

$$
\begin{aligned}
& \because \\
& \because \quad \because \quad \because \ldots
\end{aligned}
$$

- .



## 5)



## Nompareille a son eil romain.

DEs que les hommes eurent commencé a fe réunir en focizte, les uns, fur les montagnes \& dans les forêts, fefirent des arcs $\&$ des fleches $\&$.devinrent chaffeurs; les autres, dans les vallons, s'adonnerent à la vie paftorale; les autres enfin. habitant le bord de la mer, ou le long des rivieres, invenserent la ligne \& lihameçon, \& chercherent leur nourriture dans la péche; auffitôt naquirent les Loix. La diftinction du jufte $\&$ de l'injufte fe forma d'elle-méme; \& il ne faut pas ea chercher plus loin l'origine.

Un feul homme \& une feule femme, fuivant les livres fad crés, ont peuplé toute cette terre, qui nous paroit fil vafte. dont les Anfons, les Dampieres \& quelques autres géographes on: cependant réuff à faire le tour. Mais on ne fauroit nier que Dieu n'eüt pu créer de la même maniere plufieurs hommes à la fois dansles différentes parties du monde, fans parler des zutres manieres poffibles dont on peut imaginer qu'il auroit pu donner l'être à lefpece humaine.

Quoi qu'ilen foit, le prefent eft pour nous une preuve infaild lible du paffé. Ce qui fe paffe tous les jours fous nos yeux nous prouve que la terre eft fujette aux plus grandes révalutions. Nous voyons la mer perdre d'un cóté ce qu'elle femble gagner de l'autre, de nouvelles montagnes s'elever, de nouvelles ines fe former; tandis que d'anciennes montagnes difparoiffent, d'anciennes ifles s'engloutiffent, d'anciennes contrées ne fubfiftent plus: plufieurs cetoiles même qu'on appercevoit auđefois, comme la feptieme des pléiades, \& d'autre qu'on avoit remarquées dans la voie lactee, ont entiéremens difparu; \& on n'efpere pas les voir reparoftre.

.


## (4)



## Nompareille a son eil italique.

C
Chez les pexples les plus civilifes's, on troure des hommes qui. excepté cercains réglemeus de difcipline, auxquels ils fout ajus jetris, vivent prefque cemme ne reconniiffant ancun fuperieur to comme daws létat de nature. Ils n'attendent que des ordes pour suer, piller, bruler, faccajer. Diss qu'il les refsivent, ils les exicutens d'une maniere qui montre affer qu'ils ne fout en cela que
 wne que par ane efpece de fubordiation extériente.

Les Sanbages, on poar mienx dive, les hommes vivans dans l'état de nature, font privés de la plupart des commodite's de la vie, or fujets à toutes fes incommo lités. Ils font toujours en danger d'être attaqués lorfqu'ils s'y attendens le moins, ow oujour= difpofés ì furprendre les autres. On ne pent cepentant nier qu'il n'y dit nne fubordination naturelle. Le fort commande as foible: phomme de génie, anx espris bornés. Les diffécentes formes que l'art donne àcecte fubordinition naturelle, he changent poins fon effence. La guerre fersit un art inconum of l'homme n'ayois pas an foi ue penchant asarrel qui l'y porse.



## Nompareille gros ail romain.

LLA nature fépare les hommes les uns des autres par des montagnes, des rochers, des fleuves, des mers; \& encore plus par des inclinaions \& des mœurs différentes, des craintes $\&$ des défiances mutuelles, par l'envie, l'intérêt, \& fur-tout par une certaine férocité naturelle.

D'un autre côté cette même nature, pour rapprocher les hommes les uns des autres, fend les rochers, donne une pente douce aux montagnes, pour en laifier l'accès libre \& faciliter l'entrée des vallons; elle creufe des arbres \& apprend à traverfer les fleuves $\&$ les mers. L'amour pour nos femblables, qu'elle grave dans nos coeurs . la pitié, la curiofité, mểne les befoins mutuels qu'on a les uns des autres, font autant de liens dont elle s'eft fervie pour réunir les hommes. La crainte des bêtes féroces, contre lefquelles il fallut fe réunir, la chafie, la pêche, la vie paftorale, les mariages, furent autant d'occafions d'union, de divifion $\&$ de nouvelle réunion.

La vue de cette voûte immenfe d'air, qui fe balance fur nos têtes, le coucher $\&$ le lever du foleil $\&$ de la lune, leur cours régulier, le mouvement des éroiles, dûrent faire connoître aux hommes que la terre s'étendoit bien au-delà de leur horifon, \& purent leur donner quelqu'idée de la rondeur du globe terreftre, \& de ce que nous appellons les antipodes. Ces idées dûrent être confufes \& imparfaites : nimporte; ils connurent du moins qu'il y avoit des pays éloignés.

Toutes les difpofitions de la nature femblent prouver que fes vues ne tendent qu'à réunir tous les homines en fociété, \& leur faire pofféder en commun les bieng qu'elle a répandus fur la furface de la terre. Pour rapprocher les peuples les plus féparés, elle a mis certains wapports entre les étoiles, les montagnes \& la mer. Ce font ces guides admirables qui nous indiquent le chemin, tandis que des vents qui foufflent conftamment, pendant yıne certaine faifon de l'année, tranfportent nos vaiffeaux jufqu'aux Indes; \& que des vents contraires, régnante еदूdant une autre faifon, les ramenent dans nos ports.

## Nompareille gros eil italique.

TOUS les hommes, tant ceux qu' ex'fent quacenx qui ex:4ezozt a fimaii, doivent acquerip wne certine counoi- atce de la neture. Dosr peas qu'ts conf:derent !a confitstion de cet nnivers; convoi futre quid doit ervir a l'eatretien de cette gr inde ! m niere gni
 guoign it ait per degerien etri de les conco,oir. Ies connoif Fances que shigue hamine en pirriculier ne imble acq berir que pour $l a$ : cont, deviennent ce end int commanes, eo tene ent en in a l'avint ige des hommes en genora!, Cans en exrepier meme eax
 rec:. La cunnexion vifble des choies n'exci'm pas leur cossexion invijble.

Un gr ind gonie proit pentant long-temps n'exifer que powr noimeme. Cemb!able $3 \boldsymbol{n}$ To!ei!, i! fenble, it jep psis n'exprimer iti, attordre une !ane qu'i! ectisire, ó pur le maven de lugus-1! al commurigise (a lumiere asx autres co ps. Un watre ganie quo fe trosuers avoir qus'que r-poort avec lwi, le sinprendia, it
 4n'e ciat il devient conman cins sien anpeconoir, efirit oumms \$n $\mathrm{rm}: \mathrm{T}_{\text {end }} q$ qui, apres setre partage on wase infinite de iranshass ta fe perdre d.sms le fable.


## (7)



Mignonne a son ail romain.

LA nature nous a renfermés dans des bornes que nous ne faurions paffer. Elle a environné cette terre d'une muraille immenfe d'air. Les habitans de la lune ne fauroient defcendre fur notre globe, comme nous ne pouvons parvenir au leur. Nos forces font mefurées. Notre fang coule dans nos veines fuivant les Loix de la nature : notre eftomac digere, nos membres nous prêtent ous nous refufent leur fecours d'après ces mèmes Loix.

