


fion que VOTTR TE ALTTJESSIE IR OXIAM, NE a eu la bonté Әe m'accorder de lui dédier mon petit travail, pour entreprendze un éloge qu'Elle abhorre autant qu'Elle le me= vite. Il n'appartient quia la premiere plume de célebrer les hautes qualités $\partial_{e}$ Y. A. R. Ge $n$ 'ai 2 'autre intention en lui offrant cet effai de mes talens, que $\partial_{e}$ lui faira mes teis-humbles re= mexcimens des bontés dont Ëlle m'a honorée jufqu'd préfent, de lui Donner dos marques de mon zéle et $\partial_{u}$ défir que j"ai $\partial$ o me rendre digne $\partial e$ la pro= tection qu'EECle a $\dot{D}_{\text {aignée m'accorder, et }}$ qui eft le principal aiguillon qui puif= fo m'exciter à perfectionner mon $\operatorname{Art}$. $\mathcal{F}$ ofe fupplier 2. A. R. De me con= tinuer fes graces et $\partial_{0}$ me permettue de me dire axec les fentimens $\partial u$ phus


## A MESSIEURS LES AMATEURS DEL'ART DE L'IMPRIMERIE.

 7 ESSIEURS, voylà les Epreuves que j’ai promis depuis long-tems, $\mathcal{E}$ que le trop d'occupation m'a cmpêché de faire paroitre plutot ; aimant mieux d'ailleurs vous faire attendre, $\mathcal{E}$ vous donner une Epreuve plus ample. Je fais maintenant des Caracteres de Capitales de Deux Points Italiques, femblables à ceux que j'ai gravés l'An $175^{8}$ pour le Sieur Enfchede a Haerlem: ils feront fuivis des Capitales Fleuragés de pluficurs efpéces, E je prie les Amateurs qui ont du goût en ce genre, de m'envoyer des deffeins, ou des Fleurons ou des caracteres qu'ils voudroient avoir E qu'ils ne pouroient trouver ailleurs, pourvü que la fonte foit de cinq à fix cent livres, je ferai les Poinçons $\mathcal{E}$ matrices, pour donner des preuves de ma capacité, E' on n'en payera la fonte qu'au prix courant.Je n'exalterai pas ici la dureté de la matiere que je donne d mes Caratteres, ni la profondcur de mes Poinçons, ainfर्̃que font quelques Fondeurs charlatans qui font valoir peu de chofe. Mrs. les Imprimeurs que j'ai eu l'honneur de fervir, peuvent rendre temoignage de la qualité de mes Caracteres.

Je ne puis m'empêcher de marquer mon étonnement, que le Sieur Enfchedé ait oublié l'Artifte
) $\sqrt{4}$
**
qui a fait l'honneur de fa Fonderie. Il fait qu'il tient de moi nombre de Caracteres que je lui ai gravés, entre autres, les Capitales Ombrés, tous les Capitales Italiques de deux Points, tous les Fleurons $\mathcal{E}$ bien d'autres dont le détail feroit trop long; cependant il affecte dans la Gazette de faire paffer le feu Sieur Fleifman pour le premier Graveur de fon - fiécle, dans le deffein de faire valoir fa Fonderie au prejudice de ceux dont les talens font encore peu connus, mais qui (à ce que j’efpere) les Jeront dans peu de tems.

Il y a plufieurs chofes que je n'ai pas 'mifes dans cette Epreuve, telles que les Fractions, les Signes d'almanach, les Chiffres Barrés fur plufieurs corps, non plus que les fignes de Chimie, de Médicine, E'c. pour ne pas faire mon Catalogue trop long; mais on pourra trouver tout cela chez moi, ainfi que les Interlignes, dont les quatre font le corps de St. Auguftin, Cicero, ou Philofophie, le tout au goût de Mrs. les Imprimeurs.

L'on peut aulfi avoir une Matrice de tout ces Caracteres à jufte prix.

J'attendrai, Mrs., l'honneur de vos ordres, que je vous pric de m'envoyer à tems, afin que vous pui(ficz être fervis fèlon vos fouhaits. Je vous prie aul $\sqrt{2}$ de m'envoyer deux (mm) pour prendre la hauteur, E je refte avec bien du Refpect.

Votre très-heumble É trèsobeiffant Serviteur.
J. F. ROSART.

## PRIX COURANT

DES CARACTERES，FLEURONS \＆＇c． EN ARGENT COURANT DE HOLLANDE．

Double Moyenne de Fonte， 12 fols la piece．
Groffe de Fonte， 8 fols la piece．
Moyenne de Fonte， 6 fols la piece．
Capitales de Paris \＆tous les Capitales de deux points ordinaires io fols la tb．
Capitales de deux poincs fleurages 20 fols la tib．
Capitales de deux points ombrés 16 fols la tb
Capitales de deux points Grec 20 fols la th．
Grand Canon jufqu＇du St．Auguftin iofols la tb．
St．Augufin $\mathrm{N}^{3}$ ．V1 in fols la ti．
Cicero ou Median 11 fols la tb．
Cicero $N^{0}$ ．IV 12 fols la tb
Philofophie ou Defcendian 12 fols la tib．
Philofophic $N^{\circ}$ ．III 13 fols la th．
Petit Romain ou Garmond 14 fols la 亚．
Petit Romain No．${ }^{0} V$ I 6 fols la tib．
Fetit Text ou Brevier 20 fols la tb．
Joly 35 Sols la tb．
Nompareille 40 fols la tb．
Plain－chant fur cinq corps 20 fols la it Double Philifophie Plain－chant 40 Jols la fb ． Caractere de Mufique 60 fols la it．
Financiere 22 fols la th．
Hebreux avec les points 40 fols la 直，fans points 20 fols la th．
St．Auguftin Civilite 18 fols la tib．
Paragon \＆Text Flamand io fols la tb．
Cicero Flamand II fols la tb．
Philofophie Flamand 12 fols la ib．
Cicero Grec 22 fols la ti．

Philofophie Grec 24 fols la tb.
Tous les Fleurons l'un parmi l'autre par affortement 24 fols la th, © les gros feul jufqu'd St. Auguftin 20 fols la tb.
Signes d'Almanach, Chimie, Aftrologie, Geometric Éc 20 fols la tb.
Lignes, Chrochets, Accolades, Fractions, Chif-fres-barrés le double des Caracteres ordinaires felon le corps que l'on demande.
Les Tarotées 20 florins courant de Brabant la moule.
Simples out Doubles Fillets de toute efpéce d'un pied ou de deux picd de longeur 18 fols la tib.
Les Interlignes les quatre faifant le corps St. Auguftin 24 fols la t .
Les quatre faifant le corps de Cicero 28 fols latib. Les quatre faifant le corps de Philoophie 30 fols la th. É les plus minees a proportions: ayant la largeur des pages, on les envoyera toutes juftes.
Je reprend la vielle matiere en la recevant à dix pour Cent de rabat pour les ordures qui fe trouvent dedans $\mathcal{E}$ me rendant poids de marcq comme je livre mes Caracteres, à 3 fols latb. courant d'Hollande, mais on me les doit affranchir ju〔qu'à dans ma maijon.







