# Proposal to encode Ottoman Siyaq Numbers in Unicode 

Anshuman Pandey<br>pandey@umich.edu

September 29, 2017

This is a proposal to encode Ottoman Siyaq Numbers in the Unicode standard. A description of the typology of the numbers and the encoding model have been presented in the following documents:

- L2/07-414 "Proposal to Encode Siyaq Numerals"
- L2/09-166 "Ottoman Numerals: Towards a Model for Encoding Numerals of the Siyaq Systems"
- L2/11-271 "Preliminary Proposal to Encode Ottoman Siyaq Numbers in the UCS"
- L2/15-072R2 "Proposal to Encode Ottoman Siyaq Numbers in Unicode"

Major changes from previous versions are:

- Removal of the alternate form of twenty thousand
- Addition of two fractions and a description of their orthography

Proposals to encode characters of three other Siyaq systems have been previously submitted:

- L2/15-066R "Proposal to Encode Diwani Siyaq Numbers in Unicode"
- L2/15-121R2 "Proposal to Encode Indic Siyaq Numbers in Unicode"
- L2/15-122R "Proposal to Encode Persian Siyaq Numbers in Unicode"


## 1 Script Details

Block name The name 'Ottoman Siyaq Numbers' is assigned to the block. This name reflects the sources in which these numbers are most commonly attested.

Character repertoire The proposed repertoire contains 61 characters. All distinctive characters are attested in the available sources, excerpts of which are enclosed here.

Representative glyphs Representative glyphs are based upon numbers shown in the manuscript in figure 33. They reflect number forms found in the available sources. These glyphs resemble the metal type designs shown in Exposé des signes de numération usités chez les peuples orientaux anciens et modernes by Antoine Paulin Pihan (Paris: L'imprimerie impériale, 1860), see figures 29 and 30. Glyphs for characters not found the above sources have been created by the proposal author.

Structure The numbers represent units of a decimal positional system．The notation system is additive， that is，the value of a number is the sum of the numerical signs that represent it．There is no character for zero；it is inherent in the numbers for each decimal order．There are distinctive characters for the primary units，tens，hundreds，thousands，and ten thousands．Numbers of higher orders are represented as sequences of these characters．

Directionality The numbers are written right－to－left in the regular Arabic manner．

Ordering The ordering of Ottoman Siyaq Numbers in encoded text follows the rules of numerical expres－ sion in the Arabic language．The largest number occurs first and smaller units follow in sequential order． Compound numbers involving the tens and primary units are written transposed with the latter placed before the former．

## 2 Characters Proposed

## 2．1 Primary numbers

The following 9 characters are used for representing the primary numbers：

| $\boldsymbol{I}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE |
| :--- | :--- |
| $\boldsymbol{u}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO |
| $\boldsymbol{u}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE |
| $\boldsymbol{v}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR |
| $\boldsymbol{\sim}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE |
| $\boldsymbol{v}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX |
| $\boldsymbol{v}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN |
| $\boldsymbol{v}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT |
| $\boldsymbol{v}$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE |

Variant forms of the primary numbers are attested in records from various historical periods，（see figures 7， 14．The most distinctive of the variants is $\boldsymbol{\omega}$ ，which is commonly used in place of $\boldsymbol{\varphi}$ three．The other bear closer affinity to the representative forms．The variants for FOUR ．．nine have an upward stroke for the left terminal．The bodies of the forms are slightly modified so they rests at the baseline．Several of these are included in the repertoire as alternate forms（see section 2．2）．

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Representative | 1 | U | 上 | r | $\triangle$ | － | $r$ | $\checkmark$ | لو |
| Variant | 」 | s | $\omega$ | لسا | ص | し，• | Ler | 4 | لعا |

- The $J$ is a glyphic variant of I ONE (see figure 14 ). It differs from the representative shape in that the terminal stroke curves to the left instead of stopping at the baseline.
- The $\boldsymbol{\varepsilon}$ is a variant of $\mathbf{u}$ Two that occurs in a manuscript (see figure 33). It is a distinctive form.
- The • is shown as a variant for - six in figure 29. It is described there as being used in place of - in compound numbers, eg. 16 may be written as • instead of $\varepsilon$ 。. The source for this form is unspecified. It does not occur in any of the handbooks on Ottoman Siyaq or the primary sources consulted. This dot-like form may be a truncation of the stroke for - SIX. It is not attested in other sources and should be treated as a glyphic variant.
- The $\boldsymbol{\sim}$ is a glyphic variant of $\boldsymbol{\checkmark}$ EIGHT. It is a more rounded style of the representative glyph.


### 2.2 Alternate forms of the primary numbers

The following alternate forms are included in the repertoire:

ع OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TWO
U OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE THREE
OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FOUR
( OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FIVE
ᄂ OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SIX
Lu OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SEVEN

OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE EIGHT
OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE NINE

The uniform terminal in the variant forms suggests that there are two stylistic sets of primary numbers, the other being the representative forms. The variant forms may be historical retentions. As the representative and variant forms are both documented in handbooks on Ottoman Siyaq, and as they are graphically distinct, the latter are proposed for encoding as alternate forms.

### 2.3 Tens

The following 9 characters are used for representing the tens:

| ع | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN |
| :---: | :---: |
| \% | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY |
| 10 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY |
| $\sim$ | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY |
| 2 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY |
| 2 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY |

U OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY
$v$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY
v
OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY

### 2.4 Alternate form of tens

The following alternate form is proposed:

Le OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TEN

The Th is a variant form of عح TEN that is graphically related to the alternate forms of the primary numbers FOUR .. NINE, and it used when the number 10 is grouped with that alternate set.

### 2.5 Hundreds

The following 9 characters are used for representing the hundreds:

し OtTOMAN SIYAQ NUMBER ONE HUNDRED
$\Omega$ ottoman siyaq number two hundred
U OtTOMAN SIYAQ NUMBER THREE HUNDRED
OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR HUNDRED
d OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE HUNDRED
OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX HUNDRED
$\ell_{\text {G }}$ ottoman siyaq NUMBER SEVEN HUNDRED
と OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT HUNDRED
ottoman siyaq number nine hundred

Variant forms of the following hundreds are shown in charts from handbooks:

|  | 400 | 600 | 700 | 900 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Representative | سغ | L | ${ }_{6}^{6}$ | k |
| Variant | 1 | $\varepsilon$ | EM | ¢ |

The distinctive variants are those for FOUR HUNDRED and sIX hUNDRED, which are discussed in section 2.6 below. The other variants are more conservative shapes of the representative forms in which the downward strokes from the body of the number stop at the baseline and fold into the terminal instead of looping below the baseline. These are similar enough to the representive forms to be considered glyphic variants.

### 2.6 Alternate forms of the hundreds

The following alternate forms are included in the repertoire:

```
&\ell OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FOUR HUNDRED
\varepsilon OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SIX HUNDRED
```

- The form ${ }_{8} 1$ is shown as a variant of $\begin{aligned} & \text { FOUR hUNDRED in figure } 8 .\end{aligned}$
- The form $\mathcal{\varepsilon}$ is shown as a variant of $\operatorname{\sim }$ SIX HUNDRED in figures 12,19 . The form follows the general pattern of FOUR HUNDRED .. NINE HUNDRED, but uses a simple horizontal stroke that connects to the terminal for the hundreds unit. It is included as an alternate character based upon its distinctive shape.


### 2.7 Thousands

The following 9 characters are used for representing the thousands:
OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE THOUSAND

### 2.8 Alternate form for two thousand

The following alternate form is proposed:

## ottoman siyaQ number alternate two thousand

The العى alternate two thousand is shown as a variant of the representative two thousand in figures 8,21 . The form is produced by curving the terminal stroke upwards instead of writing it horizontally beneath the body. This forms is included in the proposed repertoire because of its distinctive shape.

### 2.9 Ten thousands

The following 9 characters are used for representing the ten thousands:
OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN THOUSAND

Variant forms of the ten thousands are attested（see figure 21）．Some of these are shown below．The first row contains representative glyphs for the proposed characters，the rest are variant forms：

| 10，000 | 20，000 | 30，000 | 40，000 | 50，000 | 60，000 | 70，000 | 80，000 | 90，000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| عـع | عש | سע | 2r | حـ | 上 | rer | بש | لهع |
| E | \％ | سِ | Cr | هـ | $\tau$ | \％r | ש | －2 |
| عٌ2 | ركا | سِّ | ¢冖⿺𠃊八 | حل冖 | با | بٌr | بِّ | טِّ |
| عك | رت | ست | ！r | ح | $\because$ | תr9080 | תr | תr |

The ten thousands are produced by adding the element ${ }^{v}$ to a modified or extended form of the tens（Fekete 1955：37）．This element has different styles，as shown in the variant forms．These styles reveal the original Arabic alf＇one thousand＇source of the element．These stylistic representations of the ten thousands are all to be handled as glyphic variants．

## 2．10 Alternate form of ten thousand

The following alternate form is proposed：

OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TEN THOUSAND

This form is used in sources in place of the representative character（see figure 22）．The has a structure similar to that of the numbers for three through nine thousands，eg．שׁש three thousand，שerevr four thousand，لعقع nine thousand．On the other hand，the representative ten thousand follows the structure of other ten thousands．The structure of alternate ten thousand follows the principle of grouping the number ten with the primary numbers．The alternate form is included as a separate character on account of its distinctive shape．

### 2.11 Multiplier

The following sign is proposed:

## OTTOMAN SIYAQ SIGN MARRATAN

The sign marratan is a multiplier used in combination with $ا$ one hundred and one thousand for expressing the millions and larger orders. Examples of the sign are shown in figures 13 and 22). Its shape is based upon an abbreviation of the Arabic marratan / Turkish merreten "times" (Fekete 1955: 38). When marratan is followed by one hundred the sequence may be ligated as $\downarrow \leftarrow \downarrow+$, as a result of cursive writing (see the orthography for the millions in section 4). It may also ligate with both the following one HUNDRED and the preceding number, eg. عی + مر + . $_{\text {. Such representations are calligraphic and are }}$ to be controlled using fonts.

## 3 Characters not proposed

The following characters have been identified in the available sources, but are not yet proposed for encoding because of insufficient information:

### 3.1 Fractions

There are several signs used for writing fractions, as shown in figures $26,27,28$ :

| Fraction | Value | Name |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $<$ | 1/4 | ربع | rub |
| \% | 1/2 | نصف | $n i s f$ |
| 9 | 1/2 | نيم | $n \bar{m}$ |
| $\mu$ | 1/3 | ثلث | tulut |
| - | 2/3 | ثلثان | $\underline{\text { tulutāa }}$ |
| " | 1/6 | سدس | $s \bar{u} d s$ |
| $b$ | 1/24 | طسّوج | tassūj |
| - | 1/96 | صئير | $s a^{\prime}{ }^{\prime} \bar{r} r$ |

At this time, only the following are proposed for encoding at this time as their shapes are distinctive.
= OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE SIXTH

The other fractions, as shown, are written using Arabic words. Additional research is required for determining their representative shapes, identifying sources containing their usage, and understanding the full repertoire of fraction signs.

### 3.2 Number mark

Figure 30 shows the sign $-\boldsymbol{u}$ written above a set of numbers in order to indicate that they belong to a group. The source of this mark is unknown. It is not used in the sources consulted for this proposal in the way that it is described by Pihan (1860: 237). Certainly, various supertending marks are written above Siyaq numbers, but these are abbreviations of specific quantities represented by the number (see figures 34-40). It is possible that one such mark resembling was interpreted as being an abbreviation for the work wis siyāq. This sign was previously proposed for encoding in the Arabic block as *arabic sival number mark (see L2/15-074). As the number mark is not attested in sources apart from Pihan, it is not proposed for encoding.

