## TRAITÉS

## DE

## MUSIQUE BYZANTINE

Codex 811 de la Bibliothèque du Métochion du Saint-Sépulcre, Constantinople.

## INTRODUCTION

Les études de musique byzantine obtiennent ${ }^{\circ}$ enfin un juste retour de fortune de toutes parts, en France, en Allemagne, en Russie, en Grèce, voire en Turquie, des érudits compulsent avèc soin codices et parchemins où sont renfermés, précieux trésors, les chefs-d'œuvre des mélodes, les chants sacrés des premiers lyriques chrétiens.

Seuls les ouvrages des anciens musicographes avaient trouvé place däns le Corpus de Meibom, superbement enrichi depuis par la publication de textes inédits et les études originales de savants comme Boech, Bellermann, Fortlage, Vincent, Wesphal, Gévaert, Ruelle, etc. Dédaigneusement écartés, les 'E $\gamma \%$ sipî̀̀ı ou traités de chant byzantin sont restés pour la plupart inconnus, grâce à l'édit de proscription dont furent trop longtemps frappés la science et l'art du soi-disant Bas-Empire. Funeste erreur qu'on ne saurait assez racheter. D'une composition assez médiocre et d'un tour quelque peu enfantin, ces traités ne supportent certes pas la comparaison avec les traités similaires des Grecs et des Arabes; en sont-ils, pour cela, des sources moins précieuses pour l'étude de la musique byzantine? Fasse donc le ciel que d'érudits musicologues découvrent enfin, pour nous en instruire, la technique d'un art inconnu, trop injustement méprisé, alors qu'il se réclamait à bon droit de la haute esthé-

Extrait de la Revue de l'Orient chrètien.
tique des anciens et que d'ailleurs, notre art musicall lui-mềme était loin de luị demeurer étranger par ses origines.

Cependant Kircher avait eu jadis le mérite d'ouvrir la voie aux recherches archéologiques sur la musique religieuse des; Byzantins, mais son article : «Admonitio in semcoologiam grocanicam laisse fort à désirer sous le rapport de l'exactitude.

Gerbert estima suffisant d'insérer dans son bel ouvrage De Cantu et Musica sacra (l) l'abrégé théorique transcrit d'ordinaire sur les cinq ou dix premières pages des manuscrits de chant liturgique grec. A vrai dire, on se serait attendu"à mieux d'ún auteur aussi émérite ayant à sa disposition nombre de documents fort précieux.

Au début du siècle dernier, Villoteau se lança plus avant dans la recherche et l'examen des sources du chant grec médiéval; ses travaux, nullement dépourvus de mérite, eurent le grand tort de ne pas venir à leur heure : peu ou point remarqués, ils sont restés comme enfouis dans les in-folio de la Description de l'Égypte (2). L'art classique grec prêtait encore seul quelque intérêt.

A trente ans de là, même courant d'idées, même aversion pour tout ce qui touche à l'antique Byzance. Vincent et Bellermann publient le célèbre Ms. hagiopolite, mais c'est après en avoir écarté avec soin tous les passages relatifs à la musique byzantine.

Le $\mathrm{D}^{\mathrm{r}}$ Tzétzès pensa réparer cette lacune en citant nombre de textes restés inédits. A parler net, ce travail est si défectueux qu'il eût mieux valu cent fois, pour le bon renom de l'auteur, pour la science surtout, ne l'entreprendre jamais en de telles conditions (3).

L'édition critique du codex hagiopolite reste donc à compléter; ce n'est pas là, tant s'en faut, tâche facile, vu le mauvais état du manuscrit et l'imbroglio qui règne dạns les textes, sans parler de leur propre obscurité; aussi bien me parait-il opportun d'aplanir les voies par la publication et l'examen préalable du Ms. 811 du Métochion du Saint-Sépulcre (Constantinople). Ce codex écrit sür bombycin : long. $0^{\mathrm{m}}, 14$, larg. $0^{\mathrm{m}}, 10$, fol. 137 ,

[^0]date apparemment du xvirie siècle; c'est une simple copie de sept traités de musique byzantine qui, sans nul doute, doivent compter parmi les plus importants.

Les grands travaux de Fétis (l), ceux de MM. Ernest David et Mathis Lussy (2), qui eurent à étudier de près l'histoire des naxitions musicales, devraient, semble-t-il, nous être ici d'un précieux secours; vain espoir. Ces auteurs n'ont rien trouvé à reprendre non plus qu'à ajouter aux précieuses mais trop incomplètes données des Gerbert et des Villoteau. Il faut, de toute nécessité, en revenir à un sérieux examen des sources.

