$$
\begin{aligned}
& \text { D E } \\
& \text { L'ORIGINE } \\
& \text { et des productions } \\
& \text { D E } \\
& \text { EMMPRMMERIE } \\
& \text { PRIMITIVE } \\
& \text { EN TAILLE DE BOIS; } \\
& \text { AVEC } \\
& \text { Üne réfutation des préjugés plus } \\
& \text { ou moins accrédités fur cet Art; } \\
& \text { Pour fervir de fuitomì la Differtation fur P'origine } \\
& \text { de } 1 \text { 'Art de graver en bois. } \\
& P A R \\
& \text { M. Fournier le jeune, } \\
& \text { Graveur \& Fondeur de Caracteres } \\
& \text { d'Imprimerie. } \\
& \text { A IPATRJS, } \\
& \text { De l'Imprimerie de J. Barbot. } \\
& \text { M. DCC. LIX. . }
\end{aligned}
$$



0.0 .


D E
L'ORIGINE
ETDESPRODUCTIONS

## DE L'IMPRIMERIE

PRIMITIVE
ENTAILLEDEBOIS;
AVEC
Une réfutation'des préfugés plus ou moins accrédités fur cet Art;

Pour fervir de fuite à la Differtation fur l'Origine de l'Art de graver en bois.
*) A NS quel temps, dans quelle 10 ville, \& par qui l'Art d'imprimer des Livres a-t-il pris naiffance ? quelles en ont été les premières productions? Ce font là des queftions qui ont partagé les A ij

4 - Demorigine
Auteurs qui les ont traitées, lefquels, à proportion de leurs lumières ou de leurs préjugés, ont éclairci ou embrouillé l'Hiftoire de l'Imprimerie. Les contradictions fans nombre qui en ont réfulté, rendent cette partie hiftorique fi imparfaite, qu'on a bien de la peine à diftinguer le vrai d'avec le faux.

La manière dont j’ai envifagé les commencemens de l'Imprimerie, en recourant à l'origine de l'Art qui lui a donné naiffance, je veux dire la Gravure en bois, qui a fait le fujet de ma première Differtation, m'a fourni les moyens de rapprocher les fentimens de différens Auteurs, qui paroiffoient oppofés fur l'origine de cet Art, par rapport aux villes de Harlem, de Strasbourg \& de Mayence.

En faifant voir la part que ces villes ont aux premières opérations de l'Imprimerie, j’écarterai ces contes ridicules qui la font venir de Saturne, d'Adam, de Cicéron, de lidée d'un pref-' foir à vin, d'un cachet, \&cc. Je ferai difparoitre le merveilleux de ces fecrets ou découvertes interceptés par de pré-

$$
D E I I_{M}{ }^{\prime} P R I M E R E
$$

tendus domeftiques, qui tout à coup feroient devenus plus intelligens que leurs maîtres, à qui ils auroient enlevé tout à la fois $\&$ en peu de temps, les preffes \& uftenfiles de l'Imprimerie, avec l'efprit \& l'induftrie qui les avoient fait naître; toutes fables qui n'ont de réalité que dans limagination de quelques Auteurs prévenus ou peu inftruits. Nous verrons, au contraire, cette première manière d'imprimer prendre naiffance tout naturellement, \& fans grands efforts de génie de la part des premiers Entrepreneurs.

Pour traiter avec ordre une matière fi rebattue, je diviferai cette Differtation en trois parties : la première fervira pour difcuter $\&$ détruire les préjugés plus ou moins accrédités fur l'Imprimerie en général ; la feconde traitera du droit que différentes villes ont, ou prétendent avoir, à l'invention de cet Art, \& la troifième fera employée à l'examen de fes premières produc. tions en taille de bois.

A iij

## 6 Dentorigine

## PREMIERE PARTIE.

Réfutation de quelques erreurs ou préjugés par rapport à l'Imprimerie.

Les erreurs fur l'origine de l'Imprimerie ont des caufes toutes naturelles. Les premiers qui ont écrit fur cet Art, l'ont fait fommairement, long-temps après fon origine, d'une manière vague, par occafion, \& feulement pour en donner une idée. De ce nombre font le Chroniqueur anonyme de Cologne \& l'Abbé Trithème.

Plus de cent ans après les premiers exercices de cet Art, quelques Auteurs fe font prévenus en faveur de certaines villes auxquelles ils ont voulu attribuer lhonneur de cette invention. Au défaut de preuves, ils ont fouvent donné la torture au bon fens pour faire cadrer les faits avec leurs préjugés. Chaque centième année depuis l'origine de l'Imprimerie a étél'époque de nouveaụ

$$
D E I^{\prime} I_{M} P R^{\prime \prime} T M E R I E .
$$

écrits pour célébrer ce qu'on a appelé le Jubilé Typographique. Il faut remarquer que tous les Savans qui ont traité de l'Imprimerie, loin d'être Artif, tes, n'étoient pas même initiés aux diverfes opérations de cet Art ; par conféquent ceux d'entre eux qui ont eu lintention la plus droite de chercher la vérité , n'ont pû éviter des erreurs confidérables par rapporta l' l'Art même, erreurs qui retomboient nếceffairement fur la partie hiftorique.

Ce que j’ai à dire touchant certains. traits de l'Hiftoire de l'Imprimerie , non feulement dans cette Differtation, mais encore dans un autre ouvrage fur l'origine $\&$ les progrès du véritable Art Typographique en taille de Poinçons auquel je travaille, étant tout à fait différent de ce que ces Auteurs en ont écrit, il eft néceffaire que je faffe voir en quoi ils fe font trompés, tant afin qu'on ne puiffe pas m'oppofer leurs témoignages, que pour dégager cette partie hiftorique des nuages qui l'environnent, ce qui eft le principal objet que je me fuis propofé. Je vais

A iv
donc relever le plus fommairement qu'il me fera poffible ce que j’ai trouvé de faux ou de peu exact dans leurs écrits, \& m'autorifer des faits vrais qui ont été annoncés par quelques-uns contre ceux qui les ont contredits, en confervant pour eux tout le refpect que l'étendue de leurs lumières \& la profondeur de leur favoir m'infpirent, $\&$ en même temps toute la reconnoiffance que je dois à l'utilité que j'ai retirée de leurs Ouvrages. J'examinerai le tout avec le foin $\&$ l'exactitude d'un Artifte qui n'a d'autre but que la vérité, $\&$ que plus de vingt années d'un travail affidu dans la pratique de l'Imprimerie \& de recherches par rapport à l'Hiftoire de cet Art, précédées d'une étude fuivie, tant de la pratique que de l'Hiftoire de la Gravure en bois, ont dû au moins mettre en état de combattre les préjugés. Quoi qu'il en foit, j'épère que mon travail ne fera pas inutile à ceux qui, plus inftruits que moi, viendront par la fuite éclaircir mes doutes $\&$ relever les fautes qui pourront m'échapper. Peut-être qu'à forçe d'arracher les
épines fous lefquelles l'ignorance ou les préjugés ont enfeveli la vérité de cette Hiftoire, nous pourrons enfin parvenir à la faire paroitre dans tout fon jour.

Une chronique anonyme dè Cologne écrite en langage vulgaire Flamand, \& imprimée à Cologne même chez J. Koelhoff en t499, a été une première fource d'erreurs pour ceux qui l'ont fuivie à la lettre. Son Auteur, mal inftruit; rapporte fur la foi d'autrui un paffage concernant l'Imprimerie, où il dit en fubftance ce qui fuit : L'Art Typographique a été d'abord inventé à Mayence aux environs de 1440; $\mathcal{E}$ depuis cette année jufqu'en 2450, qui étoit l'année du Jubilé, on a perfectionné cette invention $\mathcal{E}$ on a imprimé des livres. Le premier fut une Bible latine en gros caractères, comme ceux avec lefquels on imprime aujourd'hui ( I 499 ) les Miffels. Mais quoique cet Art ait été inventé à Mayence tel qu'il s'exerce actuellement, cependant la première idéa a êté tirée des Donat de Hollande, qui avoient été imprimés avant ce temps. Voilà le commencement de cet Art ; mais linvention pof-

10 De z'ORIGINE
térieure, quant à l'adre $\iint$ E $\mathcal{E}$ a l'art, eft infiniment fupérieure à la première. . . . . Le premier Inventeur eft un citoyen de Mayence originaire de Strasbourg, nommé Jean Guttemberg. Cet Art a paffé de Mayence d'abord à Cologne, enfuite d Strasbourg E d Venife. J'ai appris, ajoute le Chroniqueur, ce qui concerne les commencemens de cet Art, d'Ulric Zel de Hanovre, qui exerce encore l'Imprimerie à Cologne en cette ànnée $\mathbf{2 4 9 9}$, Ef c'eft lui qui l'y a apportée.

