz, qui craignait les menaces de Schahrbaràz et, d'une autre part, espésrait en ses promesses, trouva le moyen de faire périr Ardaschìr par du poison qui fut mis dans un de ses aliments. Il en informa par lettre Schahrbaràz et l'engagea à venir promptement. Schahrbaraz, à la tête de vingt mille hommes, hàta sa marche vers Madâin el s'empara du pouvoir, sans le consentement des grands et des marzehàn. Le règne d'Ardaschir avait duré un an et cinq mois.

## ملك شهربـراز








négine de schahbbarâz.
Lormpur Schahrharaz eut pris le pouvoir, qu'il fut monté sur le troue et qu"il eut reint la couronne, il stait dans la situation dont parte le perite:

Ia farcur arcordén par Dien ne doit pas etre critiquée. Cependant souvent elle purait mal placer dans certaines gens.

II dit, un jour, aux prosonnes qui étaient dans sa société: a Que le punvoir eat excellant al agréable et que la sujétion est penible et amerv! Cirtes, un jour passé au pouvoir vaut mieux qu'une vie de rent ans dans la servitude! Son fils ainé lui dit: "Tu as raison; cependant tn n'es pas du sang royal, ni de ces hommes qui sont aptes a la dignité royale, pt je crains fort qu'on ne te laisse pas le pouvoir al qu'on ne te perinette pas de l'exercer; par conséquent, prends tes précautions et songe à ton avenir. "Le frère puiné de celui qui venait

عليه اخوه الاصغـر قوله وعاتبه وقال اثة الملال غير وقـفـف على السالسانيتة







 ${ }^{\text {1) }}$ Manque dans M. - (2) Mss. ach.
de parler ainsi s'eleva contre son langage et blàma son frère. "Le pouvoir royal, dit-il, n'est pasimmobilisé dans la famille des Sàsanides. Il y a d'autres gens qui sont aptes à tenir le pouvoir el qui gouverneront le peuple mieux que ceux-là! Schahrbaraz fut enchanté de ses paroles.

Schahrbaràz régnait en souverain absolu et commandait en maitre. Voulant examiner l'état de l'Empire dans le Fars, il donna à ses chefs d'armée l'ordre de se préparer pour s'y rendre. Il se mit en route en très grande pompe et avec un équipage magnifique. Quand il voyageait pendant la nuit, on portait devant lui cent cierges parfumés d'ambre gris dans cent flambeaux d'or. Cependant les grands et les marzebàn étaient animés envers lui d'un même sentiment d'hostilité et les partis, divisés entre eux, étaient unis dans la haine qu'ils lui portaient. Ils dédaignaient de lui rendre leurs hommages et ne le considéraient pas comme ayant qualité pour exercer le pouvoir royal. Ils résolurent donc de l'assassiner. Or, une nuit, lorsqu'il faisait route dans la region situee entre l"Iraq et le Färs, Hormoz d'istakhr, à la tête de ses troupes, lattaqua à l'improviste et tira sur lui une flèche qui entra dans sa

 chlull
ملك بورالن بنـنـ كسسرى ابـروير




" He He
puitrine at sortit par le dos. Schahrharaz tomba mortellement blessé, - it siy mul mame pas deux chèvres qui se heurtassent avec leurs rornes puir ha mort. Son armóe se rallia à Hormoz et aux autres marehall, wespiru. el tous wans exception retournèrent à Madàin.

Higiv: D* molnân, FIILE DE KISRÂ ABARWIZ.
L.orspue leag grands et les dignitaires furent de retour à Madainn, ils se virent forces, ne tronvant pour élever au pouvoir aucun descundani male de la famille royale, de proclamer Bouràn, fille d' Uharwiz, qui ctait la plus intelligente et la plus éminente d'entre ses pareilles. Elle siassit sur le trône et, imitant Khomài, fille de Bahman, fllu harangur les gens assise derrière le rideau. Elle leur adreman de honnes paroles et s'engagea à faire régner la justice et à les iraiter avec bonts. Elle donna l'ordre de mettre a mort Khosra Failroun qui avait tué Ardaschir.


 بإبها فاذنت لها
ملك آزرثى دخت (2) بنت أبروِيز


 وتبستطت الايحدى ومـرضت السيـاسـة وتداولت الملك اللنسوان والصبيان
${ }^{(1)} \mathrm{C}$ (ارزتى دخت ${ }^{\text {د }}$, et ainsi plus bas.

Le Prophète, en apprenant lavènement de Boûrân au trône, dit.: "Une nation qui s'appuie sur une femme el lui confie l'autorité ne prospérera pas.n Et il en fut comme l'avait dit le Prophète. Apress avoir régné huit mois, Boûràn tomba malade; dans cette maladie, la main du Trépas frappa à sa porte et elle lui permit d'entrer.

## règne dếzarmîdokit, fille d'abarwîz.

Après la mort de Boûran, on résolut d'un commun accord d'dever au trône sa sceur Âzarmîdokht, et celle-ci prit le pouvoir. Elte aurait été une reine dansle vrai sens du mot, si la fortune et la vie l'avaient secondée. Mais elle régnait alors que la fortune de l'Empire déclinait par le fait que celle de lislamisme s'elevait. Il y eut, sous son règne, de nombreuses révoltes: on commettait tous les excès, le gouvernement était affaibli, le pouvoir tenu tour à tour par des femmes et des enfants.



 وهـلّكوه
ملك يزدجيرد بن شهويار
.


1 1.8.30.
izarmialohht avait un frère, encore enfant, nommé Farroukhzàdh, yui, à cause de su jeunesse, avait paru peu dangereux à Schîroûya et wait ru la vir sanve. Quand il fut proclamé roi apres Âzarmidokht, fins dengrands, mécontent de lui, le lua.

Schahryar, fils d'Abarwiz, l'une des victimes de son frère Schirouyà, avait laisse un jeune fils, nommé Yazdedjerd, qui vivait inconnu et dans une condition misérable à lstakhr. Apres le meurtre de Farroukhzadh, on ne trouva pas d'autre personne apte au trône que Yazdedjerd. On le fit venir à Madain et on le proclama roi.
hegne df yazdedjerd, hils de schahmyî́.
Yazdedjerd prit le pouvoir alors qu'il était un adolescent près d'atloindre l'age viril, que de la fortune des Perses il ne restait qu'un vestige, que les volontés étaient en désaccord, les classes divisées, les affaires en mauvais état et que, d'une autre part, la fortune des Arabes, par le Prophete, s'elevait, que la lumière de lislamisme rayon-










nait et que la promesse de Dieu de faire prévaloir cette religion sur toutes les autres se réalisait. Yazdedjerd, continuellement, prenait son essor et se laissait tomber, et gouvernait péniblement l'État jusqu'à ce que ie Commandeur des croyants, 'Omar ibn al-Khattab, envoyat dans l'Iraq Sád ibn abi Waqqas avec les principaux Compagnons du Prophète et avec des Lroupes victorieuses. Lorsque celui-ci arriva à 'Odhä̈b, l'infortune vint atteindre les Perses, qui furent violemment secoués et abattus. Yazdedjerd mit en campagne, pour combattre les Arabes, Roustem, de l'Àdharbaidjan, le général en chel de son armée, en lui adjoignant les principaux marzeban. Dans fentretien qui avait lieu entre lui et Roustem, celui-ci émit ce propos: "Les Arabes procedent avec nous comme des loups qui, trouvant les pàtres inattentifs, font des ravages parmi les brebis." Yazdedjerd répliqua : «Mais ils ne pourront pas proceder comme faisait un aighe qui allait chercher la proie, au matin, au haut d'une montagne sur laquelle abondaient les nids d'oiseaux et, qui, chaque fois qu'un oiseau










pronait sa volée, fondait sur lui et le saisissait, jusqu'd ce qu'il les eût tous lués. Si ces diseaus s'étairnt enlevés tous ensemble, la plupart dientre ens auraient eté satués. "