La nature nous défend d'habiter la mer, qu'elle a donnée pour demeure aux poifions \& aux baleines: elle nous défend d'habiter les airs, où l'aigle exerce fon empire. La vie \& la mort font l'alpha \& l'oméga de fon alphabet. Le but qu’elle fe propofe renferme également l'une \& l'autre. Le climat, le terrein où elle nous fait naitre, déterminent quelle doit être notre maniere de vivre. Dans les forêts elle nous difpenfe de 1a culture des terres \& nous contraint de devenir chaffeurs \& guerriers. Dans les plaines elle nous refufe le gland, les racines, la chair des animaux, \& nous force à cultiver la terre pour en tirer notre fubfiftance. Elle nous place donc dans un état qui ne dépend aucunement de nous, \& elle nous force d'y conformer notre vie \& notre mort. Elle nous permet cependant d'apporter certains changemens, $\&$ de donner certaines formes arbitraires à l'état inévitable où nous nous trouvons. Telles font les Loix générales de la nature, fous lefquelles les hommes vivent, avec lefquelles il ne faut pas confondre fes préceptes, fes inftructions $\&$ fes confeils: mais tout eft à la fin nature. L'art eft nature; 1a néceffité \& la liberté font nature.


## $\because$

## (8)




## Mignonne a son ail italique.

2CLES premiers hommes $n^{3}$ ont $p^{w}$ avait les fciences, les aris é les commodités de la vie, fous la meme forme; fie je puis m'exprimer ainfi, que nows les avons aujourd'has. Ils les connurent pourtant plut ot que nows ne pourrions penfer, mais d'une maniere conforme à lenr état df à leur goút. Ainfi pref. que des le commencement il fe trowva des hommes qui fe diftinguoient des axtres par nene certaine politeffe de mours. On ne dout donc pas regarder les premiers habitans de la terre, comme femblables à ces fawvages, foit difperfes, foit raffemblés en nation, que nows connotfons. Et parce que dans certains pajs nows ne trouvons awcun vefige des arts $\leftrightarrow$ des foiences, nows me devons pas en conclure qu'ils y aient toujours été inconnus, mi établir la-deffus la definitions de l'homme fauvage; puifqu'en Ewrope même al y a pluficurs provinces entieres dans lefquelles on chercheroit en vain un philofophe, un poëte, wn peintre on quelqu'autre artifte. Cette fagon de penfer pourroit étre fondée s'il fe trouvoit quelque partic enticre du monde qui fut dans cet état. Mais dans le Mexique dans l'interieur de l'Amérique même, nous avons découvert des Etats polices, des villes 6 d'antres productions de l'art. Que de decouvertes ne refte-t-il pas encore à faire.

La politeffe des mawrs n'eft awtre chofe qu'un certain goít qui femble avoir fon fondement dans wne conftitution plus delicate. La confidération dn beaw naturel l'a produite: l'imitation l'a répandue \& perpétkee. Il ne fant pas s'imaginer les hommes \& les fauvages, ve!us \&o rotuftes comme des ours. Il peut fe trowwer des fauvages delicats, qui cherchent un certain raffinement dans leur maniere de viore, qui examinent attentivement, le bean répande jar-tout dans la nature.


## 9)

 *




## Mignonne gros ceil ROMAIN.

LL'HOMME, dans chaque érat, eft toujours le même. On ne fauroit y trouver de différence eflentielle, foit qu'on le confidere du côte phyfique, foit qu'on le confidere du cóté métaphyque \& moral. Suppofons que les premiers hommes aient été des géans, ou d'une figure encore plus différente de la nôtre, il fuftit qu'ils aient été capables d'avoir un langage propre à exprimes les penfées d'un être raifonnable, \& qu'ils aient produit des hommes tels que ceux d'aujourd'hui. \$i les finges pouvoient parler avec nous, pourquoi ne les compterions-nous pas au nombre des hommes : Si les finges avoient une ame raifonnable, \& qu'ils fullent capables de s'entretenir avec les hommes, ne les regarderoit-on pas comme faifant partie de l'efpece humaine ? Quoiqu'un homme ait le corps tout velu, \& le vifage d'un finge, il ne laiffe pas d'ètre homme. La liberté de faire ou de ne pas faire, de choifir ou de rejeter, d'aimer ou de hair, la faculté de changer de fentimens \& d'affections, eft ce qui conftitue la nature morale de l'homme. Demander ce qu'étoient les premiers hommes, comme hommes, ou ce qu'ils étoient avant de devenir hommes, font deux queftions biens différentes. Un enfant qui vient au monde, ne differe pas eflentiellement des premiers hommes, ni quant a l'organin fation du corps, ni quant à fa nature morale.


B
-

Digitized by Google
(10)

登



## Mignonne gros eell italique.

T
Lo'HOMME naturel ó l'homme civilifé ne diffetent point entr'eux. La diverfité qu'ily a dans leur maniere de vivre, ne doit eutrer ici en aucune confideration. L'homme civil devient en tout femblable à l'homme fauvage, dès qu'il arrive le moindre changement dans la conftitution des Etats. Pour connoitre au jufte l'état des premiers habitans de la terre, il faudroit connoirre clairement la maniere dont ils ons été formés. Tout ce que nous favons furement, $c^{\prime} e f t$ que, dans les commencements, les differentes parties de la terre n'ont pas été peuplées routes ì la fois. Ih auroit fallu pour cela, que la chofe fút arrivée pare une autre voie que celle de la population; ©i par conféquent, nos corps euffent été conftruits différemment qu'ils ne le font. D'ailleurs l'expérience journaliere G les monumens de l'biftoire, nous apprennens $^{\prime}$ de quelle maniere la terre fe peuple; quent, comment elle s'eft peuplee autrefois. On pourtoit pouffer plus loin la premiere raifon que je viens de donner, 火 l'appuyer de raifonnemens métaphy $\sqrt{2 q u e s} ;$ mais cela m'écarteroit trop de mon fujet.


$$
(\mathrm{II})
$$



> Petit-texte a son eil romain.

QuOI qu'en difent la plupart des Philofophes; ils ne pourront nous perfuader que l'amour paternel ne foit qu'une branche de l'amour-propre: les bêtes, qui ne c̈onnoiffent point ce fentiment compofé de tant d'autres, reffentent comme nous, \&c peut-être mieux que nous, cette efpece d'inftinct de la nature plus fondé furle phyfique de l'homme que fur fes opinions. La difference qu'il y a à cet egard entre l'homme \& la brute, c'eft qu'a l'inftinct, qui nous eft commun avec elle, nous joignons les fentimens qu'excitent en nous le défir de perpétuer notre être \& la fatisfaction de nous voir renaitre dans nos enfans; comme fi cette partie de nous-mêmes pouvoit toujours fe fouftraire à la mort, qui tot ou tard engloutit dans fon fein les générations les plus nombreufes.

L'amour paternel eft donc une affection naturelle, que l'Etre fuprême a gravée dans nos coeurs pour perpétuer les efpeces qu'il a répandus fur la terre. Cultiver ce fentiment, c'eft répondre aux vues de la providence; chercher à l'anéantir, c'eß fe rendre coupable envers le Créateur.


$$
1
$$

* 

Digitized by Google

## （12）








## Petit－texte a son ail italique．

L＇AMOUR Filial íAmour Fraternel font deux fentimens fondés fur la reconnoifjance＊た fur l＇habitude； la nature y a moins de part que la reflexion $\mathrm{or}^{\mathrm{l}} \mathrm{le}$ devoir：auffi font－ils moins forts que l＇affection paternel．

La reconnoifance，dans les enfans bien nés，pré－ vient ce que le devoir leur impofe．Il eft dans la faine nature d＇aimer ceux qui nous aiment $\mathcal{O}^{\text {n nous protegent；}}$ －l＇habitude d＇une jufte dépendance fait perdre le fen－ riment de la dépendance méme：mais il fufit d＇étre bomme pour être bon pere；$f f$ l＇on n＇eft bomme de bien，il eft rare qu＇on foic bon fils．
－Voyons maintenant quel eft le noud de l＇amitié des freres？Une fortune，un nom commun，méme naif－ Sance © méme éducation，quelquefois méme carac－ zere；enfin，l＇habitude de fe regarder comme appar－ zenant les uns aux autres $\sigma$ comme n＇ajant qu＇un Soul être．Voilà ce qui fait que les freres s＇aiment． Mais féparez－les d＇intérét，l＇amitiélui furvit à peine： l＇amour－propre，qui étoit le fondement de cette affec－ sion，fe porte vers d＇autres objetso．

# $3^{\circ}-10^{\circ}$. ats 

## (13)



Petit-texte gros eil romain.