Dórizady Google


 | ABCDJ |
| :--- | :--- |
| EFGHI |
| KLMN |
| OPRT, |
| SVUW |
| XYZQ |

## DOUBLEPARANGON CAPITALE: <br> ЕФАВ

 DEFGHI KLMNO-
DOUBLE GROS ROMAIN CAPITALE.

DOUBLE SAINT AUGUSTIN CAPITALE. CEABCCDE
FGHIKLMN OPQRSTVU WXYZJEEEE.:-

DOUBLE CICERO OU MEDIAEN.

## ABCDEFGHIK

 LMNOPQRSTV UWXYZ ECÇE ÉEEJJ,;:.DOUBLE PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN ROMAIN.ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTVUW
XYZ,':;.-
DOUBLE PETIT ROMAIN OU GARMOND.
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTVUWXY
DOUBLE PETIT TEXT OU BREVIERE.
ABCDEFGHIKLMNOPJ
QRSTVUWXYZE





PETIT CANON ROMAIN.
LesDieux domeftiques s'appelloient Lares, ou bien Penates, \& étoit fouvent de petits Marmoufets attachés en divers lieux de la maifon, qu'ils honoroient comme leurs protecteurs,\& detems en tems leur offroient des facrifices de vin \& d'encens. abcçdcfghi ※ABDEFGHIJKL LMPQRSTVU゙WÇ

D 2

PETIT CANON ITALIQUE.
Chacun encore, àleur 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, lor $\mathrm{q}^{\prime}$ 'il devenoit le plus puiffant.

## PETIT CANON CURSYF.

Reddatur unus quifque patria fuae qui babitum philofopbice indebite Ev inSolenter ufurpare cognofcitur, exceptis bis qui a probatis/imis approbati ab boc debent collufione Secerni. Turpe enim est ut patrice functiones ferre non posfit qui etiam fortunce vim Se erre profitetur. § 义े. R. $\dagger$ (*), abcdefgbiklninopq DGHKMNOQU

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 \& quifelon leur créance, s'employent particulierement aux affaires des hommes. Hiftoire Demi-Dieux anciens. abcdcfghijklmnopqfstvuwx y z.æœct \& fliffi ※(EAECDEFGHIJKLM NOPQRSTUWXYZ

E

PARANGON ITALIQUE.
La derniere fortes étoit de ceux qu'ils nommoient Heros, ou demi-Dieux, qui ne tenoient leurs naijsance des Dieux, que du coté feulement ou du Pere ou de la Mere: au nombre defquels ils ne laifsoient 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 hijk mnopqrsstuvwxy\%. ※ $\mathcal{E} A B C D E F G H I O K$ NLMNOPRSTUVWX

E 2


## PARANGON CURSYF. No. II

Pan tenoit le premier lieu entre les Dieux Cbampêtres. Il n'aquit de Mercure qui s'étoit mis Jous 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 étoit cheri des Nymphes, qui s'étoit mifes Jous fa conduite, Eo danjoient ordinairement au fon de fa flute. Il etoit particulierement le Dieu des Arcadiens, qui lui faifoient des Jacrifices de lait $\mathcal{O}$ de miel. abcdefgbijklmnapqr/stuvwxz ABCDEFGHIKLMNOPQ STRVWXYZ区 a ๕ G


MISSEL ROMAIN.
Factum eft autem in fabbato fecundo primo, cum tranfiret per fata, vellebant difcipuli ejus fpicas, \& manducabant confricantes manibus. Quidam autem Phariforum dicebant illis: Quid facitis quod non licet in fabbatis; Et refpondens Jefus ad eos, dixit: Nec hoc legittis quod fecit David, cum efuriffet ipfe, \& qui cum illo erant, quomodo intravit in domum Dei, \& panes propofitionis fumpfit, \& manducavit, \& dedit his qui cum ipfo erant: quos non licet manducare nifi tantum Sacerdotibus; Et dicebat illis: Quia Dominus eft Filius hominis, etiam Sabbati. Factum eft autem \& in alio fabbato, ut intraret in fynagogam, \& doceret. \&c. EEEABCDEFGHIKLMNOPSZ


MISSEL ITALIQUE.
On regarde une fomme favante comme on fait une belle arme; elle eft cizelée artiftement, d'une pliffure admirable, 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 a la guerre \&o d la chasfe qu'd. l'agliculture $\mathcal{E}$ au commerce.
Une femme prude paye de maintient \& de paroles; une femme fage paye de conduite \& de raifon: l'une fuit Jon humeur, l'autre Jon devoir.
Un homme qui d trouvé une bonne femme, d' trouvé un tréfor qui furpasfe l'or ED l'argent, c'eft un bijoux fans prix; elle eft le bonheur Ela joie de fon Mari. abcd fghijklmnopqr $\int$ stuvwxyz. AEGABCDEFGHIKLMNO PQRSTUVW XYZF.


Digitized by CoOgle

GROS ROMAIN OU TEXT ROMAIN. ${ }^{0}$. I.
Comme Trajan fe préparoit à faire la guerre contre les Parthes qui venoient de chaffer le Roy qu'il leur avoit donné, il tomba malade \& mourut à Silununte en Celicie, aprés un regne de vingt quatre ans, la foixante-quatriéme année de fon âge. Ce fut le feul Empereur auquel on défera l'honneur du triomphe aprés fa mort, \& à qui on accorda une fépulture dans les murs de la ville. Ses cendres furent mifes dans une Urne d'or pour être transferée à Rome où elles furent reçuës avec tout l'apareil de triomphe, \& mis dans la place Trajane au-deffous d'une colonne haute de cent quarante pieds. Le peuple perdit beaucoup à la mort de ce Prince. \&c abcçdefghijklmnopqristuvwxyza

庄GABCDEFGHIJKL MNOPQRSTVUWXYZ.