La série d'études que j'ai récemment publiée sur les Notations byzantines (3), une deuxième suite d'articles au sujet des modes, en ce moment en cours de publication; rendent superflus les longs et multiples commentaires. A part de rares notes philologiques, il me suffira de signaler certains points nouveaux et de préciser les quelques détails qui jusqu'alors n'auraient pas été pleinement mis en lumière.

Avant d'aborder la tâche que je me suis imposée, je tiens à témoigner ici de ma profonde reconnaissance à Sa Grandeur $\mathrm{M}^{\mathrm{gr}}$ Arsénios de Naplouse, au très vénérable archimandrite Germain Apostolatos, représentants du Patriarche grec de Jérusalem à Constantinople, pour l'accueil si aimable dont ils ont bien voulu m'honorer, et en particulier pour les précieuses autorisations qu'ils m'ont libéralement accordées dans l'intérêt de mes recherches archéologiques.

Р. Ј. Тн.

(1) Hist. générale de la Musique, t. IV, ch. II.
(2) Hist. de la notation musicale depuis ses origines, p. 59-65.
(3) Le Chant ekphonétique Byzant. Zeitschr., VIII, 1. - La Notation de ṡaint Jean Damascène : Bulletin de l'Institut archéologique russe, Constantinople, 1898. - La Mus. Byz. et le chant liturgique des Grecs modernes : Échos d'Orient - Les Martyries: Византійскаго Времениика, $\mathrm{N}^{\circ} \mathrm{l}, 1899$.

Codex 811 du Métochion du Saint-Sépulcre (Constantinople).

## $l^{\text {er }}$ TRAITÉ

A n'envisager que la formule plus ou moins traditionnelle de son titre, le premier traité musical du Ms. 811 serait l'œừre de l'un des principaux initiateurs du chant byzantin, saint Jéan Damascène. A vrai dire, la fausseté d'une telle allégation me parait trop évidente pour faire l'objet d'une sérieuse discussion: la simple lecture de cet abrégé théorique, un seul coup d'œeil sur le schéma neumatique qui le termine, accusent d'une manière certaine l'œuvre de quelque moine ou magister du xive ou $\mathrm{xv}^{\mathrm{e}}$ siècle.

Au rapport de M. Papadopoules Kérameus..(1)', le même traité se trouve reproduit dañs nombre d'autres manuscrits Codex 461 du monastère de Koutloumousios (2); - Codex 322 de l'école théologique de Jérusalem (3); - Codex 965 de la Bibl. Nat. d'Athènes (4); - Codex non coté du monastère Zographos (5); - Codex de Porphyre Ouspensky (6); - Codex 38 dè la Bodléienne (7).



 bávougiv.

(1) Cf. Byzant. Zeitschrift, VIII, p. 111-121. Cf. ibid. Complément à l'article de M. P. Kérameus sur des 'Eүүzıpióca de musique byzantine, p. 471-482.
(2) $\Lambda \dot{\alpha} \mu$ брои Кхто́доүоц, $\mathrm{N}^{\circ} 3534$.
(3) À. P. Kérameus : Iépoco八. B. $6 \lambda \iota 00 \dot{\eta} x \eta$, t. I, p. 376.

(5) Порф. Успенски Второе путешествіе по Св. горџ аөонской, p. 163.
(6) Порф. Усп. Первое путешествіе въ Аөоискіе монастыри и скиты. Часть II Приложенія. Москва, 1881, p. 86.
(7) O. Coxe. Catalogi cod. mss. Bib. Bodleianae, t. I, p. 602.
(8) La plupart des Mss. similaires portent $\pi \alpha \iota \delta i o v$. Cf. Tzétzès : Ueber die Altgriechische Musik, p. 131. - A. Papadopoulos, op. cit., p. 113.































(1) Ce dernier membre de phrase est effacé dans le Ms. d'Oxford.
$\left.{ }^{( }{ }^{2}\right)$ Le mot $v \not{ }^{\prime} \mu \omega v$ fait défaut dans le Ms. d'Oxford.
(3) La métaphore est complète la suite du texte montre, en effet, que ra notation byzantine est assimilée à un être vivant composé d'une âme ornéc de facultés, et d'un corps en possession de ses cinq sens.

