I-AMOUR - PROPRE eft cet amour de nous-mêmes, qui veille continuellement $\grave{\lambda}$ notre confervation \& aux foins de nous rendre heureux. Cet amour-propre bien entenda eft la fource de toutes nos vertus; mais s'il eft mal placé, il devient auffi la caufe des plus grands vices. Les Philofophes l'appellent amour de nous-mêmes, pour le diftinguer de cet amour-propre aveugle qui fait tout pour foi, \& qui produit les vices \& les forfaits qui regnent fur la terre. Ainfi l'amourpropre étant le principe de toutes nos actions, \& faifant conféquemment notre bonheur ou notre malheur, il eft très-important de le bien régler: ce qui ne fe peut faire que par la connoiffance de nous-mêmes \& de nos devoirs.

Les trois grands mobiles de toutes les actions des hommes, l'amour de la gloire, l'amour des plaifirs, l'amour des richefles, font les différens moyens que l'amour-propre emploie pour parvenir au bonheur : lamour de Dieu \& du prochain font les feuls qui puiffent nous y conduire.


## Petit-texte gros eil italique.

LL'HOMME en naiffant, environné d'objets étrangers qu'il ne connoît pas; excité par les befoins, à Sortir de lui-même $\mathfrak{o l}$ à recbercher les moyens de les fatisfaire, connoiffant facilement par Ses premieres tentatives le rapport quiont avec lui les chofes qui l'approchent le plus; cherche bien tôt, encouragé par la réuffite à découvrir des objets plus éloignés, espérant toujours retirer de cette connoilfance des moyens d'augmenter Ses plaifirs ou de diminuer Ses peines : telle eft l'origine des arts $\mathfrak{E}$ des fciences. De foibles Succès $\mathfrak{E}$ de grandes efpérances nous foutiennent $\mathcal{E V}^{\circ}$ nous animent dans cette pénible recherche, nous acquérons infenfoblement l'habitude de réfléchir $\mathfrak{F}$ de comparer, E nous parvenons enfin au point d'aimer les arts $\mathfrak{~ l e s ~ f o i e n c e s , ~ q u i ~ n e ~ f e r v e n t ~}$ Souvent qu'à nous égarer $\mathcal{F}^{\text {à }}$ nous éloigner des devoirs attachés à notre condition. Plus faits pour agir que pour connoitre, nous éprouvons fréquemment un dégosit qui nous ramene à notre premiere deftination; mais, plus vains que raifonnables, nous retournerons bien tôt à des Spéculations quizous ont procuré quelques inftans d'un plaifir pafSager, छr nous confumons ainfi notre vie à pourfuivre une ombre fugitive, la vérité, ozs à chercher dans l'étude un remede à cette isquiétude fo naturelle à l'bomme.

$$
\begin{aligned}
& \infty^{1} \\
& \hdashline \vdots \\
& \vdots
\end{aligned}
$$

- 


## (15)

KKAKAKAKAKKAKAKAKAKAKAKAKAKAS
 *******k********************



## Gaillarde romain.

Lu'Atrantion ef la réunion de toutes les facul: tés de notre ame, qui s'attache fortement à un objet pour le confidérer dans les rapports qu'il a avec les chofes qui nous intéreffent. C'eft la paffion qui la donne : c'eft l'habitude qui en rend l'exercice facile.
l'attention, dans les tempéramens mélancoliques, eft la fource des grandes paffions; elle peut même devenir fif forte par l'exercice, qu'elle ira jufqu'a la folie. Les perfonnes qui vivent feules ; $\&$ qui font fortement occupées d'une pafion, font expofées à cet accident: le feul moyen de l'éviter eft de rechercher tout ce qui peut nous diftraire : l'attention partagée s'affoiblit, \& de nouvelles fenfations effacent infenfiblement une impreffion trop vive.

IL n'eft rien, comme l'a très-bien obfervé uni auteur malheureufement trop celebre, dont tout homme ne puife devenir capable avec de l'attention. L'efprit le plus borné, excité par une paffion, peut produire \& produit tous les jours, par l'attention qu'elle réveille, des raifons qui etonnent $\&$ confondent l'homme de fang-froid le plus exercé à la méditation. Comme toute paffion eft fondée fur un befoin, la force attive qu'elle imprime eft bien plus grande que l'amour de la vérité, qui excite l'attention du philofughe.
A
-

## (16)



## Gaillarde italique.

ILE bonheur eft un état de fenfations agréables, exempt de peines ơ de douleurs : un état conftant de plaifirs eft un phantome après lequel tous leshomones courent en vain: les plus beurexx font ceux qui ont le moins de peines $\mathfrak{G}$ le plus de plaifirs. Par la foibleffe de notre conftitution, nous ne pourrions fupporter des plaifirs continuels; nos organes fe laffent, ©た le plaifir continu dégénere en douleur. Par notre condition, expofés à des befoins que nous ne pourons pas toujours fatisfaire, il eft prefque impoffible que nous ne reffentions quelques peines. Le bon-
 tranquillité de l'efprit. La paix de l'ame ơ la tranquillité de l'efprit s'acquierent ơ fe confervent par l'exercice de la vertu: la fanté s'entretient par la tempérance. Ainfi le bonheur eft en nous, ©o dépend de nous en partie: car, quoique la fanté $n^{\prime}$ en dépende pas abfolument, il faut cependant convenir qu'elle en dépend à certains égards: d'ailleurs, clle n'eft pas effentiellement néceffaire au bonheur, puifqu'on roit tous les jours des gens qui font privés de ce bien, or qui copendant font beurenx; mais beaucoup moins fans doute, que ceux qui, à la même quantité de bonbeur, réuniroient encore cet arantage, qui rend la jouiffance des awtres biens plas fenfible.

## C. 10. ints

(17)


Petit romain a son eill romain.

LA beauté du corps confifte dansl'exactitude des proportions de toutes fes parties; celle du vifage confifte dans la régularité \& la fineffe des traits, dans la fraicheur \& l'éclat du teint.

La beauté eft le plus brillant des dons que nous recevons de la nature; elle prévient en notre faveur, elle fait valoir les qualités foIides, elle donne de l'éclat aux vertus : mais fans elle, elle ne fert qu'à expofer nos defauts à un plus grand jour.

Je cefle de m'étonner que les hommes la mettent à un fi haut prix, lorfque je confidere les avantages qu'elle procure à ceux qui en jouiflent. La beauté attire l'amour \& la vénération des hommes; elle force, elle entraine les cocurs par une douce violence; elle adoucit les mœurs, elle défarme la valeur brutale \& féroce : fa vue nous remplit d'une fatisfaction qui tient de l'enchantement ; \& le défir de lui plaire eft le plus vif aiguillon de la vertu; il éleve l'ame \& la porte aux grandes actions. Mais, d'un côté, lorfqu'on envifage les dangers auxquels elle expofe, on eft tenté de la regarder comme le flus grand des maux.

## 2*10: cutc

## ( 18 )


 स
 *

## Petit romain a son eil italiq.

LE befoin qu'on Satisfait devient un plaifir: le befoin qu'on ne peut fatisfaire eft une peine : les befoins auxquels on accorde plus qu'ils ne demandent, font naître les dégoûts छ la $\int_{a}$ tiété. Il faut bien peu de chofes pour Satisfaire les befoins de la nature qui fe borne à boire, à manger, vo à réparer par le fommeil la perte des efprits qu'on a diffipés par l'exercice, $\mathfrak{o}$ procurer aux Sens par ce moyen un repos qui les délaffe, en relâchant la tenfion des fibres.