Yacterljerd prit des précautions an envoyant une partie de sa fatmille ed sere tresors aut Faghfoûr, le roi de Chine. Il se retira à Nihàwath aree satcour ef ses meilleures troupes, en laissant Farroukhaulh, de l'Ảdharhädjan, comme son lieutenant à Madà̈n, et fit parir Iroustem perur Qadisiya. On rapporte que Moghira ibn Schoba, qui -dait venu comme ambassadeur de la part de Sa'd auprés de Roustem, fut regardé par celui-ci avec mepris. Après gu'ils eurent échangé Braucoup de paroles, Roustem demanda à Moghira le nom du vêtement qu'il portait. Moghira répondit qu'il s'appelait Bourd. Roustem tira mauvais augure de ce nom et dit: a Padschaht bourd, il a entevé l'Empires. Puis il dit a Moghira: La situation entre nous et vous autres Arabes est comparable à celle d'un renard qui était entré dans une vigne. Le propriétaire de da vigne, le considerant comme jeu dangereux, le laissa sans s'en occuper, de sorte que le renard man-


 جسمه فتمكّف منـه الـرجل حنّى قتله فتـال المغيـرة آه قتله بعد قـضـاء

 الفيُتان بالقادستّة وجرت بينمها وقاثع هكثيـرة كانت المبـرة فـيهـا

 عـ الركـوى ومشاهدة المعـركة فنـال بعض الشـعـرأ

geait de ses raisins, devenait gras et pétulant et commettait des dégats dans la vigne. Lorsque le propriétaire voulut le chatier et laj donna la chasse, le renard vint à la brèche par laquelle il était entré, pour sortir et se sauver; mais elle se trouva trop étroite, parce qu'il était devenu gras et, à cause de sa corpulence, il était hors d'état d'escalader le mur. L'homme parvint ainsi à le saisir et le tua.n Moghira dit : « Ètre tué après avoir satisfait son désir et avoir obtenu ce qu'il convoitait, valait mieux pour le renard que mourir de faim et d'inanition. : Roustem admirait son énergique réponse et comprit que les Arabes étaient fermement résolus à subjuguer les Perses.

Les deux armées se rencontrèrent à Qàdisìya et il y eut entre elles plusieurs batailles dans lesquelles la fortune tournait contre les Perses et favorisait les Arabes, pour qui tuer un homme avait moins d'importance qu'une crotte de chameau. Le jour de la grande victoire des mpsulmans sur les Perses, Sa‘d était tombé malade et cette matadie Yempecha de monter à cheval et d'assister da bataille. C'est à ce proposquáun poète a dit :

## historre des rors des pertes.

$$
\begin{aligned}
& \text { الْ }
\end{aligned}
$$










N'as-tu pas vu que Dieu a fait descendre son assistance, tandis que $\mathrm{Sa}^{\text {ed }}$ ne lacha pas la porte de Qadisiya?

Vous revinumes et beaucoup de femmes étaient veuves. Mais d'entre les femmes de Sa'd, il n'y en a pas qui soit privée de son époux.

Roustem avait eu un songe. Il luivavait semblé qu'un ange qui descendait du ciel prenait les armes et les cuirasses des Perses et y remontait avec elles. Il eprouva une grande tristesse de cette vision et la garda secrète. Il eut, dit-on, la même vision une seconde fois et il vil alors le même ange et, avec lui, le Prophète et 'Omar ibn al-Khat!ab. Il lui semblait que l'ange scellait ces armes et ces cuirasses, qu'il les remettait au Prophete, qui les remettaità 'Omar. Cette vision fut interprêtée comme indiquant l'assistance divine donnée aux Arabes.

Ensuite eut lieu la grande bataille à Đjaloûlà qui donna aux Arabes "Iraq et le Fars et les mit en possqasion des richesses du monde; puis la bataille de Niháwand qui força Yazdedjerd à s'enfuir et à se trans-
 نكتـه فى اخبار عمر وعتمان وضى الله عنهـا

ذكرها جرى عليه امريزدجرد بعد ونعة نهاوند





porter d'une ville à l’autre. Il ya, de tous ces événements, des récits circonstanciés dont les plus intéressants trouveront leur place dans lhistoire d"Omar et dans l'histoire d"Othman.

CE QUI ADXINT DF IALDEDJERD APRES LA BATALLLE DE NIHÁWAND.
Après ces Ávénements, c'est-à-dire les batailles de Qàdisìya, de Djaloûla et de Nihawand, l'audace des Arabes étant devenue plus grande, les amis de Yazdedjerd vinrent le trouver et lui conseillèrent de se mettre en sùreté el de sauver sa vie. H quitta donc sa résidence, emmenant avec lui mille cuisiniers, mille musiciens, mille gardiens de guépards et mille fanconniers, sans parler d'autres gens; et cette suite lui paraissait encore peu nombreusc. It se rendit dans le Sedjestàn, de là dans le Kerman et le Mokran; puis il se tourna vers le Tabaristàn. Sa situation était comparable à celle que décrit Aboû Trammàm :






 بضيق
 Nogla, et ainsi plusicurs lois plus bas.

A Dumas est mad famille, Baghdid est l'objet désiré, je suis dans les deux Raçqa at it Fosṭat sont mes amis,

Et je ne crois pas que la destinéc soit satisfaite des courses qu'ello m'a fait faire avant qu'clle m'ait entrainé jusqu'aux limites du Khorâsán.