Cette Chronique eft regardée par Profper Marchand *, comme une compilation indigefte de mauvais lambeaux tout coufus de fables ridicules. J. Mollerus, dans fon I Jagoge ad Hiftoriam Cherfonefi Cimbrica, en nomme l'Auteur le plus inepte de tous les Conteurs de Fables. David Kohler, Profeffeur en Hiftoire dans l'Univerfité de Gottingue, a compofé un Traité fur Guttemberg imprimé à Leipfik en 1741 , dans lequel il marque que ce Chroniqueur a fait cing fautes dans ce récit concernant l'Imprimerie;la première, en difant qu'UlricZel,

[^0]
## DE L'TMPRIMERIE. <br> 11

de qui il tenoit ces anecdotes, avoit été le premier Imprimeur de Cologne. On ne trouve pas de livres imprimés chez lui avant 1494 ; le plus ancien eft Gerardi Harderwincenfis Comm. in Logic. Arifot. qui eft de cette année, au lieu que Pierre de Olpe avoit déjà imprimé dans cette ville un livre avec une foufcription qui porte fon nom $\&$ l'année $147^{\circ}$, le $22^{\mathrm{e}}$ jour de la Lune de Juin. La deuxième faute eft dans ce qu'il dit, que la Bible eft le premier livre imprimé ; la troifième, en ce qu'il fait naître Guttemberg à Strasbourg ; la quatrième, en ce qu'il fait paffer l'exercice de l'Imprimerie d'abord de Mayence à Cologne ; \& la cinquième, en ce quil avance que le Donat de Hollande avoit fervi de modèle aux impreffions de Mayence. M. David Clement dit *, en parlant de cette Chronique : Comme ces anciens Chroniqueurs étoient autant de Rapfodiftes crédules, qui aimoient le merveilleux, on ne les doit fuivre qu'avec beaucoup de précaution. C'eft ce que n'ont pas fait Ju-

[^1]
## 12 Dem'ORIGINE

nius, Boxhorn, ni les autres Auteurs qui ont voulu attribuer linvention de l'Imprimerie à la ville de Harlem ; ils ont puifé fans difcrétion dans cette fource fi décriée. Il y auroit cependant de linjuftice à conclure d'après le témoignage des Auteurs que je viens de citer, que ce Chroniqueur fe foit trompé en tout. Il eft certaines vérités de fait qui fubfriftoient de fon temps, \& dont par conféquent il a pu juger par fes propres yeux ; comme la Bible fans date, qui ne devoit pas être rare pour lors, \& de laquelle il paroitt quil parle avec connoiflance de caufe, puifqu'il défigne jufqu'à la groffeur du Caractère, quil compare à celui dont on fe fervoit pour imprimer les Miffels de fon temps. Ce Caractère de la Bible revient en effet pour la groffeur à notre Petit Parangon, qui eft celui dont on s'eft prefque toujours fervi \& dont on fe fert encore pour limpreffion des Miffels. D'ailleurs, quand il dit qu'entre 1440 \& 1450 l'Imprimerie prit naiffance, fe perfectionna, \& que vers ce temps du Jubiléle premier livre imprimé

$$
D E X I M P R I M E R Y E . \quad 13
$$

fut une Bible latine, il n'avance rien qui ne foit vrai en général. Vers 1445 , Guttemberg quitta Strasbourg pour aller établir fon Imprimerie à Mayence, comme on l'a vû dans ma première Differtation ; il fit plufieurs impreffions en planches fixes jufque vers le Jubilé de 1450 , temps où cet Art commença de fe développer par la mobilité des Caractères de bois, dont cette Bible en effet fut le premier fruit. Ainfi le Chroniqueur a pu regarder ce livre comme la première production de l'Art Typographique. Les effais qu'il annonce entre 1440 \& 1450 étoient pluftôt la fuite de l'impreffion des images en taille de bois, qu'un nouvel Art. Par conféquent la feconde faute relevée par M. Kohler ne mérite pas ce nom à $\mathfrak{f i}$ jufte titre que les autres, qu'il a fort bien détaillées.

Nous fommes redevables à Jean Trithème, abbé de Spanheim dans le diocèfe de Mayence, de diverfes anecdotes fur l'origine de l'Imprimerie, qu'il a inférées dans plufieurs de fes Ouvrages, mais malheureufement d'une ma-

14 . Dei'Origínè
nière trop vague $\&$ fans deffein particulier d'inftruire. Il avance en gros, des faits qui ont befoin d'être détaillés, $\&$ il rapporte de mémoire, à la fin de fes jours, ce qu'il a appris dans fa jeuneffe de Pierre Schoiffer lui-même. Le long intervalle des temps \& le peu de connoiffance qu'il avoit de l'Art même dont il parloit, n'ont pu man quer d'occafionner bien de la confu fion dans fes idées, qui par conféquent n'étoient propres quà égarer ceux qui les ont prifes à la lettre. Je m'arrêterai feulement à examiner celle de ces anecdotes qui eft la plus étendue $\&$ la plus inftructive, les autres n'étant que des répétitions. Elle fe trouve dans l'Ouvrage qui a pour titre, Annales Hirfaugienfes. Ces Annales, s'étendent jufqu'en 1513, c'eft-à-diré que Trithème écrivoit plus de foixante ans après l'événement dont il parloit. Il dit dans cet Ouvrage, qu'il y a plus de trente ans qu'il a oui raconter à Pierre Schoiffer les faits qu'il rapporte, ce qui prouve que celui-ci lui avoit fait ce récit fur fes vieux jours. Voici fes ter*
mes, par lefquels il eft aifé de voir qu'il parle d'une manière générale : En ce tems - là (1450) a été inventé EO imaginé à Mayence ville d'Allemagne prés du Rhin, $\mathcal{E}$ non en Italie comme quelques-uns l'ont fauffement écrit, l'Art admirable $\mathcal{E}$ ci-devant inconnu d'imprimer les Livres avec des Caractères, par Jean Guttemberg citoyen de ladite ville, lequel ayant dépenfé prefque tout fon bien pour l'invention de cet Art, EE étant fur le point de renoncer à fon entreprife d caufe des grandes difficultés qu'il rencontroit ' vint cependant à bout de l'exécuter, à l'aide des confeils É de l'argent que lui donna Jean Fuft citoyen de la même ville. Ils commencèrent donc par imprimer un Vocabulaire intitulé Catholicon, avec des Caractères gravés de fuite fur des planches de bois; mais ils ne purent imprimer autre chofe avec ces planches, attendu que les Caractères n'étoient pas mobiles, mais gravés fur la planche méme, comme je l'ai dit. Enfuite cette invention $\int e$ perfectionna, $\mathcal{E}$ ils trouvèrent la manière de fondre les formes de toutes les lettres de l'Alphabet latin, qu'ils ap-

16 Derioricine
pelloient Matrices, dont ils fe fervoièit après cela pour fondre des Caractères de cuivre ou d'étain, avec lefquels ils pouvoient imprimer tout ce qu'ils vouloient, au lieul qu'auparavant ils les tailloient d la main. Et en effet, l'Art de l'Imprimerie éprouva dans le commencement de fon invention de grandes difficultés, comme je l'ai ouiz dire il $y$ a plus de trente ans à Pierre Opilio (Schoiffer) de Gernfheim, citoyen de Mayence, gendre du premier Inventeur de cet Art. Car ayant entrepris l'impreflion d'une Bible, ils depensèrent plus de quatre mille florins. avant d'avoir fini la quatrième feuille. Or ledit Pierre Opilio d'abord ouvrier, enfuite gendre, comme je l'ai dit, du premier Inventeur de l'Art de l'Imprimerie, homme ingénieux EE adroit, imagina un moyen plus facile de fondre les Caractères, $\mathcal{E}$ perfectionna l'Art au point où nous le voyons aujourd'hui. Ces Inventeurs tinrent leur découverte cachée pendant quelque temps, jufqu'à ce que leurs ouvriers la répandirent, d'abord à Strasbourg, enfuite chez les autres nations. ... Ces trois Inventeurs, Jean Guttemberg,

Jean

Jean Fuft E Pierre Schoiffer demeuroient enfemble à Mayence dans une maifon dite Zumjungen, qu'on a appellée depuis jufqu'a ce jour $\mathbf{L}^{\prime}$ 'IMPRIMERIE.