Le befoin ne s'entend pas fénlement du nécefSaire, il s'entend auff due $\int u p e r f l u:$ tout ce que la cupidité défire avec pafion, eft un befoin.

Le grand art de faire fervir les befoins à notre bonbeur, eft de leur laiffer toujours quelque chofe à défirer: celuiquien a le moins eft le plus heureux, le plus libre, le plus indépendant des hommes.

Mais, fi les befoins trop multipliés nuifent au bonbeur, il faut convenir qu'ils font las fource de toutes nos connoiffances; $\sigma$ con $\int_{e ́-}^{-}$ quemment que l'homme, qui a le plus de befoins, doit avoir le plus d'efprit, $\sqrt{3}$ l'organiSation ou la conftitution ne s'oppofe point aux progrès qu'il peut faire.
?
( 19 )


Autre petitromaina son eill ital:

LIntérét perfonnel eft le but que fe propofe l'amour-propre ; c'eft la préférence de foi-même aux autres. L'anourpropre nous trompe fur nos véritables intérêts : fouvent la générofité qui eft le facrifice de l'intérét perfonizl au bien des autres, nous procure des biens plus folides.
Les homnes, dit M. Duclos, n'ont qu'un penchant décidé ; c'eft leur intérêt. S'il eft attaché d la vertu, ils font vertueux fans effort ; que l'objet change, le difciple de la vertu devient l'efclave du vice fans avoir changé de carazere : c'eft avec les mêmes couleurs qu'on peint les monftres $\mathcal{E}$ la beauté.

Quoiqu'il foit vrai de dire que les hommes n'agiffent jamais fans intérét, on ne doit pas croire pour cela que, tout le monde foit corrompu, $\mathcal{E}$ qu'il n'y ait ni jufice ni probité: il y a des gens qui fe conduifent par des intérêts honnêtes $\mathcal{E}$ louables.

$$
\begin{array}{|l}
\mid \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& 2 * 20^{*} \\
& (20)
\end{aligned}
$$



Petit romain gros eil romain.

LA bienveillance eft le défir de faire du bien; la bienfaifance en eft l'accompliffement, ou plutôt c'elt l'action même. Ce font deux vertus qui naiffent de l'amour de l'humanité, \& qui devroient être inféparables: mais, par malheur, elles font fouvent défunies. Combien voit-on de perfonnes qui penfent beaucoup faire, lorfqu'elles s'en tiennent à la bienveillance! C'eft fans doute un fentiment que tout homme doit être flatté d'infpirer : mais il coûte fi peu, qu'il n'eft pas bien méritoire. C'eft de la difficulté que la vertu tire fon éclat ; \& c'eft par les efforts qu'elle fait, qu'elle mérite des récompenfes.

Rien ne difpofe davantage à la bienveillance, que de placer la nature humaine dans un jour favorable, d'envifager les hommes \& leurs actions du plus beau côté, de donner à leur conduite une interprétation avantageufe, $\&$ de confidérer enfin leurs défauts comme l'effet de leurs erreurs plutot que de leurs. vices.
-

## $2^{*} 10^{\%}$

## (21)



Petit romain gros eil italique:
$L_{E}$ bon-fens eft la maniere d'envifager les chojes par le rapport qu'elles ont à notre utilité. Cette qualité demande de la juftefle dans l'efprit, ơ une certaine modération dans lame, qui annonce ordinairement la médiocrité de l'efprit $\dot{\sim}$ des talens. On fait afjez peu de cas du bon-fens, parce quiil n'eft utile qu'd celui qui le poffede; é que les hommes préferent des défauts brillans, dont ils tirent avantage, à des qualités folides qui ne leur font d'aucune utilité.

Le bon-Sens, dit M. l'abbé Girard, eft droit \&́ fur, fon objet ne va pas audelà des chofes communes : il empếcho d'être la dupe des charlatans of des fripons : © il ne donne ni dans le ridicule du langage affecté, ni dans le travers de la conduite capricieufe.

-

$$
\tau^{*} .4 \pi
$$



LA bonté du cœur eft une difpofition qui nous porte à faire du bien, \& à en rechercher l'occafion. Elle differe de la bienveillance, en ce qu'elle eft d'une fignification plus générale, \& que la bienveillance a un objet particulier: l'une eft la caufe, \& l'autre l'effer.

Rien n'eft plus rare, dit M. de la Rochefoucault, que la véritable bonté : ceux mêmes qui croient en avoir, n'ont d'ordinaire que de la complaifance ou de la foibleffe. Nul ne mérite le titre de bon, s'il n'a pas la hardiefle de devenir méchant. Toute autre bonté n'eft le plus fouvent qu'une pareffe ou une impuiffance de la volonté.

La vraie bonté confifte dans l'inclination qu'on a à aimer les hommes, à excufer leurs défauts, à leur pardonner leurs vices, à interprêter ce qu'ils font de la maniere la moins défavorable, à les fupporter, à leur faire du bien, lors même qu'il n'y a aucun retour à en attendre.

$$
\begin{array}{|l}
\mid \\
\hline \\
\hline
\end{array}
$$

(23)


## Philosophie italique.

$L E$ but eft le terme où nous voulons srriver.

De la façon dont les bommes fe conduifent la plupart du temps, on croiroit que tout leur eft indifférent. Guidés par le caprice ou par l'bumeur, ils agiffent fans but © $\mathfrak{\sim}$ fans deffcin. On peut les comparer à des voyageurs égarés, qui vont toujours fans fauoir où ils arriveront. Ils errent çà ơ là $\mathcal{O}$, après bien des courfes, ils fe trouvent au point d'où ils étoient partis. Mais le fage ne fait pas un pas qui puiffe le détourner du but qu'il s'eft propofé, é fans avoir auparavant examiné les moyens qui peuvent ly conduire.

L'bonnête-homme doit avoir pour but, dans le commerce de la vie, de fe faire aimer © eftimer. On fe fait aimer par les qualités aimables; on fe fait eftimer par le mérite réel ơ les procédés sffentiels.

Digitized by Google


Autre philosophie italique.

I.'Inclination eft un goût, une difpofition. Le penchant eft l'irréfiftible impulfion du caractere. La nature eft plus forte que nos inffitutions. Nous n'avons gueres que de l'inclination pour les plaifirs factices de l'art $\mathcal{E}$ de la fociété ; $\mathcal{E}$ du penchant aux plaifirs de la nature. Les caracteres vifs $\mathcal{E}$ légers ont de l'inclination, des goûts : les caracteres plus forts ou réfléchis, ont un penchant, des palfions. A l'égard de ce fentiment d'affection qu'une perfonne reffent pour une autre, $\mathcal{E}$ qu'on nomme inclination, ce n'eft pas, comme on croit, un fentiment aveugle qui nous entraîne malgré nous; c'eft une détermination libre de la volonté, qui nous porte à rechercher la jouifance d'une chofe que nous regardons comme un bien: car en réfléchiffant fur nos fenfations, nous en reconnoîtrons aifément le caufe.


## r.1.5 ats

$$
(25)
$$



Cicero a son eill romain.

LE caractere eft la marque qui dif. tingue les hommes les uns des autres. Il eft compófé du mêlange des qualités du cocur, de l'efprit, \& de l'humeur dominante qui conftitue le tempérament.

Ces trois chofes font fufceptibles d'une infinité de combinaifons; ce qui fait que les caracteres font auffi différens que les phyfionomies, qui ne font que l'affemblage de certains traits.

Les hommes fans caractere font des vifages fans phyfionomie, de ces vifages communs qu'on ne prend pas la peine de diftinguer.

Le caractere, dit M. Duclos, influe plus que l'efprit fur la conduite des hommes, parce quits agiffent plus par fentiment que par réflexion.