Yazdedjerd se mil donc en route pour gagner le Tabaristan. Ce fut au temps de 'Othman ibn "Affan, et alors que 'Abdallah ibn ${ }^{*} \hat{A} m i r$ ibn Koraiz et Ahnaf ibn Qaïs avaient dejad fait des incursions dans cette province. Lorsqu'il arriva à Naïsaboûr, se sentant menacé d'un colé par les Arabes, d'un autre còté par les Turcs, il ne trouva pas la ville suffisamment protégée contre unc attaque. Comme on lui vantait la sureté des places fortes sur le territoire de Toûs, il y envoya une personne pour s'en rendre compte. Le marzeban de la ville, le Kandrang, qui ne désirait pas que Yazdedjerd y vint, ne montra à l'envoyé qu'une citadelle haut perchée et lui fit de riches cadeaux. L'envoyé s'en retourna auprès de Yazdedjerd et lui exposa que la forterense n'était pas assez vaste pour recevoir les gens et tout l'équipage qu'il avait avec lui. Yazdedjerd, en conséquence, se dirigea, avec les










troupes et le matériel vers Marw, dont le marzeban était Mahoûya.
Mahoûya vint à la rencontre de Yazdedjerd, se prosterna el se roula dans la poussière devant lui, et lui donna extérieurement toutes les marques de respect, tandis qu'il songeait à le trahir. Lorsque Yazdedjerd lui réclama largent dont il était redevable pour les villes de son gouvernement : Marw, Marwarroûdh, Tàlaqân, Djoûzdjàn et d'autres, il devint encore plus malintentionné à son égard et il dit: "Ce fugitif veut faire du butin tout en fuyant!n Il adressa des messages au Khâqàn pour l'engager à envoyer une armée à Marw, afinde faire prisonnier Yazdedjerd et de prendre possession de la partie du royaume gouvernée par lui-même. Yazdedjerd, qui ignorait cet état des choses, invita Farroukhzâdh à retourner dans $\mathrm{I}^{\times 1}$ Irâq, à conclure la paix avec les Arabes et à prendre avec eux des arrangements de nature à arrêter l'effusion du sang et à mettre fin à la guerre. Farroukhzadh dit : a Je suis prêt à faire ce que tu commandes; mais je ne sutis pas rassuré pour toi à l'endroit de Màhoûya, à cause de sa vile origine, de son ignoble nature et de ses nombreuses roueries, d'autant' plus que tu l'as inquiété en lui demandant l'argent qu'il










doit." Yazdedjerd répliqua: "Pars et tu seras exempt de blàme." Harroukhzadh se mit en route à regret et avec la conviction que Màhoûya allail le trahir,

Ivant que Farroukhzàdh fût bien loin, le Khàqàn envoya Naïzak Tarkhàn avec une nombreuse armée pour tomber sur Yazdedjerd. Lorsque Naïzak arriva à Kouschmaïhan, les médiateurs sexoployaient, sans l'assentiment de Màhoûya, à amener la paix entre eux. Naïzak entra dans Marw, mil pied à terre devant Yazdedjerd et se prosterna devant lui. Yazdedjerd le traita avec distinction, lui donna une large hospitalité ot l'invita à ses banquets. Màhoûya, alors, se mit à semer la discorde entre eux, à nouer et à achever des intrigues el à tout disposer pour allumer la guerre. Il conseilla à Naïzak de demander à Yazdedjerd de lui domner en mariage sa fille, sachant qu'il ue la lui accorderait pas et qu'alors il naitrait entre eux une inimitié qui conduirait à la tutte. Naïzak, un jour, fit de vive voix sa demande à Yazdedjerd, pendant quils étaient l'un et lautre à cheval. Yazdedjerd fonça sur lui avec le fouet et lui dit: "Chien, qui




 ان انتصف [منهم



(1) Hss. L. - (1) Manque dans M. - (1) Icr commence dans C une lacune de l'eqpace drun feullet.
es-tu pour oser me tenir un tel langage? $\dot{Q}$ uand même le vin est versé, son bouquet ne disparait pas!» Alors le conflit caché éclata et on en vint à la guerre declarée et à la lutte ouverte.

Le lendemain, Yazdedjerd sortit à la tête de ses troupes, en compagnie de Màhoûya et ses gens. Naïzak, de son côté, arriva avec son armée. Lorsque les deux partis eurent formé leurs lignes de bataille et que le combat fut engagé et dans toute son ardeur, Màhoûya passa du côté de Naïzak. Les forces de Yazdedjerd se trouvèrent ainsi diminuées et la fortunc tourna contre lui, après qu'il eut balancé la victoire et qu'il avait été sur le point de mettre les ennemis en déroute. Mais lorsque Najzah el Màhoûya se furent rejoints, qu'ils se prêtèrent un mutuel appui contre Yazdedjerd, qu'ils l'enveloppèrent et cu'ils furent sur le point de le faire prisounier, il fat forcé de prendre la faite. Il courut sans s'arrèter, de telle sorte que son cheval fut fourbu.

Yaudedjerd, dans sa fuite, fut forcé de chercher un refuge dans un moulio appartenant à Mâhouya. Il y entra, las et harassé. Le meunier, en le voyant, fut frappé de sa beauté, de son élégante






 مععن (1) الم ماهموبـة

(1) Ms. גew. - (2) M4. gyleas.
tournure, de son magnifique costume et de l'agréable odeur qu'il répandait. Yazdedjerd lui dit: «Ferme la porte du moulin et cachemoi; je te récompenserai largement. " Le meunier répliqua : "La redevance a payer pour le moulin est de quatre clirhems royaux par jour; si tu me les donnes, je larrête et en ferme la porte et te laisse libre d'y rester." Yazdedjerd dit: "Des dirhems, je n'en ai pas sur moi; mais prends cette ceinture incrustée de joyaux qui vaut plus de cinquante mille dìnàrs.» Le meunier dit : "Cette ceinture n'est pas faite pour moi et je ne pourrais pas paraître digne de la posséder; il ne serait donc pas avantageux pour moi de fermer la porte du moulin. a Yazdedjerd, extrémement fatigué, fut pris de sommeil et s'endormit. Des cavaliers de Mâhoûya arrivèrent; ils firent irruption dans le moulin, arrêtèrent le roi el emmenèrent avec eux le meunier auprès de Màhouya; puis ids informèrent celui-ci de la capture de Yazdedjerd. Máhoûya leur donna l'ordre de retourner auprès de lui et de le tuer. Exécutant cet ordre, ils l'étranglèrent avec une corle et le jetèrent dans le fleuve de Marw. Le corps, entraîné par le courant jusqu’à




 وaلّى مـروللعـرب
(1) Ms.
l'embouchure da Razìq, y resta accroché à la branche d'un arbre. L'évéque des chrétiens, voyant ce corps, le reconnut. Il l'emporta dans un taïlesân parfumé de musc, procéda à ses obsèques et lui donna la sépulture.

Yazdedjerd fut assassiné après qu'il euṭ régné vingt ans, en lan 31 de l'hégire. Sa mort devint un grand et mémorable enseignement et le point de départ d'une ère, et l'empire des Perses cessa d'exister.

Quant à Màhoûya, avant qu'il fut un mois, Naizak ne voulant pas tolerer cqu'il prit l'atitude d'un souverain, qu'il exerçàt le pouvoir en maître absolu ef qu’il gouvernât en le laissant de côté, le tua, s'empara de ses biens, alla rejoindre le Khâqàn, son maître, et abandonna Marw aun Arabes.

