

éclaizés, l'ont afsez vengé de l'efpèce d'oubli, dont fes $\mathscr{T}_{a}=$ lens axoient eté payés par ceux mémes qui auroient da le recon= noître pour le principal Auteur De leur gloire. Mais ce n'eft pas la feule fois que (le fleuse a méconnu fa fource;) \& nous n'asons pas befoin d'asertir que l'envie \& l'ingratitude font les récompenfes ordinaires des $\mathscr{T}$ alens fupérieurs dans tous les genres. Le commun des hommes, tâche D'obfcurcir ceux qu'il se peut atteindue; ou d'ajoliter à fa pro= pre célebrité, en ufurpant celle qu'il ne peut éclipfer. Le nom immortel de $\mathcal{G} \cdot \mathscr{F}$. Rosixit, A a enfin difsipé tous ces nuages;
la poftérité, d'accord avec fon fiecle dont il emporte l'admira= tion \& les régrets, élevera fa woix incorruptible pour vendre a fa cendre les jueftes hommages qui lui font dus; \& en faifant éclater fa réconnoifsance a la wue des $\mathcal{O}_{\text {uxrages }}$ de cet Artifte unique, Elle fouhaitera $d_{u}$ moins Dien produire qui l'égalent \& Défespérera peut-étre d'en trouser qui le furpafsent.

Le fersice le plis efsentiel qu'on puifse rendre au public, le feul qui puifse le dèdommar ger de la perte de ces Génies rares \& diftingués qui ont con= facré lewrs travaux à la per= fection des Arts, c'eft fans
contredit de recueilier, de con= ferver \& d'éternifer, autant qu'il eft pofsible, les reftes pré= cieux de leurs Ghef-d'ourres, la plus belle \& la plus brillante portion de leur héritager, \& le plus magnifique monument qui foit digne de leur mémoire. Geft aufsi ce motif qui m'a déter= minée a faire l'acquifition de $\frac{\text { Un }}{}$ la Fionderie du Sicur Rosỉs, trop heureux de faire en quelque forte furvivre à lui-méme cet Artifte fi connu \&i fi digne de l'etre, dont les $\mathscr{T}^{\prime}$ lens feront toujours chers à la Jypographie. G'ofe me flatter, Mefsieurs, que vous daigneres recesoir favo= rablement cette premiere épreure, as
qui contient encore un grand nombre d'additions \& d'aug= mentations que j'ai jugé à propos D'y faire pour la rendre aufsi intérefsante \& aufsi complete que le temps a pl me permettre, comme vous pousez le voir.

Il y a plufieurs chofis que j’ai omifes dans cette éproure, pour ne pas faire mon Gatalogue trop long, telles que les $\mathscr{F r}_{\text {ractions, }}$ Signes d'Almanach; Ghiffues barrés fur plufieurs corps, Ofignes de Ghimie, de $\operatorname{Mc}$ ciecine, $\mathcal{A} l=$ gébriques, double moyennes de fonte ombrees, gros do fonte ombrées, mayennes do fonte om= brées, double capitale Auguftin Gi Gec, Double capitale Gicéro Gurc,

Plain-chant fur cing corps de se cicéro, les $\mathscr{N}$ ottes des $\mathscr{F}$ faumes pour les Reformés, pluficurs Gula De lampe \& $\mathscr{P}_{\text {afse partout, }} \& c$. Mais on pourza trouvor chex moi un afsortiment de tout cela; ainfic que les Interlignes dont les quatre font lo coips de $\delta_{t}$. Muguftin, Gicáro aus $\operatorname{Philog} o=$ phie, le tout au gout do Mess. les $I_{\text {mprimeurs. }}$

Et pour montur au public le Defir fincère que j'ai de me rendre digne de fa bienveillance qui ne manquera pas fans doute De répondre à mon zèle, \&\& à mes efforta, jo forais paroitre dans fix ou huit mois une feconde éprounve, beaucoup plus ample plus détaile a
lée, \& mieux imprimée que celleci, \& qui par la beauté des Garactères \& l'élégance des orne= mons fera juger fans poine aux Gonnoifseurs que les Artiftes \& les grands. Maîtres que nous emplojons ne le cédent pas méme au célebre $\mathcal{F}$. F. Rosens, foit pour le choix \& la fagacité de linvention, foit pour la netteté ${ }_{3}$ \& la délicatefre de l'exécution. Je n'exalterai pas ici la profon= dour de mes SPoinçons, ni la dureté de mes Garactères. Mrs. les Imprimeurs qui en ont ufé, peuvent rendre témoignage. $d_{c}$ leurs qualités.
$\mathscr{G}$ attenderai, Mefsicurs, l'honnour de sos ordres, que je g
vous prie de m'envoyer à tems, afin que sous puifsiés étre ferris felon vos defirs. Go vous prie aufsi do m'envayer deux (m) pour prendre la hauteur, \& je ne defiro étre honorée de notre confiance que pour sous convaincro De lieftime, avec laquelle jo ferai tonjours;

Mefsieurs,

> Qotre très-humble et tres-obieifsante Serrante.

La $\dot{V}_{\text {eure }} \mathscr{D}_{\text {ecellier }}$.




Dtgitized by GOOgle



$1 \quad \because$





## CAPITALE DE PARIS OMBREE.



E®ABC




DOUBLE CICERO OU MEDIAEN.

## ABCDEFGHIK LMNOPQRSTV UWXYZ ECÇE

 ÉÉEJ,’:.--DOUBLE PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN ROMAIN.
ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTVUW XYZ,':;.-

DOUBLE PETIT ROMAIN OU GARMOND.
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTVUWXY $\mathbb{E}$ DOUBLE PETIT TEXT OU BREVIERE. ABCDEFGHIKLMNOPJ QRSTVUWXYZE

$$
\begin{array}{cc}
\ddots \\
\vdots & \\
\vdots & \\
\vdots & \\
\vdots & \\
\vdots
\end{array}
$$