## $7 \times 15:$ C8

$$
(26)
$$



## Cicero a son eil italique.

LA certitude phyfique eft un ferme confentement que l'efprit donne à une propofition qui ne peut ĉtre autrement qu'on la conçoit.

La certitude métaphyfique eft unferme confentement que l'esprit donne à une propofition qui peut n'être pas telle qu’on la conçoit, mais qui cependant paroît évidente.

La certitude morale eft un ferme confentement que l'efprit donne à une propofition, de laquelle on ne peut pas douter felon les mours, quoiqu'elle puiffe être autrement qu'on la conçoit : par exemple, on doit croire ce qui eft afsuré par plufieurs perfonnes.

Toutes ces efpeces de certitudes ont différens degrés de force fur l'efprit. La certitude phyfque eft plus forte que la certitude morale; 民i la certitude métaphyfique l'eft plus que la certitude morale.



## Autre Cicero a son eil romain.

LE climat eft l'ctendue renfermée entre deux cercles paralleles à l'équateur. Il ferr à marquer la difference des faifons $\&$ de la température de l'air.

Il eft étonnant combien le climat influe fur les mœurs: c'eft une des premieres caufes de la diverfité prodigieufe que nous remarquons dans les nations.

Les influences du climat fur les efprits font avouées de tous les grands hiftoriens, phyficiens \& médecins. prenons pour exemple l'italie moderne : limagination, le génie de la mufique, le goût de l'allégorie, commun à tous les pays chauds, domine dans la littérature italienne. Cette foupleffe de corps \& d'efprite ef fi particuliere à l'italien, qu'on Yaccufe d'avoir fourni les cours de l'eusope de pantomimes \& de flatteurs.
-

$$
\text { ( } 28 \text { ) }
$$



Autre Cicero a son eil italique;

LA conception eft un acte de lintelligence, qui apperçoit $\mathcal{E}$ diftingue les chofes qu’on lui préfente.

La conception ou la compréhenfion, dit M. le Chevalier de Jaucourt, eft cette opération de l'entenderment, par laquelle il lie les idées des chofes en les confidérant fous certaines faces, en faifit les differentes branches, les rapports © l'enchainement.

Elle réunit les fenfations E les percep-tions qui nous font fournies par le fervice actuel des facultés intellectuelles. Mais fouvent l'efprit, faute d'avoir ces fenfations $\mathcal{E}$ ces perceptions bien difpofées, faute d'attention Eo de réflexion, ne faifit pas les rapports des chofes fous leur véritable point de vue; d'où il arrive quail ne les conçoit pas, ou les conçoit mal.

## - -

$-$
-
-*

## F.15: Luts



Cicero, a gros ail romain.

L
A conduite ef la maniere d'agir. La bonne conduite eft la maniere de regler fes actions fur la fin pour laquelle l'homme eft né. C'eft le jugement qui la donne: ainfi, il eft très-utile de s'accoutumer de bonne heure à le former, \& de fe faire des principes qui puiffent nous fervir de guide: car la chofe la plus importante à l'homme eft une bonne conduite; c'eft fur fes actions que l'on juge. L'efprit, les talens, le génic, la beauté n'ont pas de charmes affès puiffans pour effacer les impreffions defavantageufes que laiffe une mauvaife conduite. J'en pourrois citer des exemples frappans ; mais chacun en a fous les yeux.
$\square$


Cicero a gros eil italique.

## $\pi$

 $\pm$ a confance eft une certaine afitrance dans ce quion dit ic ce quion fait. Elle fuppofe beaucoup de connoi IJances. Ceppendant on voit communément que les. gens les plus confians font ceux qui ont le moins de lumieres; c'eft qu'ils font comme les enfans, qui ne conizoiffent pas le danger. La confiance eft néceffaire dans le commerce de la Jociété; clle chaffe la timidité, ơ fait paroître l'bomme avec tous fes avantages. Si elle eft poulfće trop loin, elle devient Sufffarice, préfomption. La confiance en la miféricorde de Dieu eft une vertu chréticnne; la confiance dans ros bonnes auures eft un vice de l'orgucil.
# F. $12 \cdot$ laty 



Saint Augustin a son eeil romain.

L
A confcience, d'après l'Encyclopédie, eft un acte de l'entendement, qui indique ce qui eft bon ou mauvais dans nos actions morales, \& qui prononce fur les chofes qu'on a faites ou omifes: d'où il nait en nousmêmes une douce tranquillité ou une inquiétude importune, la joie \& la férénité, ou ces remords cruels, fi bien figurés par le vautour de la fable, qui déchiroit fans ceffe le cour de Prométhée.



$$
\text { ( } 32 \text { ) }
$$



Saint Augustin a son eil italie; S I l'bomme pouvoit tout favoir \& tout connoitre, il n'auroit pas befoin de confeil; mais parce que fouvent l'amour-propre l'aveugle fur fes véritables intérêts, il eft obligé d'avoir recours aux perfonnes qui font plus inflruites que lui. Le confeil d'un ami prudent ※ éclairé, eft un des plus grands biens de la vie: Cependant, dit Montaigne, nous fuyons la correction. Il s'y faudroit préfenter \&o produire, notamment quand elle vient par forme de conférence \& non de régence. Mais, à cbaque oppofition, on ne regarde pas fi elle eft jufte, mais, à tort ou à droit, comme. on s'en défera.


$$
\Gamma^{*} 12: \text { lith. }
$$



Autre S. Augustin a son eil ital.'
${ }^{2} L$ E confentement, dit M. Diderot, eft un acte de l'entendement, par lequel tous les termes d'une propofition étant bien conçus, un homme appercoit intérieurement, $\mathcal{E}$ quelquefois défigne au dehors, qu'il $y$ a identité abfolue entre la penfée $\mathcal{E}$ la volonté de l'auteur de la propofition, $\mathcal{E}$ fa propre penfë́e fa propre volonté. La négation $\mathcal{E}$ l'affirmation font, 'ुelon les occafions, des fignes de confentement. L'efprit ne donne qu'un feul confèntement à une propofition, $\mathfrak{i}$ compofée qu'elle puiffe être : il faut donc bien diftinguer le confentement du figne da confentement.

F"12. tunto

$$
734\}
$$



Saint Augustin a gros eil rom.

LA conftance eftune fermeté d'ame, fupérieure aux obftacles \& aux revers.

C'eft, dit M. Diderot, une vertu par laquelle nous perfiftons dans notre attachement à tout ce que nous croyons devoir regarder comme yrai , beau, bon, décent \& honhête. On ne peut compter fur ce que dit le menteür.; on ne peut compter fur ce que fait lhomme inconftant : Yun anéantit, autant quil eft en lui, le feul figne que les hommes aient pour S'entendre ; l'autre anéantit le feul fondement quills aient de fe repofer les uns fur les autres.

1*12. Tたも.
(35)

Saint Augustin a gros eil italig:
${ }^{`}$ ILe E contentement eft un état de tranquillité que l'ame éprouve lorfqu'elle ne defire plus, \&o qu'elle a obtenu ce qu'elle defiroit: la fatisfaction eft un Sentiment de plaifir que procure la jouiffance. Le contentement appartient à l'ame, ©́ la Satisfaction aux fens; l'une eft paffagere, \&o l'autre plus conftant. La Satisfaction a ce qu'elle defiroit, le contentement ne defire plus rien.

Le contentement de l'efprit eft le tréfor du fage ; c'eft le témoignage intérieur d'une bonne conf-. sience qui le procure.

$$
\text { F" } 12 . \text { tats. }
$$

$$
(36)
$$



Gros romain a son eil romain.

L
E defir eft le fentiment d'un befoin, qui s'annonce par le trouble \& l'inquiétude, \& qui cherche à fe fatisfaire. C'eft un élancement de l'ame vers un objet abfent qu'elle regarde comme un bien.