## 4 Orthography

Examples of Ottoman Siyaq Numbers and their encoded representations are shown below.


| 5,000 | هת | < $\boldsymbol{\sim}_{\text {FIVE THOUSAND> }}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 5,005 | هת | < ${ }_{\text {a }}^{\text {FIVE thousand, }}$ - FIVE> |
| 5,500 | هاع هd |  |
| 50,000 | حש | < ${ }_{\text {人 }}^{\text {FIFTY THOUSAND> }}$ |
| 50,005 | هـد | ح ClFTY THOUSAND, $\triangle$ FIVE> |
| 50,550 | حس هِح |  |
| 55,000 | هص هע | < $\boldsymbol{\text { a }}$ FIVE, حـ FIFTY THOUSAND> |
| 55,005 | هد هע | < $\boldsymbol{\Delta}$ FIVE, حـ FIFTY THOUSAND, $\Delta$ Five> |
| 500,000 | هلالح | هd FIVE HUNDRED, الح One thousand> |
| 500,055 | هل الحد هـ |  |
| 505,505 | هل الح هإ هله |  thousand, גل alve hundred, $\Delta$ FIVE> |
| 555,555 | هله حس هله دـ |  HUNDRED, $\boldsymbol{\Delta}$ FIVE, $\boldsymbol{\Delta}$ ( FIFTY> |
| 5,000,000 | هاع الع | - الحق OIVE Thousand, |
| 5,000,000 | هالع مر الح | - |
| 5,500,000 | هاع الح هـ الح |  hundred, الح one thousand> |
| 5,500,000 | هاع مر الح هطالح |  five hundred, الح one thousand> |
| 50,000,000 | حـالح | حש> FIFTY Thousand, الح One thousand> |

Compounds involving the primary numbers Compounds of the primary numbers of ten, ten thousand, ten million orders are written transposed with the primary number placed before the larger number. All other multiples are written in the regular order. If applicable, the primary number may be written with an alternate form. Below are representations of 11-19. The same pattern is used for expressing 21-99.

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 10 | عت | < ع TEN> $^{\text {c }}$ |
|  | ع | < alternate ten> |
| 11 | اعح | <l One, عح Ten> |
| 12 | Uع | <U Two, عת TEN> |
| 13 | ععح | < $\boldsymbol{\sim}$ Three, عת TEN> |
|  | سعح | < W alternate three, عת Ten> |
| 14 | rr | <r Four, عـ TEN> |
|  | لعاعت | < لعl alternate four, عـ Ten> |
| 15 | هـ | < $\Delta$ FIVE, عح TEN> |
|  | هاعح | 人L |
| 16 | - عح | < - six, שת TEN> |
|  | اعـ | <L alternate six, عـ Ten> |
| 17 | תr | < $\boldsymbol{\mu}$ SEVEN, عת TEN> |
|  |  | <la alternate Seven, عص Ten> |
| 18 | عV | < $\downarrow$ EIGHT, عֶ TEN> |
|  | حهاهr | < $\downarrow$ alternate eight, عـ ten> |
| 19 | لوعـ | لو NINE, عת TEN> |
|  | لعاعح | لعا< alternate nine, عת Ten> |
| 20 | צت | < EWENTY> $^{\text {P }}$ |

Hundred thousands The hundred thousands are written using the hundreds and one thousand:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 100,000 | 6الع | < ا الحّ ONE HUNDRED, Thousand> |
| 200,000 | ת الح | < $\Omega$ two hundred, الح one thousand> |
| 300,000 | بهالح | < $\boldsymbol{\sim}$ / Three hundred, الح one thousand> |


| 400,000 | سِّ | /الحع>> FOUR HUNDRED, الح one thousand> |
| :---: | :---: | :---: |
| 500,000 | هغالح | هd FIVE HUNDRED, الح One thousand> |
| 600,000 | سمالعـ | < سما SIX HUNDRED, الح one thousand> |
| 700,000 |  | < Chy Seven hundred, الح one thousand> |
| 800,000 | كالح |  |
| 900,000 | \%k |  |

The hundred and ten thousands are represented using the same pattern as above:

| 110,000 | ماعِ | < ا One hundred, عل TEN THOUSAND> |
| :---: | :---: | :---: |
| 120,000 | اعط |  |
| 130,000 | ماسع |  |
| 190,000 | هالع |  |

Millions There are several ways of representing the millions. One method is to repeat the thousands, eg. الفح alf alf 'thousand thousand', using الف الف one thousand as a multiplier:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1,000,000 | العح | الحّ One thousand, الع one thousand> |
| 2,000,000 | الـ الع | الـ Two thousand, الح One thousand> |
| 3,000,000 | سالع الح | < الשׁ three thousand, الح one thousand> |
| 9,000,000 | لعكح |  |

This repetition is also expressed as الف مرتّا الف alfmarattan alf ‘thousand times a thousand’. In such cases, the sign $\quad$ marratan is used as an additional multiplier before الح ONe thousand (see figure 12).

| 1,000,000 | العـ مر الح | العح> one thousand, مر marratan, الع one thousand> |
| :---: | :---: | :---: |
| 2,000,000 | الــلـ | < إلـ two thousand, marratan, العـ one thousand> |
| 3,000,000 | ساعح مر الح | < |

9，000，000 لعكق

Another method reckons the millions as＂ten times one hundred thousand＂（see figure 22）．The sequence


| 1，000，000 | عحمر الع | عص＞Ten， |
| :---: | :---: | :---: |
| 2，000，000 | عیمرمالح |  |
| 3，000，000 | س مر الع | ＜ $\boldsymbol{\sim}$ thirty， $\boldsymbol{\sim}$ marratan， L one hundred，الح one thousand＞ |
| 9，000，000 | لح مر العح | ＜ |

When marratan is followed by one hundred the sequence may be ligated as $\mathcal{C} \leftarrow \boldsymbol{L}^{+}$，as a result of cursive writing（see figures 22 and 24）．Ligation may also occur with the preceding number．

| 1，000，000 | عح كـ الحـ | عص＞Ten， |
| :---: | :---: | :---: |
| 1，000，000 | عתל الح | عص TEN，بر marratan，ا One hundred，الح one thousand＞ |

Similar ligation occurs when writing higher orders，as described below．

Ten millions The ten millions are conceived of in two ways：The first is in terms of＂hundred multiplied by one hundred thousand＂（see figure 22）．The $\boldsymbol{\int}$ MARRATAN is used for producing these representations：

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 10，000，000 | مامر الح |  |
| 20，000，000 | ת | ＜$\Omega$ two hundred， s marratan， l one hundred，الح one thousand＞ |
| 30，000，000 | بمامر الع |  |
| 90，000，000 | هغ مر الح | ＜ |

The second method is expressed as＂ten thousand times one thousand＂．It is written as：

| 10，000，000 | علع الح |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 20，000，000 | عשالح |  |
| 30，000，000 | عـلالح |  |
| 90，000，000 | لـعالح | لص⿱⿻上丨𣥂＞TEN THOUSAND，الح One thousand＞ |

This method is also represented using the sign مر marratan:

| 10,000,000 | علٌ مر الحـ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 20,000,000 | عكلم الحت |  |
| 30,000,000 | عكلمر الح |  |
| 90,000,000 | لـع مر الح |  |

Hundred millions The hundred millions are expressed as "thousand times one hundred thousand". This order is represented as follows:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 100,000,000 | الع مر الح | الحّ one thousand, مر marratan, الع one hundred, الح one THOUSAND> |
| 200,000,000 | اـلـ مر العح | < الـ Two thousand, marratan, الع one hundred, الح one THOUSAND> |
| 300,000,000 | Uתح مر الع | < $\boldsymbol{\sim}$ THOUSAND> |
| 900,000,000 | لعالح مر الح | < لعقع nine thousand, مر marratan, العح one hundred, الح one THOUSAND> |

Billions The Billions are expressed as "ten thousand times one hundred thousand" (see figure 23). This order is represented as follows:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1,000,000,000 | عـل مر الح |  thousand> |
| 1,000,000,000 | عתح | < عـق alternate ten thousand, مر marratan, l one hundred, الحا one thousand> |
| 2,000,000,000 | عשكر | عשע one thousand> |
| $3,000,000,000$ | سع مرالع | سת Thirty thousand, مر marratan, ط one hundred, الع one THOUSAND> |
| 9,000,000,000 | لهع مرالح | لهع Ninety thousand, مر marratan, العح one hundred, الح one THOUSAND> |

Ten billions The ten billions are expressed as "one hundred thousand times one hundred thousand" (see figure 23). This order is represented as follows:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 10,000,000,000 | مالعح | < الح one hundred, الح one thousand marratan, <br> ا الح one hundred, الح one thousand> |
| 20,000,000,000 | ת العـ مر العـ | < $\Omega$ two hundred, الحـ one thousand مر marratan, الح one hundred, الح one thousand> |
| 30,000,000,000 | بالعـ مر الح | < $\boldsymbol{\sim}$ three hundred, الع one thousand marratan, ا الح one hundred thousand> |
| 90,000,000,000 | \%رالح مر الع | < الح الح ONE HUNDRED, الح ONE THOUSAND> |

Hundred billions The hundred billions are expressed as "thousand times thousand times one hundred thousand" (see figures 10, 23, 33). This order is represented as follows:

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 100,000,000,000 | العح الحـ م الح | < ا الع one hundred, الح one thousand marratan, ا الح one hundred thousand> |
| 200,000,000,000 | الـ العـمر الح | < $\Omega$ two hundred, الصـ one thousand مر marratan, ا الح one hundred thousand> |
| 300,000,000,000 | سתق العح | < $\boldsymbol{\sim}$ three hundred, الع one thousand marratan, ا الح one hundred thousand> |
| 900,000,000,000 | لعكح الع مر العـ | <لعقع nine hundred, الح one thousand مر marratan, ا العح one hundred thousand> |

Fractions Fractions may be written in sequence after the number or beneath the number.

| Value | Siyaq | Input sequence $\rightarrow$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 501/2 | 978 | < $\boldsymbol{\sim}$ FIFTY, 9 FRACTION ONE HALF> |
| 501/2 | ar | < $\boldsymbol{\sim}$ FIFTY, 9 FRaCtion One half> |
| 501/6 | - | < $\boldsymbol{\sim}$ FIFTY, / fraction one sixth> |

Punctuation In some sources the sign • is used for indicating the end of a numerical sequence. It is placed after the last number in a sequence. A separate character for • is not proposed for inclusion in the 'Ottoman Siyaq Numbers' block, instead the generic punctuation mark U+002E full stop or the . U+06D4 arabic fULL STOP should be used.