J'ajoûterai ici la foufcription qui eft à la fin d'un autre Ouvrage de Trithème intitulé, Breviarium Hiftor: de origine regum É gentis Francorum, imprimé du vivant de l'Auteur à Mayence même; elle porte: Cette préfente Chronique a été achevée d'imprimer en 2525, la veille de Sainte Marguerite, dans la célèbre ville de:Mayence prennier berceau de l'Imprimerie, par Jean Schoiffer petit fils de Jean Fuft citoyen de ladite ville, qui a été le premier inventeur de l'Art fusdit; lequel Jean Fuft commenca à imaginer $\mathcal{E}$ inventer par fon génie l'Art de l'Imprimerie en 24S0, enfuite il le perfectionna $\mathcal{E}$ parvint au point d'imprimer en 2452, aidé cependant du travail EG des inventions de Pierre Schoiffer de Gernsheim Son ouvrier E Son fils adoptif, à qui il donna fa fille Chrijtine Fuft en mariage comme une jufte récompenfe de fes découvertes. Ces deux hommes, Jean Fuft $\mathcal{E}$ Pierre Schoiffer, tinrent cet Art caché,

18 Den'Origine
faifant jurer à leurs ouvriers $\mathcal{E}$ domeftiques de garder le fecret, Ev les obligeant par ferment à ne le divulguer en quelque manière que ce fût. Mais enfin en 2462, il fut repandu par toute la terre par ces mêmes ouvriers, \& cet Art fit par-là de nouveaux progres.

On voit dans lęs paffages que je viens de rapporter, des chofes contradictoires. Trithème y raconte fommairement des faits dont il ne veut donner qu'une idée générale fans entrer dans aucun détail, comme je l'ai dit ; c'eft pourquoi il rapporte à un même temps des opérations éloignées les unes des autres, $\& x$ il préfente fous un même point de vûe, des artiftes ou inventeurs qui ont des prétentions toutes différentes. Il dit d'abord que c'eft Guttemberg quile premier a inventé \& imaginé l'art d'imprimer des livres avec des Ca ractères, puis plus bas il donne cet honneur à Fauft. En parlant de Schoiffer, il le dit gendre du premier Inventeur de l'Art.; ce qui devroit, felon lui, fe rapporter à Guttemberg qu'il a décoré le premier de ce titre, $\&$ cepen-
dant cela ne peut regarder que Fauf. Il reconnoitt enfin tout à la fois pour ins venteurs de l'Art; Guttemberg, Fauft \& Schoiffer. Ce in'éft pas vraifemblablement qu'il ait ignoté la part différente que chacun avoit à la gloire de cette invention, puifqu'il admet d'abord Schoiffer cơmme ouvrier dans la première fociété, mais c'eft que fon deffein n'étoit que de parler en géné= ral. Il agit de même en parlant des progrès des Caractères : Après l'im* preffion du Cätholicơn its trouvèrent, dit-il, la manière de fondre les formes de toutes les lettres de l'alphabet latin, qu'ils appelloient MATRICES, dont ils fe fervirent apres cela pour fondre des Caractères de cuitvre ou d'étain. La mé* moire de l'Auteur eft certalinement ici en défaut, les Caractères de fonte ne vinrent point immédiatement après le Catholicon, puifque cette même Bible dont il parle, faite par Guttemberg \& Faut, eft en Carattéres mobiles de bois, qui furent le fruit du premier progrès des Caractères après les planches fixes du Catholicon. Quelques années

B ij

20 Deriorigine
après, la nouvelle fociété de Fauft \& de Schoiffer fit encore ufage des Caractères mobiles de bois de deux grofCleurs différentes de celle des premiers, avec lefquels ils imprimèrent en 1457 le Pfeautier, dont ils publièrent une nouvelle édition faite avec les mêmes Caractères de bois, le 29 Août 1459. Ce ne fut que deux mois après celle-ci, que parut enfin pour la première fois un livre en Caractères de fonte, intitulé Durandi Rationale divinorum Officiorum, comme nous le verrons plus bas. Ce que dit Trithème de la manière de fondre les formes des lettres appellées MAtrices, fait voir que les idées quil avoit là-deffus n'étoient rien moins qu'exactes. Il avoit vû anciennement chez Schoiffer des poinçons d'acier, des matrices de cuivre, \& des lettres fondues en étain : fa mémoire ne lui fourniffant point une idée nette de toutes ces parties, \& fon peu d'expérience dans l'art ne lui permettant pas d'en faire la diftinction, il n'eft pas étonnant quill les ait confondues. Jamais on n'a fondu de matrices; on les a toûjours frappées

$$
D E I I_{M P R I M E R I E: \quad 21}
$$

avec un poinçon d'acier. Ces matrices, qui étoient $\&$ qui font encore de cuivre, ne fervoient pas à fondre des lettres de cuivre, mais d'étain, enfuite d'un métal compofé, móins dur que le cuivre. Il eft aifé de voir quil a pris une partie pour le tout. Rien n'eft plus capable de démontrer la vérité de ce que j’ai avancé, que Trithème n'a parlé de l'origine de l'Imprimerie que d'une manière vague, $\&$ fans avoir des notions claires \& précifes fur cette matière. Les 4000 florins que cet Auteur dit avoir été employés avant la fin de la quatriẹ̀me feuille de cette Bible, font une fomme déterminée au lieu d'une indéterminée ; il la met ici pour faire fentir par-là les grandes difficultés de cette entreprife. Le nouveau méchanifme des Caractères mobiles de bois, ainfi que les provifions de vélin, de papier $\&$ des autres chofes néceflaires, que l'on faifoit dans ce temps-là , comme aujourd'hui, avant de commencer une édition importante, ont dû entraîner de grands frais, non feulement avant la quatrième feuille, mais dès la premièB iij

## 22. Dex'ORIGINE

re. Schoiffer a pu dire à Trithème quils montoient à une fomme confidérable, que celui-ci aura évaluée à pea près dans fon imagination, ou bien il faut convenir que l'éloignement des temps l'aura extrềmement groffie dans fa mémoire ; car l'acte authentique de la procédure qui fut faite entre Guttemberg \& Fauft au fujet de cette même Bible, ne fait monter les frais paur toute l'édition entière, qu'a 2020 florins, en y comprenant même les intérêts, ainfi qu'on le verra bientố. Ce font ces défauts d'exactitude qui ont répandu des ténèbres fi épaiffes dans l'efprit des Auteurs qui ont pris ces récits à la lettre En voici encore quelques exemples. Trithème s'êt avifé de traduire le nom de Schoiffer, qui en Allemand veut dire Berger, par le mot latin Opilio, qui fignifie la même chofe : il n'en a pas fallu davantage pour produire une nouvielle fource d'erreur, \&x pour donner lieu de comprendre fous ces deux noms, deux hommes tout-à-fait différens. Ce qu'il dit, que Guttemberg $\& x$ Fautt trouvèrent la manière de fondre
DE L'IMPRIMERIE
les lettres de l'alphabet latin, renferme deux erreurs de fait. Guttemberg, bien loin d'avoir inventé les Caracteres de fonte, n'en a jamais fait ufage ; \& ni lui, ni Fauft, ni Schoiffer n'ont jamais employé de lettres latines; leurs Caractères ont toûjours repréfenté l'écriture du temps, que nous appellons gothique ou demi-gothique; les premiers ont été employés à l'impreffion du Pfeautier, en 1457, 145981490 , $\&$ les feconds ont fervi à toutes leurs autres éditions. Leurs grandes majufcules, ou lettres initiales, étoient des capitales de vieux gothique appellées par la fuite Lettres Tourneures. Aucun de ces Caractères ne repréfentoit les lettres latines, qui , comme on fait, font les capitales de notre Caractère romain. C’eft à Nicolas Jenfon qu'appartient l'honneur de les avoir le premier mifes en ufage.