* 


L'hommedansle commencement étoit dans la felicité; mais la rage \& l'envie du Démon les a réduits dans la dernière mifere. \&c. abcçdefghijlmn ABCDEFGHIJKMNOPÇ

```
\(:\)
GRAND CANON ROMAIN.
Cela ce trouvejournalierement entre les hommes, car \(\int i\) lun eft dans la proSperité par fes talents naturel il fe trouve pre§que toujours noirci par les calomnie de ceux qui envient leurs bonheur. ABCÇD

PETIT CANON ROMAIN.
LesDieux domeftiques s'appelloient Lares, ou bien Penates, \(\&\) étoit fouvent de petits Marmoufets attachésen divers lieux de la maifon, qu'ils honoroient comme leurs protecteurs,\& detems en tems leur offroient des facrifices de vin \& d'encens. abcçdefghi ÆABDEFGHIJKL ÇQPMRLSTVUW
\(\mathrm{E}_{2}\)

PETIT CANON ITALIQUE.
Chacun encore, à leur dire, naiffoit avec deux genies, propres Eo particuliers qu'onnommoit Démons, l'un defquels etoit le bon, quiles portoit au bien, \(\mathcal{E}\) leur procuroit toutes Jortes deprofperités convenables à leurs condition. L'autre au contraireleur étoit ennemi, E゚ neleur caufoit que malheur. \(A B C D E F\)
\(G H I G K L M N O P\)

PETIT CANON CURSYF.

\section*{Reddatur unus quifque} patrice fuce qui babitum philojopbice indebite © infolenter ufurpare cognofcitur, exceptis bis qui a probatis/imis approbati ab boc debent collufone fecerni. Turpe enim est ut patrise functiones ferre non poshit qui etiam fortunce vim Se Serre profitetur. \(\mathbb{1} \dot{\text { x }} . \mathbf{R} . ~ \dagger\left({ }^{*}\right)\), ,abcdefgbiklmnopq DGHKMNOQU

Digitized by GOOgle
pal bstine ou ascendonieue Souvent les hommes par certaine embition \& jaloufie font des entreprife hors de leurs connoiffances \& favoir, il en réfulte ordinairement à la fin qu’ils ont joué des fomme d'argent fans en tirer du profit. ftetfifilffff ff ※®ABCDEFGHIJK Un honnête homme fe paye par fes mains de l'application qu'il a a fon devoir, par le plaijir qu'il fent à le faire, \(\mathcal{E}\) fe definterefle fur les éloges, l'eftime E la reconnoiffance qui lui manque quelquefois. ABCDEFGHIKLMNOS

\section*{1}
w

Digitized by COOgle

PARANGON ROMAIN.
Nous apprenons d'Héfiode, comme anciennement les Payens reconnoiffoient trois fortes de Dieux. Car après ceux du premier ordre dont nous avons parlé au Livre précédent, ils fuppofoit que l'air étoit rempli d'un grand nombre de certains petits Dieux qu'ils appelloient Demons \& qui felon leur créance, s'employent particulierement aux affaires des hommes. Hiftoire Demi-Dieux anciens. abcdefghijklmnopq fstvuw y z. ※œect \& fliffi E®ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

PARANGON ITALIQUE.
La derniere fortes étoit de ceux qu'ils nommoient Heros, ou demi-Dieux, qui ne tenoient leurs naifsance des Dieux, que du coté feulement ou du Pere ou de la Mere: au nombre defquels ils ne laijsoient pas encore de mettre ceux, qui par leurs grandes vertus, et par leurs merites extraordinaires, aprochoient beaucoup de la perfection des Dieux, et pafJoient enfin dans cet ordre, même le plus élevé, bien qu'ils ne fufsent nez purement que d'hommes mortels. abcdefg hijkmnopqr stuvwxyz. A区 ABCDEFGHIJKLM NOPQRST UVWXYZ,';:?

PARAGON CURSYF N. II.
Pan tenoit le premier lieu entre les Dieux Cbampêtres. Il n'aquit de Mercure qui s'etoit mis Sous la forme d'un Bouc, c'eft pourquoi il avoit la barbe Eo les pieds de Bouc, avec les cornes en tête. On le nommoit encore Sylvanus, bien que Virgile en parle differemment. Il etoit cheri des Nymphes, qui s'etoit mi \(\int\) es Jous fa conduite, \(\mathcal{E}\) danJoient ordinairement au Son de Ya flute. Il étoit particulierement le Dieu des Arcadiens, qui lui faijoient des Jacrifices de lait \(\mathcal{E} \mathcal{O}\) de miel. abcdefgbijklmnapqr/stuvivxz \(A B C D E F G H I K L M N O P Q\) \(S T R V W X T Z \mathbb{E} \propto ๙\)

MISSEL ROMAIN.
L'homme toujours heureux ne prend gueres le gout des bonnes actions, \& charmé du prefent, il perd aifement l'avenir de vue: mais Dieu mifericordieux lui fufcite un malheur quile réveille, \& la difgrace fait fur lui ce que la feule raifon n'auroit pas fait. ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

\section*{MISSEL ITALIQUE.}

Comment il entra dans la maifon de Dieu, É pris les pains qui étoient expofez, en mangea, \(\mathcal{F}\) en donna à ceux qui étoient avec lui, quoiqu'il n'y ait que les Prêtres feuls da qui il foit permis d'en manger? Et il ajouta le Fils de l'homme eft maître du fabas même. Un autre fois, etant encore entrez dans la Synagogue unjour de fabat, il enfeignoit: E'c. ABCDEFGHIKLMNOPRS

GROS ROMAIN OU TEXT ROMAIN. N. I.
Oronte, vieux, caffé, valétudinaire, infirme, s'ennuie de fe voir toujours feul, à la merci de deux enfans déja grands qui le tourmentent ; d'une fervante, \& d'un valet; il trouve toujours quelque chofe d'égaré, de perdu. Cela mérite attention. Pour remédier à de fi fâcheux inconvéniens, Oronte à pris le parti de fe remarier, \& à qui ; à Célamife, femme adroite, \& entendue... Bon, Oronte va faire juftement comme le Jardinier de la Fontaine, qui fit entrer une meûte de chiens dans fes vergers pour d'étruire un malheureux lapin, qui auroit moins fait de dégât en dix ans, que les chiens n'en firent en un jour.

Voilà une partie des inconvéniens aufquels s'expofent ceux \& celles qui fe marient. EEABCDEFGHIJKLMNO.

GROS ROMAIN ITALIQUE. N. I.
Si avec les qualités du tempéramment nous y joignons les différences que l'age y apporte, nous y trouverons en partie le caractere de l'homme. Comme l'etat influe ausfi beaucoup fur le cour, il faut encore examiner quel il eft. Le Noble, par exemple, eft ordinairement généreux, ambitieux, \(\mathcal{E}\) naît avec une certaine fierté qui lui fait dedaigner non-feulement ce qu'on appelle roture, mais encore une nobleffe qui aura moins d'ancienneté ou de titres que la fienne.

Il eft certain que dans l'Hiftoire, un homme d'Epee peut prendre les fentimens propres a foutenir fon caractere avec honneur. abcdefghiklmnopqrstuvwxyzE : E EABCDEFGHIKLMNOP QRSTUVWXYZGJ

GROS ROMAIN OU TEXT ROMAIN N. II. Tite fils \& fucceffeur de Vefpafien, parut dans fa jeuneffe fort débauché, mais il fe corrigea fi bien qu'il devint un des meilleurs Princes dont l'hiftoire nous ait confervé la mémoire. Il acheva l'Amphithéatre que fon pere avoit commencé, \& il accompagna la dédicace de ce fameuxEdifice, de grandcs largeffes qu'il fit au peuple:
E\&ABCDEFGHIJKLMN
GROS ROMAIN ITALIQUE No. IL.
L'air que nous re/pirons, nos alimens, les faifons, le climat, le tempérament; l'age, l'extraction même \(\mathcal{E}\) ces dijpofitions intérieures au bien \(\mathcal{E}\) au mal que le fang des peres communique à leurs enfans, font autant d'ennemis qui attaquent notre raifon \(\mathcal{E}\) nos fens, \(\mathcal{E}\) qui corrompent notre jugement.
ABCDEFGHIKLMNOP

Digitized by CoOgle

GROS ROMAIN OU TEXT ROMAIN N. III.