## 5 Character Data

Character Properties In the format of UnicodeData.txt:

```
1ED01;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE;No;0;AL;;;;1;N;;;;;
1ED02;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO;NO;0;AL;;;;2;N;;;;;
1ED03;OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE;NO;0;AL;;;;3;N;;;;;
1EDO4;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR;NO;0;AL;;;;4;N;;;;;
1ED05;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE;No;0;AL;;;;5;N;;;;;
1ED06;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX;NO;0;AL;;;;6;N;;;;;
1ED07;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN;NO;0;AL;;;;7;N;;;;;
1EDO8;OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT;NO;0;AL;;;;8;N;;;;;
1ED09;OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE;No;0;AL;;;;9;N;;;;;
1EDOA;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN;NO;0;AL;;;;10;N;;;;;
1EDOB;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY;NO;0;AL;;;;20;N;;;;;
1EDOC;OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY;NO;0;AL;;;;30;N;;;;;
1EDOD;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY;NO;0;AL;;;;40;N;;;;;
1EDOE;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY;NO;0;AL;;;;50;N;;;;;
1EDOF;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY;NO;0;AL;;;;60;N;;;;;
1ED10;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY;NO;0;AL;;;;70;N;;;;;
1ED11;OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY;NO;0;AL;;;;80;N;;;;;
1ED12;OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY;NO;0;AL;;;;90;N;;;;;
1ED13;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE HUNDRED;NO;0;AL;;;;100;N;;;;;
1ED14;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO HUNDRED;NO;0;AL;;;;200;N;;;;;
1ED15;OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE HUNDRED;NO;0;AL;;;;300;N;;;;;
1ED16;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR HUNDRED;NO;0;AL;;;;400;N;;;;;
1ED17;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE HUNDRED;NO;0;AL;;;;500;N;;;;;
1ED18;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX HUNDRED;NO;0;AL;;;;600;N;;;;;
1ED19;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN HUNDRED;NO;0;AL;;;;700;N;;;;;
1ED1A;OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT HUNDRED;NO;0;AL;;;;800;N;;;;;
1ED1B;OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE HUNDRED;NO;0;AL;;;;900;N;;;;;
1ED1C;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE THOUSAND;NO;0;AL;;;;1000;N;;;;;
1ED1D;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO THOUSAND;NO;0;AL;;;;2000;N;;;;;
1ED1E;OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE THOUSAND;NO;0;AL;;;;3000;N;;;;;
1ED1F;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR THOUSAND;NO;0;AL;;;;4000;N;;;;;
1ED20;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE THOUSAND;NO;0;AL;;;;5000;N;;;;;
1ED21;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX THOUSAND;NO;0;AL;;;;6000;N;;;;;
1ED22;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN THOUSAND;NO;0;AL;;;;7000;N;;;;;
1ED23;OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT THOUSAND;NO;0;AL;;;;8000;N;;;;;
1ED24;OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE THOUSAND;No;0;AL;;;;9000;N;;;;;
1ED25;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN THOUSAND;NO;0;AL;;;;10000;N;;;;;
1ED26;OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY THOUSAND;NO;0;AL;;;;20000;N;;;;;
1ED27;OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY THOUSAND;NO;0;AL;;;;30000;N;;;;
1ED28;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY THOUSAND;No;0;AL;;;;40000;N;;;;;
1ED29;OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY THOUSAND;No;0;AL;;;;50000;N;;;;;
1ED2A;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY THOUSAND;No;0;AL;;;;60000;N;;;;;
1ED2B;OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY THOUSAND;NO;0;AL;;;;70000;N;;;;;
```

```
1ED2C;OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY THOUSAND;NO;0;AL;;;;80000;N;;;;;
1ED2D;OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY THOUSAND;NO;0;AL;;;;90000;N;;;;;
1ED2E;OTTOMAN SIYAQ SIGN MARRATAN;So;0;AL;;;;;N;;;;;
1ED2F;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TWO;NO;0;AL;;;;2;N;;;;;
1ED30;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE THREE;NO;0;AL;;;;3;N;;;;;
1ED31;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FOUR;NO;0;AL;;;;4;N;;;;;
1ED32;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FIVE;NO;0;AL;;;;5;N;;;;;
1ED33;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SIX;NO;0;AL;;;;6;N;;;;;
1ED34;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SEVEN;NO;0;AL;;;;7;N;;;;;
1ED35;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE EIGHT;NO;0;AL;;;;8;N;;;;;
1ED36;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE NINE;NO;0;AL;;;;9;N;;;;;
1ED37;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TEN;NO;0;AL;;;;10;N;;;;;
1ED38;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE FOUR HUNDRED;NO;0;AL;;;;400;N;;;;;
1ED39;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE SIX HUNDRED;NO;0;AL;;;;600;N;;;;;
1ED3A;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TWO THOUSAND;NO;0;AL;;;;2000;N;;;;;
1ED3B;OTTOMAN SIYAQ NUMBER ALTERNATE TEN THOUSAND;NO;0;AL;;;;10000;N;;;;;
1ED3C;OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE HALF;NO;0;L;;;;1/2;N;;;;;
1ED3D;OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE SIXTH;NO;0;L;;;;1/6;N;;;;;
```

Linebreaking In the format of LineBreak.txt:

1ED01..1ED3D;AL \# No [61] OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE..OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE SIXTH

## 6 References

Cevdet, Mehmed. 1937. Siyakat Yazisl ve Rakkamları. Bozkurt Matbaası.

Fekete, Lagos. 1955. Die Siyāqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln. Erster Band: Einleitung, Textproben. Bibliotheca orientalis hungarica, vol. VII. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kazem-Zadeh, H. 1915. "Les Chiffres Siyâk et la Comptabilité Persane." Revue du Monde Musulman, vol. 30, pp. 1-51.

Otar, İsmail. 1991. Muhasebede Siyakat Rakamları. İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A. Ş.
Öztürk, Said. 1994. Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı. T.C. Basbakanlık Devlet Arsivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arsivi Daire Baskanlığı yayın, nu. 18. Ankara.
—_. 1996. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihî Gelişimi. Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, nu. 12. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.

Pandey, Anshuman. 2007. "Proposal to Encode Siyaq Numerals" L2/07-414. http://www.unicode.org/ L2/L2007/07414-siyaq.pdf
2009. "Ottoman Numerals: Towards a Model for Encoding Numerals of the Siyaq Systems" (L2/09-166.) http://www.unicode.org/L2/L2009/09166-ottoman.pdf

[^0]—_. 2015a. "Proposal to Encode Diwani Siyaq Numbers in Unicode" (L2/15-066R).
http://www.unicode.org/L2/L2015/15066r-diwani-siyaq.pdf
———. 2015b. "Proposal to Encode Ottoman Siyaq Numbers in Unicode" (L2/15-072R2).
http://www.unicode.org/L2/L2015/15072r2-ottoman-siyaq.pdf
———. 2015c. "Proposal to Encode the siyaQ number mark for Arabic" (L2/15-074).
http://www.unicode.org/L2/L2015/15074-arabic-siyaq-num.pdf
——. 2015d. "Proposal to Encode Indic Siyaq Numbers in Unicode" (L2/15-121R2).
http://www.unicode.org/L2/L2015/15121r2-indic-siyaq.pdf
2015e. "Proposal to Encode Persian Siyaq Numbers in Unicode" (L2/15-122R).
http://www.unicode.org/L2/L2015/15122r-persian-siyaq.pdf

Pihan, Antoine Paulin. 1860. Exposé des signes de numération usités chez les peuples orientaux anciens et modernes. Paris: L'imprimerie impériale.
1861. Notice sur les divers genres d'écriture ancienne et moderne des Arabes, des Persans et des Turcs. Paris: L'imprimerie impériale.

## 7 Acknowledgments

I am extremely grateful to Roozbeh Pournader (Google) for his detailed comments over the years on my proposals for encoding various Siyaq blocks. This proposal would not have been possible without his diligence. I would also like to thank the Bilgin Aydın and İsmail Hakkı Kadı (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) for their review and comments on an earlier version of this proposal. I also thank members of the Unicode script ad hoc committee for feedback on this proposal.

The present project to encode Ottoman Siyaq Numbers was funded in part by a grant from the Adopt-ACharacter Program of the Unicode Consortium, and supervised by Deborah Anderson and Rick McGowan. A previous phrase of the project was made possible in part through a Google Research Award, which funded a post-doctoral research position for the author in the Department of Linguistics, University of California, Berkeley (2015-2016). Earlier research was made possible in part by a grant from the United States National Endowment for the Humanities, to Deborah Anderson, which funded the Universal Scripts Project (part of the Script Encoding Initiative). All views and recommendations are those of the author.

|  | 1ED0 | 1ED1 | 1ED2 | 1ED3 | 1ED4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0 |  | v | ها | $\underset{\text { texo }}{\boldsymbol{u}}$ |  |
| 1 | $\begin{gathered} 1 \\ \text { nepo } \end{gathered}$ | Uni | z 1ED21 | V1 |  |
| 2 | $\underset{1 \text { Un0 }}{ }$ | حn | racr | $\underset{\text { nexe }}{\substack{\text { n }}}$ |  |
| 3 | $\underset{\text { 1-D03 }}{\boldsymbol{E}}$ | b 1ED13 | 2r | し |  |
| 4 | $\begin{aligned} & \boldsymbol{r} \\ & \text { 1ED04 } \end{aligned}$ | $\Omega$ 1ED14 | zer 1ED24 | $\underset{\text { Ler }}{\substack{\text { an }}}$ |  |
| 5 | $\stackrel{\Delta}{1 \text { Hen }}$ | $\underbrace{}_{1 \in 19}$ | عـل | $\underset{12005}{4}$ |  |
| 6 | - | سِش |  | $\underbrace{}_{1 \text { ene }}$ |  |
| 7 | $\begin{gathered} \text { Y } \\ 1 \in D 07 \end{gathered}$ | هِ | $\underbrace{\underbrace{}_{1027}}_{1027}$ | $\underbrace{}_{11087}$ |  |
| 8 | $\underset{12008}{ }$ | سما 1ED18 | $\underbrace{2}_{1}$ | $\underbrace{1}_{1} 1$ |  |
| 9 | $\begin{gathered} \text { و1 } 1 \text { 1-D09 } \end{gathered}$ | $\sum_{y}$ | حبر |  |  |
| A | ع | לِ | $\sum_{1=D A}^{\nu}$ | الع |  |
| B | ع | $\underbrace{k}_{1018}$ |  | عתع 1ED3B |  |
| c | wive | الحت |  | $\begin{gathered} 9 \\ \text { 1-DBC } \end{gathered}$ |  |
| D | تno | $\underbrace{\wedge}_{1=10}$ | لـع | " |  |
| E | صTEOE | Uル tent | $\underset{1 \mathrm{~B} D \mathrm{D}}{2}$ |  |  |
| F | $\underset{\text { HeOF }}{ }$ | ver | $\underbrace{\mathrm{s}}_{1 \mathrm{BDO}}$ |  |  |

Printed using UniBook ${ }^{\mathrm{TM}}$
(http://www.unicode.org/unibook/)

Also known as 'Siyakat' numbers

## Primary numbers

1ED01 , OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE
1ED02 u OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO
1ED03 ュ OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE
1ED04 $\because$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR
1ED05 - OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE
1ED06 - OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX
1ED07 r OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN
1ED08 $\checkmark$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT
1ED09 OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE

## Tens

1EDOA $\approx$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN $1 E D 0 B$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY
1EDOC $\sim$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY
1EDOD OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY
1EDOE OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY
1EDOF ~ OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY
1ED10 ~ OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY
1ED11 $\tau$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY
1ED12 OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY

## Hundreds

1ED13 ᄂ OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE HUNDRED
1ED14 $\Omega$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO HUNDRED
1ED15 $\sim$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE HUNDRED
1ED16 OTMOMAN SIYAQ NUMBER FOUR HUNDRED
1ED17 OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE HUNDRED
1ED18 OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX HUNDRED
1ED19 \& OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN HUNDRED
1ED1A \& OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT HUNDRED


## Thousands

1ED1C الحـ OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE THOUSAND = thousands multiplier
1ED1D $\bumpeq$ OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO THOUSAND
1ED1E un OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE THOUSAND
1ED1F Eran OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR THOUSAND
1ED20 תاת OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE THOUSAND
1ED21 ur OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX THOUSAND
1ED22 urtoman SIYAQ NUMBER SEVEN THOUSAND
1ED23 2 OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT THOUSAND
1ED24 UTHOMAN SIYAQ NUMBER NINE THOUSAND

## Ten thousands

1ED25 عש OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN THOUSAND
1ED26 תع OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY THOUSAND
1ED27 سש OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY THOUSAND
1ED28 OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY THOUSAND
1ED29 OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY THOUSAND
1ED2A ع OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY THOUSAND
1ED2B er otTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY THOUSAND
1ED2C OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY THOUSAND
1ED2D UTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY THOUSAND

## Multiplier

1ED2E , OTTOMAN SIYAQ MARRATAN
= meretten, merre

- used with one thousand for representing millions


## Alternate forms

1ED2F s OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TWO
1ED30 $w$ OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER THREE
1ED31 UTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FOUR
1ED32 ט ו OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FIVE
1ED33 ᄂ OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SIX
1ED34 ا OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SEVEN
1ED35 4 OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER EIGHT
1ED36 UTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER NINE
1ED37 ع
1ED38 81 OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FOUR HUNDRED
1ED39 \& OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SIX HUNDRED
1ED3A العى OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TWO THOUSAND
1ED3B عתש OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TEN THOUSAND

## Fractions

1ED3C я OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE HALF
1ED3D " OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE SIXTH


Table 1: Ottoman forms of the Siyaq numbers for seven decimal orders.