'Ep. - Tí èбтו tóvos;
 $\pi 0 \bullet \circ$ ั̈ $\mu \varepsilon \nu^{*}$
(1) Le mot tóvos est ici synonyme de onuáórov (signe). Ce passage indique quels sont les signes toniques de la notation byzantine. Pour plus de détails, cf. L La Notation-damascénienne; op. cit.
(2) Le neutre tò loov est plus communément employé.
(3). Le Ms. d'Oxford porte " $\mu \alpha v \theta \alpha ́ v o \mu \varepsilon v ~ \pi \alpha ́ v \tau \omega \nu ~ \alpha ́ p \chi \alpha a i ̃ o s ~ C f . ~ T z e ́ t z e ̀ s, ~ o p ~ c i t ., ~$ p. 132.
(4) Cette distinction est fort juste, mais, en réalité, elle n'est pas acceptée de tous les théoriciens; il en résulte une grande confusion dans les traités de musique byzantine où le mot qóvos est pris dans cinq ou six sens différents.
(5) Pour $\mu$ ทioo $\boldsymbol{\sigma} \omega \sigma \tau \iota \widetilde{u} v$ sans doute:




























 $\mu \dot{\chi} \tau \omega \vee$ ย̀хфф́өvnのıs (3).
(l) Le mot tóvot désigne ici d'une façon exclusive les signes appelés corps ( $\sigma \dot{\omega} \mu \alpha \tau \tau)$ qui sont, en effet, les seuls' à posséder une chironomie.
(2) Les Grecs modernes modulent encore l' $\dot{\varepsilon} v \dot{n} \chi \eta \mu \alpha$. avant d'entonner leurs chants liturgiques: hâtons-nous d'ajouter cependant que leurs $\varepsilon$ ह́v $\eta \chi \dot{n} \mu \alpha \tau \alpha$ ne sont plus exactement ceux de jadis.
(3) Cette distinction est très curieuse; elle prouve une fois de plus que le chant liturgique byzantin essentiellement odique, n'était jamais accompagné





























d'instruments. Si, par exception, le jour de Noël, l'orchestre impérial retentit dans l'église du Palais, c'est, la liturgie terminée, après la distribution de l'ג̀vtí $\omega \rho \rho \circ$. De plus, les musiciens et les chantres n'exécutent ensemble que le $\pi 0 \lambda \cup x \rho \sigma \vee \delta \sigma \mu \circ v$ : ceux-ci entonnent-ils des tropaires? ceux-là font silence. Cf. C. S. H. B. Codinus Cur. Édit de B., p. 49.51-53. Quant au $\mu$.varexòv öpyavov qui retentit pour le moגuxpóvı $\sigma \mu \mathrm{v}$, à la fin de la liturgie célébrée à l'église du Phare, il se tient hors du sanctuaire, dans le $\tau \rho i \pi \varepsilon \tau \omega v$ ou portique du Triclinium de Justinien. Cf. De Ceremoniis Cons. Porph. Édit. B., p. 184.

























(1) Les témoignages s'accordent généralement pour attribuer à Diodore l'introduction du chant antiphoné dans l'Église d'Antioche. Théodore de Mopsueste (Théod., apud Nicet., v. 30) déclare-que cet usage avait été emprunté à l'Église syriaque. L'auteur de ce traité considère Flavien d'Antioche comme le créateur de ce genre psalmodique, mais son opinion ne saurait prévaloir, car elle n'a pas d'aut e fondement que le fait suivant rapporté par Sozomène. En 387, Antioche est menacée du courroux de Théodose. Saint Flavien quitte aussitôt son siège, et vient lui-mème à Constantinople intercédér pour son peuple. Pour apaiser la colère de l'empereur, l'évêque, nouv́eau Dávid, a recours au charme puissant de la musique : sur ses ordres, les jeunes gens qui ont coutume de chanter à la table dù prince, entonnent les psalmodies suppliantes d'Antioche. Théodose est saisi par le caractère de cette musique sacrée, des larmes d'émotion tombent dans la coupe qu'il tenait en main. (Sozom., H. E., VII, 23). Cf. P. Batiffol, Hist. du Breviaire romain, p. ${ }^{20} 27$.