Tout defir, dit M. l'abbé de Condillac, fuppofe que nous avons l'idée de quelque chole de mieux que ce que nous fommes dans le moment, \& que nous jugeons de la différence des deux états qui fe fuccedent.

$$
1
$$

ogmeon, Google
" 12 : lath
(37)

Gros romain a son eill italique.
$L_{E}$ défintéreffement eft une qualité digne déloge dans ceux qui la poffedent. Quelques-uns croient qu'elle conffte à abandonner fon intérêt, pour lui préférer celui des autres; c'eft un préjugé. La pourfuite de fon intérêt eft une cbofe jufte, par confequent l'abandon de fon intérêt légitime \& véritable ne peut être qu'une foibleffe ou une folie: aurff n'eft-ce pas là ce qu'on doit appeller déf.́ntéreflement.
$\Gamma$ 12. Lx.
(38)


Autre gros romain a son eill ital.
L'Ingénuité a peu penfé, la naiveté ${ }^{\text {ent }}$ vivement: lingénuité avoue, révéle, manque au fecret, à la prudence: la naïveté exprime, fe peint, $\mathcal{E}$ manque quelquefois à de certaines bienféances de convention. Les réflexions peu-vent-être naives; $\mathcal{E}$ elles le font quand on sapperçoit aiément qu'elles partent du caractere : lingénuité femble exclure la réflexion.
/". $/ 2 \cdot L a / D$.

> (39)


Gros romain a gros eil romani.
LE difcernement eft une faculté del'efpritquidiftingueles motifs \& les prétextes, les perfections \& les défauts, \& qui démêle enfin le vrai d'avec le faux. Il rend les idées juftes, \& empêche qu'on ne juge fur les apparences.

Le difcernement \& le jugement, dit M. l'Abbé de Condillac, comparent les chofes, \& en font la différence.

$+\pi 12$. lats.
(40)


Gros romain a gros ail italique.'
IA difcrétion eft une fage retenue dans nos difcours qui nous fait taire ce que nous ne derons pas dire. Elle compofe fon ton $\sigma$ Jes manieres, de façon que rien ne puiffe tranfirer du fecret qui nous a été confié.

Elle ne conffte pas feulement à ne rien dire, mais auffa à ne rien laiffer voir. qui puiffe nous trahir.


1: /a. revs.


Parangon a son eil romain.
1 A douceur eft un fonds de complaifance, qui nous fait déférer à la volonté d'autrui ; c'eft une qualité du tempérament, que l'éducation \& la réflexion fortifient.

Elle nous rend attentifs \& prévenants dans le commerce de la fociété ; elle nous fait diffimuler les offenfes ; clle chaffe l'efprit fatyrique.

F



Parangon a son eil italique.
La facilité dans le caractere eft une difpofition à prendre les impreffions que lon nous donne. Cette difpofition vient de ce que notre ame n'a pas afez de force, ou de connoifance pour Se déterminer d'elle - même à prendre un parti; c'eft pourquoi on la remarque plutôt dans les jeunes gens.

## F.10: latx.



Autre Parangon a son eil ittald

T
SInvention eft lart de rapprocher les idées qui paroiffoient les plus éloignées, den faire fentir le rapport, $\mathcal{E}$ de préfenter les objeets fous un afpect nouveau. L'invention ef.le fruit du génie $\mathcal{E}$ de la pénétration. Quiconque ñ'eft pas né flupide a delinvention; mais elle eft furtout le caractere du. génie.

$$
\begin{array}{ccc} 
& & \cdot \\
\vdots & \ddots & \\
\vdots & \ddots & \\
\vdots & & \\
& & \\
& & \\
& &
\end{array}
$$

$$
1 \cdot 10 \cdot \omega \operatorname{ses}
$$

## (44)



Parangon a gros eil romain.

L
A différence qu'on remarque entre l'homme \& la femme, vient non-feulement de l'éducation, mais auffi de leur nature. Les fibres de la femme font ordinairement plus déliées; ce qui rend les fens plus fins, \& le fentiment intérieur plus délicat.

Parangon a gros eil italique:

Lun inftinct élevéde l'ame, qui nous porte au beau, augrand, à l'honnête, đo nous infpire le mépris des biens faux \& périffables.
Ennemie de la pareffe, elle nous donne lémulation, fource des talens, \&o la fermeténécelfaire pour exécuter les grandes choSes.

$$
-
$$

$$
\bullet
$$

Digitized by GOOgle

$$
\text { 1. } 10 \text { cats. }
$$

(46)


## Palestine romain.

Les graces font accompagnent notre maintien, nos difcours \& nos actions. Elles confiftent dans le rapport des attitudes, des geftes, des expreffions, des penfées.

$$
i \quad .
$$

$$
7^{\prime \prime} \quad 10 \cdot \text { Wtu }
$$

(47)


Petit Canon romain.
L'air \& les manieres rendent gracieux, dit M. labbé Girard,l'efprit \& l'humeur rendent agréable. On aime la rencontre d'un homme gracieux.
-

Fic. wht

## (48)



Petit Canon itialique.
L'impatience eft
un vif fentiment de
defir, qui s'annon-
se par le trouble *
lagitation. Elle
prend fa fource dans le temperament.

$$
\text { TF } / 1 . \operatorname{cocs} .
$$

(49)


Gros Canon romain eil maigre.

Linnocence
eft cet état de l'enfance, quine fait pas encore ce que c'eft que
le bien \& le mal.

$$
1=10 \cdot \cos
$$

$$
\text { ( } 50 \text { ) }
$$


Gros Canon italique eil maigre.

dre, dit M. labbé de Condillac,
d'étouffer la curiofité des enfans en n'y répondant pas.

$$
\bullet \quad \equiv \quad: \quad \text { : } \quad \cdots
$$

## F:10:cuts

$$
(s i)
$$


Gros Canon romain eil gras.
La jouiffance eftlefentiment réfléchi de la poffeffion. Combieneft-il de perfonnes qui poffedent
1.10. tato.
( 52 )

Gros Canon italique eil gras.
L'invention
eft l'art de
rapprocher les
idées qui paroi-
JJoient les plus
éloignées, d'en
faire Sentir le
$\square$

$$
1=10: \operatorname{cosec}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{si}^{\text {) }}
\end{aligned}
$$

Triple Canon romain.

$$
\begin{aligned}
& \text { La joie eft } \\
& \text { un plaifir } \\
& \text { que l'ame } \\
& \text { reffent , } \\
& \text { lorfqu'elle } \\
& \text { confidere }
\end{aligned}
$$




Digitized by COOgle

7:10• Unto
(54)

Triple Canon italique.

## La Juftice

commutati-
ve eftladroi.
ture , qui
renferme la
fincérité.

1
-

Digitized by GOOgle.