## Die Siyāqat-Zahlzeichen

Wie bereits erwähnt, sind die Siyāqat-Zahlzeichen arabischen Ursprungs. Sie sind nichts anderes als die Abkürzungen, Zusammenziehungen, durch eine Ligatur ( $m e m z \bar{u} \bar{g}$ edilmelk ṣāretiyle) verbundene, verstümmelte Wörter (muhaffefāt) der mit Buchstaben ausgeschriebenen arabischen Zahlwörter, und zwar der Grundzahlwörter ${ }^{33}$. Form und Wert dieser Zeichen, d. i. ihr ,,Schlüssel" (miftāh) ist häufig in alten Handschriften, in den von den Beamten als Hilfsmittel angefertigten Aufzeichnungen amtlichen Charakters, in Formelbüchern (die in den orientalischen Handschriftensammlungen unter den Bezeichnungen risäle und meğm $\bar{u}^{\circ} a$ zwei gesonderte Gruppen darstellen) zu finden. Ein solcher Schlüssel wird hier im nachfolgenden (Textprobe Nr. 1, Tafel I-III) vorgeführt, u. zw. ist hier die Photokopie einer türkischen Handschrift aus der Orientalischen Sammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wiedergegeben. Die Form und Bedeutung der einzelnen Zahlzeichen sollen im nachstehenden aber auch gesondert eingehend behandelt werden.

Im folgenden soll nun von den Einern, Zehnern, Hundertern und Tausendern die Rede sein. Dabei sei noch bemerkt, dass die arabischen Numeralien immer nach ihrer im Türkischen üblichen Form angeführt werden.

Die Zeichen der Einer ( $\bar{a} h \bar{a} d$ ) kommen alleinstehend in folgenden Formen vor:

Das Zeichen für „1" 1 ist der erste Buchstabe des Wortes al ,eins', das elif.

Das Zeichen für ,,2" U besteht aus den ersten zwei Buchstaben des Wortes , zwei', die unten miteinander verbunden und stilisiert sind.

Im Zeichen für „, $3^{\prime \prime} \boldsymbol{W}$ verbergen sich die ersten drei Buchstaben des Wortes ${ }^{\text {, drei', die miteinander verbunden und stilisiert sind. }}$

Im Zeichen für "4" des Wortes آْبَعَة , vier enthalten, die willkürlich miteinander verbunden und am Ende nach oben ausgezogen sind.

Im Zeichen für ,,5" 6 ist der Anfangsbuchstabe des Wortes ,fünf' zu sehen, der am Ende nach oben ausgezogen wird.

Das Zeichen für „, ${ }^{\text {"‘ }} \mathrm{L}$ besteht aus dem Anfangsbuchstaben des Wortes ,sechs‘, dessen Ende ebenfalls nach oben ausgezogen ist.

Im Zeichen für „,7" wer kann der Anfangsbuchstabe des Wortes ,sieben' nicht verwendet werden, weil er bereits zur Bezeichnung von ,, $\boldsymbol{6}^{\prime \prime}$

[^1]Figure 1: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 34).
herangezogen wurde. Das Zeichen für ,,7‘‘ beginnt mit einem Anfangs-mim, dann steht ein Mitte-ain, dessen Ende nach oben ausgezogen wird.

Das Zeichen für ,, $8^{*} \downarrow$ ist nichts anderes als die ersten drei Buchstaben des Wortes $\mathrm{u}^{*} \mathrm{~s}^{\text {, acht', nämlich ein se, die gesenkte Form von mim und ein }}$ elif. Da aber das se manchmal kaum angedeutet wird und die Senkung des mim sehr tief geht, erinnert es an das Wort $\iota_{4} a h \bar{a}$ (bahā).

Im Zeichen für, $9^{\prime \prime}$ verkennt man leicht die Buchstaben te und ‘ain des Wortes ${ }^{\text {Jemeun'; }}$, das Ende des 'ain ist gleichfalls nach links oben ausgezogen.

Die Zahlzeichen der Einer (genauer die Zeichen von 2 bis 9 ) sind also an ihrem (linken) Ende so nach oben ausgezogen, als ob sie in der Form eines elif enden würden.

Von den alleinstehenden Einern besitzen ,,2" und, $6^{*}$ noch ein weiteres Zeichen, u. zw. kommt als Zeichen für ,,2‘ auch eine gebrochene Linie ( $\mathcal{J}$ ) vor ${ }^{34}$, die als eine unpunktiert geschriebene Form des türkischen bir , eins ${ }^{6}$ aufgefasst werden kann. Aus einem nach diesem Zeichen folgenden SiyāqatZahlzeichen oder aus dem Zusammenhang geht aber hervor, dass es sich hier um ein Siyāqat-Zahlzeichen handelt, vor dem kein türkisches Wort stehen kann. (Ein türkisches Zahlwort kann übrigens auch deshalb nicht in Frage kommen, weil der Text gewöhnlich in persischer Sprache abgefasst ist.) Das Zeichen für ,,6" kann auch ein Punkt (,,""), die Abkürzung von - (sin) sein. Uber das Zeichen von , $6^{\prime \prime}$ in Verbindung mit den Zehnern soll noch weiter unten die Rede sein.

Für die Zahl ,0" (Null) scheint es in der Siyāqat-Zahlreihe kein besonderes Zeichen zu geben, wenigstens kommt es in den zahlreichen aufgearbeiteten Schriftstücken nicht vor.

Die Zeichen für die ,ZZehner" ('ašarāt) haben sich folgenderweise ausgebildet :

Im Zeichen für, $10^{\prime \prime}$ ع erscheint das Anfangs-‘ain des Wortes ‘ašara ,zehn".

Im Zeichen für , $20^{\prime \prime}$ us ist das Anfangs-*ain und die Endung -ïn des Wortes عشرين 'išrīn, die türkische Form des arabischen Zahlwortes `i̛rrūna (Gen. 'isrīna) ,zwanzig' erkennbar (natürlich ohne diakritische Punkte).

Die Zeichen der Zehner von 30 bis 90 gehen von der entsprechenden Grundzahl (3, 4, . . .9) aus. Hierbei wurden die bei den Einern beschriebenen Zeichen modifiziert, u. zw. blieb das elif-förmige Ende weg, wobei durch eine Verzerrung der Zahlzeichen nach links, die der kursiven Form eines $n \bar{u} n$ gleicht, die Endung -īn zum Ausdruck gebracht wird, die bekanntlich in den arabischen Zahlwörtern der Zehner von 20 bis 90 enthalten ist.

[^2]Figure 2: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 35).

Das Zeichen für ,,30" ( vom Zeichen $W$ aus, beschreibt das Zeichen mit einer gewissen Modifikation der ungefähr senkrechten Linien und drückt durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -in aus.

Das Zeichen für , $40^{\circ}$ ( (L) aus, beschreibt die ersten drei Glieder dieses Zeichens und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -in aus.
 aus, beschreibt dessen erstes Glied und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -īn aus.

Das Zeichen für , $60^{\circ}$ ( ( sittīn) ュ geht vom Zeichen für ,,6" (レ) aus, beschreibt dessen erstes Glied und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -īn aus.

Das Zeichen für ,,70" ( aus, beschreibt dessen erstes Glied und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -in aus.
 ( $V$ )aus, beschreibt das gesenkte $m \bar{i} m$ und das elif und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -in aus.

Das Zeichen für ,,90" ( aus, beschreibt dessen erste zwei Glieder und drückt dann durch eine Verzerrung des Endes nach links die Endung -in aus.

Bei den Zahlzeichen für die Zehner erfordert die Unterscheidung des Zeichens für , $60^{\circ}$ von dem für , $80^{\circ}$ eine besondere Sorgfalt. Das Zahlzeichen für ,,60"‘ geht vom Buchstaben $\sin$ des Zahlwortes $\operatorname{sittin}$ aus und wird waagerecht ausgezogen, während das zur Bezeichnung von ,,80" dienende Zahlzeichen als Abkürzung des Wortes gesenkten $\operatorname{mim}$ beginnt; in nachlässig oder hastig geschriebenen Schriften sind diese beiden Zeichen eventuell schwer voneinander zu unterscheiden.

Werden die Zahlzeichen der Einer und Zehner miteinander verknüpft, so können sowohl die Einer als auch die Zehner gewisse Veränderungen erleiden.

Die Zahlzeichen der Einer stehen stets rechts, also vor den Zahlzeichen der Zehner, ebenso wie in der gesprochenen arabischen Sprache.

Die Zeichen von ,, $1^{‘ ‘},, 2^{*}$ und , $3^{\text {‘ }}$ werden so mit dem Zeichen für ,,10" verbunden, dass diese drei Einer unterhalb des Zeichens für , $10^{\prime \prime}$ geschrieben
 normal verknüpft, d. h. der Einer steht rechts vor dem Zehner.

Das Zahlzeichen für ,,3‘ nimmt, wenn es mit dem Zeichen von ,,20" oder einem anderen Zehner verbunden wird, die Form $ل$ an: $\leqslant$ ,,33" usw.

Verbindet man die Zahlzeichen von ,,4" bis , $9^{* *}$ mit den Zehnerzeichen, so verändern sie ihre Form. Ihr ${ }^{\text {cain-förmiges Glied erhält die Form eines vav }}$

Figure 3: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 36).
und die elif-förmige Endung bleibt weg, z. B. die Zahlzeichen von 14-19: .

Das Zahlzeichen für ,, $\boldsymbol{6}^{\text {" }}$ kann, wenn es mit Zehnern verbunden wird, auch als schräger Strich geschrieben werden, auf Grund des ersten Buchstabens des Wortes $\operatorname{di}$ sitte; in diesem Falle steht es unter dem Zahlzeichen für den


Das Zahlzeichen für ,60" kann in Zusammensetzungen auch die Form eines selbständigen $h \bar{a}$ annehmen. Der Entwicklungsgang dieses Zeichens dürfte sich ungefähr folgenderweise abgespielt haben: $\boldsymbol{\sim} \boldsymbol{\imath}, \boldsymbol{2}, \boldsymbol{\tau}$.

Die Zahlzeichen der Hunderter $\because$ - $m i \bar{a} \bar{e} t$ beruhen auf dem arabischen Worte ailo mi'a ,hundert', sie bestehen aus einer Zusammensetzung der einzelnen Zahlzeichen der Einer bzw. Zehner und können auf Grund des Obengesagten leicht erkannt werden. Das Zahlzeichen für , $100^{\circ}$ ist $L$, für
 für ,,700" Li, für ,,800" $\downarrow$ und für ,,900" \& \& . Eine Abweichung weist bloss das eine Zeichen für ,,200" auf, die unvollständige Form des Wortes mi'atein.

Die Zahlzeichen der Tausender ( $\bar{a} l a ̄ f$ ) können in Analogie zu den Zehnern und Hundertern leicht bestimmt werden. Von ,,1000" bis „10 $000{ }^{*}$ gehen sie vom arabischen Wort elf ill ,tausend ${ }^{\prime}$ aus. Das Zeichen für , $1000^{*}$ ist $\boldsymbol{l}$, الس, für ,,2000" $\boldsymbol{2}$. Die Zeichen für ,3000" bis ,,9000" s. in Bd. 2. Tafel II, rechte Spalte oben, das Zeichen für , 10000 " in Tafel II, linke Spalte Mitte. Von ,,11000" an ist das Zeichen für , $1000^{\prime \prime}$ das Zeichen U, das stets an das nach oben schwingende Ende der entsprechenden Zahl geschrieben wird, z. B. $\mathcal{E}_{\varepsilon}, 20000 \%$ (Weitere Beispiele s. Tafel II, linke Spalte, von der Mitte an.)