 $\tau เ v x^{\prime} ;$



 тл⿱亠䒑⿱亠乂⿱一土儿，





（1）Les chàntres grecs feraient sagement de méditer d＇aussi sages conseils，car il est bien rare que leurs chants liturgiques ne soient défigurés par la plus na－ vrante exécution．Aussi bien，pouvons－nous déclarer avec M．Bougault－Ducou－ dray＂Ce que nous savons de la beauté de certaines mélodies，nous ne l＇avons pas appris par l＇audition，mais par la lecture．＂Cf．Études sur la Mus． bcelés．grecque，p． 7.
（2）La theorie musicale des Byzantins comme celle des Grecs（cf．sur ce dernier point Vincent ：Notices et Extraits．．．．．，t．XVI，p． 73 et suiv．）emploie le mot tồvos dans une foule d＇acceptions différentes，ce qui peut donner lieu à de fréquentes méprises．Sans vouloir entrer ici en des explications qui nous entraineraient trop loin，il convient cependant d＇informer le lecteur que dans tout ce curieux passage le mot tóvos désigne spécialement les signes toniques appelés corps， $\dot{\sigma} \dot{\omega} \mu \dot{\alpha} \alpha$, lesquels se distinguent de certains autres signes toniques dits esprits， $\pi v \varepsilon u ́ \mu a \tau \alpha$ ，et des caractères sémeiographiques nommés sens，aiఠ0ฑ் $\sigma \varepsilon \iota 5$ ．
（3）．Pour xabíd $\lambda_{1} \alpha$（chevaux）sans doute．－Chez les Byzantins，les $\mu \varepsilon \lambda \sigma \pi \sigma_{0} o($ ou musiciens profanes qualifiaient de ce nom les quinze notes fondamentales du trope lydien diatonique．Du Cange（Glossarium，s．v．xabáinıa）a pensé que les signes toniques du chant ecclésiastique portaient également l＇épithète de xabá入入ıa；le présent texte prouve suffisamment le contraire．En effet，l＇expres－
 avec celui de l＇Église．Les signes toniques de la musique religieuse et les $x \alpha$－ bá̀入ıa spécifient bien en soi les mèmes intervalles，mais d＇une façon bien diffé－ rente ceux－ci expriment des sons absolus，ceux－là des rapports d＇intervalles diversement déterminés par la commune relation de toutes les notes d＇une mé－ lodie avec la note initiale．













































 $\sigma \theta \alpha \mathrm{L}$. Оüt












 pis tóvesv ois tínsveat.



(1) Cette comparaison est des plus exactes, elle détermine d'une manàère très précise la valeur de l'hyporroè dans le signe composé seisma.
(2) L'exemple cité ici est un $\dot{\alpha} \pi \dot{n} x n \mu \alpha$ du quatrième ton plagal.
(3) Cette exception n'avait pas encore été signalée; je la tiens pour spéciale à la notation de Koukouzélès. En tout cas, il n'y a pas précisément exception au sujet du Kouphisma : ce signe est réellement un ton au sens strict donnéà ce térme, par les théoricieas byzantins. S'il est eegalement appelé demi-ton, c'est à un autre titre : je veux dire, en raison de la faiblesse de son qu'il comporte; mais, si ténue que soit cette note, elle rentre néanmoins dans la catégorie des tons.












 $\tau \dot{\prime} \mu \alpha \tau \alpha, \tau \dot{\alpha}$ ह̀v $\tau \vec{n} \varphi \omega v \tilde{n} \alpha u ̋ \tau \tilde{\omega} v$ (1).






 ń $\gamma о$ ú $\mu \varepsilon \theta \alpha \mu \alpha \theta n$ тńv.



'Ep. - Kxi $\tau i$ ह̀ $\sigma \tau i v$ ह̇v'íxnu.



'Ep. - Tí èбтt тойтo;

(1) Ces quatre signes sont isophones en ce sens qu'ils marquent tous un intervalle de seconde; toutefois leur mode d'exécution particulier est différent.
(2) Chrysanthe donne la mème définition dans son $\Theta \varepsilon \omega \rho \eta \tau \iota x \grave{\mathrm{c}} \mathrm{v}$ M $\mathrm{c} \gamma \alpha$, p. 135.
(3) Plusieurs auteurs ont tenté de donner une explication de ces épéchèmata; il reste encore beaucoup à dire, et. le sujet demande une étude spéciale.



 $\delta_{t} \delta \alpha \dot{\alpha} \xi_{\varepsilon!}$.
'Ep. — IIónsv $\dot{\alpha} \pi \alpha^{\prime} \rho \chi n$;


































 $\dot{\varepsilon} \mu \quad 6 \dot{\alpha} \lambda \lambda \omega \mu \varepsilon \nu$.














 $\pi \delta \delta \alpha \varsigma \overline{x \delta}$.









(l) İntéressant détail qui n'avait pas encore été signalé jusqu’ici; nous savions sculement par E. Bryenne, que les anciens praticiens avaient l'habitude d'indiquer par les termes numériques, premier, second, troisième ct quatrième, chaque son du tétracorde en commençant•par l'aigu. Cf. E. Bryenne, p. 483, —Tzétzès, op. cit., p. 46.




















 rstxi;









 $\pi \alpha \rho^{\prime}$ aùtoũ;

















Constantinople.

> P. J. Thibaut, des Augustins de l'Assomption.
(l) La vérité de cette conclusion ressort, en effet, de tous les autres traités de musique byzantine.


[^0]:    (1) P. 57.
    (2) État moderne, I, Paris, Imp. Impériale (1809), p. 784-833.
    (3) Cf. Ueber die Altgriechische Musik in der Griechischen Kirche, p. 32-77.