Après avoir expofé combien le témoignage de Trithème doit être fufpect à l'égard des détails, il eft jufte de faire voir les avantages que nous en pouvons tirer par rapport aux faits B iv
$2 \dot{4}$ DEL'ORIGINE
principaux. On doit conclure en génêral de fon récit, que c'eft à Guttemberg que nous fommes redevables de la première idée de faire un livre par le moyen de la Gravure en bois ; qu'il s'affocia avec Fauft, \& celui-ci enfuite avec Schoiffer qui devint fon gendre; que le premier livre confidérable qu'ils imprimèrent dans la première fociété, fut un Catholicon en planches fixes de bois. Quoique cette édition ne fubfifte vraifemblablement plus nulle part, puifqu'aucun Bibliographe ne la citée comme l'ayant vûe, on ne peut en nier l'exiftence, après le témoignage d'un contemporain qui dit avoir appris le fait de Schoiffer même, \& qui vraifemblablement avoit vû ce Catholicon. Ce récit nous apprend auffi que les premiers progrès des Caractères fe firent entre 1450 \& $145^{2-}$ La Bible connue fous le titre de Bible fans date en fut le fruit. Il nous apprend encore que ces premiers Imprimeurs cachoient foigneufement leurs opérations pour ne point être imités, \& qu'enfin c'eft dans
la ville de Mayence $\&$ dans une mai-
fon nommée Zumjungen, qu'ont été fabriquées ces premieres productions Typographiques; ce qui a fait conferver à cette maifon le nom de l'ImpriMERIE, quoiqu'elle ait été employée depuis à un autre ufage.

La ville de Mayence avoit joui paifiblement, pendant plus de cent ans, de l'honneur d'avoir donné naiffance à l'Imprimerie, lorfque quelques perfonnes formèrent férieufement le deffein de lui enlever cet avantage pour en décorer d'autres villes. Le zèle patriotique fit éclorre ces projets, \& le préjugé les foûtint.

Adrien Junius, Médecin \& Hiftorien, natif de Horn en Hollande, eft le premier qui ait pris les intérêts de la ville de Harlem \& de Laurent Cofter, pour attribuer la gloire de cette invention à fa Patrie *. Il fonde fes preuves fur des difcours de vieillards qui, dit-il, lui ont fouvent raconté le fait ; \& fur la foi de tels garants, il affure que Fauft étant domeftique de Cofter à Harlem, lui enleva pendant

[^2]26 De i'ORIGINE
le temps d'une Meffe de minuit tous les inftrumens $\&$ caractères de fon Imprimerie, avec lefquels il s'enfuit à Amfterdam, puis à Cologne, 8 enfin à Mayence. On concluroit du difcours de Junius, que Fauft auroit enlevé fubitement toute l'Imprimerie de fon maître, avec la même facilité que sil lui eût efcamoté fa bourfe. Au refte, Cofter ne s'en met nullement en peine; on ne lui fait faire ni actes, ni réclamations, ni démarches qui tendent à recouvrer ce vol, fi aifé cependant à revendiquer fur les premiers fruits qui en feroient fortis \& qui auroient paru en public. On ne juge pas même affez favorablement de ce prétendu Inventeur, pour lui faire réparer fa perte par de nouveaux fruits de fon induftrie. Il femble que Fauft, en lui enlevant fes caractères, lui ait enlevé en mêmetemps fon génie, fes reffources \& fes talens. Cependant Junius accorde à Cofter, non feulement l'invention des caractères de bois, mais auffi celle des caractères de fonte ; car il dit que le $S_{\text {peculum noftra } \text { Salutis }_{2} \text { que l'on can- }}$

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 27
$$

Serve à Harlem comme un monument de linvention de l'Imprimerie dans cette ville, eft imprimé en Caracteres de plomb. Ce qui prouve encore mieux fon peu d'attention \& fa crédulité ; car fil le prétendu vol fait à Cofter étoit auffi vrai qu'il le dit, il faudroit fuppofer qu'on lui auroit enlevé pour le moins deux ou trois milliers pefant, tant en caractères qu'en uftenfiles. Or eft-il vraifemblable qu'un poids fi énorme ait pû être furtivement dérobé en peu de temps par un homme feul, qu'il fait voyager \& refter dạns différentes villes où il eût pu être arrêté? Mais cet Auteur n'y prend pas garde de fi près; car écrivant en 1575 , il dit quil y a cent vingt-huit ans que Laurent Jean ou Cofter inventa l'Imprimerie, ce qui remonte à l'année 1447 ; \& il ajoute à la fin de fon difcours, que Fauft qui l'avoit volé imprima à Mayence le livre intitulé, Alexandri Galli Dơ̇rinale, en 2442, c'eft-d̀-dire cinq ans avant que fon prétendu maitre eût fait ufáge de fes preffes. Il eft bon de remarquer que Fauft n'exerça l'Imprimerie qu'après.

28 Dex'Origine que Guttemberg l'eût affocié à fon entreprife, \& que ni l'un ni l'autre n'ont jamais imprimé ce livre cité. De plus le Speculum, que Junius dit être en caractères de fonte, eft au contraire en caractères de bois, comme en convient Pierre Bertius *, autre Auteur Hollandois, qui adopte $\&$ répète le récit de Junius, à l'exception feulement qu'il dit que ce livre eft fait avec de certaines planches dont toutes les pages étoient taillées à la façon des Images en taille de bois, d'où il conclud qu'un deffein fi rude \& fi groffier a été le vrai commencement de l'Imprimerie. Ce quifait voir que Bertius n'etoit pas connoiffeur en cette partie, car les Eftampes de ce $S_{\text {peculum font auffi bien deffinées au }}$ trait qu'on le pouvoit faire dans le 15 e fiècle; ces planches font hardiment gravées pour le temps, $\&$ infiniment fupérieures à celles de l'Hiftoire de l'ancien $\&$ du nouveau Teftament, \& de l'Hiftoire de S. Jean, qui font des Images groffièrement gravées, attribuées également à la ville de Harlem \& à ce Cofter.

[^3]Il n'y a point didẻes, fi abfurdes qu'elles foient, qui ne trouvent des défenfeurs, lorfque l'intérêt particulier s'en mêle $\&$ que le préjugé prévaut. Celles-ci ont été encore foûtenues par Pierre Scriverius, écrivain Hollandois, qui a compofé en langue vulgaire un traité fait exprès pour les faire valoir ; par Marc Boxhorn, Profeffeur d'éloquence \& d'hiftoire à Leyde ; par François Raphelenge, Profeffeur en langues orientales dans la même ville, \& par d'autres Auteurs de cette nation. Ils fe font tous appuyés du récit de Junius $\&$ de la Chronique de Cologne, cités ci-deffus. Quoiqu'ils aient puifé dans les mêmes fources, ills n'en font pas pour cela plus d'accord fur les principaux faits. Les uns nomment ce prétendu inventeur, Laurent Jean furnommé $\neq$ dituus, Cufosve, les autres Laurent Jenfon, d'autres enfin Laurent Cofter. Ce qui a fait dire à Naudé: Si la diverfitédes opinions dénote la fauffeté de quelque doctrine, celle-ci ne peut aucunsment être vraie.

Mentel, Gentilhomme de Château-
$30 \quad D_{E} L^{\prime} O_{R I G I N E}$
Thierry \& Médecin de la Faculté de Paris, a fait, pour attribuer l'invention de l'Imprimerie à Jean Mentel, bourgeois de Strasbourg, les mêmes efforts que Junius avoit faits en faveur de Cofter $\&$ de Harlem ; tous deux mal fondés en preuves, ils y ont fuppléé par leut imnagination. La ville de Strasbourg, avec des droits acquis à l'origine de l'Imprimerie, a été mal fervie par ce Docteur, qui n'étant point au fait des anecdotes favorables à fon projet, s'eft égaré en livrant fon imagination à des faits vifiblement faux.