## TABLE ALPHABETTIQUE DES NOMS．

Abarwis，614，641 et suiv．，658 a 727 ， $7^{29}$ a $7^{31}$ ．
＂Iblallah ihm＂Âmir ibn Kolaz， 743.
${ }^{c}$ Abd al Qass，514，519， 329 ．
Whar，609．
Atout＇Ali al－Rostame， 445 et sum．
Abou＇l－Atáhiya， 454.
Aboa Bekr al－Khwarizmi，4i6，702．
Abou Bekr Mohammed ibn Sibấ，589．
Abod Do＇dd allyádf， 492.
Aboû＇l－Fac̣l al－Hamadhánî，p． 446.
Nout＇l－Fath al－Bost＇， 703.
Nood＇l－Ilasan Ilm Tabátaba，habeet suiv．
Uou＇l－flosan Ion Lanhak al Basî， 4 亿6．
Tbot Mdrin Qais ibn Talba，580．
Shod Nouds，18， 162.
Abod＇l－S．alt al－Thaquft， 618.
Uou＇ITHyil）al Moutandblt，4／6．
Noot Tammdm，35，519，580，606， 7ヶ。
Wood Yabsounn Massoung，roi des Abyssins， 627 et suiv．
Dhaschalie（Nusdionu），5＞9．
Âbthin， 31 ．
Abyssmic，61／4．－Abyssms， 616 a 618.
Adam，i is 4,24 ， 260 ．
Aden，614 at suiv．
Adham（cheval de Kahhorid）， 688.
Adbauhudjân，44，47，53，232，257， 558 et suiv．， $578,609,643$ ，660 el suiv．， 668 et suiv．
Alharnoûsch（fils d＇Isfendiyâclh），361， 364， 369.
X（haraousch（temple du Feu）， 270.
${ }^{c}$ Adt ibn Zadd， 493.
Âdhin Kouschasp， 659.
Afqourschâh．Voy．Aqfotirschath．
Afrásíyab， 15,106 \＆ $108,11 i \not 137 \%$ 139 д̀ 141,144 à $146,160,163,4$ ． suiv．， 167,186 et suiv， 189 \＆$\times 96,1$ 198 d̀ 200,202 à $21 x, 214$ 224， 20 ¿ $235,262,338,435,655$ ．
Afridoûn， 15,31 d̀ $66,89,130,137$ ， $147,212,245,250,447,593$ ．
Agrirath， 112 aे 124， 122 et suuv．， 125 à 128.

Ahnal ibn Qaxs， 743.
Ahriman（on Ahraman），261，502．
4hwat，42，244，494，499，524 et suiv．， 529 et suiv．， $532,576,580,609$ ．
Alains（mer des），6x．
Alep，612．
Alexandre， 399 à $456,458,464,485$ ， 522，702．
Alexandre，414，449，701．
${ }^{\text {EAli }}$ ın ahê Thlıb， 518 ．
＇All ibn Djahm， 587.
© 1 is ibn Thubit， 155.
＂Ilvin（＇Olwân＇）， 18.
imid，530，594．
Anbir（Fanout－Sdbodr），529．
Anclanmasp， 18.
Anoúscharwan．Yoy．Kista Anouscharwan．
${ }^{\text {c Anqua }}, 69$ et sur．， 304,326 à 318,366 a 368.
Antioche， 612 a 614 ．
Aqfourschdh， 458 et suiv．
Arabes， $160,488,514,517,519$ aे 521，


trdahil, 636.
Audaschir, fils d'Aharvic, 735.
Ardaschir, fils de Bàbak, 416,473 à 487, $490,606,721$.
Ardaschirt, fils de Bischtàsf, 271.
Ardaschir, fils de Hormos, 332 et suiv.
Ardaschir, fils de Schiroua, 73 : d suiv.
Irdaschir-khosed, 485.
Axdawin I'Ancien, 473.
Irdawin le Grand, 473 a 180.
 suiv., ${ }^{27}$ ' et suiv., $281,285,293$, 903 : $998,300,323$ et saiv., 328 at 331, 333 à 337 , 435, 655.
treech, 107, 133.
Ariston, 401, 143, \{50.
Armáyil, 14 ओ 26.
Arminie, $130,558,609,625,708$.
Irradjàn fou (radjàn), 327,59 4.
A'scha, 103.
Asehh, fils d'lachana, for.
Ischàn, 157.
ischadn, fils de Kan Aresch, i57.
Ischhaniers, 406 et suiv., 473 .
dschqar (cheval de Marwin; 688.
Isfäcli Gouschnasp, 719 et suiv.
Istarilsidlt (harable Marsmi), 485.
Ayin (hildb al-), 14 et suiv.
Azadlewar, 542 el suin.
Azarmitlohit, 73 if et suiv.
Izarwindadh, 625 à 6ay.
Azdahácf, 17. - Voy. Daḥhah.
Babak, 473 à 178.
Bahylone, 13, 26, 165, 167. - Voy. Sawad.
Bab Soul, $578,611$.
Bub wal- 1bwalh, 611, 636 .
Bádhghîs, 133,48 \%.
Bảdhmấn, 114 at suiv.
Baghdàd, 631, 743.
13aman, 345, 347 a 352, 364, 369, 373,

375 à $300,392,396$ et suiv., 447, 514, 5ig.
Bahman Ardaschir (Obollah), 378, 185.
Bahrám (jour de), 681.
Bahràm, fils de Bahram, fils de Bahrdm, 507 et suiv.
Bahrdm, fils de Bahràm, fils de Hormoz, 503 à $507,510,537$.
Bahrim, fils de Iformma, 5oo à 5o3.
Balrúm, fils de Salbour, 535 et suiv.
Bahram Adharmàhân, 638 à 640 .
Babràm Djour, 539 d 347,549 d 569.
Bahrám Schoulbin, 642 à 687, Gigt; $73 x$.
Bahand, 648, 6.33.
Balasch, 583 a 587.
Balảschàbàdh, 584.
Balàschkird, 584.
Balimas, 451.
Balhh, 33 , 5 J et suiv., $164,189,192$ et suiv., $223,231,244,255,257$, 276,281 et suiv., 284 et suiv, 456 , $480,578,615,642,707 \cdot$ - (Fleuve (f), 111, 392.

Batmouthah, 1318 à 6.57 .
Basra, 485.
Basschar ibn Bord, 74, 377.
Bastour, 270 , 274 dे 276.
Baténiens, 501.
Bawan, 709 .
Beh tridlh, 285, 331.
Behr [b. Qas ${ }^{\text {A Aldin] (Tribu de), } 519 . ~}$
Behr ibn Wall (Tribu de), 519,529 .
Berberres, 158.
Berzzàdhrisch, (502.
Beschenh, 107, 111 d 114,123 .
Beschoithen, 302, 305, 3 1o et suiv., 316, 326 +t suiv., 336,3 亿号, 352,356 a 358,369 à 371,373 et suiv., 376 , 387.

BCwarasp. Voy. Dahladh.
Bidarafsch, 273 à 275.
Bihischthank, 193, 202, 218, 229, 231.
Bindouya, 660, 663, 665 : 670,721 .


Binmiy，chin，3\％．


Bi／at1，＂${ }^{3} \mathrm{~B}$ ．




Bosprit into．
1304，480，707．
Inm 引jabnla，5is7．
16mhlaisa，180，2＂3，43：
Thotionn， 73.3 of anti．
Ihoutamilm， 6.38 ： 4 niv．


I＊：


13tamanis， 43 I a 123.



