JULIUS CAESAR (Wikipedia)

Im Jahr 78 v. Chr. ging Caesar als Offizier in den Stab von Publius Servilius Vatia Isauricus, der als Prokonsul in Kilikien die Piraten bekämpfte. Dort blieb Caesar aber nicht lange, da Sullas Tod ihm die Rückkehr nach Rom ermöglichte, wo er seine politische Karriere weiterverfolgte. Er begann, wie damals üblich, als öffentlicher Ankläger und Mitglied der vigintisexviri, der untergeordneten Magistratsbeamten der Republik. Als Ankläger erregte Caesar durch einen Prozess wegen Erpressung gegen Gnaeus Cornelius Dolabella, einen Anhänger Sullas, große Aufmerksamkeit und bewies damit erneut seine Opposition zum Lager der Sullaner. Trotz seiner Niederlage in diesem Fall war Caesars Ruf nicht geschädigt.

Um Anfeindungen der Sullaner aus dem Weg zu gehen, entschloss sich Caesar, Rom erneut zu verlassen. Ungewöhnlich war, dass er sich nicht zu einer militärischen Mission meldete, um sich als Offizier einen Namen zu machen, sondern eine Studienreise nach Rhodos unternahm, wo er bei dem Rhetor Molon seine Redekunst verbessern wollte. Auf dem Weg nach Rhodos geriet Caesar bei der Insel Pharmakussa in die Gefangenschaft von Piraten. Angeblich habe er sie aufgefordert, ein höheres Lösegeld für ihn zu fordern, da er weitaus mehr wert sei als der eigentlich schon geforderte Preis.[2] Nach seiner Freilassung organisierte er aber eine private Seestreitmacht, fing die Piraten und ließ sie kreuzigen, wie er es ihnen angekündigt hatte, als er noch ihr Gefangener war.

----------------------------

Caesar left Rome and joined the army, where he won the Civic Crown for his part in an important siege. On a mission to Bithynia to secure the assistance of King Nicomedes's fleet, he spent so long at his court that rumors of an affair with the king arose, which Caesar would vehemently deny for the rest of his life.[14] Ironically, the loss of his priesthood had allowed him to pursue a military career, as the high priest of Jupiter was not permitted to touch a horse, sleep three nights outside his own bed or one night outside Rome, or look upon an army.[15] Hearing of Sulla's death in 78 BC, Caesar felt safe enough to return to Rome. Lacking means since his inheritance was confiscated, he acquired a modest house in a lower-class neighborhood of Rome.[16] Instead, he turned to legal advocacy. He became known for his exceptional oratory, accompanied by impassioned gestures and a high-pitched voice, and ruthless prosecution of former governors notorious for extortion and corruption.

On the way across the Aegean Sea,[17] Caesar was kidnapped by pirates and held prisoner.[18] He maintained an attitude of superiority throughout his captivity. When the pirates thought to demand a ransom of twenty talents of silver, he insisted they ask for fifty.[19][20] After the ransom was paid, Caesar raised a fleet, pursued and captured the pirates, and imprisoned them. He had them crucified on his own authority, as he had promised while in captivity[21]—a promise the pirates had taken as a joke. As a sign of leniency, he first had their throats cut. He was soon called back into military action in Asia, raising a band of auxiliaries to repel an incursion from the east.[citation needed]

À la mort de Sylla en 79 av. J.-C., César demeure quelque temps en Asie. Selon Plutarque, lors de son trajet sur la mer Égée, il est enlevé par des pirates de Cilicie qui le font prisonnier durant 38 jours sur l'île de Farmakonisi et réclament une rançon de vingt talents d'or. César déclare en valoir cinquante, et promet de revenir exécuter les pirates après sa libération, ce qu'il fait effectivement. Puis il perfectionne son éloquence auprès du célèbre rhéteur grec Molon de Rhodes24.

Uit het boek: *Caesar de Gallische oorlog* van **F.H.van Katwijk-Knapp**, inleiding blz 7:

Om zich meer in de welsprekendheid te bekwamen reisde hij naar Rhodus, waar een school in de rhetorica gevestigd was. Onderweg viel hij in handen van zeerovers, die hem gevangen hielden en een grote losprijs vroegen, namelijk twintig talenten (ongeveer 25.000 gulden = 12.500 euro). Caesar vond dat ze hem te laag taxeerden en verhoogde de bedongen som tot 50 talenten (25.000 euro). Gedurende de maand dat hij op het losgeld wachtte, behandelde hij de piraten met hautaine minachting; zo maakte hij hun bijvoorbeeld duidelijk dat ze zich stil moesten houden als hij sliep. Toen het geld gearriveerd was, zetten de rovers hem ergens op de Ionische kust af. Dadelijk huurde hij van een concurrerende troep piraten een kleine vloot en ging de bandieten achterna. Hij versloeg hen, nam zijn losprijs weer terug en liet hen, zoals hij hun tijdens zijn gevangenschap beloofd had, terechtstellen (kruisigen). Hij was toen 25 jaar.