Il compofa deux Differtations latines à ce fujet, la première en 1644 , qu'il préfenta à Naudé, la feconde en $16 \rho 0$; qu'il adreffa à Mallinckrot. Il y dit en fubftance, que » l'invention de l'Art ad$\geqslant$ mirable de l'Imprimetie appartient d̀ \% fon parent Jean Mentel, bourgeois " de Strasbourg, qui non feulernentr a *inventé l'Imprimerie \& les Cafactères " de fonte, mais auffi le métal Kervant " auxdits Caractères, lequel eft com" pofé de plomb mêlé d'un tiers de " cuivre, avec de l'antimoine \& de l'é-

$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E .
$$

$n$ tain ; qu'après ces découvertes il eut * le malheur d'être trahi par fon domef " tique Gensfleisch, qui fachant fon fe" cret, s'entendit avec un Orfèvre nom» mé Guttemberg qui avoit été employé " par Mentel à la fabrique des uftenfi" les de fon Imprimerie, après quoi ils \# fe retirèrent à Mayence leur patrie, " pour y exercer cet Art. Voilà ce qui " a fait dire que cette invention venoit " de Mayence. Mais ces deux hommes, " dit-il, méritent plufôt de palfer pour \# infâmes, pour ne rien dire de plus de " ces deux fugitifs, que pour inventeurs. "La Juftice divine, continue-t-il, s'eft * déclarée contre ces deux traitres; ils \#font devenus fi pauvres, qu'à peine \% leur reftoit-il un écu, lorqque Fauft " vint à leur fecours, qui ayant appris " leur fecret, les méprifa au point de - " ne vouloir point mettre leurs noms " aux ouvrages quils firent enfemble. " Enfin Guttemberg périt de misère, " \& Gensfleisch devint aveugle, fui" vant ce paffage d'une Chronique de *Strasbourg quil cite. Le Seigneur, " qui ne laife jamais la trahifon impunie,
"le priva de la vûe, pour le punir de * l'infidélité qu'il avoit faite à. Son maître.

Fauft \& Schoiffer ne font pas mieux traités; le premier n'étoit, fuivant le Médecin Mentel, qu'un Facteur de Marchand, \& le fecond étoit d'une condition encore plus baffe: $C_{\text {' }}$ 'étoit, , dit-il, un volage de peu de fens, gardant les moutons de Fauft, enfuite fon valet, puis il devint enfin fon gendre, après a voir appris l'Imprimerie fous Guttemberg $\mathcal{E}$ Gensfleisch qui étoient affociés. 11 regarde le Catholicon de 1460 comme le premier livre imprimé par Fauft \& Schoiffer, auxquels il ajoûte Gensfleisch \& Guttemberg ; ainfi les voild, fuivant lui, quatre affociés.

Avoir rapporté ces faits, dont le ridicule eft fenfible, c'eft prefque les avoir réfutés ; mais comme je me fuis engagé à faire voir en quoi confifte l'erreur, je dirai que ces prétendus inventeurs figurent mal dans ces hiftoires, où on les voit devenir tout-d̀-coup ftupides \& impuiffans, dès qu'on leur fait enlever ou partager leurs fecrets. Qui empêchoit cet inventeur Mentel de

## DEL'IMPRIMERYE. <br> 33

de continuer fon Art en l'abfence de fon domeftique, $\& x$ de faire paroître des éditions portant fon nom, avant celles que de pauvres gens, fans argent $\&$ fans fecours, étoient, dit-on, allés faire à Mayence? On le laiffe dans linaction à Strasbourg comme Cofter à Harlem, pendant que la ville de Mayence répand dans toute l'Europe les productions de fon Imprimerie..La première édition que l'on donne à Mentel, eft une Bible germanique, imprimée en 1466 , c'eft-à-dire plus de 20 ans après l'exercice de l'Imprimerie par Guttemberg \& Fauft: de plus, les éditions de Mentel ne portent aucune marque qui prouve qu'il ait revendiqué la gloire de cette invention, d'où il eft naturel de conclure qu'il n'y prétendoit en aucune manière. D'ailleurs, les premières impreffions de Mayence fe firent fur des planches de bois fixes, enfuite avec des Caractères mobiles de bois, comme on le verra plus bas, $\& x$ ce ne fut qu'en 1459 que parut le premier livre imprimé en Caractères de fonte, dont le fecret n'a pu être volé

34 Derorigine quinze ans auparavant par ce Gensfleisch, qui vraifemblablement en auroit fait ufage auffi-tôt. Ce qui ajoûte encore au ridicule des allégations du docteur Mentel, c'eft que ce Gensfleisch étoit auffi nommé Guttemberg, ces deux noms n'indiquant qu'une feule $\&$ même perfonne : Johannes dictus Gensfleisch, alid̀s nuncupatus Gutenberg de Moguntiâ, dit le Livre Salique de la Collégiale de Saint Thomas de Strasbourg *. Ce fait étoit connu du temps même de cet Auteur, ce qui ne l'a pas empêché de divifer ce Gensfleisch en deux, $\&$ de le faire tout à la fois aveugle \& clairvoyant, Orfèvre \& domeftique, \& enfin mort de misère, tandis qu'il a fini fes jours honorablement auprès d'Adolphe de Naffau, Electeur de Mayence, au fervice duquel il eft mort en 1468. La condition baffe de valet qu'il donne à Schoiffer, eft prife d'après une autre équivoque. Nous avons vû Trithème traduire ce nom, qui veut dire Berger en Allemand, par le mot latin Opilio, qui a la même fignification;

[^4]$$
D E X^{\prime} I_{M P R I M E R I E} \quad 35
$$

Mentel a pris ce mot à la lettre, \& a fait de l'Auteur du véfitable Art Typographique un Berger gardant les mou* tons.

Quant à la fabrique du métal qu’il attribue à fon parent, il tombe encore dans une erreut groffière; les premiers Caractères de fonte n'étoient que de plomb \& d'étain, la compofition dont il parle n'a été trouvée que long-temps après. Enfin le Catholicoñ de 1460 a été précédé par le Pfeautier de 1457, par celui de 1459 , \& par le livre quia pour titre, Durandi Rationale divinorum Officiorum, qui tous portent les noms de Fauft \& de Schoiffer, par conféquent on ne peut pas dire qu'il foit le premier ouvrage de ces Artiftes.

Le Père Jacob, Carme, qui écrivoit dans le même temps que Mentel, avoit auffi les mêmes idées fur l'invention de l'Imprimerie à Strasbourg. Il y a tour lieu de croire quil les avoit empruntées de cet Auteur, qui étoit de fa connoiffance. Selon le Pere Jacob, Fauft \& Schoiffer commencèrent par imprimer l'Ouvrage intitulé, Durandus de Ritibus C ij

36 Deviorigine.
Ecclefice, Pan 2462 , \& la Bible in-fol: en deux vol. en 1462 . On ne connoit aucune édition de Fauft qui ait été faite en 1461, ni qui porte ce titre. Suivant toute apparence, il a voulu parler du Rationale divinorum Officiorum imprimé en 1459 , ainfi que Chevillier la fort bien remarqué dans fon hiftoire de l'Imprimerie. Il n'étoit pas mieux inftruit fur les premières éditions, puif-. qu'il donne cette Bible pour être le fe-. cond ouvrage de Fauft.
Le favant Bernard Mallinckrot, Cha-. noine de Minden $\&$ Doyen du Chapitre de Munfter, a traité de l'origine $\&$ des progrès de l'Imprimerie d'une manière particulière, dans , une Differtation latine imprimée en 1640 . Cet ouvrage, rempli de recherches curieufes $\&$ favantes, n'eft pas exempt de fautes effentielles. Il s'eft trop attaché au fentiment de Salmuth, qui dans fes notes fur Pancirole, De rebus deperditis, parle de l'origine de l'Imprimerie; ily confond les états $\&$ les opérations de Guttemberg \& de Fauf, il attribue à Pun ce qui appartient vifiblement à
l'autre. Il dit que Fauft inventa l'Imprimerie, \& qu'ayant dépenfé tout fon bien à faire les différens effais occafionnés par cette découverte, Guttemberg lui prêta de l'argent ; il cite pour preuve l'acte du procès qui furvint entre ces deux affociés, tandis que cet acte dit précifément tout le contraire, \& fait voir clairement que Guttemberg eft l'entrepreneur, \& Fauft le bailleur de fonds. Mallinckrot a copié les autres erreurs commifes par cet Auteur, $\&$ il a fuivi fon exemple en confondant à fon tour les idées les mieux établies par rapport à ces deux affociés. Ilfemble même, dit Profper Marchand, en parlant de Mallinckrot, n'avoir compofé fa belle É curieufe Differtation, De ortu \& progreffu artis Typographicx, que pour donner la préférence à Fauft, $\mathcal{E}$ lui accorder totalement l'honneur de $l$ 'invention. Il fait voyager fans preuves \& fans néceffité Guttemberg à Strasbourg, après la rupture de fa focieté avec Fauft ; il en fait un domètique \& un Orfèvre natif de cette ville. Nous avons déja vû \& prouvé quill étoit de C iij

38 Dem'OrIGINE
la ville de Mayence, mais domicilié à Strasbourg, où fon induftrie lui faifoit trouver les moyens de s'occuper honorablement à la recherche de différents fecrets ; ce qui n'annonce ni l'état de domeftique, ni celui d'Orfevre, qui étoit la qualité de Fauft, lequel n'eut d'autre part à linvention de l'Imprimerie, que l'argent quil mit dans la fociété ; car il eft hors de doute que c'eft Guttemberg qui a imaginé le premier d'imprimer un livre, \& que c'eft Schoiffer qui a inventé les Caractères de fonte.