GROSROMAIN ITALIQUE N No.
On ne fçauroit mieux exprimer quelle fut la cruauté de Neron qu'en difant qu'elle a paffé en proverbe; Jes Parensles plus proches, fes Amis E Ses Généraux, n’en furent point exempts. Son avidité infatiable égala fon lux $\mathcal{E}$ fes profufions; rien ne prouve mieux que fes paroles dignes du plus cruel Tiran: faijons nos efforts pour ne rien laijJer d per Jonne. Leshommes Eo le ciel même étant laffé de la cruautéde cemiférable Empereur, il fut lui même fon propre boureau; car ayant appris la réfolution du Senat fur fa mort, il réfolu d'éviter cette ignominie; il fit creufer une folfe de fa grandeur, fit apporter de Peau pour laver fon corps $\mathcal{E}$ du bois pour le bruler, Eic. en difant fouvent: Faut-il qu'un $\sqrt{i}$ bon joueur dinftrumens périss. ABCDEFGHIKLMN

GROS ROMAIN OU TEXT ROMAIN N ${ }^{0}$ 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 fameux Edifice, de grandes largeffes qu'il fit au peuple: car il donna cent mille écus chaque jour de cette fête. ÆABC GROS ROMALN ITALIQUE No. II.
L'air que nous refpirons, nos alimens, les faifons, le climat, le temperament, l'age, l'extraction même $\mathcal{E}$ ces difpofitions intérieures au bien $\mathcal{O}$ au mal que le fang des perres communique à leurs enfans, font autant d'ennemis qui attaquent notre raifon $\mathcal{E}$ nos fens, $\mathcal{E}$ qui corrompent notre jugement.
ABCDEFGHIKL MNOP 2.RSTVUWXYZE $E C$ Fु


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 injufte \& éloquent, la vie \& la mort font entre les mains: rien de fi 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. Æ区ABCÇDEGHIJK

SEMI TEXT ITALIQUE.
Quel amas prodigicux de chofes incompatible, dit L' Ecriture Sainte, coulent des eaux douces $\mathcal{E}$ amères; une même bouche fait le calme $\mathcal{H}$ la tempête, la paix E la guerre. Au milieu de la plus grande tranquilité, dans l'union la plus étroite des efprits, $\sqrt{i}$ une langue artificieufe vient d femer la difcorde, les dijputes s'élèvent tout d'un coup comme un orage les caurs fe bleffent, la haine s'alume \& l'amitié fe détruit.


SAINT AUGUSTIN ROMAIN. $\mathbf{N}^{0 .}$.
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 abcdefghijklmnoÆQEABCQDEFGHIJKLMNOPQRS TVUWXYZ. \&c
SAINT AUGUSTIN ITALIQUE. $\mathrm{N}^{0 .}$.
Marc. Antonin gouverna l'Empire avec tant de fage $\iint \dot{e}$, que $\int$ es grandes vertus lui confirmerent le furnom de Pieux, qu'il avoit déja mérité par Jon tendre E refpectueux attachement pour Adrien. Son zéle Ė fon attention à 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 par leurs equités.' abcdefghijklmnopqr/tuvw EEABCDEFGHIKLMNOQRST

G 2
S. AUGUSTIN ROMAIN N ${ }^{\text {a }}$ II.

Pour ce qui eft des lieux ou Apollon rendit fes Oracles, Delphe étoit un des principaux: il y avoit urr Temple tres magnifique, enrichi d'une infinités de prefens qu'on y envoyoit de toutes parts. En ce Temple etoit la Prêtreffe qu'on nommoit Phœbas, ou bien Pythia \& Pythoniffa qui recevoit l'Entoufiafme, étant affife fur cetaine petite table à trois pieds, pour cela nommée Trepieds, ou Cortina; à caufe qu'elle étoit couverte de peau du Serpent Python. EGABCDEFGHIJKLMNOP
S. AUGUSTIN CURSYF No. II.

Rien ne eft fi important à l'homme que fon etat ; rien lui eft $\bar{j}$ redoutable que l'Eternité. Et ainfi, quill fe trouve des hommes indifferens à la perte de leur être $\mathcal{E}$ au péril d'une éternité de misère, cela n'eft point naturel. Ils font tout autres à l'égard de toutes autres chofes: ils craignent jusgu'aux plus petites, ils les prevoient, ils les fentent; © ce même homme qui pafe les jours $\mathcal{E}$ les nuits dans la rage $\mathcal{E}$ dans le defespoir pour la perte d'une charge ou pour quelque offence imaginaire à fon Honneur, eft celui là même qui fait qu'il va tout perdre par la mort Eiqui demeure néanmoins fans inquietude Sans trouble $\mathcal{E}$ fans émotion.

S, AUGUSTIN ETROIT ROMAIN. ${ }^{0}$. III
Les Mufes étoientfilles 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 caufedu MontHelicon affez proche de leur Parnaffe tant cheri, d'ou elles prenoientle nom de Panaffides \&c.
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 toutesles provinces defon Empire, \& ne paffa dansaucunes fans y faire du bien. Les opiniatres trouvérent en lui un impitoiable vengeur: il deshonora par cruauté, \& par fes amours monftreufes un régne fi éclatant.
ÆたABCÇDEFGHIKLMNOPQRS
$\because$
$\cdots \cdots$


Digitized by mOO Ole
S. AUGUSTINROMAIN. $\mathbf{N}^{0}$. V.

Qu'une femme d'honneur qui voudra être en fureté contre les tentateurs, ne paroiffe en public qu'avec des habits fimples, \& n'étant parée qu'autant qu'ileft neceffaire pourn'être point malpropre. Qu'elle foit accompagnée des gens refpectables par leurs âges, qui par leurs gravités foient capables d'écarter les libertins \& les impudiques.

Qu'elle marche les yeux baiffés.en terre; \& lorfqu'il s'agira de répondre à un falutgracieux \& obligeant, qu'elle foit plutôt impolie qu'immodefte.

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTU
S. AUGUSTIN ITALIQUE No. V.