La connoiffance que les Anciens avoient de fes tranfplantations qui fe font naturellement fur ce qui nous approche ou nous touche, \& fait principalement une partie de nous mêmes, les fit paffer pour des hommes divins, mais les fiécles fuivans ignorans des caufes fi fubtiles, ont rendu cette fcience fufpecte par l'abus de ceux qui s'y adonnoit: La Theffalie fur tout a été decriée pour les breuvages, caracteres, philtres images fucs d'herbes, animaux dont les habitans de cette Region fe fervoient, \& que les ignorans ont pris pour des enchantemens \& œuvres du Diable, comme s'il étoit par-deffus la Nature, car s'il opére quelque chofe de rare par l'application de l'argent au patient, il lui faut (comme on voit chez Appulle \& 'Theocrite) \&c.
ÆEABCDEFGIHKLMNOPQSRTV, UWXYZJÇÉEABCDEFGHikLMNOPQRST


GROS ROMAIN ITALIQUE. N. III.
On regarde une femme favante comme on fait une belle ame; elle eft cifelée artiftement, d'une pliffure admirable, \(\mathcal{E}\) d'un travail recherché ; c'eft une piece de cabinet que l'on montre aux curieux, qui n'eft pas d'ufage, qui ne fert pas à la guerre \& à la chaffe qu'à l'agriculture \(\mathcal{E}\) au commerce.

Une femme prude paye đe maintient \(\mathcal{E}\) de paroles; une femme fage paye de conduite E de raifon: l'une fuit fon humeur, l'autre Son devoir.

Un homme qui à trouvé une bonne femme, a trouve un tréfor qui furpaffe l'or E l'argent, c'eft un bijoux fans. prix ; elle eft le bonheur \(\mathcal{E}\) la joie de fon Mari.
abcdefghijklmnopqrऽst vw \(x y z\). ABCDEFGHIKLMNOPQRSTU WXTZEEACC?![*]:;,.

SEMI TEXTROMAIN:
L'intempérence de la langue eft une des plus dangereufes maladie de l'efprit, c'eft un mal inquiet \& intraitable. Le venin des afpics, (pour nous fervir des termes de Salomon, eft fous la langue de l'homme injuite \(\&\) éloquent, la vie \(\&\) la mort font entre fes mains: rien de fid dangereux que fes paroles, elles partent de fa bouche comme des éclairs. La violence des aquilons \& la rapidité des torrents ne font point tant de ravages que fes difcours: ils forment l'orage \& le foutiennent, pour faire tomber la foudre avec le plus de puiffances. ÆલABCÇDEGHIJK

SEMI TEXT ITALIQUE.
Quel amas prodigieux de chofes incompatible, dit l'Ecriture Sainte, coulent des eaux douces Es amères; une même bouche fait le calme É la tempête, la paix \& la guerre. Au milieu de la plus grande tranquilité, dans l'union la plus étroite des efprits, \(\sqrt{i}\) une langue artificieufe vient à femer la difcòrde. E无ABCDEFGHIYKLMNOPQS

SAINT AUGUSTIN ROMAIN. No. I.
Plutarque nous rapporte que la femme de Darius étoit la plus belle Princeffe du monde, comme Darius étoit le plus beau \& le mieux fait de tous les Princes, les Princeffes leurs reffembloient. Mais Alexandre trouvant qu'il étoit plus royal de fe vaincre foi-même, que de vaincre fes ennemis, non-feulement il ne le touchat point, mais il ne les voulut pas même regarder ni fouffrir qu'on parlat de leurs beautées devant lui. abcdefghijklmno EEABCCDEFGHIJKLMNOPQRS TVUWXYZ. \&c

SAINT AUGUSTIN ITALIQUE. No. I. Marc Antoine gouverna l'Empire avec tant de fageffe, que fes grandes vertus lui confirmerent le furnom de Pieux, qu'il avoit déjà mérité par fon tendre \& respectueux attachement pour Adrien. Son zéle E fon attention a procurer la tranquilité de l'Empire, le fit regarder comme un fecond Numa. Il cherchoit beaucoup plus l'eftime des Rois alliés, qu'à s'en faire craindre. Il n'admettoit aux Charges publiques que des perfonnes recommandables. \(\not E O: A B C D E F G H I K L M N O P Q R\).

S. AUGUSTIN ROMAIN N \({ }^{\text {a }}\) II.

Pour ce qui eft des lieux ou Apollon rendit fes Oracles, Delphe etoit undes principaux: il y avoitun Temple tres magnifique, enrichi d'une infinités de prefens qu'on y envoyoit de toutes parts. En ce Temple étoit la Prêtreffe qu'on nommoit Phœbas, ou bien Pythia \& Pythoniffa qui recevoit l'Entoufiafme, étant affife fur certaine petite table à trois pieds, pour cela nommée Trepieds, ou Cortina; à caufe qu'elle étoit couverte de peau du Serpent Python.

\section*{©EEA CDEFGHIJKLMNOP}

\section*{S. AUGUSTIN CURSYF No. II.}

Rien n'eft fi important à lhomme que for êtat; ;rien ne lui eft fi redoutable que l'Eternite. Et ainfi, quill fe trouve des hommes indifferens à la perte de leur être E̛ au péril d’une êternité de misere, cela neeft point naturel. Ils font tout autres al l'égard de toutes autres chofes: ils craignent juJgu'aux plus petites, ils les prévoient, ils les lentent ; E®ce même homme qui paffe les jours \(\mathcal{E}\) les muits dans la rage \(\mathcal{E}\) dans le defespoir pour la perte d'une charge ou pour quelque offence imaginaire à fon Honnest. ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV.
oigitized by Google
S. AUGUSTIN ETROIT ROMAIN. No. III. Les Mufes étoient filles de Jupiter \& de Mnémfine, furent mifes fous fa conduite, \& étoient au nombre de neuf, fçavoir Calliope, Clio, Erato, Talie, Melpomene, Terficore, Eturpe, Tolymnie ou Polyhymnie, \& Uranie. On les appelloit de divers noms, felon la diverfité des lieux qu'elles avoient coutume d'habiter: car on les nommoient tantôt Pierrides, à caufe de la Forêt Pieris en Macedonie, le lieu de leurs naiffance, tantôt Heliconiadesà caufe du Mont Helicon affez proche de leur Parnaffe tant cheri, d'ou elles prenoient le nom de Panaffides \&tc. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
S. AUGUSTIN ROMAIN. No. IV.

Adrien compatriote \& allié de Trajan, fut un Prince également né pour le vice \& pour la vertu; auffi fon régne fut-il mêlé de bien \& de mal. Sçavant dans les belles lettres, \& fur tout fort verfé dans les Mathématiques, il fit fleurir par tout les fçiences \& les beaux arts. Il parcourut à pied toutes les provinces de fon Empire, \& ne paffa dans aucunes fans y faire du bien.
©EABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW.
S. AUGUSTIN ROMAIN. N. V.
Tous les hommes defirent d'être heureux! cela eft fans exception. Quelques différens moyens quills y employent, ils tendent tous à ce but; ce qui fait que l'un va à la guerre, \& l'autre n'y va pas; c'eft ce même defir qui eft dans tous les deux, accompagné de différentes vues! la volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet; c'eft le motif de toutes les actions de tous les hommes, jufqu'à ceux qui fe tuent \& qui fe pendent. S'il eft ainfi, pourquoi donc y a-t-il fi peu d'heureux fur la terre?
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
S. AUGUSTIN ITALIQUE. N. V.
Je ferais volontiers ce guide fimple, je connais ce fentier fecret; mais, ce qu'il \(y\) a de décourageant, c'eft qu'on a beau con/eiller les hommes, il arrive parmi nous ce qu'un ancien remarquait de Ses Citoyens; ce font les fages qui propofent, \(\mathcal{E}\) les fous qui decident!
Heureux ces premiers Légiflateurs, qui, dès l'enfance du monde, raffemblant des hommes encore innocens, Éc.