 ＂，1， 114,435 4 $430,615,730$ ．

Comatantinople，489，701．
Cumiles，of．

Maly， $71 \%$ ．
Mnhaik，in is $36,62,83,80,94$, igo．
IMalxal，jfit．
Dalamitas，6：7．
Davan，4甘す à 491，49t．
Damas，7／3．
Hard，tils die bahman， 302 a 399, ho\％， 657．
Mari，fils do Dird， $300,40 \%$ it 41,114 et suiv．，42 $4,450,522$.
Mard（ville），（it2．
Dàfa，394．

Dârahdijerd， 398.
I largham，707．
Ditin， 529.
Dasharat al－Malik，499．
David， 4.
Démocrates，45ı．
Drart（idiome）， 555.
Drctắa．Vọ．Zull．
Whod＇l－Adhedr， 255,158 a 162 ．
Dhoul 1－Minir，155， 158.
Whou＇l－Qaman，1，400，44i at suiv．， 445 et suiv．－Voy．Nenandre．
IHAhistân， $114,117,227$.
Innavar， 6 og．
Diogene， 43 s ．
Himfrch－i－Kduiydn， 38 el suiv．
Djaihoun，139，1／10，146，189，201． 990，296，23！，276，448，558，65u， 678 ， 686.
Djas．Voy．Isfahch．
Djaloula， 7 ／i re suiv．
Djàmasf， 262,263 a 268,27 角， 278 4 suiv．， 286 à $291,373$.
Hjamasf，fils cle Famoun， 589 a $59 /$ ，（io．3．
Djaudhaw．Voy，Djoudharz．
Djaudharz l＇Ancien，467．
Djaudhary，fils d＇ranschaher Schâh， 464 a 460.

Djoudhazz，his de Sabour， 462 ef suiv．
Djazir，605．
Hjeltrdzad，389．－Voy．Khomad．
Djem．Voy．Djemaschid．
Djemschid， 10 à $19,23,27,34,236$.
Djibail et Djabal， $138,164,436,463$ ， 609.

Djondai－Suhoúr，404，503，521 et suiv．． $507,613$.
Djordjan，42，89，548 el suiv．，539，578， 609，6il．
Djotthary， $138,156,219,223$ it 235 ， 232 aे $234,238,243$.
Ijoulr，485，608，707．
Hjoûzaljàn，486，744．
Dodjail， 480.

Donbawand, 13, 28, 34.
Dorothes, 451.
Egypte. 404, 411, 456.
Emese, $6: 2$.
Euphrate, 405, 408, 489, 666.
Faghfour, 299 et suiv., 564, 730-
Faghfoura, 644 à $646,648$.
Fahlabedh, 69t à 698,703 a 703.
Fantáqous. Voy. Philippe.
Fairoúz, fils de Ilosmodán, 469 et sum.
Farods, fils de Yazdeljerd, $5_{7} 3$ i 583.
Harrodz Salbour, 5eg.
Fawindadth, 27).
Farroukheddh, $73_{9}^{\circ}, 744$ ot suiv.
Farroukhzddh, fils d'4hatwit, 737 .
Far-i-fradi, 7.
Hardmora, $217,36 x, 36 \mathrm{~h}, 383,385$ ì 388.

Feraschdwarl, 256,291 et suiv.
Farazdaq, 586.
Faughâna, 615.
Farscháboúr, 529.
Farvandin (Mois de), 13.
Fasi, 255, 269.
Fostàţ, 743.
Fouth, 416 à 421,404
Färs, 9, 42, 116 a $118,121,158,164$, $167,231,234,252,255,398$ et suiv., 411,414,442,456, 4.58,465 et suiv., 473 at suiv., 477 dे 479, 185,494 , $514,524,597$ à $330,532,576,587$ et suiv., 6og, 641, 669, 709, 734, 74 k .

Gáu-i-Birmayoùn, 3ı.
Gharna, 73.
Ghoumulàn, 619.
(rourz-i-Gán sâr, 34.
Grecs, $410,456,514,520,526$ a 528 , 530 et suiv., 555, $699,669,671$, 700. - Voy. Roulm.

Hadramaut, 637,

Hadjar, 514, 519, 529, 636.
Hàdjib ibn Zorára, 69o.
Hadr, 489 à 494.
Haıţlites, 456, 499, 330,578 a 383 , 590 a $594,615$.
Hatham ibn "Idi, 356.
Handedhdn, ho8 et suiv., (iog.
Hamal ha Badr, 60.
Haman, 35.
Hammad, 556.
Ham/a dISfahin, 398 .
Hanzala, 52g.
Harin, 612.
Hadirdsf, 263. - Voy. Mrdjasf.
Helueu (langage), 555.
Helt Khan, 304 et suv., 307, 330, 330.
Hemdwendn. Vor. Schah-i-Hemaneidn.
Héradee, $6: 5$.
Hóraclius, 6 . 9.
Herat, $8_{9}$, 145, 486. - Idiomede), 530.
Heyàtelites. Voy. Hatulites.
Hiddjas, 355.
Hidmayd (ou Hinmand), $119,345,3$ )o, $361,386$.
Himyaites (Hemanerdn?), 155,158 .
Hinmand. Voy. Hidmand.
Hita, 5 亿o, 550.
Hothanfa, 60.
Holwàn, 584.
Homdr, $\mathbf{3 8 g}$. Voy. Khomás.
Hommor, fils d' Inoúschanwin, 636 à 660 , 670.

Honnos, d'lstahhr, $7^{34}$ et suiv.
Hormor, fils de Narsi, 510 ì 5x4, 53?, 537.

Hormor, fits de Sábour, 495 \& 499.
Hormoz, fils de ladedjerd, 573 à 57 .
Hormoz Djoxalmin, 676 à 68x.
Hormozan, fils de Baldsch, 467 a 1 lig.
Houm, 232 et suiv.
Houschanh, 5 a 7 .
Ihlis, $6,9,10,39$ a $22,35,156,37_{7}$. 1bn e libld, 3or.

Ibn Khordadlhbeh, 130 et suiv., 257, 262 et suiv., $378,415,444,458,486$, 556 et suiv., 604.
Ibn al-Katbi, 22, 256.
Ibn Moqaffac ${ }^{\text {e }} 633$.
lbn al-Mo'taz. $, 153,495$.
Idjbâr (Doctrine de ${ }^{\prime}$ ), 424.
Inde, Incliens, 6, 42, 72, 82, 90, 10h, $146,165,255,415$ d 417,419 et suiv., 529 à $531,355,560$ et suiv., 615 , 622 d 624,629a 631.
Iradj, 41 à 54, 63, 212.
Irân, Irấniens, 126, $127,129,145,161$, 164, 219, 295, 228, 272, 276, 286, 288, 335, 337, 362, 373, 387, 647.