On commence, dit le Philofophe, à corrompre l'efprit des jeunes Filles par des parolles tendres $\&$ des difcours fleuris dès qu'elles ont atteint l'age de quatorze ans. Ainfi elles n'ont rien en tête que de plaire aux hommes: \& c'eft dans cette unique vuê qu'elles n'ont pas d'autre application, qu'à e parer. Il fèroit donc à propos qu'elles fuffent perfuadées par la conduite \& les converfations que l'on auroit avec elles, qu'on ne les honore, qu'autant qu'elles joignent la modeftie. ABCDEFGHIJKLMNO P QRSTU $V W X \Upsilon Z \mathbb{E} \boldsymbol{E}$

## S. AUGUSTIN ROMAIN No. VI.

Magna pars Judææ vicis difpergitur. habent \& opida. Hierofolyma genti caput. Illic immenfæ opulentix templum , \& primis munimentis orbs, dein regia: templum intimis claufum. ad fores tantum Judeo aditus: limine, prater facerdotes, arcebantur. Dum Affyrios penes Medofque \& Perfas Oriens fuit, defpectiffima pars fervientium. Poftquam Macedones prepotuere, rex Antiochus demere fuperftitionem, \& mores Græcorum dare adnixus, quo minus teterrimam gentem in melius mutaret, Parthorum bello prohibitus eft. nam ea tempeftate Arfaces defciverat. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

## S. AUGUSTIN ITALIQUE No. VI.

Cocceius Nerva iffu d'une famille Confultaire, reçut l'Empire des mains des meurtriers de Domitien. Son grand age l'enpêcha d'avoir l'autorité néceffaire fur les Soldats; mais du refte fa bonté rendit fon regne doux \& aimable. Il caffa'les actes de fon prédéceffeur, \& fit rentrer dans leurs biens ceux qui en avoient été dépouillez injuftement : il fit même vendre ce qu'il crut avoir de fuperflu pour n'etre pas d̀ charge à fespeuples. Il gouverna l'Empire avec tant d'équité, qu'il difoit hautement que fi on venoit d lui oter, il n'avoit rien d craindre dans une condition privée.
abcçdefghijklmnopqrftuvwxyz.ßt E\&ABCCBDEFGHIJKLMNOPQRSTVU

CICERO OU MEDIAEN ROMAIN GROS EUIL. $\mathbf{N}^{\mathbf{o} \cdot}$.
Notre hiftoire nous préfente 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 Nationsimprimeroient dansnotre ame un fentiment plus vif d'emulation.

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 élolgné de toute lâcheté.
abcdefghijlmnopqrftuvwxyzæœet,压EABCÇDEFGHIJKLMNOPQPST VUWXYZ.

CICERO OU MEDIAEN ITALIQUE
GROS GUIL No. I.
Gilles le Maitre premier Préfident du Parlement fous Henry II. ftipuloit dans le bail qu'il palfoit avec les fermiers de fa terre près de Paris, qu'aux quatre bonnes fètes de l'année \& au temps des vendanges, ils lui ameneroient une charette couverte, \& de paille fraiche dedans, pour y affeoir fa Femme \& fa Fille, \& qu'ils lui ameneroient aufi un anon, ou aneffe, pour monture de Leur Chambriere, il alloit devant fur fa mule, accompagné de fon clerc à pied.
abcdefghijklmnopqrstuvxyzACE EEABCDFGHKLMNORPTVUY

CICERO OU MEDIAEN ROMAIN $\mathrm{N}^{0}$. II.
Tunc fenatufconfulto, Caffio \& Silano éxfilia decernuntur, de Lapida Cxfar ftatueret. Deportatufque in infulam Sardiniam Caffius, \& fenatus ejus exfpectabatur. Sidianus tamquam Naxum deveheretur, Hoftiam amotus; poft munucipio Apulix, cui nomen eft Barium, clauditur. Illic indigniffunum cafum fapienter tolerans, à centurione ad cadem miffo corripitur. Suadentique venas abrumpere, animum quidem morti deftinatum ait, fed non permittere percuffori gloriam minifterii. At centurio quamvis inermem, prævalidum tamen \& irx quam timori propiorem cernens premi à militibus jubet. abcdefghijklmnopqrfstuvwxyzct ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTV UW XYZ $\mathbb{E}$ E I2 34567890 fi fififfi CICERO OU MEDIAEN ITALIQUE. No. II.

Exin Romanus laudat juvenem, omni(Jis pracipitibus tuta E falutaria capeffentem. Ille de nobilitate generis multum prafatus, cetera temperanter adjungit, Iturum quippe Romam, laturumque novum Cafari decus, non adverfus Parthorum rebus fupplicem Arfacidem. Tum placuit Tiridatem ponere apud effigiem Cafaris infigne regium, nec nifi manu Neronis refumere: \& colloquium of culo finitum. Dein paucis diebus interje compofitus uır turmas, infignibus patrie; hinc agmina legionum fetere fulgentibus aquilis figni $\uparrow q u e, \mathcal{E}$ jimulacris deum in modum templi. Medio tribunal fedem curulem, $\mathcal{E}$ fedes effigiem $N e-$ ronis, fufinebat. © F ABCCD E FG HIJK $L M N O P Q, R S T V U W X T Z$.


## CICERO ETROIT ROMAIN. ${ }^{\circ}{ }^{0}$ III.

Le Roy Pyrrhus, dit Ciceron, s'étant porté de gayeté de cceur 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 affurer une récompenfe, il trouveroit moyen de repaffer dans le camp de Pyrrhus auffi fécretement qu'il en étoit 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 traitre, \& le fit remettre entre les mains de Pyrrhus; Et cette action fut approuvé \& louée de tout le Sénat.
abcdefghijklmnopqrfstuvwxyz \&ctæœffç ABCD FGHIJLMNOPQRSTUVWXYF

## CICERO ITALIQUE. No. III.

Tum vero non populus tantum $\mathcal{E}$ imperita plebs in laufus E immodica fudia, fed equitum plerique arenatorum, pogito metu incauti, refractis palatii fopibus ruere intus, ac $\sqrt{e}$ Galbce oftentare, prareptam $\sqrt{1 b i} u l t i o n e m ~ q u e r e n t e s . ~ I g n a v i f i m u s ~ q u i f q u e, ~ छ ' ~ u t ~ r e s ~$ docuit, in periculo non aufurus; nimii verbis, linguce feroces: nemo fcire, $\mathcal{E}$ omnes affirmare, donec inopia veri, छ confenfu errantium victus, fumpto thorace Galba, irruenti turbe neque cetate neque corpore $\sqrt[j]{ } \mathrm{f}$ tens, fella levaretur. Obvius in palatio Julius Atticus $\int$ peculator, cruentum gladium oftentans, occifum a Se Othonem exclamavit : E galba, Commilito, inquit, quis julfit? infigni animo ad coercendam mili tarem licentiam, minantibus intrepidus, adver/us

$\square$
-
$\cdots \cdots$,
$\square$

## PETIT CICERO ROMAIN N ${ }^{\circ}$ : IV.

La nature, dit Ciceron, ne s'eft pas contentee de donner aux hommes, la raifon en genéral: 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 nôtre ame les premieres notions des chofes, \& nous en a donné une connoiffance générale fuivant la quelle nous rapportons à la vertu ce qui eft honnête, \& au vice ce quieft honteux.