# VI G NE T TE S <br> fur les différens Corps. 



-

|  | Vignetites. |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Peti-texte. $5^{*}$-Tato |
|  | ******************** |
| 55 |  |
|  |  |
|  |  |
|  | \#w:ly:m: |
|  | W以 |
| 6 | ********************* |
| 61 |  |
| $6_{2}$ | - |
| 63 | ********************* |
|  |  |
|  | \% |




| （59） |  |
| :---: | :---: |
| VIgnetters． |  |
| 83 |  |
| 84 | むおむおむむむおむむむむむおむおむむ |
| 85 |  |
| 86 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |
| 87 |  |
| 88 |  |
| 89 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |
| 90. | $* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~$ |
| 91 | － |
| 92 |  |
| 93 |  |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 |  |
| 97 |  |
| 98 | $\triangle \mathrm{St}$ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




## $55^{2} \cdot 10 \cdot$ Cats


*
? . $\square$



$\cdot$
$i$

|  |  |
| :---: | :---: |
| 156 |  |
| 157 |  |
| 158 |  |
|  |  |
| 160 |  |
| $x 61$ |  |
| 162 |  |
| 163 |  |
| 164 |  |
|  |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | ค) |
| 9 |  |
| 70 | S2SASASOSOSOAS |
| 1 |  |
|  |  |

$\because$

$$
2 \div 10 \div 10 \Delta
$$

( 64 )










$$
\because \because
$$






$:$

Digitized by Google


- $\quad \begin{aligned} & \text { e } \\ & 6\end{aligned}$
- 

Digitized by GOOgle





$\therefore: 7 \% 3$ ,

Dogitized by Google



| . |
| :--- |
|  |


-



Digitized by GOOgle






v

```
(84)
    ET DOUTEUSES
Sur differents Corps.
    Petit-texte.
```





```
                                    Petit-romain.
```






```
Philofophie.
    zeciooŭ à ē \overline{1}
    Cicéro.
ăčíŏu゙ \
```




LETTRES DE DEUX POINTS

Nomparẹille romain.
ABCDEFGHIJKL:MN
OPQRSTVUXYZ压W
Italique.
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZA空

Mignonne romain.
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTVUXYZEE Italique.
 TT TK TL IVC NV OAPQIR

Petit-texte romain.

# ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTVUXYZ 

Italiqque.
ABCDEFGHIJKM
LNOPQRSTVUX
Gaillarde romain.
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTVUXYA Italique.
ABCDEFGHIJK
$L M N O P Q R S T V$
\$2

Petit-romain romain.
ABCDEFGHIK JLMNOPQRST

Italique.
ABCDEFHGIJK LMNOPQRSTVU

Philofophie romain.
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
Italique.
ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTVU

Cicéro romain.

# ABCDEGM FHIJKLNP 

Italique.

# $A \mathbb{B} \mathbb{C} \mathbb{E} \mathbb{F} \mathbb{G}$ <br> $\boldsymbol{H} \mathbb{I} \mathbb{K} \mathbb{L} \mathbb{M} \mathbb{N}$ 

Saint-auguftin romain.

# ABCDEFG HIJKLMN 

.
(89)

Italique.
A. $\mathcal{B C} C D D E^{\prime} D E^{*}$
$G$ JHITJ KK IK

Gros - romain romain.
ABCDEFI GHJKLM

Italique.
$A B C D G L$ EFHIJM


Dgateacty Google
(90)

Parangon romain.


EGHM
Italique.
EHIJM

Paleftine.
ABCF


$$
\pi \cdot 10^{\circ} \cdot \pi N
$$

$$
(9 \times)
$$



Petit-canon.
ABC.


## $7 \div 10 \cdot 760$.

$$
(92)
$$

Groffes Lettres.


Lettres grifes de Parangon.


$$
1
$$

1

Digitized by Google


## Mignonne Angloise.

Suanta fit bujus tractatus utilitas ipfo titulo sbeclas yatur : ficut enim in lege mofatia ao facerbotes pertis nebat lepram \# barias lepre fpecies difcernere, ita a nunc in lege ebangelica facerootis proprium ac vifficile limum officium eft peccata \& barias peccatorum fpecies cognofcere, ut in tribunali ponitentice, belut fpitituaz lis meotcus, antmi morbos baleat curaxe atque abertere-

Hic autem fer nobis circa peccatum forme orine ad pras xim facramenti ponitentio procipue examinanda funt. Gnuanionam actio aliqua fit pectatum : guandoname peccatum fit mortale aut beniale ? Jinde fumatur diftinco
 tent fpeciem pectati, bel aggrabent ? ©inde fumatur oiffinctio numerica peccatocum ! Denique agcmus be multtplici dibiũone peccatorum.
go vifcernenoum futer percatum \# non pectatum,
 fint conditiones ab peccanonm ntceflariea © $D$ quibus agemus Cequuentibus articulis.

Fotanoum aliuo effe bitium, altuo peccatum. feape bitiun propric fignificat babitum feu prabam alifuam permanentem fubjecti bifpofitionem, qua inclinat ab pectatum. $\mathfrak{a l}_{\mathrm{t}}$ bero pectatum proprie fignificat operation nem aliguam a bebita regula beficientem.
flotanoun peccatum poffe confiotrarf, bel at eff acm tuale, feu actus quidam prabus, bel prout otcitue babitualt, to $\mathfrak{t y}$, quatenus ${ }^{\text {foft }} \mathfrak{f e}$ relinquit maculame

## 为



## Civilite' de Petit-Romain.

Stant au fit, tenez-Soue gane une poftures modefter, coucjé fux se coté >xoit, fea frate, sce Jambica of fe xefte on coxpe cousexto, uy peu éfoignć pea pexfonnea qui fout gane fe meme fit, par ecfpect, ar poux ne pae fec incommogex, ési-
 ct à ca puxeté dycéticnne : çe dangez pao fousent oc prace, gaxpecy-Goue bicy o'g paxcer, en encore moine o'g basinck.

Stant fesí xecouliney gotec fit, the ge Laiffes paxoitre ni fonnct, ni peignc, ni pot oc сбаmbxe.

DeGey-Gout an baficley-Gouv-promptement Sore ou lit, ocruicre fee riscaux, on à sa yuccce. fanc pexmettyc qu'aucunc partic ge Gotye corpot- ne paroiffè à sćcoubext, quans meme ic $\left.\mathcal{C}^{\prime}\right\}$ aurcit pexfonne, parce que Эicu eft px'fent, en que Gotre (Rnge Souk- Goit.

Obfexvey fa meme moseftic ey Gout couctiant, ce prenez on ce quistcy Jamaio- Goe gafite.

 Pemi nu, cax c'fft une grinne fautes contex ca



Civilité de Cicero.
Goges propes sn Gotes perfonne, Gor - jabits, fingcs, mencici, toutsfoic. Fanc Ganitéc ni affictation.
fesignsz-Gouc toue fsi ioure proprement, prenant garde os ne par falic Gow fabite. Wr Gouch frifs ni poudrez. ffaites Gous coupse ds tsimpie
 pat tomber fur bos gauc: che fre retrouffsy paz fux p'ovsiff.,

Cabez botre bifage, bos maine, Got ysue, Got Ostite, Botrs Bourfe quand if fira néesflairs, fanc toutcfoic Gouc fardse : fi Gouc abez Befoin ts Bone monefore, faiter pr fanc bxuit abse ps moucfoix, c noy abse pec Doigts cei fs bout ds butrs manefor, c fanc regardse cufuits Dank Botre, cmouchoir: aśtournis un pru fo Gifagt, c coubrez-Ps as Gotrs rfapsau ou mourfoin.


Civilite' de Saint-Augustin.
Mour imiték fa fainte modeftie
 ment sotke maintity textrkitur qu'if n'y ait kitn dank touc fist mousimente de sotre corpe, E Pane foaik de sotke sifage, qui ge доnne boy rxtmpro: n'aytz unt contenanct qui ni foit toute d'unt pitct, fitke, akkogantt, ni aufiitrop facge: cut changez $>\mathrm{fe}$ poftukt à tout moment, maik tentz fo corpe Proit. Euand souk ferte orbout ne Sout courbiz pat e ne sout ktDutffrz pace aste affrctation: ne sout appuyte mi ge sout affon. greasic indtctuce.
-
( 97 )


Civilité de Gros-Romain.
Me maxcfez niteop bite; ni trop fentement, ni abec axtifice à pas comptés $\mathfrak{e}$ entrecoupés : ne choififfez pas le pabé, ne Gous appuyez fux fe Gout du pied, ne maxchez fux Gos tafons ou de trabexs, we poxtez fes pieds ey dedans, $\mathfrak{E}$ ne fes trainez pas en maxçant ou en frappant fa texxe foxtement.