ש \(\mathcal{E} A B C D E F G H I K L M N O P Q R\).

S. AUGUSTIN ROMAIN No. VI.

Prétendre à la perfection, ferait une folie ajoutće à mille autres; elle n'eft point de notre effence, mais je voudrois (comme le dit Caton, en parlant du mal moral) que ce qui eft grand, devient petit, \& que ce qui eft petit, fe réduifit à rien. C'eft ce que je vais tenter pour la gloire feule de l'entreprife: Je ne me flatte pas que des gens fubjugués par la Philofophie, puiffe me fuivre étant chargé de chaines. abcdefghiklmnopqrfstuvwxyz\&ct ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
S. AUGUSTIN ITALIQUE No. VI.

Vener donc, mes enfans, fuivons enfemble ce fentier que je connais; je ferai de vous des hommes: ceux qui fuive la foule, reffemblent à des moutons entrainés par le troupeau.

Que les jeunes gens fe faffent inftruire, que les hommes faits s'exercent dans la pratique du bien, que les vieillards fe repofent; tel eft mon texte.

Comme je n'écris point par vanité, je n'afpire point à l'éloquence; je defire moins d'étaler du génie, que je n'en craindrais les écarts.

\author{
E世ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTVU
}

CICERO OU MEDIAEN ROMAIN GROS OEUIL: \(\mathrm{N}^{\mathbf{d}}\) I:
Notre hiftoire nous prefente fans ceffe les plus grands exemples d'humanité, de defintéreffement, de courages \& d'un empreffement général à courir à la gloire; pourquoi dans les colléges ne nous pas citer ces exemples; Les belles actions des Grecs \& des Romains ne frappent que notre efprit \& n'excitent que notre admiration; celles de notre Nation imprimeroient dansnotre ame un fentiment plus vif d'émulation.

On ne fauroit infpirer aux jeunes gens trop d'eftime pour leur Nation, s'il eft vrai plus qu'on chérit \& que l'on eftime fa famille, plus on eft éloigné de toute lâcheté.
abcdefghijlmnopqrftuvwxyzæœct, ※EEABCÇDEFGHIJKLMNOPQPST VUWXY'Z.

\section*{CICERO OU MEDIAEN ITALIQUE GROS EUIL No. I.}

Gilles le Maitre premier Préfident du Parlement Jous Henry II. Jtipuloit dans le bail qu'il paffoit avec les fermiers de fa terre près de Paris, qu'aux quatre bonnes fètes de l'année \(\mathcal{E}\) au temps des vendanges, ils lui ameneroient une charette couverte, \& de la paille fraiche dedans, pour \(\boldsymbol{y}\) affeoir sa Femme \& fa Fille, © qu'ils lui ameneroient aufl un ânon, ou âneffe, pour monture de leur Chambriere, il alloit devant fur fa mule accompagne de fon clerc à pied. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXIZZ

\section*{CICERO OU MEDIAEN ROMAIN.} \(\mathrm{N}^{0}\). II .
Mon fils vient de naitre; je laiffe à fa digne mere les foins qui ont rapport à ce premier inftant, fa tendreffe en éclairant fes devoir, fera plus éloquent que Locke \& que Rouffeau j'obferverai feulement au refte des femmes que ces deux Ecrivains ont donné à cet égard, des avis puifés dans la nature \& dans la raifon; je n’y changerais rien ou peu de chofe; il eft certain que l'ufage de maillots eft nuifible \& cruel.
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTV UW XYZ CICERO OU MEDIAEN ITALIQUE \(\mathrm{N}^{\mathrm{o}} \mathrm{I}\).
O combien était pénétrée des fentimens qui m'animent, cette excellente mere, qui partageait fon lait entre fon fils \(\mathcal{E}\) d'autres enfans, pour verfer dans leur fein des fentimens de freres, \(\mathcal{E}\) les difpofer à s’aimer un jour! Tel eft le premier exemple que je propofe aux meres, telle eft la premiere leçon qu’elles doivent à leurs éléves! que l'enfant aime celle qui l'allaite, il aimera bientot les enfans qui l'environnent, fon pere, \(\mathcal{E}\) fes parens; fa Patrie, \(\mathcal{E}\) puis le genre humain! tout le monde connoit Ơ admire la fageffe des Chinois.
abcdefghiklmnopqrfstuvwxyzaçœ(?)匡 \(A B C C\) DEFGHIJKLMNOPQRS TVUWXYZ.

K 2

CICERO ETROIT ROMAIN. No. III.
Le Roy Pyrrhus, dit Ciceron, s'étant porté de gayeté de coeur à faire la guerre au Peuple Romain; lorfqu'on en étoit aux mains pour difputer l'Empire avec ce Prince géneréux \& puiffant, un transfuge paffa de fon camp dans celui des Romains; \& ayant dit au Conful Fabrice, que s'il vouloit lui affurerune récompenfe, il trouveroit moyen de repaffer dans le camp de Pyrrhus auffi fécretement qu'il en etoit venu, \& qu'il l'empoifonneroit; Fabrice au lieu de fe fervir de ce moyen pour fe défaire d'un ennemi fi puiffant, fit arrêter ce traltre, \& le fit remetre entre les mains de Pyrrhus; Et cette action fut approuvée \& louée de tout le Sénat.
abcdefghijklmnopqrfsturwxyz \&ctaœff \(f_{̧}\) ABCD FGHIJLMNOPQRSTUVWXYF

\section*{CICERO ITALIQUE. No. III.}

Apres avoir franchi ce pas glifant, que j’ai tant redoute, je crois que nous pouvons braver le refte. Que verra mon fils dans le monde? Il verra traiter lcs chofes férieufes en badinant, \& agiter férieufement les bagatelles; il verra qu'on sennuie dans le plaifir, © qu'on feint de s'amufer dans le fein de l'ennui, que l'on raifonne bien, \(\mathcal{E}\) qu'on agit mal ; alors \(\sqrt{i}\) le ciel ne lui a pas donné des organes de plomb, il sentira de lui-même que les contraditions, dont la vie de l'homme eft remplie, eft la preuve évidente de la fauffeté de ses principes.
abedefghiklmnopqrfstuvwxyz Ơ a? EABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX9ZZ

\section*{PETIT CICERO ROMAIN N. IV.}

La nature, dit Ciceron, ne s'eft pas contentée de donner aux hommes, la raifon en général : Elle leurs a donnés de plus la droite raifon, qui n'eft autre chofe que la Loi, entend qu'elle ordonne ou défend quelque chofe. Le fens commun, dit-il ailleurs, a ébauché dans notre ame les premieres notions des chofes, \& nous en a donné une connoiffance générale fuivant la quelle nous rapportons à la vertu ce qui eft homnete, \& au vice ce qui eft honteux.

Ne cherit-on pas ditCicerontla douceur labonté, la fenfibilité aux bienfaits, \& la réconnoiffance: Et ou n'a-t-on pas de l'avertion pour les hautains, les malfaifans, les cruels \& les ingrats.
©EABCDEFGHIJKMNOPQRST

\section*{CICERO ITALIQUE N. IV.}

L'Ifle de Bourbon ou de Mafcaregne quoique voifines du Tropique, ne laife pas de refpirer un air pur \(\mathcal{E}\) fort fain; le terroir y ef.t fertile © OO abondant en la plapart des chooes néceffaires à la vie: Les Français \(\boldsymbol{y}\) ont fait un bon établifement pour leur compagnie des Indes, \(\mathcal{E}\) on dit qu'ils \(y\) ont planté du caffé qui y réuffit fort bien. Entre plufieur s hautes montagnes il \(y\) en a une vers le milieu de l'ifle qui vomit des flames comme le Mont Etna. Ses torrens de feu ont tellement ruiné la partie orientale de l'ifle, qu'on l'appelle, à caufe de cela, le Pays brulk: ABCDFGHIKLMNOPQRST
 töadétoúudióù a ol? []f()
\[
;
\]

PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN ROMAIN. No. I.