Ne cherit-on pas dit Ciceron la douceur la bonté, la fenfibilité aux bienfaits, \& la réconnoiffance : Et ou n'a-t-on pas de l'averfion pour les hautains, les malfaifans, les cruels \& les ingrats.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTV

## CICERO ITALIQUE. No. IV.

Sed tum è libertis Onomaftrum futuro fceleri praferit, à quo Barbium Proculum Tefferarium fpeculatorium, \& Veturium Optionem eoruudem perdučos, poftquam vario fermone callidos, audacefqua cognovit, pretio ©promifis onerat, data pecunia ad pretentandos prulium animos. Su/cepere duo manipulares imperium Populi Rom. tranfferendum, $\mathcal{E}$ tranftulerunt. In confcientiam facinoris pauci afciti, fufpenfos ceterorem animos, diverfis artibus ftimulant : primores militum, per beneficia Nymphidii ut fufpec̃os: vulgus $\mathcal{E}$ ceteros, ira © defperatione dilati totiens donativi. erant quos memoria Neronis, ac defiderium prioris licentia accenderet: in commune omnes metu mutanda militia exterrebantur.

A ABCDEFGHIKTMNOPQRSTVUXYZ


PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN ROMAIN. $\mathbf{N}^{0 .}$ I.
Congruens crediderim recenfere ceteras quoque Reipud. partes, quibus modis ad eam diem habita fint: quando Tiberio mutati in deterius principatus initium ille annus attulit. Jam primum publica negotia, \& privatorum maxima, apud patres tractabantur : dabaturque primoribus differere; $\&$ in adulationem lapfos, cohibebat ipfe; mandabatque honores, nobilitatem majorum, claritudinem militix, inluftres domi artes fpectando: ut fatis conftaret, non alios potiores fuiffe. Sua confulibus, fua pratoribus $\mathrm{p}_{\mathrm{p}} \mathrm{cies}$. Minorum quoque magiftratuum exercita poteftas; legefque, fi majeftatis quaftio eximeretur, bono in ufu. Ad frumenta, \& pecunix vectigales, cetera publicorum fructuum, focietatibus equitum Romanorum agitabantur. Res, \&c. abcdefghijklmnopqristuvwxyz\& ct ç æœ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVUWX
 PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN TTALIQUE $\mathbf{N}^{\mathbf{0} .}$.
Ut cæpere dimoveri obrura; concurfus ad axanimos complectentium, ofculantium: $\mathcal{E}$ Sape certamen, $\mathfrak{j}$ confufior frcies, $\mathcal{E}$ par forma aut atas, errrorem adgnofcentibus fecetat. Quinquaginta hominum milia eo cafu debilitata vel obtrita funt. Cautumque in pofterum fenatufconfulto, ne quis gladiatorium munus ederet, cui. minor quadringentorum millium res; neve amphitheatrum imponeretur, nifi solo firmitatis fpectata. Atilius in exilium actus eff. Ceterum fub recentem cladem patuere procerum domus, fomenta, E medici paffim prabiti: fuitque urbs per illos dies, quamquam mafta facie, veterum inftitutis fimulis, qui magna poft prolia faucioslargitione, $\mathcal{E}$ cura fuftentabant. abçcefghjklmnopqr/stuvwAABCCDEFGHIKLMNOPQ,RSTVTWX

## PHILOSOPHIE OU DESSENDIAEN ROMAIN. N $^{0}$ II.

Ea dum à Corbulone tuende Syrix parantur, acto raptim agmine Monefes ut famam fui preiret, non ideo nefcium aut incautum Tigranum offendit: qui occapaverat Tigranocerta, urbem copia defenforum \& magnitudine mœnium validam. Ad hæc Ncephorius amnis haud fpernenda latitudine partem murorum ambit: \& docta ingens foffa, qua fluvio diffidebatur. Inerantque milites, \& provifi ante commeatus. Quorum fubvectu pauci advidius progreffi, \& repentinis hoftibus circumventi, ira magis quam metu ceteros accenderant. Sed Partho ad exfequendas obfidiones nulla comminus audacia raris fagittis, neque claufos exterret, \& femper fruftratur Adiabini cum promovere fcalaś \& maehinamenta inciperent, facile detrufi, mox erumpentibus noftris cædentur.
abcçde fghiklmnopqrfstuvwxyzctctæœfi ÆEEABCÇDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

PHILOSOPHIE ITALIQUE. No. II.
Per idem tempus Plautius Silvanus prator, incertis cauffs Aproniam conjugem in praceps jecit $;$ tractufque ad Cafarem ab L. Apronio Jocero, turbata mente refpondit, tamquam ipfe fomno gravis, atque eo ignarus, © uxor Sponte mortem fumfifet. Non cuncianter Tiberius pergit in domum, vifit cubiculum; in quo reluctantis \&8 impulfa vefigia cernebantur. Refert ad Senatum, dati/que judicibus, Urgulania Silvani avia pugionem nepoti mijit. Quod perinde creditum quafi principis monitu, ob amicitiam Augufte cum Urgulania. Reus fruftra tentato ferro, venas prabuit exjolvendas. Mox Numantina prior uxor ejus accufata injecife carminibus © ${ }^{2}$ veneficiis vecordiam, infons judicatur, \&ic.
 ABCÇDEFG HI'̛KL MNO PQ, R STVUW XYZ