IIanschahr, 42,56, 107, 108, 112, 114, 118,123 et suiv., 126,133 à 135 , 139 d $141,156,160,186,198,200$, 205, 212, 218 et suiv., 221, 230, 254, $263,268,270 \hat{,} 281,290,292,329$, 331,338 et suiv., $346,357,374$ et suiv., 411,414 et suiv., $4 \times 7,444,456$, 464, 477, 479, 481, 514, 519, 524, $558,564,583,593,611,642,645$, $649,654,659,671,676,678,680$, 686, 722 à 724 .
${ }^{\text {'Irâq, }} 42,158,163$ d 165,167 , 405 , $448,456,458$, 464 et suiv., 473 , 514, 524, 528, 540, 576, 609, 612, 641,734,738, 741,744.
Iṣfahân, 425, 445, 609, 709 el suiv.
Isfendiydelh, 256, 258, 261, 265, 270 , $27^{5}$ à 284,286 a 376,385 et suiv., 522.

## Isfertinn, 591.

Istall (Fils d'), 244, 462 ef suiv.
'lgtakhr, 257, 478, 484, 499, 509, 724, $7^{3} 7$. - (Fleuve de), 392.
Iwânou Kisra, 698 .
lyâdites, 514,5:8.
Jean, fils de Zachanie, 460, 463.
Jérusalem, 463.

Jésus, 460.
Joseph, 4, 171.
Juifs, 24.
Kábî, d’Ị̧̣̂hẩn, 26 et suiv. - Voy. Kâweh.
Kalooul, Kâboulıstân, 73 à $75,77,83$, 91, 99 et suiv., $104,119,121,141$, 379 à 383 , 385 et suiv.
Kai Ardaschîr (Buhman), 378.
Ka1 Käous, 15,153 à $234,236,245$, 342,520.
Kal Khosra, 15, $167,210,214$ à 216 , 218 d 244,243 el suiv., 252,262 , 287, 342.
Kax Qobdelh, 137 à 140,144 à 154.
Kad, 424 et suiv., 430.
Kdhoûyeh, 62 et suiv.
Kalla et Dimna, 632 et suiv., 712 .
Kanárang, 743.
Kandarimân, 336 et suiv.
Kandj i-Bádhâward, 700 di 702.
Kanka, 425 et suiv., 430 .
Kankdiz, 229 et suiv.
Karaklh Maisan. Voy. Astàrábâdh.
Karmáyil, 24 d 26.
Karschah, 3.
Karschâsf, 130 et suiv.
Karsîwaz, 389 à 194,207 ì $21 x, 232$ et suiv.
Kasfari, $205 \times 207,210$ et suv., 213 à 216.

Kathyounn, 246 i 249, 254, 256, 340, 344.

Kàwh, 32 d 34, 38.
Kayoumarth, ${ }^{\text {à }} 7,18$.
Kâzima, 514 .
Kermân, 42, 84, 529, 536,609, 742.
Kermânschấh (Bahrám, fils de Salboât), 535.

Kermân Schăhàn, 536.
Keschwấdh, 127 d 129 , 3 : .
Khâbil (Al-), 18.
Khâbour, 493.
Khiqdan, 230, 447,556a 560,583,586
ot stiv．，590，641，630，649，638， 674 h 681,683 a $685,744 \mathrm{et}$ quiv．
Kharzàsf，263．－Voy．Arljásf．
Khâtoûn， 560,586 et suiv．， 678 ì 681 ， 683.

Khat！， 519.
Khawarnact， $494,540,343$.
Khazars，6x，614 et sun．
Khazwazdn， 129 à $12 \%$ ．
Kheschounnata，toi des Marditem， 578 a 583.

Khiḍr，404， 433.
Khomấ，285，331， 389 d̀ $397,735$.
Khorasta，42，158，164，231，414，456， 485 et suiv．， $495,515,529$ et suiv．， $576,578,609,658,66$ et suiv．， 674．743．
Khorra－Sabout， 529.
Khosta，5コั， 552 et suiv．
Khosia，fils de Faurour， 170 à 172.
Khosia Farroù，732， 735.
Khotan，206，231．
Khoulm， 133 et suiv．
Khousch Ârrou， 705 à 711.
Khwariam，227， 486.
Kirdmilhard，${ }^{272,275 .}$
Kisrầ Anoûscharwàn，6，15，39，493， 593,602 d $638,640,662,698$ ．
Kin，159，162， 164,219 ì 221，223， 238.

Kobram，270，282 à 284，293，33ı h̀ 333， 336 ft suiv．
Kandaxn， $177^{8}$ et suiv．，286， 291 et suiv．
Kobsa， $5 \times 8$.
Toumendhan，a8o．
Koar－Didjla， 486.
Kourdiya， 682 à 1887．$_{7}$ ．
Kourlor， 686.
Kourhatr，294， 296 à 298，300，30）＂ 3o6，3o8 à 311， 316 et wuil．，319． 392 a 320.
Kouschmaihan， 7 亿方．
houstahm， $125,130$.
hotin， 133.

Iraddjam， 589.
Lohràsf，15， 237 et suiv．， 243 a 255 ， 262， 282 et suiv．，287， 342.
Louris， 567.
Maddm，458，489，499，509， 527 et suiv．， 549 et suiv．， $560,564,583$ et suiv．， 587,594 et suiv．，612， 614 et sui．， $661,66_{9}$ et suiv．， $673,698,718$ ， 735， $7^{37}, 7^{3} \mathrm{y}$ ．
Mah Afiidh， 52.
Mah de Koûfa， 567.
Mabmoud，447－
Mahomet，4，261，521，605．
Madhouya， 743 a 748.
Maisan， 49 a．
Malatie， 414.
Ma＇moûn， 423 ．
Manbidj， 612.
Màni， 501 a 503 ．－Porte de Mâní， 503.
Manhat， 426 et suiv．
Mansoúr， 689.
Mansoutreal－Faqih，7， 426.
Maqdasí（Al－）［Motahhar ibn Thhir］，501．
Mardan－Sineh， 683 et suiv．
Marif，fille de Maurice，668，670 et suiv． 694， 712.
Marw，2，10，486，559，584，694，710， 744 et suiv．， 747 et suiv．
Marw al－Schâhidjân， 415.
Marwarroûdlh，707，744．
Maski（？ 2 ，709．
Mas＇oudi al－Marwazit，10， 388.
Maurice，665，668，671， 700 et suiv．
Maudah， 596 à 602,604 et suiv．
Mazdahites， $601,604 \times 606$.
Védie．Voy．Djibà．
Melaboudh ，625 d 629．
Meiydfareqin，594．
Menotdjelre， 15,52 \＆ 108 ， 112 et suiv．， $130,257$.
Mésopotamie， 48 g ．
Wihr（Mois et jour de）， 35.
Wihad， $7_{7}$ a $77,81,83,87$ et suiv．， 89 ，
$9^{1}$ et suiv., 94 et suiv., 97,99 à 105 , 119 aे 122.
Mihrdjân (Fête de), 36. - (Jour de), 471.
Mihrnonsch, 361, 364, 369.
Morawiya, 5ı8.
Moghîra ibn Schóba, $7^{3} 9$ et suiv.
Mokrán, 564, 742.
Moqatlam (Mont de), 434.
Mossoul, 456, 458.
Moundhir, fils de 'Amıa al-Qass, 60í, $612,616$.
Moundhir, fils de Nómán, 539 à 547 , 550 et suiv., 553, 555.
Mouktaff, 495.
Mountasir, 730 .
Moúqân, 257 .
Mou'taḍid, 495.
Moutanabbi. Voy. Aboú 'l-Taiyib al-Moutanabbi.
Moutawakhil, 730.
Nabatéen (idiome), 556.
Naḍía, 490 à 492.
Nahrawâu, 605, 663.
Nasabour, 529, 587, 591, 674, 710, 743.