Les Abifins font affez firituels \& affables ; ils font bafanés \& n’ont pas á beaucoup pres la laideur des negres ; ce qu'ils ont de commun avec eux, c'eft la fénéandife \& la mal-propreté ; Ils font religieux jufqu'á la fuperftition \& fe vantent d'avoir été inftruits de la véritable réligion, premierement par la Reine de Saba, qui vint entendre la fageffe de Salomon, \& fecondement, comme il eft affez probable par Candace Reine d'Ethiopie qui avoit été inftruite elle-meme par celui de fes Eunuques que le Diacre St. Philippe taptisât; mais comme ils ont embraffe les erreurs de Diofcore, ils font unis au Patriarche des Cophtes qui refide au Caire \& qui fe dit Patriarche d'Alexandre. BFGHIKLMOPQRTVUW

\section*{PHILOSOPHIE ITALQ.UE. No. I.}

On trouve dans beaucoup d'endroits de l'Italie des mines de fer, d'alun, de foufre, ©̛ quelques-unes d'or \&' d'argent, outre un grand nombre de carrieres, de marbre, d'albatre © d'autres belles pierres qui fervent tant pour la folidite que pour la beauté Ö' la magnificence des édifices fuperbes qu'on y voit prefque par-tout. abcdefghijklmnopqrstvuwxyze CEA ABCDEFG HJKLMOPQ,RSTVXYZ PHILOSOPHIE ROMAIN. No. II.
Sans les Poëtes \& les Peintres, nous aurions raifon de négliger entièrement l'étude de la Mytholodie, puifque les objets de cette étude ne font que des extravagances pitoyables. Des Dieux fait de meme que des hommes, l'un boiteux l'autre aveugle ; des Dieux adultères \& voleurs; des Dieux réduits á un état de foibleffe \& de misère. Ils fuient en Egypte pour s'y cacher fous la forme de divers animaux.

Appolon, chaffé du ciel, eft contraint de garder les troupeaux : il s'afflige de la mort de fon fils Efculape. Cybele pleure Atys. ABCDEFGHJKLMNO

\section*{PHILOSOPHIE ITALIQUE. No. II.}

Mes pas commencent à s'affermir dans ma nouvelle carriere; mes craintes fe diffipent à mefure que je m’approche du terme. Mon fils à quinze ans connait le vice, \& n'en connait pas l'atteinte, quoi quil refpire la cendeur \(\mathcal{E}\) l'innocence, il n’a point du tout l'air de ces éleves des pédans, dont l'extétieur trifte © livide reffemble à ces plantes étrangeres.

ABCDFEGHKLMNOPRSTUXTZ

\section*{PHILOSOPHIE ROMAIN. No. III.}

Qu'ef-ce autre chofe d'etre Surintendant, Chancellier, premier Préfident, que d’avoir un grand nombre de gens qui viennent de tous cottés, pour ne leur pas laiffer une heure dans la journée où ils puiffent penfer à eux mémes. Et quand ils font dans la difgrace, \& qu'on les renvoie dans leurs maifon de campagne, ou ils ne manquent ni de biens ni de domeftiques pour les fervir, ils ne laiffent pas d'etre miferable, parce que perfonne ne les empéche plus de penfer à eux. De là vient que les hommes aiment tant le bruit \& tumulte du monde, que la prifon eft un fuplice fi horrible, qu'il y a fi peu de perfonnes qui foient capable de fouffrir la folitude. \&c.

\section*{PHILOSOPHIE ITALIQUE. No. III.}

Ce qu'on appelle communement une homme charmant, eft un homme qui ne fcai rien, © décide, de tout; qui c'eft fait un répertoire de trente attitudes indécentes ou ridicules; qui eft inftruit de tout ce qui fe paffe dants le monde, © lit des premiers les miseres qui paroifent; qui se pique des plus profondes connoifances fir les modes, \(\mathcal{E} \sqrt{\text { e }}\) met toujours a ravir ; dont toutes les voitures font élegantes, \& les chevaux toujours rendus, qui va chaque jour dans trente maifons; qui sengage a fouper dans vingt endroits, \&o vient à dix heures en demander où il n'eft pas attendu; qui fcai tirer une douzaine des phrafes d'un mot qui ne fignifie rien; qui ment avantageufement fur fon compte, © plaijamment fur celui des autres; \(\mathcal{E} \mathrm{C}\). \(\mathscr{E} A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V\)

\section*{PHILOSOPHIE ROMAIN. No. IV.}

Entre les Ifes Philippines les plus confiderables font Luçon ou Manille, \& Mindanao. Luçon la plus grande eft aux Efpagnols: Elle a des mines d'or, \& facapitale eft Manille. Mindanao a une riviere qui donne du fable d'or: Ses habitans font idolâtres \& ont leur Roi, de même que ceux de l'Ine de St. Jean qui en eft proche ; mais l'une \& l'autre ne font plus fous la domination des Efpagnols: Les palmiers qui font en grande abondance dans ces Ines, le cotton, la cire, le miel, \& le fucre en font la richeffe: Toutes les autres qui font en grand nombre font peu de conféquence.
ABCDEFGHIKLNOPQRSTVUW XYZAEEÇÉEE ABCDEFGHTKLMNOPQRSTVUWXYZECEÇÉĚÊ

\section*{PHILOSOPHIE ITALIQUE. No. IV.}

L'Isle d'Islande fituce fous le cercle polaire qui a pour ville capitale Skalhot fituec fur des montagnes à huit ou dix lieues du Mont Hecla, celèbre en ce qu'ctant toujours couvert de neige, il ne laiffe pas de jetter par pluficurs ouvertures des flames de foulphre, des pierres Ed de l'eau bouillante, avec une telle vehemence, que fouvent les habitans du voifinage font obliges de quitter leurs habitations pour fe retirer vers les coftes. \(a b c d e f g h i j k l m n o p q r \int s t v u w i y z \propto E A ?!\) ABCDEFGHIJKLMNOPQRST \(V U W X \mathscr{Y} Z \in \mathbb{E} f \int f f \int i\)
PETIT ROMAIN OU GARMOMD. No. 1 .
Les habitans nommés Cafres, c'eft-à-dire, gens fans loi, ne connoiffant autre bien, ni autre félicité que de boire, manger \& ne rien faire: Ils font voraces, quel-ques-uns aufsi Antropophages, \(\&\) mangent la chair des animaux avec les entrailles toutes crues: Ce font de tous les hommes les plus mal-faits, les plus laids \& les plus fales qu'il y ait au monde : Ils s'occupent à la chaffe des élephans, des rhinoceros, des élans, des tigres, des chevaux fauvages (qui fe tuent quand ils fe trouvent pris) \& des chiens fauvages qui n'ont ni queues, ni oreilles \& qui vont naturellement à la chaffe par meutes. ABCĢDEFGHIJKLNOPQRSTU

\section*{PETITROMAIN. \(N^{0}\). II.}

La Guinee eft un Pays extremement chaud, \& où l'on peut dire qu'il y a deux Etés \& deux Hyvers ; aufi y fait-on deux recoltes par année en certains endroits: l'Hyver n'y eft pas fort froid, \& ne confiite qu'en des pluyes prefque continuelles qui rendent le Pays mal-fain, mais qui fertilifent extremement les terres qui produifent en abondance du ris, de l'orge, du poivre, du fucre \& du miel: On y voit quantité d'elephans, des leopards, de tigres, de perroquets \& de finges, dont on \&c.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVUWXYZEE
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVUWXYZée


\section*{- PETITROMAINITALIQUE. N \({ }^{\circ}\). II.}

Si nous n'étions au monde que pour penfer d nous, \(\mathcal{E}\) pour notre propre bien, à la bonne beure. Mais comme dit \(\sqrt{i}\) bien Ciceron: Iln'y a rien de plus vrai, que ce beau mot de Platon, que nous fommes nez pour nôtre patrie, pour nos parens, pour nos amis, aufli bisn que pour nous mêsnes: Et comme difent encore les Stö̈ ciens, \(\sqrt{i}\) les productions de la terre font pour les bommes, les bommes eux-memes Jont les uns pour les auttres: c'eft a dire, pour s'entre aider \(\mathcal{E}\) fe faire du bien mutuellement; d'ou Ciceron conclut que nous devons tous entrer dans les deffeins de la nature © Suivrefa defination mettant cluacun du notre dans le fond de l'utilité comune, Ėc. abç̧defgbijk!mnopqrst