Grössere Zahlen können mit kleineren durch das Bindewort $g$ ve, und ${ }^{\text {b }}$ verbunden werden, z. B. Hunderttausender mit Zehntausendern, oder aber Tausender mit Hundertern usw. (,sechzigtausend und neuntausend').

Die Bezeichnung der nächsthöheren Einheit, hunderttausend, hat sich aus der mit Buchstaben geschriebenen Form des arabischen Zahlwortes Hill, mi'a elf in der Form ausgebildet ${ }^{35}$. Die mehrere hunderttausend

[^3]Figure 4: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 37).
ausmachenden Werte bestehen aus einer einfachen Zusammensetzung der Zahlzeichen der Hunderter und Tausender (vgl. auch Tafeln I-III im 2. Bd.).

Die Million kann durch die Siyāqat-Zahlzeichen in zweifacher Weise ausgedrückt werden, je nachdem ob von 1000 oder von 100000 ausgegangen wird. Auf die erste Weise schreibt man $\boldsymbol{\mu l \prime}$, als ob nach dem Zei-
 stünde (also: ,,tausendmal tausend"). Dasselbe ist auch bei der Bezeichnung
 andere Variante der Bezeichnung der Millionen erfolgt auf Grund einer ähnlichen Entwicklung: dil, 2G ,zwanzigmal hunderttausend, jth jus ,dreissigmal hunderttausend usw $^{36}$. Weitere Peispiele s. Tafel III, linke Spalte, von Mitte ab.

Am Ende einer mit Siyāqat-Zahlzeichen geschriebenen Zahl pflegt man einen ${ }^{*}$ Punkt zu setzen, um anzuzeigen, dass der anschliessende Text keine Siyāqat-Zahlzeichen mehr enthalte. An Stelle dieses Punktes kann in gewissen Fällen auch das (ohne diakritische Punkte geschriebene) Wort ,nichts‘ stehen, das hier ,,Ende der Zahl" bedeutet. Das Wort ${ }^{*}$ kann auch dann im Texte stehen, wenn die in Siyāqat geschriebene Zahl am
 der zu je 100 Ende 28300 Aktsche Endé (aus den Jahren 958-960 d. H., d. i. 1551-53 u. Z.). Die Verwendung des Wortes erfolgt in der Absicht, eine unbefugte Abänderung der Zahl zu verhüten.

Für die Bezeichnung von Brüchen war im Siyäqat nur ein einziges besonderes Zeichen vorhanden, nämlich für ein halb ( $1 / 2$ ). Dieses Zeichen war ursprünglich das Wort nïm,halb' selbst, später nur noch der Buchstabe mim dieses Wortes (in selbständiger Form), der dann mit der Zeit zu einer nach rechts geneigten arabischen Neun ( $\boldsymbol{Q}$ ) stilisiert wurde. Das Zahlzeichen für, $1 / 2^{*}$ wurde immer unter die Einer geschrieben, weil es nach den Einern


[^4]Figure 5: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 38).
dem obenerwähnten Punkte stehen. Wies die betreffende Zahl keine Einer auf, so wurde das Zahlzeichen für ,, $1 / 2^{"}$ unter die im Werte geringste Ziffer (Zehner, Hunderter) geschrieben. Vereinzelt kommt als Bezeichnung für , $1 /{ }^{2}$ " auch ein anderes Zeichen vor, nämlich die aus dem Rïq'a-Typus bekannte Winkelform (<), von der es sich jedoch insofern unterscheidet, als es stärker nach links geneigt ist und sein unterer Schenkel entweder waagerecht gezogen wird ( $ᄂ, レ$ ) oder aber nach oben ausschwingt ( $V$ ).

Ein Zahlzeichen für die Bezeichnung des Wertes von ,, $1 / 4$ " dürfte im Siyāqat nicht vorhanden gewesen sein. Ein Viertel wird in den Texten immer so bezeichnet, dass neben die Zahlzeichen für die ganzen Zahlen das Wort rub ${ }^{\text {b }}$, Viertel ${ }^{\text { }}$ oder dessen Abkürzung geschrieben wurde, während die Anzahl der Viertel, ein, zwei, drei usw. Viertel, unter das Wort rub zu stehen kam.

Die Siyāqat-Zahlzeichen wurden auch zur Bezeichnung der Kalenderdaten, Jahre, Tage usw. verwendet. Desgleichen findet man sie auch auf Münzen, wo sie das Jahr der Prägung oder das Regierungsjahr des betreffenden Herrschers angeben.

Die Schreiber der amtlichen türkischen Schriften geben manchmal den Wert der Siyāqat-Zahlzeichen auch mit den bekannteren arabischen Ziffern an, überdies eventuell auch in türkischer Sprache (mit Buchstaben), um so einerseits die Zahlenwerte leichter erkenntlich zu machen und um sie andererseits nachdrücklich zu betonen ${ }^{38}$. Diese Wiederholung der Zahlzeichen durch die leichter lesbaren Ziffern bzw. Buchstaben widerlegt die volkstümliche Meinung, dass die Siyāqat-Zahlzeichen deshalb benutzt wurden, um zu verhindern, dass unbefugte Personen einen Einblick in das Finanzwesen des Staates gewinnen können ${ }^{39}$. Die Siyāqat-Zahlzeichen sind also weder ,,geheime" Zahlzeichen noch unleserliche Zahlzeichen, sondern bloss Abkürzungen der mit Buchstaben geschriebenen Zahlwörter; sie wurden auch nicht darum gebraucht, damit man die Zahlenwerte vor unbefugten, fremden Personen verheimliche, sondern um eine Fälschung der Schriftstücke zu erschweren.

[^5]Figure 6: Description of Ottoman Siyaq numbers (from Fekete 1955: 39).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | , | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | d | $s$ | $\checkmark$ | 0 | $v$ | , | 0 | $\checkmark$ | 0 |
| 3 | $\sim$ | $\cdots$ | $d$ | $\checkmark$ | 6 | $\sim$ | - | $\cdots$ | L |
| 4 | له | - | a | N | لـ6 | , | w | 6 | lad |
| 5 | ق | $\bigcirc$ | 0 | , | $b$ | - | 6 | 6 | 6 |
| 6 | $\checkmark$ | - | $\sim$ | - | L | , | 6 | $L$ | L |
| 7 | $\cdots$ | $\Omega$ | $\sim$ | r | $W$ | \% | 4 | 6 | 6. |
| 8 | $N$ | $\sim$ | $w$ | $\checkmark$ | b | $\sim$ | 1 | 6 | 4 |
| 9 | $\checkmark$ | $\cdots$ | ق | و | ט | $\checkmark$ | 6 | 6 | 6 |
| 10 | $\checkmark$ | 2 | $\varepsilon$ | $\cdots$ | $b$ | $\gamma$ | 6 | 6 | 4 |
| 20 | عט |  | \% | 8 | 28 | \% | 2 6 | ข* | 16 |
| 30 | $\cdots$ | 4 | cl | $\downarrow$ | 2 | ${ }^{\prime \prime}$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ |
| 40 | له | $\sim$ | له | O | v/d | ر | 0 | $\infty$ | ل- |
| 50 | ص | - | هـ | $\omega$ | 2 | 9 | 2 | $\bigcirc$ | ح |
| 60 | $\checkmark$ |  | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\checkmark$ | 2 | $\sim$ | $\sim$ |
| 70 | $\cdots$ | ل | M | $\cdots$ | $s$ | - | $\because$ | $\cdots$ | 2 |
| 80 | $\checkmark$ |  | $\cup$ | $\checkmark$ | v | $u$ | v | $v$ | $\sim$ |
| 90 | v | $\rightarrow$ | ט | ט | v | $\checkmark$ | 2 | $\sim$ | 2 |

Figure 7: Ottoman Siyaq numbers for the primary units and tens (from Otar 1991: 18).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | $b$ | 6 | $\checkmark$ |
| 200 | $\Omega$ | $\wedge$ | $\Omega$ | $\Omega$ | 6 | $\Omega$ | 10 | 8 | $\Omega$ |
| 300 | 4 | $n$ | 6 | 4 | $\downarrow$ | W | 6 | 14 | $\downarrow$ |
| 400 | 41 | 4 | 4 | Ed | 40 | $16^{\prime}$ | 600 | 4 | H0' |
| 500 | $\bullet$ | $\checkmark$ | 5 | bo | 6 | 6 | 6 | $\checkmark$ | \% |
| 600 | $\checkmark$ | $\checkmark$ | f | L | b | $b$ | $\downarrow$ | 2 | $\square$ |
| 700 | ( ${ }^{(1)}$ | $\square$ | 4 | \& | cs | $f$ | 4 | 4 | 6 |
| 800 | 16 | $U$ | $b$ | $d$ | be | $b$ | d | 6 | $\varepsilon$ |
| 900 | $b^{(63)}$ | 4 | \% | 46 | 40 | b | 4 | 4 | 4 |
| 1000 | ${ }^{\prime}$ | الـ | لا | الد | $J$ | الد | d | الل | الهـ |
| 2000 | $J^{\prime}$ | اكـ | 31 | 51 | 21 | $\underbrace{\prime \prime}$ | 11 | $d^{\prime}$ | الع |
| 3000 | d | - | at | su | cald | ת | $\Omega$ | cos | , |
| 4000 | dod | له | wh | avo | لـف | 1 | dad | chod |  |
| 5000 | 0 | $\bigcirc$ | ab | -8 | $\bigcirc$ | \% | a | wo | ها |
| 6000 | $N$ | $\Omega$ | $\wedge$ | wh | $\Omega$ | ur | d | $\cdots$ | N |
| 7000 | Sor | $\cdots$ | Sbu | Sor | crom | ator | An | an | an |
| 8000 | dv | - | wh | Abr | on | U6 | dr | com | - |
| 9000 | U | N | W | ك6 | / | حال | 8 | dou | - |

Figure 8: Ottoman Siyaq numbers for the hundreds and thousands (from Otar 1991: 19).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | 2．1 | $\stackrel{1}{ }$ | ＊ | 4 | $\pm 1$ | 90999 | لو＇الها لرّ |
| 12 | \％ | 8 | $\delta$ | 8 | $\leq 0$ | 100000 |  |
| 13 | \％ | － | $\pm$ | 20 | سـ | 100001 | $4^{\prime} 6$ |
| 14 | لهو | لرو | v | 888 | لو土 | 102220 | 68616 |
| 15 | صغ | n | $\stackrel{8}{6}$ | 8 | $\pm$ | 224000 |  |
| 16 | ת\％ | \％ | 4 | 8 | － | 335447 | H |
| 17 | N | 8 | \％ | م88 | er | 571200 | Mras |
| 18 | N | \％ | $\pm$ | Sa | － | 640000 | d＇v |
| 19 | nת | ＊ | t | S＇ | \％ | 1001000 | الراردل |
|  |  |  |  |  |  |  | الراله 6 |

Figure 9：Representations of compounds of the primary units and tens，and examples of large num－ bers in Ottoman Siyaq（from Otar 1991：20）．


Figure 10: Representations of Ottoman Siyaq numbers (from Otar 1991: 21).


Kitapçı Bay Raifin hediye ettiği mecmuanın ilk sahifesi. Bu eserde siyakat rakkamlarını gösterir 15 sahife vardir.

$$
1-42 \text { ye kadar siyakat }
$$ rakkamlari. Siyakat rakkamları siyah mürekkeple ve arapça harflerinden telhis olunarak vücude getirilmiştir. Rakkamlar kırmızı mürekkep ile yazılıdır.