Navak Tarkhấn, 745 et suiv., 748.
Namhhwast, 270.
Narsí, fils de Bahrám, 508 à 510.
Narsî, frère de Bahxdm Djoir, 558.
Narsî, fils d'l̂ẩnschahx Schâh, 466.
Nast, 415,559,596.
Naṣ ilon Alımad, 6.33.
Naubandjatn, 636.
Naudhar, 89 et suiv., 108 à $122,125$.
Naurdz (Féte de), 13 et suiv.
Nihâwand, $609,710,739,741$ et suiv.
Nímroûz, 77, 202, 164, 373, 383, 488 et suiv.
Nisibe, 488.
No'man, fils de Moundhir, 553, 555.
${ }^{\circ}$ Obaidallah ibn "Abdallah ibn Tthir, 709. Obollah, 378, 617.
'Odhaib, 738.
${ }^{\circ}$ Omax ibn al-Khaṭ̂ab, 39, 738, 741 ct suiv.
${ }^{\text {'Othmân }}$ ibn ${ }^{\text {'Affann, } 2,742 \text { et suiv. }}$
Ormazd (Jour de), 13.
Ouschhandj (Houschank), 5.
Pahlawân-i-Djelấn, 68.
Palestine, 256.
Pehlevi (idiome), 555, 633.
Perses, 399, 4x0, 515, 521, 524, 526, $537,612,629,665,681,73_{7}$ et suiv. , 740 et quiv., 748 .
Pharaon, 35.
Philagrios (?), 45ı.
Philippe, 399 d 401, 403.
Pischdladh, 5.
Platon, $450,455$.
Ptolémé, 401, 417, 448, 431.
Qaboús (Kaz Kâous), 162.
Qatbous, fils de Waschmguir, 431.
Qấdisíya, 39, 739 d 742 .
Qalıtân, 158.
Qaidhara, 432.
Qais al-Madjnoun, 74.
Qanâraz, 707.
Qáren, 33 et suiv., $3^{4}, 53,58,6 x$ et suiv., 64,115 a 118,121 et suiv., 125, 131, 134.
Qàroûn, 35.
Qàschân, 609.
Qaschmir, 141 ct suiv., 615.
Qermîsîn (Kermấn Schâhân), 536 .
Qinnesrín, 612.
Qobidh, fils d'Abarwî/ (Sclồroùya), 712, 715.

Qolư̆dh, fils de Farroù $, 583,586$ d 603 , 610.

Qobâdh, frère de Qáren, $1 \times 5$.
Qobadh-Khourra, 594.
Qobâdhyân, $5_{9} 4$.
Qohandiz (de Marw), 10.
Qotrabolla, 708.

Qoúmis, 448, 708.
Qoúmisty (faute pour Qarmisin), 609.
Qounm, 609, 709.
Qoustahm, 131.
Reif, $123,129,131$ et suiv., 473,495 , $578,609,660,710$.
Râisch (A1-), $155,158$.
Rakhsch (cheval de Roustem), 140 à 143 , $365,367,369,381,383,688$.
Râm Ardaschir, fils de Bischtásf, 271.
Ram Arclaschir (Ville de), 48..
Ram-Faurodz, 578.
RAm-Hormoz, 499.
Raschnewâdh, 395.
Raqqa, 743.
Raxiof, 748.
Rois regionaux (Moloulh al-Tawhif), $4 \times 5$, 456.

Roûcaki, 633.
Roudhawaclh, 73 : $106,168,188$.
Roam, 42, 165, 244 et suiv., 252 et suiv., 399, 411, 416, 442, 444, 459, $485,494,52 x$ \& $523,530,594,609$, 611 et suiv., 614 is $616,673,701$, 731.

Roumiya ( ${ }^{(1)}$ ), $\mathbf{3 8 9}$.
Roumiya, 6i3, 636.
Rodechan-Fairouz, 578 .
Rotrechanak, 4ix et suiv., 449, 154 .
Roustem, 104 à 106,140 à 147,161 et suiv., 164 et suiv., 168 à 170,183 , 187 \& 189,192 à 198,204 et suiv., 207,212 et suiv., 216 à 218,221 , 223 et suiv., 227 et suiv., 230,238 , 243, 301, 34 ı à 376,379 à 38 亿, 386 , 644.
 Russes, 6in.

Sathat (Baidschàbadh),584.
Al-Ṣ̂bí (Abou Isḥaq lbrâhîm ibn Hilà), 258.

Sbiens, 258 .

Satbour, fils d'Afqourschâh, 459 à 462.
Sabour, fils d'Ardaschir, 486 a 499, 50:.
Sâbour Dhoûl-Aktaf, 512 à 533.
Sáboûr, fils de Sâboûr, 532 à 535.
Sâboûr, de Raĩ, 588.
Sábour (Ville de), 494.
Sacd ibn Waqqâs, 39,739 à $74 x$.
Sadir, 494, 540.
Saif ibn Dhî Yazan, 626 à 618.
Sallâm l'Interprète, 440.
Salm, 41 à 64, 112.
Salomon, 4, 10 et suiv., 447.
Sàm, 68 à 72,81 à 84,87 à $106,10 g$
à $111,119,357$.
Sàmàn, 447.
Samarcande, 201, 415, 709.
Saranditb, 4:5, 615.
Sargis le musicien, 694 et saiv., 704 et - suiv.

Sâsân, fils de Bahman, 389.
Sasấn, descendant de Sâsân, 473 et suiv.
Sû́sánides, 734 .
Sâțiroûn, 489, 491 - Voy. Daizzan.
Sauwấr ibn Zaïd, 556.
Sawâd, 130, 136, 450, 456, 458, 466, $489,518,529,584$.
Schâba-Scháh, 642, 644 à 649 .
Schabdiz (cheval d'Abarwiz), 688, 703.
Schadll-Sảboûr, 494.
Schaghài, 379 et suiv., 38 et suii., 380.

Schâh-i-Hemâweràn, 155 .
Schàhànschàh, $480,480$.
Schàhnàmeh, 263,457 .
Schaham-Fairoù, 578 .
Schahrbaràr, 701, 73 a à 735.
Schahryar, 737.
Schahzzour, 448 el suiv., 188.
Schamàsàs, 119 à 122.
Schanha, 427 ì 429.
Schanhalat, 56ı ì 56/, 567.
Schàsch, 23 :.
Schaṭà, 710.
Schîdàls, 271.