\section*{PETIT ROMAIN. No. III.}

La Perfe eft un de ces pays du monde qui furent les premiers habités avant le Déluge, comme voifins du lieu où l'on tient qu'étoit le Paradis terreftre, \& depuis comme voifins de celui où Noé, mit pied à terre au fortir de l'Arche: Les Affyriens \& les Medes occupoient ce païs lorfque Cyrus Roi des Medes, environ cinq cent faixante ans avant la naiffance de Jefus-Chrift notre Seigneur, fonda la Monarchie des Perfes, dont les Etats étoient beaucoup plus étenduës qu'ils ne le font aujourd'hui. Deux cent vingt-huit ans après, Darius Codoman, qui en étoit le treiziéme Roi, fut vaincu par Alexandre le Grand, \& de fuite les Grecs, ABCDEFGHIJKLMOPQSTVU

\section*{PETIT ROMAIN ITALIQUE. No. III.}

La Cafreric a beaucoup de Montagnes, É en général le Pays cft peu habite É pref'qu'inculte, quoi qu'en bcaucoup d'endrois le terrain \(y\) foit très-bon E que lc bled \(\mathcal{E}\) même le vin y croiffent fort bien: Il y en a qui s'occupent à nourrir des troupeau, de bou/s É de moutons qu'ils échangent pour du Tabac É de l'eau de vie; non obftant cela ils
 Cafreric en trois parties. La premiere, en cofte occidentale qui eft la moins connuc É qui s'etend depuis le Congo, ou pour mieux dire, le Royaume d'Angola, jufqu'au yingt/ept ou vingthuitieme degre de latitude meridionale.

\section*{PETIT ROMAIN. \(\mathrm{N}^{0}\). IV.}

L'Egypte parort avoir été habitée dès le tems de Noé; étant appellée dans la fainte Ecriture Terre de Chan: On tient que Mefraim fils de Cham frere de Chanaan petit-fills de Noé, fut le premier Roi de legypte, \& qu'il y fit batir une Ville du nom de Mefra ou Maffr, qui exifte encore aujourd hui \& que les Européens nomment par erreur, le vieux Caire : ce Pays eft celebbre dans les faintes Ecritures par quantité d'évenemens. Ce fut en Egypte qu'Abraham fe refugia à caufe d'une famine furvenue dans le Pays de Chanaan; où Dieu l'avoit fait venir : ce fut là que Jofeph, vendu par fes freres, fut conduit pour être efclave, où Dieu l'éléva à un fi haut dégré de gloire \& de grandeur, qu'il commandoit à toute l'Egypte, \& où Jacob fon pere le vint trouver avec toute fa famille. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVUWXY

\section*{PETIT ROMAIN. \(\mathrm{N}^{\mathrm{O}}\). IV.}

Les Afronomes nous difent que le Soleil eft un million de fois plus gros que la terre, E qu'il en eff eloigne de trente trois millions de lieues: à ce compte le Soleil dévroit faire plus de deux cent millions de lieues par jour pour faire dans ce grand èloignement fa rèvolution autour de la terre: Ce n'eft pas encore tout ; ces trente trois millions de lieues qu'ils comptent de la terre au foleil ne font encore confideries comme un rien, à l'egard du prodigieux eloignement des étoiles fixes Ef moins en comparaifon gue la hauteur d'un grain de fable à celle de l'edifice le plns élevé; de forte que la rapidité du mouvement des etoiles fixes qui paroit à nos yeux fe faire aufsi autour de la terre en vingt-quatre heures; eft au-de fius de toute imagination \& abfolument incompréhenfible ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

\section*{PETIT ROMAIN OU GARMOND ETROIT. N. IV.}

En effet, Bacchus étant pris pour le vin, on lui facrifiou des Afnes ou des Boucs, pour faire entendre que ceux qui font trop adonnez au vin, en deviennent ftupides come me des Afnes, ou impudiques comme des Boucs. Et pouen faire un ufage raifonable, il faut qu'il foit élevé par les Nymphes, c'elt-à-dire, y apporter le temperament de l'eaur Outre les Satyres, il ne vouloit pour Prêtre \& Sacrificad teurs que des femmes, parce qu'elles l'avoient fuivi en granfi nombre dans fes voyages, criant, chantant \& danfant quel continuellement. Elles s'appelloient Bacchantes, Baffarides \({ }^{6}\) Thiades \& Menades, qui font des noms de clameur \& de fureur, de mêmeque le plus grandes folemnité de ce Dieu, qu'on célebroit tous les trois ans, nommées pour cela Triaterica. Elles s'appelloient auffi Orgia du mot \&c. abcdefghik.压EABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVUWXXZ

PETIT ROMAIN. No. V.
On a vu quelque fois des Avocats; pour un foible interết, par une animofité fecrete \& fouvent par une vaine gloire, préter des armes à la chicane, infuiter aux miférable, déchirer la réputation des gens de bien \& des perfonnes meme les plus éleveés en dignité.
Le plus grand éloge qu'on puiffe faire d'un Advocat eft la louange que les Romains dnonoient à Caton : qu'il n'avoit jamais rien dit en plaidant ni en opignant dans le Senat, dont il eut fujet de fe repentir. Un mot tu par la fageffe vaut mieux que mille échapés par difcrétion. 1234567890. (\%)压ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVUWXYZ.

\section*{GAILLARDE ROYAUX ROMAIN.}

Le Chili au Midi du Perou, eft extrêmement froid fur Ies Montagnes les plus hautes du monde , \& fi froid que des hommes avec lcs chevaux fur lefquels ils étoient montés, ont été trouvés morts débout \& durcis comme des pierres; ces montagnes font toujours couvertes de néges: ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait entr'elles beaucoup de volcans, qui jettent feu \& flâmes; l'air y eft plus temperé fur les bords de la mer, \& il eft chaud dans le plat pays, ou le terroir eft fertile en mays, en fruits \& en paturages, qui [ entr'autres beftiaux ] nouriffent des brebis fi grandes \& fi hautes, que fouvent on s'en fert pour de bêtes charge \(\&\) de voiturcs. abcdefghijkImnopgristvuwxyz abCDEFGHIJKLMNOPQRSTV E EBCDEFGHJKNOPQSTVUWXYZ.


\section*{GAILLARDEITALIQUE.}

Le Japon eft nn pays montagneux affez froid, fujet à la neige, E a d'horribles tremblemens de terre, qui abiment quelquefois de; montagnes \(\mathcal{E}\) des villes entieres qui fe trourent converties en lacs ou goufres puants \(\xi\) très-dangereux: la mer aufi eft très-orageufe le longs de fes cotes; le terrain n'y eft pas fort fertile, fi ce n'eft en ris, en the' ; en quelques endroits il \(y\) croit pourtant du froment E de l'orge; mais les principales richefles de ce pays confiftent dans Jes mines d'or, d'argent \(\mathcal{E}\) d'étain tris-beau : l'Empereur du Japon E fes fujets jont idoiaitres: St. François Xavier y avoit arboré la croix \& fait beaucoup de Chrétiens, mais la trahifon d'un malheureux rénegat devenu intendant du commerce de ce pays pour les Hollandois, jaloux des avantages qu'y trouvoient les Portugais, porta l'Empereur à bannir tous les Chritiens de fes Etats. abcdefg

ABCDEFGHIJKMNOPQRSTVUWXYZEE

\section*{PETIT TEXTROMAIN. No. I .}