Figure 11: Table showing Ottoman Siyaq numbers (from Cevdet 1937: 17).


Figure 12: Table showing Ottoman Siyaq numbers (from Cevdet 1937: 18).



Müteferrik siyakat rakkamları. Ayni eser

Figure 13: Table showing Ottoman Siyaq numbers (from Cevdet 1937: 19). Note the use of MARRATAN.

## 1－100 Arası Rakamlar

| 1 | ${ }^{2}$ | ${ }^{3}$ | 4 | 5 | ${ }^{6}$ | 7 | 8 | 9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  | 1 | 1 |  | La |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | $\stackrel{\mu}{2}$ | 6 | 9 | $\cdots$ | 6 | 8 | 6 |
| J | V | 4 | lall | $G$ | － | 9 | $\Sigma$ | Las |
| $L$ | $\checkmark$ | $\Gamma$ | k | $\infty$ | $<$ | － | 4 | $\pm$ |
| ［ | J | N | Lu | $\angle$ | － | 9 | －r | $J^{\prime}$ |
| 1. | $\checkmark$ | $d$ | ת | $\cdot 6$ | 1 | $\rightarrow$ | لـد | ${ }^{\circ}$ |
| 1 | $\checkmark$ | L | N | 6 | L | $\mu$ | $\checkmark$ | $\cdots$ |
| 1 | u | $L$ | 4 | 6 | $L$ | 6 | L | $\rightarrow$ |


| 11. | 11 11 | 12 <br> 14 <br> 1 | 13 | ${ }_{18}^{14}$ | 15 10 | 16 | 17 17 | 18 | 19 19 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathcal{F}$ | $\pm 1$ | ） | \％ | كّ | ת | $\pm$ | $\mathcal{S}_{N}$ | $\checkmark$ | ת |
| 4 | $U$ | ＊ | 4 |  | － 8 | ＊ | ת\％ | ＋ | 2\％ |
| 6 | 4 | If | \％ | 2－1 | － | U | 8\％ | SN | ter |
| $\cdots$ | c1 | su | ＋${ }^{\circ}$ | －${ }^{\text {F }}$ | $\checkmark 8$ | \％ | 도 | د－ | j\％ |
| 5 | $U$ | \％ | $\div 4$ | 5 | هـ | ᄃ－ | 57 | －r | L4＇ |
| 6 | v1 | 二5 | 5 | 30 | － 50 | 䊽 | ¢ ${ }^{4}$ | び凹 | $\leq 1$ |
| 1 | $T^{\text {c }}$ | fr | ءと | － | \％ | 4L | c．a | $3{ }^{3}$ | ك |
| $\checkmark$ | 4 | \％ | cw | LN | 6 | 4 | $\pm \sqrt{2}$ | $\pm$ | r |

Figure 14：Representations of Ottoman Siyaq numbers for 1－19（from Öztürk 1996：66）．



Figure 15: Representations of Ottoman Siyaq numbers for 20-39 (from Öztürk 1996: 67).




Figure 16: Representations of Ottoman Siyaq numbers for 40-69 (from Öztürk 1996: 68).

| 70 <br> $v$ | 71 <br> v | 72 $\nu$ 4 | 73 $v 4$ | 74 <br> $v_{4}$ <br> 1 | 75 vo | 76 $\times 4$ | 77 $v 9$ | 78 $\times 1$ | 79 $\times 9$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdots$ | $\cdots$ | YH | WH | Vry | Yid | H6 | せr | UH6 | vil |
| W | U | WV | H | 2H0N0 | Wrs | H1 | 24\％ | － $4^{\prime}$ | Ug |
| L | ज 5 | पो | ขी $\begin{array}{r}\text { ¢ }\end{array}$ | W | V4 | IT | 209 | थ16 | ज1 |
| r | चा | ज1\％ | －Wty | W， | W4 | च－ | 74 | F－1 | V\％ |
| W | ज1 | OH1 | － | －UN | v6 | vi | vid | . VH | 24 |


| $80$ | 81 11 | 82 $4 \%$ | 83 Ar | ${ }_{18} 8$ | 85 10 | 86 14 | 87 $A v$ | 88 | 89 <br> $\wedge$ <br> 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | $\sim 1$ | V U | $2 \simeq$ | س | $\sim 2$ | U－ | U $\downarrow$ | U． | $\sim 1$ |
| r | U1 | Uu | Uu | U | U0 | Uル | Ur | い v | UJ． |
| $\because$ | ～ 1 | u | U ل | 4 | ～s | U－ | 2 | v | $\sim$ |
| $u$ | ， 1 | UV | चV | N | い1 | $v^{\text {．}}$ | w | $ひ 山$ | U1 |
| $\checkmark$ | － | て | uc | ～v | ひ」 | Vm | Ud | $\therefore \sim$ | لو |


| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 19 | 97 98 9 | 98 | 99 9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $v$ | 41 | UU | F4 | U＇y | U8 | Un | Un | Uw | Ug |
| L | UY | ひU | ひ上 | U | هـ | マレ | wレ | لٌ | vy |
| － | ひ1 | $\boldsymbol{\psi}$ | 24 | $\sim$ | V | －－ | \％H | W | ورّ |
| マ | $\checkmark$ | びい | い上 | $\checkmark$ | ＊） | W－ | 231 | 23 | －3 |
| $\checkmark$ | －－1 | －चu | W | ＊＊ | ת－v－ | W／ | Fin | W＊ | لـ7r |

Figure 17：Representations of Ottoman Siyaq numbers for 70－99（from Öztürk 1996：69）．

100-1000 Arası Rakamlar




Figure 18: Representations of Ottoman Siyaq tens from 100-390 (from Öztürk 1996: 70).




Figure 19: Representations of Ottoman Siyaq tens from 400-690 (from Öztürk 1996: 71).

| 700 <br> v <br> l | ${ }^{710}$ vi． | ${ }^{720}$ | ${ }^{730}$ |  | 750 vo． | v．${ }^{760}$ | ${ }_{\text {w }} 770$ | 780 v 4. ¢ | 790． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lr | ceo | －ite | who | W6＊ | $\sim$－ | M6u | vilu | 山告 |  |
| kg | $\cdots$ | ～ddy | －wdo | m dry | ＂边 | 28 | जdr | U号 | \％ |
| cd | －468 | － 2 c ced | －${ }^{\text {d }}$ | Tder | $\tau d y$ | $\tau d$ | च旲 | UC $\#$ | vdM |
| 4 | $6 d y$ | $\cdots$ | －w \％ | Wder | 25 | 74 | $\cdots$ | $V d$ | चdy |
| －dos | － 3 dy | －¢56 | －wdr | Wey | － $0^{4}$ | $2 d$ | च6\％ | v．8\％ | vdo |
| ${ }^{800}{ }^{80}$ | ${ }^{810}{ }^{1}$. | $\begin{aligned} & 820 \\ & \text { ar. } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 830 \\ & \text { ar. } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 840 \\ & { }_{n \varepsilon}^{840} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 850 \\ & \text { Ao. } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 860 \\ & \text { 170. } \end{aligned}$ | av． av． | 880 4. | 890 44. |
| $\geq$ | $\stackrel{1}{+}$ |  | W | wh | uh | M4 | vic | $u 4$ | U6 |
| $\varepsilon$ | －sk | －us 6 | $\cdots$ | wd | －－c | とd | जdd | ud | vひ |
| －d | L ¢ | asd | い | wd | － 4 | －ても | rab | 0 | －wd |
| と | －6d | $\pi s$ | ＋ $4 d$ | －wd | ص | －zd | अ西 | －${ }^{2}$ | － 30 |
| $\square$ | $\cdots$ | asd | ，w | －dd | T0 | $\sim 1$ | ata | V¢ | － |


| 9 | ${ }_{11}^{910}$ | ${ }_{4}^{920}$ | ${ }_{4}^{930}$ | ${ }_{44}^{940}$ | $950$ | ${ }_{9}^{960}$ | ${ }_{\text {av．}}^{970}$ | ${ }_{4}^{980}$ | ${ }_{9}^{990}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1 \sim$ | $\therefore 8$ | － | who | 心蚛 | 26\％ | － 2 d | vib | －k | vk |
| \％ | $4 \%$ | $2 s$ ct | wと | Wद | $-648$ | ． 2 d | －-14 | －vet | ver |
| C | ¢ 4 | rckj | －山ط卩 | $w^{14}$ | $r$ rer | 245 | ～6 | $ひ d$ | $v$ と\％ |
| dr | －吹 | $2 \times \frac{10}{5}$ | W4 | 水盛 | － 6 | ${ }^{2} 4$ | $2{ }^{1}$ | $\sim$ | ¢ |
| －df | ． 6 dr | ． 25 ¢5 | ．$w 5$ | －Wd | 209 | － 4 | － | － 5 | U4 |

Figure 20：Representations of Ottoman Siyaq tens from 700－990（from Öztürk 1996：72）．

## 1000－1．000．000 Arası Rakamlar

| $\begin{aligned} & 1.000 \\ & 1 . . . \end{aligned}$ | 2.000 r．．． | $\begin{aligned} & 3.000 \\ & 4 . . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 4.000 \\ & \text { \& } \ldots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 5.000 \\ & 0 . . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6.000 \\ & 9 . \ldots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7.000 \\ & \mathrm{v} \ldots . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8.000 \\ & \text { A... } \end{aligned}$ | 9.000 $9 .$. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7． 1 | المحّ | Ters | Jna | مתר | ter |  | Ler | Teres |
| $\sim$ | 2 | $\square$ | 2 | U0 | 亿近 | wery | $\tau \Omega_{r}$ | 2） |
| － | 21 | zely | cres | cela | Q | cest | eS | N0 |
| $" x]$ | $\square$ |  | －4．00 | 20 |  | zeley | － | 20 |
| $-11$ |  |  | thes | $\cdots$ |  |  | $\alpha$ | Tend |
| 10.000 $1 \ldots$. | 20.000 ra． | $\begin{aligned} & 30.000 \\ & \text { r.... } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 40.000 \\ & 1 . \ldots \end{aligned}$ | 50.000 $0 \ldots$. | $60.000$ | $\begin{aligned} & \hline 70.000 \\ & v \ldots . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 80.000 \\ & \wedge \ldots . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 90.000 \\ & 9 \ldots . \end{aligned}$ |
| ع |  |  | $\checkmark$ |  |  | － | ＜ | － |
| عתع | $\underbrace{}_{s}$ | د | $U_{r}$ |  | $\Sigma$ | LT |  | \％ |
| $\checkmark$ | $c^{u}$ | $8$ | G | $6$ | 2 | 0 | $\xrightarrow{4}$ | L |
| عـ |  | ${ }^{\sim}$ |  | م | $\underbrace{u}$ | $\xrightarrow{u}$ | $1$ | \％ |
| －whe | $E^{2}$ | U | －UN | ＋ | d |  | L | لعـلِ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.000 $1 . .$. | 200.000 <br> r．．．． | $\begin{aligned} & \mathbf{3 0 0 . 0 0 0} \\ & \mathrm{r} \ldots \ldots . \end{aligned}$ | $\left[\begin{array}{l} 400.000 \\ \{\ldots \ldots \end{array}\right]$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline 500.000 \\ 0 \ldots . \end{array}$ | $\begin{gathered} \mathbf{6 0 0 . 0 0 0} \\ \mathrm{y} \ldots \ldots \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 700.000 \\ & v \ldots \ldots \end{aligned}$ | 800.000 A．．．． | $\begin{aligned} & 900.000 \\ & 1 . \ldots . \end{aligned}$ |
| 2اله | WIת | Wlld | الس | عとالح | الس | W1 6\％ | いと | W दू |
| － | ald | wlw | －لt＞ | － | － | － | ［J6 | － |
| W） | $\cdot d \mid J$ | －aslo | $w{ }^{\text {w }}$ | －ulde | $q d l a$ |  | $-\sqrt{4}$ | － |
| will | － | $w l_{4}$ | － | $-\sqrt{11} 0$ | 1 | $v J 4$ | －wi | voltes |
| －wll | U15 | ． | wh\％ | dit | d上 | －wikg | wld | W）$\sum_{5}$ |