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS.

Schibr, 70g.
Schirin, 691 à 694, 702 et suiv., 715 , 728 et suiv.
Schírouya, 690 à 731, 737 .
Secljestan, 68, 71, 72, 103 et suiv, 106 , $1 \times 4,116,119$ aे 122,125 à 129 , $168,18 \grave{8}_{7}, 201,218,221,341,345$, $362,380,383,385$ à $388,486,582$, 609, 742.
Sergius, 6 6̈8.
Seth, 2.
Simâk ibn Harb, 556.
Sindh, 530, 610 .
Sindjár, 53o.
Sindokht, 75 et suiv., 85 à $88,9^{2}$ à 97 , 99 a 103.
Sîrtf, 166 et suiv.
Sitrawân, 709.
Siytmak, 5, 18.
Siyâwabadh, 207, 210, 215, 219 et suiv., 230.

Siyåwousch, 167 à 223,216 et suiv., $352,374,655,657$.
Socrate, 451.
So'da. Voy. Sôdhăneh.
Sôdhaneh, 158 à $160,163,171$ à 187 , 212.

Soghd, $189,223$.
Soghdiens. Voy. Haitalites.
Sokaina bint Hosain, 727.
Şorkha, 217.
Soakhorra, 582 à 584,587 à 590 .
Soul. Voy. Bâb Şoûl.
Sour, 708.
Soas (Khorra Sâbour), 529 à 53 1.
Syrie, 42, 432, 456, 520, 609, 708.
Tabari, $2,22,24,26,67,130,256$ et suiv., $263,415,457$ et suiv., 567 .
Tabaristân, 42,70, 84, 89 et suiv., 107, 124, 123, 127, 132 \& 134, 609, 708 et suiv., 742 et suiv.
Taghlib, 519, 529.
Tahmiásf, 130 et suiv.

Tahmourath, 7 д̀ 10, 3 ı.
Takht-i-Taqdis, 698 et suiv.
Taiaqân, $189,486,744$.
Tamim (Tribu de), 518 et suiv., 529.
Tarkhoûn, 456.
Tarse, 489.
Tawwadj (ou Tawwaz), 529, 710 .
Thibet, 434 et suiv., 700, 709.
Tigre, $130,489,516,527$.
Tokhâristân, 70, 456, 486,530,578 et suiv., 609 et suiv.
Toubîqa (p), 451.
Toûs, 125,130 et suiv., $138,156,159$, $162, .164,169,197,201,207,223$, 243.

Thouraiyá, 258.
Toustar, $527,530$.
Toúz, 4x à 62, 107, 111 et suiy., 147 .
Towana, 53o.
Transoxiane, $134,146,164,201,486$, 615, 674.
Turcs, 42, $107,114,116$ et suiv., 220 et suiv., 123 et suiv., $138,145,156$, $160,191,197,204,206$ et suiv., 216 et suiv., 225 et suiv., 228,231 et suiv., 262 aे 264,268 et suiv., 271 aे $273,275,282$ a $284,286,288$ et suiv., 292 à 295,.297 et suiv., 300, 303,336 à $338,435,444,456,514$ et suiv., $522,530,555,557$ et suiv., $583,611,615,617,636,642$ et suiv., 646 à $648,652,686,743$.

Ville d'airain. Voy. Château d'airain.
Wahriz, 616 a 619.
Waschnuguir, 463.
Wesîkán, 199.
Wiseh, 117 et suiv., 122.
Yadjoûdj et MAdjoadj (Muraille de), 44o à 442, 446.
Yaḅoứm (cheval de Nơmân), 688.
Yamáma, 519.

Yazdedjerd le Maurais, 537 亠े 549 .
Yazdecjerdi, fils de Babram, 569 à 573.
Yazdedjerd, fils de Schahryar, 2, 39, 737 1 748.
Yemen, 16 et suiv., 135 a 162,432, 456, 520 , $\log , 616$ a 618.

Zab, 130, 136. - Voy. Zaw.
Zaboul, Zaboulistin, 68,72, 77, 99, 121, 141, $161,164,386$ at suiv., 355 , 582, 6og et suiv.
Zadhan Farroukh, 714, 717 et suiv.
Zal, Zatl-Zar, 68 à $106,124,119$ à 122 ,

125, 127 के $129,131,234,138$ दे 14 x, 143 et suiv., 146 et suiv., 156 et suiv., $16 \mathrm{x}, 168,188,207,302,347$ et suiv., 355 à 357,366 à 371,373 et suiv., 379 ct suiv., 383 д 388.
Zandjân, 609.
Zardouscht, 256 à 263,315 , 414 .
Zarir, 245, 251 \&े $254,261,265,269$, 272 d 274, 276.
Zaw, 108, 130 à 137,139 .
Zawâbl (Al-), 136.
Zewâreh (ou Zebarreh), 188, 349, 351, $361,364,373,375,381$ à 383.

## ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 12, ligne 4: lire 8دّع 4 .
 Page 37, dernière ligne : J'ai été conduit à substituer le mot الختوت à la leçon des mazuscrits, par la nécessité d'obtenir un sens pour la phrase. Maik lá conjecture est loin d'être satisfaisante.
Page 46, lignes 2 et 3 de la traduction : Au lieu de: a des flots de sang à faire touther les moulins ", lire : a dos combats sanglants. $\quad \therefore$ "
 - il leur donna des vêtements misérables n.

Paga 291, ligne 3 : 11 est possible que أطرلمن soit une fausse lec̣n pour
Page 384 , lignes 8 et 11 de la traduction : Au lisu de Rondhâbadh, lire Roudhawadh.'
Page 702, ligne 3 d'en bas: Au lieu de Khwarazmi, lire Khwarizmi.
Page 6o9, ligne 0 : وتوتسيه est une fausse leçon des mss. Il faut corriger eu
Page 709, ligne 3 : L'adjectif retaerf مسكيّ peut se rapporter au nom de Mais peut-tre faut-il lire

En plusicurs passages (pages $36,65,123,154$, etc.) l'expression est traduite par * il ceignit la couronne on wil se ceignit de la couronne $x$. I serait plus exact de traduire par "il fut ceint de la couronne : on sil fut couronne ; car, en fait, sous la dynastir des Sassanides, la couronne était imposée au nouveau roi par un haut dignitaire.



[^0]:    (1) Voy. Zeitschrift d. deutschen morgenland. Gesellschaft, t. XXV, p. 51 (articie de M. de Goeje); - Hadji Khalfa, t. V, p. 119. - Dans deux autres endroits, t. II, p. 23 et 623, Hadji Khalfa, donne

[^1]:    (1) Le fait des scorpions de Schahrazour lancés dans la ville de Nisibe est raconté aussi dans le Zoubdat al-Tawârikh de Hàáfụ Abroâ (ms. persan de la Bibl. nat., Suppl. 160 , fol. $178 \mathrm{v}^{\circ}$ ).
    (2) Hâfiz Abrố donne le même renseignement (ms. pers. de la Bibl. nat., Suppl. 160, fol. 179 ).

[^2]:     (ii) C .