Jupiter n'ayant plus d'ennemis fur les bras ne fongea qu'à fes plaifirs, \& s'emporta jufqu'aux actionsles plus infames: Car fans parler de l'incefte qu'il commit avec Junon fa feeur, la prenant pour femme, \& du jeune Ganymede fils de Tros, Roi des Troyens quiil enleva lui-mème fous la figure d'un Aigle, en laquelle if s'étoit changé ; ne fit-il pas un million d'autres femblables abominations, pour affouvir une paflion fi honteufe : comme lorfqu'il fe transforma en un torreau pour enlever Europe fille d'Agenor, Roi des Phéniciens, de laquclle une des plus illuftres parties du monde a tirć fon nom. Ainfi quelque diligences que put faire Acrifius, Roi des Argiens, renfermant Danać fa fille dans une tour d'airain, ce Dicu néanmoins change en pluye d'or, defcendit par le haut de la tour \& trouva moyen de venir à bout de fon deffein, dont il naquit Perfée, comme nous raconterons au livre fuivant, dans fon Hiftoire. Cene feroit jamais fait. fi nous voulions faire un narré de toutes fes impudicités \& de tant de débordement, dont le monde fut rempli : l'occafion préfentera d'en parler encore dans la fuite de ce difcour. je dirai feulement avec Tertulien, que ce n’etoit pas merveille de voir les bommes fur la terre, fouillés de tant de crimes abominables, y cétant portés par l'exemple de ceux qu'ils adoroient, \& dont ils euffent dus redouter le chatiment.

> abcdefghiklmnopqrsftuvwxyz\& ABCÇDEFGHIKLMNOPQRSVUWXYZJEE
\(\square\)

\section*{PETIT TEXT ITALIQUE N \({ }^{0}\).}

Junon s'appelloit la Reine des Dieux, la Déeffe des Royaumes E des Richefles, parce qu'elle etoit femme de Joupiter. Elle avoit encore une intendance particuliere fur les Mariages \(\mathcal{E}\) fur les enfantemens; ce qui lui faifoit dreffer beaucoup de temples \& d'Autels.

Elle engendra Hebée Défe de la \(\mathfrak{y}\) feuneffe, E la mit \(\overline{f i}\) bien dans les bonnes graces de J̛upiter, qu'elle le Servoit toujours à table, \(\mathcal{E}\) lui fervoit le Nectar a boire, jufqu'à ce que Ganymede prit fa place comme nous l'avons dèja dit. Vulcain fut auffi un des enfans de \(\mathfrak{f} u\) non ; mais \(\sqrt[j]{ }\)-tôt qu'il fut né, \(\mathcal{f} u\) piter le voyant \(\sqrt{i}\) laid \(\mathcal{E}\) fidifforme, le jettant d'un coup de pied du haut du Ciel, \& tombant en terre il fe rompit une jambe, dont il demeura toujours boiteux. Etant devenu grand il entreprit le metier de Forgeron, travaillant pour le Service des autres Dieux, \& partiuculierement a faire les foudres de J̛upiter. Ses Boutiques étoient non-feulement dans les Ifles de Lemons \& de Lypare, mais encore dans le Mont Etna. Il avoit pour Com pagnons les Cyclopes qu'on nommoit ain \(\sqrt{i}\), d'autant qu'ils n'avoient qu'un grand ail au malieu du front, \(\mathcal{E}\) les plus celebres de ce Forgerons étoient Bronté, Steropés \& Pyracmon.
abcdefghijklmnopqrstuvyxz ac\&affifl斤 ABCCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVVWXYZAE

\section*{PETIT TEXT ROMAIN: N: \(\mathrm{II}_{\text {. }}\)}

La connoiffance que les Anciens avoient de fes tranfplantations qui fe font naturcllement fur ce qui nous approche ou nous touche, \(\&\) fait principalement une partie de nous mêmes, les fit paffer pour des hommes divins; mais les fiécles fuivans ignorans des caufes fi fubtiles, ont rendu cette fcience fufpecte par l'abus de ceux qui s'y adonnoient: La Theffalic fur tout a été decriéc pour les breuvages, caracteres, philtres images fucs d'herbes, animaux dont les habitans de cettc Region fe iervoient, \& que ignorans ont pris pour des enchantemens \& œuvres du Diable, comme s'il étoir par deflis la Nactur, car s'il opére quelque chofe de rare par l'application de l'argent au pacient, il lui faut (comme on vois chez Appulle \& Thepcrite) \&c.

\section*{abcdefghiklmnopqrfstuvwxyz\&ct?! f†tゅ\& \(\square\) \\ QREABCDEFGHHIKLMNOPQRSTUVWXYZÊÉĖ}

GEABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYYZÇÉEE


\section*{JOLI ROMAIN.}

Le fecret de l'ancre de fympathie confifte dans l'ufage de deux eaux différentes, qui étant trés claires feparement. fi on les meles enfemble, deviennent apaques \& de couleur fort brune. Elles fe compofent ainfi. On fait bouillir un demi quart d'heure durant avec un demi feptier de vinaigre diftillé, dans lequel on a mis environ une once de litarge d'argent voila la premiere. La feconde fe fait avec un morceau de chaux vive, \& un peu d'orpinent qu'on fait infufer pendant vingt quatre heures dans une quantite d'eau fuffifante, fe fervant à cet effet de pots de terre vernis qui foient neufs \& bien nets. On filtre feparement ces deux liqueurs, \& on les trouve parfaitement tranfparente, voici l'ufage.
Vous écrirez avec la premiere eau ce que vous ne voulez point qu'on s'appercoive, l'écriture difparoit au moment qu'elle eft féche ; mais celui qui recoit la lettre, pafianr furle papier une éponge tant foit peu humectée de la feconde eau, l'écriture commence a paroitre ious la couleur d'un roux cirant fur noir.

Lorfque ces eaux font fraichement faites, \& que l'on eus le foin de bien couvrir le pot dans lequel on a fait infufer la chaux vive, il n'eft pas neceflaire que l'éponge humectée touche l'écriture, pour la faire paroitre : il fuffic de la paffer a un peu de diftance. On a vus plufieurs fois que l'eau de chaux étoit fi efficace, qu'aprés avoir étendu fur une table la lettre écrite de la premiere cau, \& l'avoir couverte d'une main de papier; en verfant de la feconde eau fur la fucille de deflus qui en étoit feule mouillée, l'écriture de la lettre ne lainoit pas de fe noircir. abcdefghilmiopqrsfituvwiyz

\section*{NONPAREILLE ROMAIN.}

Igitur Domicius defenfionem meditans: Marfus tamquam inediam deftinaviffet, produxere vitam: Arruntius cunctationem \& moras fuadentius amicis, non eadem omnibus decora refpondit ftbi ribi fatis otatais.nequas aliud penitendum, quam quod inter iudipotentium invifus. non culpa, red ut fagitiorumimpaticns Sane paco, remper potentium invifus: non culpa, fed ut hagitiorum impatiens. Sane paucos \& npremos principis dies poffe vitari: quemadinodum evaiorum 1 imminentis iuventam. An cumtiberius poft tantam, rerum experientiam vidominationis convalfus \& mutatus fit; C. Csiarem vix finita pueritia, ignarum omnium, aut pelifmis innutritum, meliora capeffi turum Macrone duce; qui ut deterior ad opprimendum Scianum delectus, plura per fcelera, remp. connictaviffet. Prospectare dani fe acrius fervitum, eoque fugere fimul acta, \& initantia. Hac vatis in modum deictitans, venas refolvit. Documento fequentia erunt, bene Arruntium morte urum. Abbucilla innito ictu a femet vulnerata, juffu fenatus in carcerem fertur. Stuprorum ejus miniftri, Grafidius Sacerdos pretorius ut intulam deportaretur ; Fontus Pregelianus amittere ordirem renitoritm ; \& ci eloquentia habebatur, promptus adverfum infontes. abcdefghikinl nopqraft

\section*{NONPAREILLEITALIQUE.}