## PETIT PILOSOPHIE ROMAIN. $\mathbf{N}^{0}$. III.

Cependant Licurgue étoit fils de Roy, \& par conféquent bon Gentil homme \& homme d'honneur; mais il ne crut pas pour cela fe dégrader en pardonnant, ni que l'offenfe qui lui avoit été fait, ne fe pouvoit réparer que par la mort du criminel. En effet, comme le remarque Seneque, il n'eft pas permis de rendre injure pour injure, comme on rend bienfait pour bienfair, \& il eft auffi honteux, ajoute ce Payen, d'être vaincu par la colére \& le reffentiment, qu'il eft glorieux de vaincre \& de furpaffer les autresen grandeurd'ame \& en genérofité. Quoi donc , dit encore Epictete, parce que celui qui m'a fait outrage, s'eft déja fait tort à lui-même, fau-dra-t-il que j'augmente fon malheur, en l'outrageant à mon tour; Non, fans doute. Et en voicila raifon: c'eft que felon Seneque, le feul mot de vengeance répugne à la nature humaine; c'eft une expreffion qui n'eft connuë que parmi les barbares; \& il n'y a de différenceentre elle \& un affront, que parce que l'affront la précede. abedéfghijklmnopqursftvwxyçzæœ\&ctftffic. ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## PETIT PHILOSOPHIE CURSYF No. III.

Dans la troifiéme ou quartriéme année de l'Empire de Tibére, un grand tremblement de terre s'etant fait Jentir en Afie, EO la terre s'etant entreouverte en quelque lieux, on y trouva des corps d'une grandeur prodigieufe. On tira d'un de ces corps une dent qui avoit plus d'un pié de long, ©̧ on la préfenta à l'Empereur pour Sçavoir s'il vouloit qu'on lui aportat le corps entier. Il fe contenta de faire faire une tête proportionée à cette dent, pour juger de la grandeur de tout le corps, après quoi il renvoya la' dent pour être remife au lieu d'où elle avoit été tirée, regardant comme un crime © violer la Sepulture des mort.
abcdefgbijklmnopqrstuvwxyz ca ad © \&of ABCÇDEFGHI才KKLMNOP QRSUVWX




PETIT ROMAIN ETROIT N ${ }^{\text {No }}$ II.
L'immortalté de l'ame eft ce qui nous importe fi fort \& qui nous touche fi profondément, qu'il faut avoir perdu tout fentiment pour être dans l'indifférence de favoir ce qui eft. Toutes nos actions \& tontes nos penfées doivent prendre des toutes fi différente, felon qu'il y aura des biens éternels à efperer ou non, qu'il eft impoffible de faire une démarche avec fens \& jugement qu'en la réglant par la vule de ce point, qui doit être notre dernier objet. Ainfi notre premier devolr eft de nous éclaircir fur ce fujet d'où dépend toute notre conduite. C'eft pourquoi, parmi ceux qui n'en font pas perfuadés, il y a une extreme différence entre ceux qui travaillent de toutcs leurs forces à s'en inftruire, \& ceux qui vivent fans s'en mettre en peine \& fans y penfer. ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUUWXYZ

## PETIT ROMAIN ROMAIN .N ${ }^{0}$.III.

Igitur Nero vitare fecretos ejus congreffus: abfcedentem in hortos, aut Tufculanum vel Antiatem in Agrum, laudare quod otium lacefferet. Poftremo ubicumque haberetur, prægravem ratus, interficere conftituit: hactemus confultaris, veneno, an ferro, vel qua alia vi. placuitque primo venenum. Sed inter epulas principis ii daretur, referri ad caufum non poterat, tali jam Britannici excito: \& miniftros tentare arduum videbatur, mulieris ufu fcelerum adverfus infideas intentæ: adque ipfa paæfumendo remedia munierat corpus. Ferrum $\&$ cædes quonam modo occultaretur, nemo reperiebat; \& ne quis illi tanto facinori delectus, juffa fperneret metuebat.无EABCÇDEFGHIKLMMNOPQRSTVUWXYZ.

## PETIT ROMAIN ITALIQUE No. III.

Die fenatus Cafar orationem habuit meditato temperamento: Patris fui legatum atqua amicum Pifonem fuiffe, adjutorumque Germanico datum a $\sqrt{e}$, auctore $\sqrt{e}$ natu, rebus apud Orientem adminiftrandis. illic contumacia E. certaminibus afperaffet juvenem, exituque cjus letatis eftet; anfcelere exftinxiffet, integris animis dijudicandum. Nam officii terminos, objequium erga imperatorem exuit, cjufdemque morte, É luču meo latatus eft; odero; feponamque a demo mea, \&o prit inas inimicitias, non Principis.ulcifcar; Sin facinus cyaujufcumque mortalium nece yindicandum detegitur;

## PETIT ROMAIN $\mathrm{N}^{\mathbf{o}}$ IV.

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 mémes, 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 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 pourdes enchantemens \& œuvres du Diable, comme s'il étoit pardeffus la Nature, car s'il opére quelque chofe de rare parl'application de l'argent au patient', il lui faut (comme on vois chez Appullé \& Theocrite) \&c. abcdefghiklmnopqr ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTVUWXYZ

## TETIT ROMAIN ITALIQUE. No. IV.

Apud Eduos major moles exorta, quanto civitas opulentior' \& comprimendi procul prafidium. Auguftodunum caput gentis, armatis cohortibus Sacrovir accupaveret, nobili fimam Gailliarum fubolem, liberalibus ftudiis ibi opesatum, ut eo pignore parentes propinquofque corum adjungeret. Лimul arma occulte fabricata juventuti difpertit. Quadraginta millia fuere, quinta fui parte legionariis armis; ceteri cum venabulis \& cultris quaque alia venantibus tela funt. adduntur è fervitiis gladiatura deftinanti, quibus more gentico contineum ferri tegimen (Crupellarios vocent) inferendis iâtibus inhabiles, accipiendis inpenetrabiles. \&c.

## PETIT TEXT OU BREVIAIRE ROMAIN. $\mathbf{N}^{0 .}$.

Lorfque on confidère les bien \& les maux que l'éloquence fait dans le monde, il eft difficile de juger fi elle eft plus utile que domageable, \& fi l'on n'a pas lieu de regreter cette bienheureufe fimplicité des premiers fiécles, où les hommes s'exprimoient avec un langage groffier, mais fincere, \& qui étoit toujours une image fidelle de leur fentiment. L'artifice des paroles n'étoit point néceffaire, dans un temps où l'avarice ni l'envie n'étoient connues, \& ou l'envie ni la haine ni tant d'autres paffions qui troublent maintenant la focieté civile, n'avoient pas encore infecté le cœur humain.
abcdefghilmnopqrsftuvxyz 1234567890 EABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## PETIT TEXT ROMAIN. No. II.