Mallinckrot ${ }^{*}$ cite un trait qui fait peu d'honneur à fa pénétration, encore qu'il ait été adopté par Mettaire dans fes annales Typographiques **; favoir, que les ouvriers de cette première Imprimerie, pour cacher leur fecret, emportoient \& rapportoient les Caractères dans des facs fermés. Il eft bien étonnant que de favans hommes tels qu'étoient ces deux Auteurs, aient donné dans une pareille abfurdité. Pourquoi

[^5]ne pas enfermer pluftôt ces Caractères fous la clef? Un expédient fi fimple n'étoit-il pas préférable à ce tranfport journalier ? D'ailleurs, comment au-roit-on mis des Caractères mobiles dans un fac, fans les brouiller \& les confondre ? \& que devenoient les formes qu'on avoit compofées dans la journée, \& qui auroient également découvert le fecret?

Dans ce fac ridicule où Scapin s'enveloppe, Je ne reconnois plus l'Auteur du Mifantrope *.
Gabriel Naudé, Médecin, \& Bibliothécaire des Cardinaux Bagni \& Barberin à Rome, puis du Cardinal Mazarin à Paris, étoit regardé luimême comme une Bibliothèque vivante. Il fe vantoit, fans doute à jufte titre, d'avoir examiné plus de quinze mille anciennes éditions, dans vingt cinq ou trente Bibliothèques; cependant lorfqu'il compofa fon Addition à l'hiftoire de Lauis XI, où il parle de l'origine de l'Imprimerie, il ne connoiffoit pas de livre plus ancien que

[^6]C iv
la Bible de 1462 , ce qui l'a empêché de remonter à la vraie origine de cet Art. Mais en récompenfe la fagacité qui lui étoit naturelle, \& les lumières qu'il avoit acquifes, le mirent en état de diffiper une partie des nuages qui obfcurciffoient l'hiftoire de l'Imprimerie. Cet habile homme n'étoit pas fait pour ignorer long-temps qu'il y ait eu des livres avant 1462 . Une note qu'il a écrite fur un livre intitulé, Liber Regule paftoral' Gregorii Pape, que j'ai vû à la Bibliothèque du Roi, prouve que depuis il avoit connu le Rationale de $1459, \&$ le Catholicon de 1460 , qu'il donne pour être poftérieur à ce Liber Regule, qui, felon lui, eft un des effais faits par Fauft à Mayence. Son jugement eft fondé fur la groffièreté des Caractères, \& fur la marque du papier, qui eft une tête de bœuf. Il ajoûte : Fuft ayant meublé fon Imprimerie des divers Caractères de fes éditions, il ne fit plus de difficulté de donner ces derniers !ivres comme les fruits de fon Imprimerie. Plus les Auteurs ont de célébrité, plus leurs fautes font contagieufes, Le livre

## DEL'IMPRIMERIE. <br> 41

qui a pour titre Liber Regule paforal', eft un in-8. fait avec des Caractères mo--biles de bois, de la groffeur qui répond à celle de notre Gros romain. La figure n'en eft point groffière, comme le dit Naudé ; elle eft femblable à celle des éditions en Caractères mobiles de bois, que nous verrons ci-après, \& quil ne connoiffoit pas. Ceux-ci font tout-à-fait dans le même goût, c'eft-à-dire que plufieurs lettres tiennent enfemble fur une même tige : on a varié la figure des mêmes lettres, il y a jufqu'à trois fortes de [g]. De plus, on aperçoit à l'extrémité de quelques lettres, de petits traits tournés en forme d'ornemens, que je n'ai vûs que dans ce livre, qưon ne doit point par conféquent attribuer à Fauft, puifquil ne s'eft fervi de ce Caractère dans aucune de fes éditions; ce qui ne feroit pas arrivé sill lui eût appartenu, d'autant plus qu'il eft mobile. Ce format $i n-8^{\bullet}$. n'a jamais été en ufage dans l'Imprimerie de Guttemberg \& de Fauft, il n’a été employé que dans les établiffemens pof: térieurṣ à ceux de ces premiers Artif-

## Deliórigine

tes. Ce livre eft fûrement louvrage de quelqu'un de ces Graveurs en bois devenus inutiles auffi-tôt après l'invention des Caractères de fonte.

La tête de bœuf qui fe voit fur le papier, n'eft point une preuve concluante ; c'étoit la marque du Fabriquant, $\&$ non celle de l'Imprimeur. Elle fe trouve fur le papier de plufieurs éditions de ce tems-là, faires en différens endroits de l'Allemágne. Ce n'eft pas aux défauts de l'art qu'il faut attribuer le filence de Fauft, mais au fecret qui étoit néceffaire à fes intérêts. Naudé dit dans fon addition à l'Hiftoire de Louis XI, que Fauft ayant été pourfuivi à Paris pour avoir furvendu à titre de manufcrit fa Bible de 1462, il fe fauva à Mayence, $\mathcal{E}$ ne s'y trouvant pas en affer grande fûreté, il paffa à Strasbourg, où il demeura quelque temps enfeigna fon Art à Jean Mentelin, habitant de ladite ville. Ceci bleffe un peu les lumières de la raifon : comment Fauft auroit-il pû vendre en 1462 comme manufcrite, une Bible qui portoit pour foufcription qu'elle étoit faite

$$
D E L^{\prime} I M P R I M E R I E .
$$

non à la plume, mais par un nouvel art? D'ailleurs, en 1462 , les productions de cette Imprimerie étoient déjà répandues par-tout, par la publication de huit gros volumes in-fol. dans l'efpace d'une quinzaine d'années, mais c'eft ce que Naudé ignoroit. Ce n'eft donc pas cette Bible que Fauft eft venu vendre à Paris comme manufcrite, mais celle fans date vers 1455 , qui avoit été effectivement compofée avec toutes les précautions qui pouvoient contribuer à la faire paffer pour manufcrite, $8 x$ cela dans la vû́e de tenir caché le fecret de leur découverte. D'ailleurs, en fuppofant qu'il eût paffé dans ce temps à Strasbourg, il n'auroit pu enfeigner fon art à Mentel fans manquer $\& x$ à lui-même, \&à fon affocié Guttemberg. Mais il y a plus, l'Art de l'Imprimerie en Caractères de fonte n'étoit point inventé pour lors, \& Mentel n'en a fait ufage que vers 1466 ; donc il eft ridicule de croire que Fauft ait fait ce qu'il n'a du ni pu faire.
Corneille de Beughem publia en 1688 à Amfterdam un livre intitulé, Incuna-