Figure 21：Representations of Ottoman Siyaq numbers for the thousands，ten thousands，and hun－ dred thousands（from Öztürk 1996：73）．

## Milyonlar

| 1.000 .000 $1 . \ldots \ldots$ | 2．000．000 $+\ldots \ldots .0$ | 3.000 .000 $+\ldots \ldots$. | ${ }^{4.000 .000}$ | 5.000 .000 $0 . \ldots \ldots$. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| W1धr | zaters | 2－deren | Wlered | \％ |
| い1erc | weres | wren | Tream | مתدلـ |
| zere | $-11$ | wereres | سعתمل | natrea |
| الدعلد | －weres | Wer | veren | Wer |


| 6.000 .000 $4 \ldots \ldots$ | 7.000 .000 $\times \ldots$ | $\begin{array}{r} 8.000 .000 \\ \wedge \ldots \ldots \end{array}$ | 9.000 .000 4.0. | 10.000 .000 1.0. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2llte | Wlber | いlどい | 2－16er | nilera |
| ת | － | Lres | Thes | werol |
| vazres | －userer | reneres | －raeres | ravere |


| 20．000．000 r．a． | 30.000 .000 $\mathrm{r} \ldots \ldots$ | 40.000 .000 $6 \ldots \ldots \ldots$ | 50.000 .000 $0 \ldots \ldots \ldots$ | 60.000 .000 $4 . \ldots \ldots$. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －areren | －aseren | चarecs | －nerens | rabeer |
| 201608 | いじい | Wrats | 2 Orek | Wherta |


| 70．000．000 v．a． | 80.000 .000 $4 . \ldots \ldots$ | 90.000 .000 $0 . \ldots \ldots$. | 100.000 .000 $1 . \ldots \ldots .$. | 200.000 .000 r．a．．．． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{O}_{51}$ | crest | wares | viceras， | 2llt |
| Usreta | wered | wark | wleral |  |

Figure 22：Representations of Ottoman Siyaq numbers for the millions，ten millions，and hundred millions（from Öztürk 1996：74）．

| $\begin{gathered} 300.000 .000 \\ \mu \ldots . . . . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 400.000.000 } \\ \varepsilon \ldots \ldots \ldots . \end{gathered}$ | 500.000 .000 $0 . \ldots .$. | $\begin{gathered} 600.000 .000 \\ \text {........ } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 700.000 .000 \\ v . \ldots . . . . \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| nelters | Witeral | 808ler | Wleral | wicrelay |


| $\begin{gathered} 800.000 .000 \\ \wedge . \ldots \ldots . . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 900.000 .000 \\ 9 . . . . . . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1.000 .000 .000 \\ 1 . \ldots . . . . \end{gathered}$ | $2.000 .000 .000$ | $3.000 .000 .000$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| wlersq | Ulerenn | $236{ }^{2}$ | With | -50\%4 |


| $\begin{gathered} \text { 4.000.000.000 } \\ \varepsilon \ldots \ldots \ldots . . \end{gathered}$ | 5.000.000.000 | $\begin{gathered} \hline 6.000 .000 .000 \\ 7 . \ldots . . . . \end{gathered}$ | 7.000 .000 .000 v....... | $\begin{gathered} 8.000 .000 .000 \\ \wedge . \ldots . . \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdots \pm 6 \mathrm{~N}$ | $3 \omega_{0}$ | -5ty | vibyt | 036 |


| $\begin{gathered} 9.000 .000 .000 \\ 9 \ldots \ldots . \end{gathered}$ | 10.000 .000 .000 $1 . . . . .$. | 20.000 .000 .000 r........ | $\begin{aligned} & 30.000 .000 .000 \\ & r \ldots \ldots . . . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 40.000 .000 .000 \\ & \text { \&........ } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $2 d 64$ | istench | $\Delta \& J^{\prime \prime} \Omega$ | -2, 212 | sturster |


| $\begin{aligned} & 50.000 .000 .000 \\ & 0 \ldots \ldots \ldots . . \end{aligned}$ | 60.000 .000 .000 $4 . . . . . .$. | 70.000 .000 .000 $\mathrm{r} \ldots . . .$. | $\begin{aligned} & 80.000 .000 .000 \\ & \text { A. . . . . . . . . } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 90.000 .000 .000 \\ & 9 \ldots . . . . . \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| atio345 | ateriste | $t^{2}+3<0$ | जvest | cterster |

Figure 23: Representations of Ottoman Siyaq numbers for the hundred millions, trillions, and ten trillions (from Öztürk 1996: 75).

Milyonlar Basamağında Muhtelif Rakamlar

| 1182100 | vddu U dlders 1 | 2114894 | - Uaducusdicrsi |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1225581 | - vida da a Jlersu | 2123707 |  |
| 1252996 |  | 2304000 | wusttre |
| 1257997 |  | 2332810 | - Ledtundidrst |
| 1298631 | - | 2350000 | . |
| 1327022 |  | 2372223 | - tstadurulderst |
| 1412554 | - and do Ve v allest | 2390000 | - |
|  |  | 2410000 |  |
| 1446996 |  |  | cres 8 |
|  | Y!-da Mul k. | 2413642 | -uluturewldesst |
| 1640546 |  | 2447805 | - cduntwldres |
| 1676630 | . | 2460472 | - vudud diers |
| 1868000 |  | 2450000 | - هـ |
| 1915200 | $-S b \nu_{s}+\sqrt{\operatorname{Loses} 3}$ | 2523499 | - |
| 2005000 | - Wa $\rightarrow$ J! cor a | 2571510 | $. \sec d x\|=\| d r s a$ |

Figure 24: Representations of Ottoman Siyaq numbers in the millions (from Öztürk 1996: 86).


Figure 25: Representations of Ottoman Siyaq numbers in the millions (from Öztürk 1996: 87).

## BUÇUKLU RAKAMLAR

| 0.5 | 7 | 2 |
| :---: | :---: | :---: |
| 0.5 | 4 | 9 |
|  | 9 | $q$ |
| 1.5 | 4 |  |
| 2.5 | 4 |  |
| 12.5 | -8 | 26 4 |
| 43.5 |  | ONH |
| 40.5 | U |  |
| 65.5 | 2 |  |
| 75.5 | ${ }^{+}$ |  |
| 103.5 | 4 |  |
| 110.5 | - 46 |  |
| 124.5 |  |  |


| 157.5 | - 4046 |
| :---: | :---: |
| 219.5 | - 9 - |
| 352.5 | 2ula |
| 434.5 |  |
| 532.5 | 9.wuk. |
| 562.5 | 9.2060 |
| 583.5 | 䒠 |
| 663.5 | $q \cdot \sim r \sim$ |
| 1581.5 | -alton |
| 2510.5 | $\left\lvert\,=\frac{t a n t}{4}\right.$ |
| 3579.5 | $3 / 9 \frac{d_{0}}{4} \omega$ |
| 4822.5 | $\sim s u u_{q}$ |

Figure 26: Representations of the fraction $1 / 2$ in Ottoman Siyaq (from Öztürk 1996: 88).


Figure 27: Some fractions used in Ottoman Siyaq (from Otar 1991: 17).

Kitaplarda, kesirlerin, tam adetlerin yanına değil, altına yazılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bunu da şu misallerle arz edelim:
$10111 \frac{17}{96}$

$60666 \frac{7}{8}$

$20222 \frac{1}{3}$





$50555 \frac{5}{6}$

$70777 \frac{23}{24}$


$80888 \frac{1}{4}$

$721220 \frac{5}{6}$

$894244 \frac{1}{6}$


Kesirlerin yevmiye defterinde sahifenin (bariz) kısmına yazılması gerektiği belirtilmiştir. (Bariz) kısmı, sağdan sola doğru yazılan arapçada, sahifenin sol yarısıdır. Soldan sağa doğru yazılan lâtin harfilerinde, sahifenin sağ yarısına tekabül eder. Hepimizin bildiği gibi, rakamların bu boş tarafa yazııması usulüne, halen dahi titizlikle riayet edilmektedir.

Kesirlerin, bağlı oldukları tam sayıların ifade ettiği cinslere (gümüş, kumaş, para, ağırlık, uzunluk, v.s. gibi) göre anlaşılması ve cami inşaatı, mücevherat hazineleri, kuyumculuk ve diǧer işler muhasebelerinde, kesirler kaybolmasın yani hak geçmesin diye, mal ve paralara ait kesirlerin tam yazılması kitaplarda belirtilmiştir.

Figure 28: Examples of fractions in Ottoman Siyaq (from Otar 1991: 27).

| $\begin{gathered} \text { chifpress } \\ \text { sirfes } \end{gathered}$ | Talbids. | $\underset{\substack { \text { Nons } \\ \begin{subarray}{c}{\text { son ouru } \\ \text { nn mou. }{ \text { Nons } \\ \begin{subarray} { c } { \text { son ouru } \\ \text { nn mou. } } }\end{subarray}}{ }$ | $\begin{gathered} \hline \text { chifphrs } \\ \text { orro. } \end{gathered}$ | valbris. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| J |  | bir. | - | 14 | on dourt. |
| $\checkmark$ |  | ili. | - هعهـ | 15 | on bech. |
| $\varepsilon$ | 3 | uch. | -عص. | 16 | on aly. |
| N | 4 | dourt. | - | ${ }^{17}$ | on iedi. |
| $\triangle$ | 5 | bech. | هعת- | 18 | on seki. |
| $L_{\text {et } .^{1}}$ | 6 | ally. | لوعـ- | 19 | ondogour. |
| H | 7 | vidi. | /لمري | 9 | igurimi. |
| د ou 4 | 8 | echit | لـلمريّ | ${ }^{21}$ | iguumi bir |
| لو | 9 | dogour. | - بالمري | 29 | \%urmi |
| عـ | 10 | on. | - | ${ }^{2}$ | iguimi ut |
| - | 1 | on bir. | - | 24 | iguimi durr. |
| - اعح | 19 | on iki. | - هرمr* | 25 | igurimi bech. |
| -عر-1 | ${ }^{13}$ | on utch. | -ريّ• | ${ }^{96}$ | iguimi aly. |

${ }^{1}$ Le - remplace ordinairement le signe $L$ dans les nombres composés; mais, placé a la fin du nombre, ce n'est qu'un signe orthographique sans valeur dans la combinaison.
' Dans les nombres composés de dizaines et d'unités, cellesci s'écrivent tonjours en premier tieu, comme en arabe; mais, en turc, les disaines s'expriment d'abord, et les unités ensuite, sans conjonction.

Figure 29: Table showing Siyaq numbers designated by Pihan as 'Turkish' (from Pihan 1860: 235).


Figure 30: Table showing Siyaq numbers designated by Pihan as 'Turkish' (from Pihan 1860: 236).
desquels nous répétons les valeurs en chiffres arabes. Le m (s), dont le trait se prolonge au-dessus des signes numériques, est l'abréviation du mot arabe ســــــــــات syâq :


Ce nombre représente effectivement, mais en abrégé, et en sous-entendant la conjonction wa, nécessaire entre les diverses quantités exprimées en arabe:
sittoumiàt wa wah'ed wa drbacyn (six cents et un et quarante).
En ture, il se lil: alty ìuz qyrq bir.
En résumé, les chiffres syâq, dont les fonctionnaires turcs font tant de mystère, ne sauraient embarrasser longtemps quiconque sait un peu d'arabe; et les explications que nous avons données plus haut suffisent pour faire lire sans difficulté les nombres suivants, soit en arabe, soit en ture :


Figure 31: Example the Siyaq number mark in print (from Pihan 1860: 237).
$50^{\circ}$ Le embun. Cette écrilure, très-compacte, ollise une grande ressemblance avec le dyreiny et le talyy. On ne l'emploie gùrre que pour les reeristres parliculicrs el quelques lettres draflaires.
$6^{\circ}$ Le srigin, dont se servent les financiers, sécril sans points diacritiques, et chaque lettre finate est terminée par un trail horizontal, comme dans ces mots:


CHIFFRES SYAQ.
Ces chiffres se figurent de la manière suivante :


Figure 32: Examples of Ottoman Siyaq Numbers printed in metal types (from Pihan 1861: 44).