Jupiter n'ayant plus d'ennemis fur les bras ne fongea qu'à fes plaifirs, \& s'emporta jufqu'aux actions les plus infames : Car fans parler de l'incefte qu'il commit avec Junon fa fæur, la prenant pour femme, \& du jeune Ganymede fils de Tros, Roi des Troyens qu'il enleva lui-même 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 paffion fi honteufe : comme lorfqu'il fe transforma en un torreau pour enlever Europe fille d'Agenor, Roi des Phéniciens, de laquelle une des plus illuftres parties du monde a tire fon nom. Ainfi quelque diligences que put faire Acrifius, Roi des Argiens, renfermant Danaé fa fille dans une tour d'airain, ce Dieu néanmoins changé 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 feroitjamais fait. fi nous voulions faire un narré de toutes fes impudicités \& de tant de débordement, dont le monde fut rempli : l'occafion préfenterad'en pàrler encore dans la fuite de ce difcour. je diraí feulement avec Tertulien, que ce n'étoit pas merveille de voir les hommes fur la terre, fouillés de tant de crimes abominables, yétant portés par l'exemple de ceux qu'ils adoroient, $\&$ dont ils euffent dus redouterle chatiment.
abcdefghiklmnopqrsfuvwxyz\&
ABCÇDEFGHIKLMNOPQRSVUWXYZJEE

## PETIT TEXT ITALIQUE No. II.

Junon s'appelloit la Reine des Dieux, la Déeffe des Royaumes E des Richeffes, parce qu'elle étoit femme de $\mathfrak{f} u$ upiter. Elle avoit encore une intendance particuliere fur les Mariages \& fur les enfantemens; ce qui lui faifoit drefler beaucoup de temples \& d'Autels.

Elle engendra Hebée Déefle de la f̛euneffe, \& la mit $\sqrt{i}$ bien dans les bonnes graces de $\mathfrak{F} u$ upiter, qu'elle le fervoit toujours a 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 aufi un des enfans de Э̛unon ; mais $\mathfrak{i}$-tôt qu'il fut né, J̛upiter le voyant $\sqrt{i}$ laid $\mathcal{E}$ fi difforme, 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 Jupiter. Ses Boutiques étoient non-feulement dans les I les de Lemons \& de Lypare, mais encore dansle Mont Etna. Il avoit pour Compagnons les Cyclopes qu'on nommoit ainfi, d'autant qu'ilsn'avoient qu'un grand ceil au milieu du front, \& les plus célebres de ce Forgerons étoient Bronté , Steropés \& Pyracmon.
abcdefghijklmnopqrstuvwxzace\&fflify ABCCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVVWXYZEG



Digitized by $\mathrm{GOOg}[\mathrm{C}$.

## 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 dé vinaigre diftillé, dans lequel on a mis environ une once de litarge d'argent voila la premiere. La feconde fe fait avec ui morceau de chaux vive, \& un peu d'orpiment qu'on fait infufer pendant vingt quatre heures dans une quantite d'eau fuffifante, fe fervant a 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 dilparoit au moment qu'elle eft féche ; mais celuil qui recoir la lettre, paflanr furle papier une éponge tant foit peu humectée de la feconde eau, f'écriture commence a paroitre fous la couleur d'un roux tirant fur noir.

Lorfque ces eaux font fraichement faites, \& que l'on eus le foin de bien couvrir le por dans lequel on a fait infufer la chaux vive, il n'eft pas neceflàire que l'éponge humectée touche l'écriture, pour la faire paroitre: ii fuffit de la pafter a un peu de diftance. On a vus plufieurs fois que l'eau de chaux étoit fi efficace, qu’aprés avoir étendu fur une cable la lettre écrite de la premiere eau, \& l'avoir couverte d'une main de papler; en verfant de la feconde eau fur la fueille de deffus qui en étolt feule mouillée, l'écriture de la lettre ne laifioit pas de fe noircir. abcdefghilmiopqriftuvwxyz

> L'Italique de ce Caractere, fera fur l'Epreuve fuivante quife fera dans peu.

## NONPAREILLE ROMAIN.

Igitur Domicius defenfionem meditans: Marfus tamquam inediam deftinaviffet, produxere vitam : Arruntius cunctationem \& moras fuadentius amicis, non eadem omnibus decora refpondit ftbt fibi fatis cetatais.neque aliud poenitendum, quam quod inter ludibria \& pericula anxiam fenectam toleraviffet, din : clano, nne Macroni, femperalicui potentium invifus : non culpa, fed ut fagitiornm impatiens. Sane paucos \& finpremos potentium invifus: non culpa, red ut hagitioram impatiens. Sane paucos a inpremos principis dies porie vitari: quemadmodum evarorum mminentis iuventam. An cumti-
 pefiturum Mactone duce; ; quir ut deterior ad opprimendum Seianum delectus, plura peiliturum Macrone duce, qui ut deterior ad opprimendum seianum delectus, piura
per fcelera, remp. confictaviffet. Prospectare jam fe acrius fervitum, eoque fngete per fce.era, remp. confictaviflet. Prospectare jam fe acrius fervitum, eogue fngere limul acta, \& initantia. Hec vatis in modum delctitans, venas refolvit. Documento fequentia erunt, bene Arruntium morte ufum. Abucilla inrito ictu a femet valnerata, juifu renatus in carcerem fertur. Stuprorum ejus minitri, Grafidius Sacerdos preto eadem poene in I.efium balbum decernuntur. id quidem a lerantibus, quia balbus tru-


## NONPAREILLE.CURSYF.

Qui peut, avec les plus rares talans of les pous excellens mditte, n'Stre poins convaincu do fon willith, quand il confidire qu'll lailjo, en mourant, unt mondo qui ne fo font pas de fa perse, $\mathcal{E}^{\circ}$ out tant de gens fo trouvent pour les remplacer. Combien d'bommes admirables, \& qui avoients des trds-beatex ginies, fons morts fans qu'on en ait parle! Combien vivent encore dont on ne parlora jamaje! !. Quelle borible poine 4 un bomme qui oft fans proneurs \& fans cabald, gil n'eft
 poir sortte recommandation, de fo faire jour á travers l'objcuritd ous il fo trouse, $\mathcal{E}$ de venir aut niveaut d'un fós qui aft en constdit

Les bommes fons trop oceupd d'eux-memes pour loifir de pindtrer ont do difcerner les antres: do la visus qu'avec un grand mititi, une plus grands modefite, on peut dtre glontsemps ignert.