44 - Detiorigine bula Typographica, qui contient une notice des livres imprimés jufqu'en 1500 . On conçoit affez que cet Auteur n'a pu voir ni examiner par lui-même tous les livres quill cite; la rareté de plufieurs ne le lui permettoit pas: il a donc été obligé d'adopter ce qui en avoit été dit avant lui, au hazard de fe tromper, \& c'eft ce qui lui eft arrivé fur plufieurs articles, tels que le Donat quill attribue, d'après Scriverius, à la ville de Harlem en 1440, fans autre preuve ni autorité, \& quill donne enfuite pour être fait à Mayence en 1450 , avec cette feule diftinction, quil y ajoûte un autre livre intitulé, Confeffionalia, de la même année ; livre dont l'exiftence n'a jamais été conftatée, \& qui n'a pu être faità Mayence dans cette année 1450 , par la raifon que vers ce temps les premiers Artiftes ont fini le Catholicon, \& ont commencé une Bible, comme on le verra bientôt. Le Donat avoit précédé toute autre opération à Mayence. Mais cequiprouve évidemment que M. Beughem n'avoit point didées nettes fur ces premières opéra-

$$
\text { DE L'IMPRTMERTE. } 4!
$$

tions, c'eft quil donne encore à cette ville un livre de Sabellicus, intitulé, Enneades feptem hiftoria ab orbe condito, en 1442 , temps où l'on n'avoit pas encore la moindre idée de cet Art à Mayence. C'eft avec auffi peu de fondement quil cite un ouvrage intitulé, Hiforia de B. Virginis Maria aflumptione, pour être impriméà Deventer en 1457 , puifque cet Art n'a été porté en cette ville que dix-huit ans après. Auffi, fuivant Oudin *, faut-il regarder cette date comme un renverfement de chiffres, \& lire 1475 au lieu de 1457.
André Chevillier, Docteur \& Biblio- thécaire de Sorbonne, a auffi publié une hiftoire de l'Imprimerie en 1694 , mais il s'eft principalement attaché à la partie hiftorique de l'Imprimerie de Paris. Cette hirtoire eft une des plus fages qui aient été faites, il n'y avance rien qui ne foit éclairé du flambeau de la raiion, ou dicté par le bon fens. Ce quil dit fur l'origine de l'Imprimerie eft très-judicieux: il ne s'attache qu'à ce qu'il fait ou à ce qui lui paroît vrai ;

[^7]46 Detoorigine
sil trouve quelque chofe de douteux; il le donne pour ce qu'il vaut : c'eft ainfi quil parle de l'établiffement de l'Imprimerie en Angleterre, d'après Antoine Wood quil cite \& critique. Ce dernier Auteur publia en 1674 une hiftoire de PUniverfité d'Oxford, où il parle de l'origine de l'Imprimerie en homme qui n'en a pas la moindre connoiffance : il dit que c'eft un nommé Touflaints ou Guttemberg, qui inventa cet Art à Harlem ou à Mayence, ( car il ne fait pas bien l'endroit, ) en 1459 , \& que les Offices de Cicéron de 1466 font le premier fruit de cette invention. De ce fonds d'ignorance il tire encore, que "Thomas Bourchier, Chancelier "de l'Univerfité d'Oxford, engagea »Henri VI, Roi d'Angleterre, à en" trer dans la dépenfe néceffaire à l'é" tabliffement de l'Imprimerie dans ce " Royaume ; que pour cet effet ce » Chancelier donna trois cens marcs " d'argent, \& le Roi douze cens. On "donna ordre à Robert Tournour, » maitre de la Garde-robe, \& à Guil" laume Caxton, marchand de Lon-

## DE L'IMPRIMERIE. 47

" dres, d'aller découvrir cet Art. Pour " cet effet, ils fe déguiferent fuivant lui, \% en Marchands, \& allèrent à Amfter" dam \& enfuite à Leyde; \& là, fous " prétexte de quelque trafic, $\&$ tant " par adreffe que par argent, ils débau" chèrent un ouvrier, nommé Frédéric * Corfelle, qui étoit au fervice de Gutn temberg à Harlem, où ils n'osèrent " aller, parce qu'on $y$ mettoit én prifon " les étrangers qui étoient foupçonnés de " n'y venir que pour apprendre l'Art de " l'Imprimerie. De retour eñ Angleter" re, on donna des gardes à Frédéréc Cor" Selle, de peur qu'il ne s'enfuit, \& étant " arrivé à Oxford, il imprima S. Hie"ronymi Expofitio in Jymbolum Apo"folorum, 27 Décembre 1468." Cet Auteur prétend que l'Imprimerie a exifté en Angleterre dix ans avant d'avoir lieu dans aucun autre endroit de l'Europe. Cette hiftoriette mal digérée \& encore plus mal rendue, a cependant été adoptée par Maittaire, qui la rapporte dans fes annales Typographiques: elle avoit été débitée par d'autres avant lui.

Il n'étoit pas befoin de quinze cens. marcs d'argent pour établir l'Imprimerie à Oxford : cet Art, dans fes commencemens, étoit fort fimple; une preffe, une fonte de Caractères \& quelques uftenfiles fuffifoient à la fabrique d'un livre. C'eft ainfi qu'il a été établi dans plufieurs villes d'Allemagne, en Italie, en France \& ailleurs, avant de l'être en Angleterre; car il étoit déjà fort repandu en 1468. Rien n'obligeoit donc à prendre tant de précautions, pour aller à Harlem chercher. un Art qui n'y étoit point encore, \& enlever dans cette ville un ouvrier à Guttemberg qui n'y a jamais imprimé, comme je le prouverai plus bas: ainfi ces gardes que l'on donne à linfidèle Corfelle, ne font ici que pour embellir la fcène. Ce qui met le comble au ridicule de cette hiftoire, eft l'incertitude de l'Auteur, qui ne fait pas au jufte fi c'eft à Harlem ou à Mayence que ce. Toufaints ou Guttemberg inventa l'Imprimerie en 1459 , c'eft-à-dire, dans un temps où cet Art étoit déjà découvert en entier, après plus de douze ans d'exercices.

$$
D E X^{\prime} I_{M P R Y M E R Y E .}
$$

xercice. Quant à ce quill dit, que l'Imprimerie a été établie en Angleterre dix ans avant qu'elle ait été en ufage dans les autres villes de l'Europe, c'eft une erreur des plus groffières ; elle n'y fut apportée qu'en 1471 par Guillaume Caxton, fuivant le témoignage de M . Connyers Middleton, Bibliothécaire de l'Univerfité de Cambridge, Auteur d'un ouvrage publié en 1735 fous ce titre, Differtation concerning the Origin of Printing in England, qui prouve ce fait \& détruit par-là les ridicules prétentions d'Antoine Wood. La première édition qui ait été donnée par Guillaume Caxton eft un in-fol. intitulé, The Game and Playe of the Chelf, \&c. imprimé le 3 I Mars 1474 à Weftminfter, où il avoit fixé fa demeure.

A l'égard de Chevillier, la raifon lui fert toûjours de guide. Il avoit d'abord jugé que les Caractères du Speculum $\int a-$ lutis étoient de bois; mais ayant confulté, dit-il, un Libraire $\& \in$ un Fondeur, qui tous deux ont penfé quils étoient de fonte, il a changé d'avis fur la parole d'autrui. Sa trop grande docilité
$50 \quad D_{\text {entorigine }}$
l'a fait tomber dans l'erreur, car ces Caractères font en bois, comme il l'avoit jugé d'abord : c'eft ce qui fera prouvé plus bas.

Je n'entreprendrai point de réfuter les erreurs que Jean de la Caille, Libraire de.Paris, a accumulées dans fon hiftoire de l'Imprimerie, qu'il publia en 1689 , j'aurois trop à faire : il fuffira de dire que cet Auteur eft connu pour être le moins exact $\&$ le moins inftruit des Hiftoriens de l'Imprimerie. Dépourvû d'intelligence $\&$ de critique, il brouille $\&$ confond tout ; on ne peut pas même s'en rapporter à lui fur les faits qui regardent fon pays, \& fa propre Communauté : je n'en citerai qu'un trait. Il dit que Guillaume le Bé \& Jacques de Sanlecque furent reçus Imprimeurs \& Fondeurs le 15 Septembre 1625 , puis il leur fait imprimer enfemble $\&$ féparément des livres depuis 1611 jufqu'en 1614, c'eft-à-dire 12 ou 13 ans avant leur réception. Le Bé \& de Sanlecque exerçoient, longtemps avant que de fe faire recevoir Imprimeurs, les deux principales par-
DE L'IMPRIMERIE: Sí
ties de l'Art Typographique, je veux dire la Gravure $\&$ la fonte des Caractères, qui de tout temps ont été libres \& exemptes de maîtrife ; par conféquent on ne les a pas reçus Fondeurs en 1625 . Cette maitrife n'a eu lieu qu'a l'égard de l'impreffion, qui eft la troifième $\&$ dernière partie de l'Art Typographique, \& cela pour remédier aux inconvéniens que le trop grand nombre des Imprimeurs auroit produits. C'eft ce qui a obligé le Bé, de Sanlecque $\&$ les autres Graveurs, de fe faire recevoir maitres, lorfquils ont voulu exercer par eux-mêmes cetre dernière partie de leur art.