Axrétez-6ous quand quefque pexfonne de confidération ou quefque pxoceffion paffe.
（98）

FINANCIERE de deux points de Philofophie．＇
$\mathcal{N}_{\text {our }} S_{y n d i c}$ ＇AJjoints de la Librairie \＆f $I_{\text {mprimerie }} \mathcal{O} \cup$ cette； ville，certifions que $\mathcal{M}^{\sim}$ Delacolonge a déclaréfuv Les Régiztien はC notre Chambre Syuicale？， vouloir expéier à $\mathcal{M}$ $\mathcal{I}_{\text {mprimeuv－Libraire }}$ à caiゐゐ contenanz caracterea D＇imprimeries，＇o laquelle expedition nour avona


## Grec de Petit - texte.

























## Grec de Petit-Romain.




















A.
opsemb, Google


## Grec de Philosophie.

KAPXH $\triangle$ ONIOI $\delta \varepsilon \varepsilon$, $\xi \in \underline{\varepsilon}$
















 Nípval KんTaîdes te naì Maláтides, xaì




1
-


Grec de Cicero.


 $\gamma \varepsilon \lambda a v \tilde{y}$






 $\bar{\alpha} \pi n ́ \lambda \lambda a \chi a v, ~ \grave{v} \pi \bar{\xi} \rho \delta \dot{\varepsilon} \tau \tilde{\omega} \nu \sigma u \lambda \tilde{\omega} \nu \delta \varepsilon \delta i \tau \dot{x}-$










-

Digitized by GOOgle

## (103)



Grec de St. Augustin.

















 $\sigma \tilde{\tau} ๒$.
-

$$
1
$$

$\square$
-
-
(104)




Grec de Gros-romain.
KAPXH $\triangle$ ONIOI $\delta_{\varepsilon}^{\prime}$, $\xi_{\text {ǵvou }}^{\prime}$













( Ios )


Grec de Parangon.

## KAPXH $\Delta$ ONIOI $\delta^{\prime}$;

$\xi$ گvou $\varepsilon v \tau \tilde{n} \pi 0^{\prime} \lambda \varepsilon \iota \sigma \cup \chi \nu \tilde{\omega} \nu \pi \alpha p$









 ло́үв.
( 106 )


Hebrev simple de Cicero.

## חהל : קב:

שיר המעצלורת אی יה יהוה כצרתה יל קראתי ויענני . יהורה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמירז : מה מה יתוֹ לך ומה יסיף לך לשון רמירז: חצי גבור שנירניטים צעס גתלי רתמים : אויה לי כי גרתי משך שעכנתי צם אהלי קדר : רברת טכנר7 לרה נפשי עם שוּנג שלום . אגּי שלום וכי אדבר המר, למלחמר,:
אשרי האיש אשר לא הלך בלך בעצרם רשעים, ובדרך חטאים לא עמך, ובמושב לצים לאה ישב : כי האם בתורח יהוה חתצו ובתורתו יהגה יומס ולילה : והיה כעץ שתורל על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לג יבול וכל אשר יעשה יצליח :
 תדפנו רוח : על כן לגה יקומו רשצים במש:ט וחטאיר בעדרן צריקים: בי יודע יהוה דרך צדיקים. ודרך רהשעים תאیבד :

> -
!

$$
\because \text { Y : }
$$



## ( 108 ) <br> 

Mignonefomain, ail de Nompareille.

Au Trône du plus grand des Rois, Que le fort ne m'a-t-il fait naitre! J'en ferois defcendu pour recevoir vos loix; L'Amour dans mes Etats auroit été le maître.
Au rang même des Dieux que ne fuis-je ellevé !
Vous pourriez difpo'er de l'Empire fuprême.
Tant de bonheur ne m'eft pas refervé :
Je ne puis vous offrir qu'un cour plein de vous-méme. Mais qu'aurois-je befoin, pour plaire $\mathfrak{i}$ vos beaux yeux a

De l'éclat des Rois ou des Dieux ?
Un coeur, Eglé, qui ç̧ait comme on vous aime a Eft cent fois au-deffus \& du Trône \& des Cieur.

## MIGNONNEITALIQUE,

 ail de Nompareille.Volex, Papillon libertin;
'Aux feenrs de nos vergers le Printems vous rappelle:
Plus preffant qu'amoxreux, ples galant que fidile s De la rofe copuete allex baifer le fain.
Du'un gakt yif io léger rous amufe anprès d'elle:
Triomphex, or rolex fondain
Auprès d'ane rofe nouvelle.
D'aimer ou de changer faites-vous une loi: $\mathcal{A}$ ces donces erreurs confacrex, votre vie. Ce fous là des confeils que $j^{\prime}$ aurois pris pour moji si je n'mois pas yu Sybrie.

- EANㅗㅇ




Le tendre Roffignol, \& le galant Moineau, I'un \& l'autre charmés de l'aimable Fauvetre, Sur les branches d'un jeune ormeau, Lui parloient un jour d'amourette : Le petit Chantre âlé, par des airs doucereux; S'efforçoit d'amollir le cceur de cette Belle ; Je ferai, difoit-il, toujours tendre \& fidèle, Si vous voulez me rendre heureux : De mes douces chanfons vous favez l'harmonie, Elles ont mérité le fuffrage des Dieux ;

Déformais je les facrifie A chanter votre nom, vos beautés en tous lieux; Aux échos d'alentour je le dirai fans ceffe, Et j'aurai tant de foin de le rendre éclatant,

Que votre cour fera content De l'excès de ma tendreffe:
Et moi, dit le Moineau, je vous baiferaitant... A ces mots, le procès fut jugé dans l'inftant, En faveut de l'oifeau qui porte gorge noire;

On renvoya l'oifeau chantant, Voilà la fin de mon hiftoire.

$r$
،

Saint-Augustin romain, cil de Cicero.

Covché fous un ombrage frais, Libre de mes chaines brillantes, J’euffe défié les attraits
Des beautés les plus féduifantes.
Je me difois : qu'et-ce quaimer? Quel fonge : \& quili eft peu durable ! Si l'erreur doit nous enflammer, Du moins qu'elle foit raifonnable.
Vénus m'entend. Il aimera, Dit la Déeffe, \& fur mes traces L'Amour lui-même volera. Mon Fils, fais lui voir les trois Graces.
Non, ma Mere, interrompit l'Amour, Pour qu'un noeud éternel le lie, Et qu'il brûle plus chaque jour, Montrons-lui feulement Célie.
*

Digitized by Google


$$
1
$$

- 
- 


GROS-ROMAINROMAIN, ail de Saint-Auguftin.
Si du bonheur véritable Vous ignorez le fentier, A l'amour joignez la table, Voilà le plaifir entier. Dans une fecrette Orgie Le buveur eft-il amant? Il aime fans léthargie , Et boit avec fentiment.
Fuyez la Morale amere Du Portique fi vanté, Qui, martyr de fa chimere, Combattoit la volupté : En voltigeant fur les traces Du galant Anacréon.
-
$: \because:$

1
,
-

## Tararmirnataran

Gros-romain italique, ail de Saint-Auguftin.

Adorable Climene; Qui m'avez. fsu charmer; Trop aimable inhumaine, Laifez-vous défarmer. Sans ceffe pour ma flamme L'Amour regoit mes voux; Que n'eft-il dans votre ame Comme il eft dans vos yeux ? $A$ devenir fenfible, Inftruifez votre cour ; Nul n'eft inacceffible $A$ ce charme vainqueur: D'une douceur extrême Nous feront pénétrés,
. -
. .


[^0]$$
(118)
$$

Note de deux points de Cicero.


Kyri- e, qui pati Natummundi

misí-tti, e-lé- i-fon.


Kyri- e, qui fepti-fórmisdas

(II9)
Note de quatre points de Cicero.


1
(120)

Note de 4 points de Gros-Romain.'

-

## (12i)

Note Rouge ei Noike.


Re-quiem

æternam



[^0]:    Digitized by GOOZle