Digitized by Google


CARACTERE DE MUSIQUE.


Ah! ahquel tourment pour un couur

ten $=\partial_{r e}, \partial^{\prime}$ 'at $=$ ten $=\partial_{r e}$ le $m o=$

ment, qui doit le rendre heureux et con=

ment pour un cour ten $={ }^{2} \partial r e,{ }^{2}$ 'at $=$

ten $=$ dre le mo=ment, qui doit le

rendre heureux et con=tent, qui doit le


$$
r e n=d r e \text { heuveux et } c o n==\text { tent. }
$$



1
i

Digitizèd by CoOgle
premiere fois l'An 1753. fur le double Mediaan ou Cicero, pour fervir à la Mufique, que J. F Rosart a inventé \& donné au Public le 3 de Janvier 1750 dontle Sr. Sancto Lapis \& Antonio Ma $\mathbf{M o u t} \&$ toutela Ville d'Harlem peut certifier.

> Wotre teds humbles et tres obeiffans Serviteur et ©errante. $\mathscr{V}$. $\mathscr{F}$.
Ce Caractère Coulé a été inventé \& Gravé la


## S. AUGUSTIN CIVILITE.

L'education \&o Pa Zeunneffe eff aflurément $\delta_{t}$ Pa Detenitet confequenct, Depuic Pa corruptioy $\partial_{t}$ Motrot nature par Pe ptget De notrt premicr ylert, P'gomime off fi mifcrable, quifne produit rity of for
 petndxt viey $\partial t$ mar ance enfanes, on $\partial t$ nt Cturpoints montrer de mouvaie epempler : pour Pearender Gone, if faut Jtracinte en tue ce qui nt Dantrity.
©uefque boy naturer que puiffe avoiv un enfant, ify a tonjourb a a reprendre, $\mathfrak{e}$ cet Défante qui pren-
 perdet ave fetempos, fifonne vemedit De Gonnt gcure.
 indifpen facfe que bous aveg $\partial t$ prendet un tater grand foin $\partial_{t}$ Does enfene: faitec Peuz prendret $\partial t$ Gonnte Sabitudes: inftruileg Pes pendant quipe font
 Pers á facquitter De feuk Devoin envero P Peur progain: faitec Peur apprendee Pt厄 negfter $\mathrm{De}_{t}$ Pa Gienféance $\mathcal{E}$ faito Per Peuz pratiquer: ce Penz Raiffer vity paffer: xeprennez leo quand iff manquent:


 Gravé par feu le Sr. Grandjant à Paris.

PARAGON FLAMAND.


## CICERO FLAMAND

In tren fieginne frfien $\mathbb{S}$ nit tren fiemel en=
 bigh/ entre aufternifie fage na ten afgrant:


 fixt gapt faze : entre Gudt macthte frfeunin=
 teznifie. $\mathbb{E}$ nime ©
 $\mathfrak{m a g}$ firt almint gefureft / entre fit mag maz= gen gelareft /re eerfe Tandy.





## PHILOSOPHIE FLAMAND

 uende: Siet ith betibe met name geracuen 25 b -
 ftamme Guba. Ende irf fipbife bem herbult met $\mathfrak{b e n ~ b e r e t ~ b a d r e g ~ / ~ m e t ~ m a j e f i e n t ~ e n b e ~ m e t ~ f e r i t a n t / ~}$ ende met weetenifyap / namentigrif in alle jant= $\mathfrak{w e r t h}$. ©Om te bebenthen affe ternuftigen actient: te merchen in gaut / ende in filther / enoe in faper. Ende in honitige fteenfinjoinge am te mertifen in

 nue Dan / enbe in fiet jerte eeng pegelijrien bie






## CICERO OU MEDIAEN GREC.
















ABГ $\triangle E Z H \Theta I K \Lambda M N E O \Pi P \Sigma T \Upsilon \Phi X \Psi \Omega$

## DESSNDIAEN OU PHILOSOPHIE GREC.















$\alpha \beta \gamma \delta \varepsilon \zeta \eta \theta \iota x \lambda \mu \nu \xi \circ \pi \rho \sigma \varsigma \tau \cup \chi \psi \omega \alpha \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\alpha} \tilde{\omega}$ ABCDEZH@IK $\operatorname{CMNEOMP\Sigma TT\Phi }$ $\mathbf{X} \Psi \Omega$

Digited by Google
FLEURONS OU ORNEMENTS.
PETIT CANON.
N. I.


N. 3. Fiese
N. 4.
N. 5 .

N. .

N. 2.

DOUBLE CICERO.
N. I.
N. 2.
 N. 3. N.4.
 2 示
 C్ర


$\Rightarrow$

## N. 16. <br>  <br> N. 17 . <br> 



N. 21.


DOUBLE PETIT ROMAIN.
N. I. (C) M
N.2.
N. 3 .
N. 4 为



-
*

1

$$
\prime
$$

| , - |  |
| :---: | :---: |
|  | N. |
|  |  |
| s |  |
|  |  |
| \% |  |
| ${ }^{\text {P }}$ N. 13 |  |
|  |  |
| 箺 |  |
|  | GROS ROMA |
|  | N. I. CCBCCCCCCBC |
|  | $\left.=x_{1}^{3}\right)^{3} \mid$ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | N. $7 \cdot$ - |
|  | N. 8. $\quad$ \% $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ |



N. io.
 N.I I.
N.i2.
N. 13

 GROS ROMAIN.
N. I. CCCCCCCCCCC N.2. (3) (3) (3) (3) (3)

 N. 5 .






N. 9. 0000000000000000000



 N. I4. Sincturn


## SAINT AUGUSTIN





N. 5 .

 N.7.
N. 8. $\qquad$
N. 9. สั゙




$\square$
-



Digitized by COOgle


N. 10.
N. $12^{\circ}$

 N. 14.

 N. 17.


## PETIT TEXTE.

N. 1. N. 2. 4
 N. 4.


 N. 8. 5

 N. II. Mta Aata
N. 12. $\qquad$
N. 13.
N. 14. 5
N. 15.

## NONPAREILLE.

 N. 2. юलִদ্জ

-
$\cdots{ }^{2}$
Digitized by CoOgle


## FLEURONS.



 м






패






Dans l'Epreuve fuivante l'on numeroteraces nouveaux avec les précédents.