Qui peut, avec les plus rares talans \(\boldsymbol{G}^{0}\) les pitts exceltens merite, n'etre point convainct do fon utilite, quand il confidere qu'il laille, en mourant, un monde qui \(n e\) fo fent pas de fa perte, \(\mathcal{O}^{\prime}\) out tant de gens fe troupent pour les remplacer. fans qu'on en ait parld! Combien sivent encore dont on ne parlera jamais?
Quelle horible peine dun bomme qui eff fans proneturs, \(\mathcal{O}^{\prime}\) fans cabale, qui \(n\) 'eft engage daus atcutu Corps, mais qui efi jethl, fo qui n'a que beatucoup de mórite engage dans ancha corps, mate foute recommandation, de fe faire jour d'travers l'objcurito out il fe trouve, \(\mathcal{E}\)


Les bommes font trop oct:tpt d'eux-memes poutr loifir de pintiter out de difcerner les eutresi de la vient q:b'avec un grand mdrite, une ples grande modeffic, on peut dtra antresi do ignord.



\section*{DOUBLE DESENDIAAN OU PHILOSOPHIE} CAR ACTERE DE FIN ANCE

D ans le deffein ou nous fommes de nous unir, asec la benediction du Seigneur, par les faints noeuds du mariage; nous asons l'honneur de wous communiquer, que notre premiere Annonce eft a \(\mathscr{D}_{\text {imanche prochain. }}\)

Tous nous flattons, que sous voin Dres bien prenire part a notre fatif faction, et nous croire, asec la plis parfaite confideration.

Votre très humbles et très obeiffans \(\mathcal{S}_{\text {erviteur. et }} \mathcal{S}_{\text {ervante. }} \mathscr{N} . \mathscr{N}\).
\(\mathscr{A} \mathcal{B} \mathscr{D} \mathscr{F} \mathcal{G} \mathscr{H} \mathcal{I} \mathscr{K} \mathcal{L}\)
 \(\mathscr{X} \mathscr{Y} \mathscr{E} \notin \mathscr{E}\).

\section*{S. AUGUSTIN CIVILITE.} \(\sum^{2}\) 'toucation \&o Pa yeunneffe eff affurtment \(\partial_{0}\) Pa Serniert confequenct, Depuia Pa corruptioy \(\partial t\)
 P'Gomme tff fi mifteacfe, qu'ifne produit xity or for
 pretroxt vity De mal ane enfancs, on \(\partial t\) ne Ctur points montrete de mouvaie exemples : pour PeG rendre gone, iC faut Jtracinte en tue at qui ne Dautrity.

Quelque Goy naturel que puiffe avoiz un enfant, ify a tonjourb à zeprendxt, ecces Dtfante qui prennents raciners ty la mature, font capablebs Se led perdet avec Petempos, fir'onnt vemedis De gonne geure.
 indifpenfafle que boue avez \(\partial t\) pretidece un teto grand foin \(\partial_{t}\) bocenfenc: faites Peuz prendredt Gonnce Gabitudec: inffruiftg fec pendant quifa fonts jeunes: Eflevez pers ay la crainte \&o \(\Phi\) ien, poritz Peb a j'acquitten De feuk Devoiz envero P Pewe progaiy: faitet lenk appetndet ler> pegfer \(D_{t}\)
 Paiffer viey paffer: xeprennez Pes quand ifos manquent:




PARAGON FLAMAND:
Fint groatia/ dat mutot Gboit \(\mathfrak{u}\) tathilugt moet net= men in alle ubue noothen= dinfyeden / en homenameliff alghamere gu torfin tan belanden mote buen \(\mathfrak{e m z z}\)



TEXT FLAMAND.

 niet han den mzafir / uif Gonit tegen fem plezade / tomfutge
 maxt han \(\mathfrak{i n}\) 't thatere 25nerf and froningen gemefis matu/ gityen met alfe fine anare \(\mathfrak{m t g n a z m e n ~ d a e r ~ t u x . ~ a h t a c t i g t ~}\)

S. AUGUSTIN FLAMAND.

In ten freginne frfitn Grin ime fiemel entie tie arrde. Tle arctie nu mag morit ende leatas matie tuyfter= nifíe mag on arnafaront: Entie tre



 ©nd marfte fifiendinge tufirfien firt aliffit entre tufiticn tre denfern.
afiturfafitalmanagretudim




CICEROFLAMAND.

 trin/ entre inditernifie wag an ten afgenn:


 fiet gath maf: entre ©nd marfite frfentin=








\section*{PHILOSOPHIE FLAMAND.}

 zaleet / ten inne liti / beg mang yur / han be

 entie met metenichan / naementlija in alfe fando
 te mertien in gaut /entue in fillare / enite in hayer.

 buegt wifjultah ben bue gibifamary ban ben fam= me Ban/ enve in bet ferte rene iegeliffen hie
 entue fan julien matien al mat if \(\mathfrak{u}\) getionter jetibe.
 \(2 \mathfrak{2 c d e c}\)


\section*{CICERO OU MEDIAEN GREC.}












ABГ \(\triangle E Z H \Theta I K \triangle M N E O \Pi P \Sigma T \Upsilon \Phi\) \(\mathbf{X} \Psi \boldsymbol{\Omega}\)

\section*{RHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN GREC.}

















\section*{АВГ \(\triangle E Z H \Theta I K \Lambda M N E O \Pi P \Sigma T T \Phi\) \(\boldsymbol{X} \Psi \Omega\)}

\section*{PETIT ROMAIN OU GERMOND GREC.}













AB「 \(\triangle E Z H \Theta I K \Lambda M N\) O \(\mathbf{X} \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Omega}\)
PARANGON HEBREUX ou Cicero avec de pointe. וטאוד רחלק דוד דמלך עליז השלוֹה



 ולי דיושלים ואת הציר דאבלה וחדת דבה והבּוזה וחשטםה האבלה מבלי
 שםא:"

Signe de l'Almanach du Berger.




DOUBLE PHILOSOPHIE.
N. I.
N. 2. 8939189898988889898

N. 4. 2

N. 6.

N. 7 .
N. 8 .

N. 9 .




N 14. Wivisu


-
\(\square\)

\section*{}

 N.II. \(\underset{\sim}{\rightarrow}\) N.i2.
 i2 GROS ROMAIN.
N. I. CCBCCCCCBCC
N. 2. (3) (3) (3) (3) (3)


N.5. 2基


 \(\dot{a} 2 \pi A+\bar{p}\)


Digitized by GOOgle
N. 9. 00500000000006026

N.II.

N. 13.



\section*{SAINT AUGUSTIN}

N. 2.


N. \(5{ }^{\circ}\)



N. 8.
N.g.
N.io.

a 22 AT 0.08

N.12. ev



N. 16.
N. 17.
N. 18.


N Ig.




N. 4.


N. 7. E E


18









N.19. \(\sim\) wow
N.20. 4


N. 23.

N. 24. 关
N. 25 组
N. 26. GNCAL




N. \(3^{1 .}\)

N. 32.
N. 33 .

N. 34. earausuenemenemenea
N. 2.

N. 9. BARARARARARABARAROR




N. 14.

N. 15 .

N. \(\cdot 17 \cdot\) \&


                                    PETIT ROMAIN. \(\dot{a}\) 3o \(\sqrt{6}\) et

 N. 3. 20


N. 7. \(\#\) 万




N. 13. 00000000000000






\section*{PETIT TEXTE. a ha 底 4 ?}
N. I.
N. 2. 8



 N. 7. \({ }^{2}\), N. 8. Sis



N. 12.
N. 13.

N. 15.

> NONPAREILLE.



\(1 / 28\)
1.


8．届届届

10 ．\＆ 8 \＆ 18 \＆
11.




16．5ex
17．（

I 8. \(\square\)
I 9 \(\qquad\)




\(24 \cdot \mathbb{C} \mathbb{C}\)

26. coscmencencer

28.




- 1
-
opgraedy, Google


70．F紊解


 74．园（4） 75.

76
 Mesersers
 78．大观



82．\(\quad 70\) 83． \(\cos ^{2}\)
84．\(x+x+x+x+x+x+x+x\)
 86.

\(87.8 \Rightarrow 8 \Rightarrow ?\) 88． － 89： 2220220202222

Digitized by COOgle

```

91. 
```





```

97. BbbbbBbBbbbbbbbbbb
```





```

103. ~N
```


```

IO6.
多-25-2,

```


```

109. A2 A2 2
```



1 10.7

 2US














828.


12

CARACTERE DE MUSIQUE.


Ah! ahguel toumment pour un cour

ten \(=\) Qre, \({ }^{2}\) 'at \(=\) ten \(=\) dre le \(m o=\)

ment, quid doit lereratue huweux ct ons

ment pour un couer ten \(=\partial r e, \partial\) 'at \(=\)

\(\uparrow\)


is

Digitized by COOgle





Digitized by GOOgle







Digitized by Google


Digitized by GOOgle

\section*{5}

\section*{米× \(\times * \times * \times * \times * \times * \times * \times\)} x＊x＊x＊x＊\(⿻ 丷 木 大 \times * \times * \times *\)
 \(\times * \times * \times * \times * * * * x * *\) ＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x
 ＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x x＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊ ＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x＊x米×＊×＊×＊×＊x＊x＊×＊



6

\(X\)




\section*{II}


12



```