Figure 33: Manuscript showing Siyaq forms (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nu. 1987, vr. 5


Figure 34: Ottoman financial document (BOA. Maliyeden Müddever nr. 5973/49; from Öztürk 1994: 26). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 35: Ottoman financial document (BOA. Tapu Tehrir Daftari nr. 251 s . 159; from Öztürk 1994: 56). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 36: Ottoman financial document (BOA. Maliyeden Müddever nr. 5247 s. 2; from Öztürk 1994: 134). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 37: Ottoman financial document (BOA. Kepeci nr. 5169 s. 68; from Öztürk 1994: 136). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 38: Ottoman financial document (BOA. Maliyeden Müddever nr. 18092 s. 27; from Öztürk 1994: 146). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 39: Ottoman financial document (BOA. Maliyeden Müddever nr. 15747 s .1 ; from Öztürk 1994: 148). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.


Figure 40: Ottoman financial document (BOA. Maliyeden Müddever nr. 7594 s. 96; from Öztürk 1994: 214). Transliterations of Siyaq numbers have been added by the proposal author.

# ISOIIEC JTC 1/SC 2/WG 2 PROPOSAL SUMMARY FORM TO ACCOMPANY SUBMISSIONS FOR ADDITIONS TO THE REPERTOIRE OF ISOIIEC 10646¹ Please fill all the sections $A, B$ and $C$ below. 

Please read Principles and Procedures Document (P \& P) from http://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/principles.html for guidelines and details before filling this form.
Please ensure you are using the latest Form from http://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/summaryform.html. See also http://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/roadmaps.html for latest Roadmaps.
A. Administrative

| Title: |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 3. Requester type (Member body/Liaison/Individual contribution): | Expert contribution |
| 4. Submission date: | 2017-09-29 |
| 5. Requester's reference (if applicable): |  |
| 6. Choose one of the following: |  |
| This is a complete proposal: | Yes |
| (or) More information will be provided later: |  |

B. Technical - General

1. Choose one of the following:

2. Number of characters in proposal:

61
3. Proposed category (select one from below - see section 2.2 of P\&P document):

A-Contemporary _--.-.- B.1-Specialized (small collection) _-_--.-.-. B.2-Specialized (large collection)
C-Major extinct ------- D-Attested extinct E-Minor extinct
F-Archaic Hieroglyphic or Ideographic -.------- Gbscure or questionable usage symbols
4. Is a repertoire including character names provided?
a. If YES, are the names in accordance with the "character naming guidelines"
in Annex L of P\&P document?
b. Are the character shapes attached in a legible form suitable for review?

5. Fonts related:
a. Who will provide the appropriate computerized font to the Project Editor of 10646 for publishing the standard?

Anshuman Pandey
b. Identify the party granting a license for use of the font by the editors (include address, e-mail, ftp-site, etc.): Anshuman Pandey (pandey@umich.edu)
6. References:
a. Are references (to other character sets, dictionaries, descriptive texts etc.) provided? .----------Yes
b. Are published examples of use (such as samples from newspapers, magazines, or other sources) of proposed characters attached? Yes
7. Special encoding issues:

Does the proposal address other aspects of character data processing (if applicable) such as input, presentation, sorting, searching, indexing, transliteration etc. (if yes please enclose information)? Yes
8. Additional Information:

Submitters are invited to provide any additional information about Properties of the proposed Character(s) or Script that will assist in correct understanding of and correct linguistic processing of the proposed character(s) or script. Examples of such properties are: Casing information, Numeric information, Currency information, Display behaviour information such as line breaks, widths etc., Combining behaviour, Spacing behaviour, Directional behaviour, Default Collation behaviour, relevance in Mark Up contexts, Compatibility equivalence and other Unicode normalization related information. See the Unicode standard at http://www.unicode.org for such information on other scripts. Also see Unicode Character Database ( http://www.unicode.org/reports/tr44/) and associated Unicode Technical Reports for information needed for consideration by the Unicode Technical Committee for inclusion in the Unicode Standard.

[^6]C. Technical - Justification

1. Has this proposal for addition of character(s) been submitted before? Yes If YES explain _--------------------1iminary proposals: L2/11-271, L2/15-072R2, L2/16-017
2. Has contact been made to members of the user community (for example: National Body, user groups of the script or characters, other experts, etc.)? ------------If YES, with whom?

3. Information on the user community for the proposed characters (for example: size, demographics, information technology use, or publishing use) is included? Yes Reference: Size of user community is unknown. Script is used for print and digital publications.
4. The context of use for the proposed characters (type of use; common or rare) Reference: ------------------------------------- See text of proposal for details.
5. Are the proposed characters in current use by the user community? Yes If YES, where? Reference: By scholars of Ottoman studies
6. After giving due considerations to the principles in the P\&P document must the proposed characters be entirely in the BMP?
If YES, is a rationale provided?

If YES, reference:
7. Should the proposed characters be kept together in a contiguous range (rather than being scattered)?
-----------
8. Can any of the proposed characters be considered a presentation form of an existing character or character sequence?

No
If YES, is a rationale for its inclusion provided?
If YES, reference:
9. Can any of the proposed characters be encoded using a composed character sequence of either existing characters or other proposed characters?

No If YES, is a rationale for its inclusion provided?

If YES, reference:
10. Can any of the proposed character(s) be considered to be similar (in appearance or function) to an existing character?

No
If YES, is a rationale for its inclusion provided?
If YES, reference:
11. Does the proposal include use of combining characters and/or use of composite sequences?

If YES, is a rationale for such use provided?
If YES, reference:
Is a list of composite sequences and their corresponding glyph images (graphic symbols) provided?
If YES, reference:
12. Does the proposal contain characters with any special properties such as control function or similar semantics?

If YES, describe in detail (include attachment if necessary)
13. Does the proposal contain any Ideographic compatibility characters?

If YES, are the equivalent corresponding unified ideographic characters identified?
If YES, reference:


[^0]:    —. 2011. "Preliminary Proposal to Encode Ottoman Siyaq Numbers in the UCS" (L2/11-271).
    http://www.unicode.org/L2/L2011/11271-ottoman-siyaq.pdf

[^1]:    ${ }^{33}$ So schreibt hierüber schon A.-P. Pifan in seiner überaus lehrreichen Arbeit: Notice sur les divers genres d'écritures anciennes et modernes des Arabes, des Persans et des Tures, Paris 1856.

[^2]:    ${ }^{34}$ Es gelang mir, den Wert dieses Zeichens mit Hilfe von Vergleichungen zu ermitteln (vgl. Wien, Nat.-Bibl. Türk. Handschriften, Mxt. 573, Flügex 1371).

[^3]:    ${ }^{35}$ Im türkischen Zahlensystem und auch in der amtlichen Finanzgebarung besass die 100000 er Einheit eine besondere Bedeutung: sie war nämlich die höchste Einheit. Zur Bezeichnung einer grösseren Einheit als 100000 kannte die alte türkische Sprache kein eigenes Wort. Werte von mehr als hunderttausend oder von mehreren hunderttausend wurden so ausgedrückt, dass „hunderttausend" (yüz biñ) entsprechend multipliziert wurde; z. B. lautete der Ausdruck für 2600 000: 26 mal hunderttausend (yirmi altï kerre yüz biñ). Wenn es sich um Geld handelte, dann hielten die Türken 100000 - in Aktsche gerechnet - einer Pferdelast (yük) gleichwertig, weshalb sie auch 100000 Aktsche beim Rechnen yük nannten. Zu jener Zeit, als 50 Aktsche gleich einem Guruš war, betrug der Wert von einem Yük 2000 Guruš. Grössere Zahlen wurden auch so ausgedrückt, dass man statt 100000 das Wort yük gebrauchte. So wurde z. B. die Zahl 28578658 folgendermassen gegliedert: 285 yük, 78 biñ, 658. Das $y u ̈ k$ war also eine Einheit, die das Rechnen erleichterte (vgl. den persischen Ausdruck tōmān).
     . B. im Jahre 1094 (1683) ein surre 500 esedă guruš, einen Wert von 60000 Aktsche.

[^4]:    ${ }^{36}$ A.-P. Prean führt unter anderem auch Beispiele von Dīvānī- und SiyāqatZahlzeichen an, die - in einer von ihm nicht näher bestimmten Zeit - in der Türkei und in Ägypten gebräuchlich waren. Die zweierlei Zahlzeichen weichen in manchen Fällen sowohl voneinander als auch von den im obigen geschilderten Formen ab. Auf diese Verschiedenartigkeit weist (in seiner bereits zitierten Arbeit) auch H. Kazem Zadeh hin (,,Les chiffres Siyak . . "", Revue du Monde Musulman XXX, S. 35 ff.), wobei er die Unterschiede auch mit den Beispielen von A.-P. Prhan dokumentiert, doch keine besonderen Bemerkungen daran knüpft. Obwohl wir hier keineswegs die Möglichkeit bestreiten wollen, dass sich im Laufe langer Zeiten auch andere Formen einzelner Zahlzeichen auszubilden vermochten, so steht immerhin fest, dass sich in den hier gezeigten Textproben sowie in den anderen durchgesehenen Siyäqat-Texten 300 Jahre hindurch diejenigen Zahlzeichen als Siyäqat-Zahlz ichen wiederholen, die obenstehend als Siyaqat-Zahlzeichen beschrieben wurden und die A.-P. Pinan als DīvānīZahlzeichen bezeichnet. Unsere Beispiele bestätigen aber auch nicht ausnahmslos die Angaben der Tafeln von H. Kazem Zadeh (1. c., Tafel VI und VII, SS. 20-21).
    ${ }^{37}$ Was A. Vecios als Erklärung von, halb" (1/2) schreibt (Defterek I, S. 93), ist unrichtig.

[^5]:    ${ }^{38}$ Für die in anderen Schriftstücken übliche Auszeichnung von Zahlenwerten, die darin bestand, dass man die Hälfte des betreffenden Zahlenwertes mit Buchstaben niederschrieb (z. B. 6462 aqと̌e bunuñ nïsfï üčbiñ ikiyüz otuz bir aqče olur , 6462 Aktsche, dessen Hälfte dreitausendzweihunderteinunddreissig Aktsche ist') gibt es in den mit Siyāqat geschriebenen Schriften nur äusserst wenige Beispiele.
    ${ }^{39}$ Diese vielenorts verbreitete Ansicht wird auch von M. Cevdet angeführt (s. Osman Ergin: Mehmed Cevdetin hayatr, S. 696), doch von ihm nicht geteilt. M. Cevdet war der Meinung, dass die Siyāqat-Zahlzeichen der Raumersparnis halber benutzt wurden. - Mahmud Yazir schreibt in seiner zitierten Arbeit (Siyakat yazisi, S. 69, Anahtar, S. 144), dass der besondere Wert des Siyäqat in der Schnelligkeit, Kürze und im geheimen Charakter der Schrift lag.

[^6]:    ${ }^{1}$ Form number: N3902-F (Original 1994-10-14; Revised 1995-01, 1995-04, 1996-04, 1996-08, 1999-03, 2001-05, 2001-09, 2003-11, 2005-01, 2005-09, 2005-10, 2007-03, 2008-05, 2009-11, 2011-03)

