Ein merkwürdiges Orakel

Nach dem Tod des Romulus regierten sechs weitere Könige in der Stadt Rom. Der letzte König, Tarquinius Superbus, wurde von seinem Neffen, L. Iunius Brutus, gestürzt. Brutus konnte sich dabei auf einen Orakelspruch aus Delphi stützen, den er geschickt interpretierte.

Tarquinius Superbus, ultimus rēx Rōmānōrum, diū summā superbiā regēbat et cīvitātem vexābat. Aliquandō autem nūntius rēgī appropinquāvit et nūntiāvit: „Audī, rēx! Māgnus anguis1 in templō appāruit et sacerdōtēs fugāvit! Calamitās mala cīvitātī nostrae īnstat.“

Tarquinius, postquam verba nūntiī audīvit, in summō timōre erat. Statim fīliōs vocāvit et imperāvit: „Properāte in Graeciam ad ōrāculum Delphicum2! Cōnsulite Pthiam, sacerdōtem Apollinis3! Nam Apollō mē iam anteā semper cōnsiliīs adiuvābat.“ Fīliī patrī pāruērunt et cum L. Iūniō Brūtō ad ōrāculum properāvērunt. Postquam templum Apollinis intrāvērunt, sacerdōs clāmāvit: „Imperium summum Rōmae habēbit, quī vestrum prīmus mātrī ōsculum dederit.“4

Fīliī Tarquiniī rēgis, postquam verba mīra sacerdōtis audīvērunt, stupuērunt: „Cūr deus imperat mātrī ōsculum dare5?“ L. Iūnius Brūtus autem, quia callidus erat, cōgitāvit: „Sacerdōs nōn mātrem nostram, sed Terram, mātrem hominum, dēsīgnāvit6.“ Itaque Brūtō placuit terrae clam ōsculum dare.

Paulō post Rōmānī, quia superbiā Tarquiniōrum īrātī fuērunt, Tarquinium rēgem et fīliōs rēgis fugāvērunt. Tum Brūtō summum imperium mandāvērunt.

1 **anguis, is m.** die Schlange

2 **ōrāculum Delphicum** das Orakel in Delphi

3 **Apollō, Apollinis** der Gott Apollo

4 „Das höchste Amt in Rom wird bald derjenige haben, der von euch als erster der Mutter einen Kuss gibt.“

5 **ōsculum dare** einen Kuss geben, küssen

6 **dēsīgnāre** meinen, andeuten