Le troifième Jubilé Typographique de 1740 , célébré avec ardeur en Allemagne, a échauffé de nouveau les idéeṣ par rapport à l'hiftoire de cet Art. Diverfes perfonnes en ont parlé à leur manière, les unes pour adopter les erreurs des premiers Auteurs, les autres pour les combattre ; \& tous, faute d'avoir les connoiffances néceffaires à la pratique des différentes parties de l'Imprimerie, fe font trompés fur plufieurs

## 52 <br> Deforigine

chefs. S'ils ont éclairci un point, ils en ont embrouillé un autre, \& depuis ce temps on voit encore regner la même incertitude fur des faits tres-importans. Ce nouveau flambeau n'a pas répandu une lumière affez éclatante, pour diffiper les ténèbres épaiffes qui enveloppent cette hiftoire ; ajoutez à cela que la précipitation s'eft mife de la partie : c'étoit à qui nous inftruiroit le plus promptement des myftères de cet Art. L'Allemagne fembloit être une lice ouverte à tous les écrivains: l'hiftoire de l'Imprimerie étoit le champ quils avoient à parcourir ; mais chacun d'eux paroit n'avoir eu pour but principal, que l'avantage d'avoir fourni le premier fa carrière. Profper Marchand, qui étoit du nombre des Athlètes, fe plaint amèrement de ce que la lenteur de fon Imprimeur a prolongé la publication de fon ouvrage jufquen Mars $1740, \&$ il ajoûte à la fin de fon livre, quill lui auroit donné plus d'étendue, mais que l'année 2740 déjà commencée ne le lui permettoit plus. L'Angleterre \& la France ont auffi fourni leur contingent. Exa-

## de istmprimertes. §3

 minons une partie de ces écrits, pour profiter de ce quills renferment d'utile, \& pour faire remarquer ce qui s'écarte de l'exacte vêrité.Un des premiers Auteurs qui aient parcouru cette lice, à loccafion de ce dernier Jubilé Typographique, eft M. Palmer, Imprimeur à Londres. It publia en 1733 dans cette ville, une hiftoire de l'Imprimerie en Anglois : ce livre porte pour titre, A General Hiftory. of Prining from the firt invention of it. L'état de cet Auteur fuppofe naturellement des connoiffances Typographiques, mais fon livre fait voir qu'il en avoit peu. Il rapporte, page $229 \mathcal{E}$ fuivantes, un fait que je choifis par préférence, parce quil eft plus remarquable. Il dit que Mylord Pembrock lui a communiqué unlivre de faBibliothèque, qui contient les Dialogues de S. Grégoire en latin, à la fin duquel fe trouve cette foufcription, Explicit liber quartus Dialogorum Gregorii; puis au-deffous iv y a ces trois lignes en lettres rouges, Prefens hoc Op9. fartum eft per Johan
Guttenkergium apud $A$ grgetininam
Anno millefimo cccc LVIII.
D iij:

54 Delo Origine
Là-deffus M. Palmer prétend établir que Guttemberg a imprimé ce livre à Strafbourg, comme cette foufcription paroît l'annoncer ; mais cette preuve eft infuffifante. Ce livre étant imprimé tout en noir, comme le dit l'Auteur, \& ces trois lignes feules étant en rouge, cela prouve qu'elles font manufcrites $\& x$ ajoutées après l'impreffion ; par conféquent on n'en peut tirer aucune preuve pour le fait, puifqu'il n'y a rien de fi commun que ces fortes de notes manufcrites, qui fe trouvent prefque toûjours fauffes. Celle-ci eft certainement du nombre. Si Guttemberg fe fût établi à Strasbourg après la rupture de fa fociété avec Fauft, qui venoit de publier en 1457 un Pfeautier avec une foufcription pompeufe, il n'auroit pas manqué de mettre fon nom à cette édition qu'on lui attribue fil légèrement, $\&$ à d'autres qui l'auroient fuivie. On ne trouve au contraire aucun veftige de fon féjour à Strasbourg après la rupture de fa fociété. On ne finiroit pas fi on vouloit relever la fauffeté de toutes ces notes manufcrites, qui étoient dictées par l'ignoran-

## DEL'IMPRIMERIE. jy

ce ou par l'intérêt de ceux qui les ont faites, \& fur lefquelles je reviendrai encore. Paffons aux remarques de M. Palmer fur ce livre; elles nous prouveront quil n'eft pas affez inftruit pour qu'on puiffe s'autorifer de fon jugement. Ses remarques fe reduifent à cinq articles, dont voici.la fubftance.
$\mathbf{1}^{\circ}$. Ce livre des Dialogues de Saint Grégoire eft groffier pour l'imprelfion, $\mathcal{E}$ inférieur à ceux qu'ont donnés $F$ auft $\mathcal{E}$ Schoiffer. La différence des mêmes letires démontre qu'elles font faites fur des planches de bois, comme celles qui fervoient à ces livres qu'on n'imprimoit que d'un côté. . . . . . Ce qui fait voir que Guttemberg ignoroit lufage des Caracticres de fonte, dont Fauft aura gardé le fecret. Voild donc Guttemberg réduit, fuivant M. Palmer, à imprimer à Strasbourg en 1458 , avec des planches fixes de bois, tandis quill avoit déjà imprimé à Mayence fa Bible latine en Caractères mobiles de bois plufieurs années auparavant. Il eft vifible par cela feul, çu'il n'a pas imprimé ce livre. Fauft n'a pu lui cacher en 1455 , le fecret des D iv
$56 \quad D_{E} L^{\prime} O_{\text {RIGINE }}$
Caractères de fonte, qui n'ont été in:ventés par Schoiffer que vers 1458.
$2^{\circ}$. Guttemberg fit cette édition en 1458 , trois ans aprés fa féparation de Fauf. Il employa tout ce temps à tailler des planches de bois, à mettre en ordre fes. inftrumens $\mathcal{E}$ a daire fes effais, après quoi il s'eft fixé à Strasbourg. Voilà encore Guttemberg obligé de faire un honteux apprentiffage à Strasbourg. Notre Imprimeur Anglois le repréfente occupé trois ans entiers à de grofliers effais, fans lui fuppofer encore de l'expérience dans un art qu'il a le premier mis en ufage, \& cela plus de dix ans après le premier exercice; art qui avoit reçu des degrés de perfection par la mobilité des Caractères de bois. Sí Guttemberg s'eft fixé à Strasbourg, où font les monumens qui le prouvent? car ni cette foufcription, ni les raifons de M. Palmer, ne font point fuffifantes.
$3^{\circ}$. Ce livre eft imprimé un an après le Pfeautier de Mayence, qui fut fait en lettres mobiles de fonte par Fauft $\mathcal{E}$ Schoiffer. . . . Ce que Guttemberg ayant pbfervé, il voulut achever fes rudes effais,

$$
\text { DE E'IMPRIMERIE. } \quad\{7
$$

après quoi il refta dans l"inaction, jufqu'd ce que Mentel EO lui purent imiter cette nouvelle facon dimprimer. Tout ce difcours, que j’abrège, porte à faux, parce que ce Pfeautier eft imprimé en Caractères mobiles de bois $\&$ non de fonte, comme on le verra bientốt.
$4^{\circ}$. Le papier de ce livre porte la marque de la tête de taureau, dont Fauft 's'ef Servi; ce qui peut avoir fait le refte du magȧzin de papier que Guttemberg $\mathcal{E}$ Fauft auront partagé en fe quittant, ou que Guttemberg aura imité pour donner du crédit à fon ouvrage. Ces deux premiers Imprimeurs navoient point de papier qui leur fût propre, ils en ont employé qui portoit différentes marques: celle-ci fe trouve fur du papier de divers manufcrits antérieurs a a l'Imprimerie ; elle étoit une des marques du Fabriquant, \& non celle de limprimeur.
$.5^{9}$. On ne voit à ce livre, ni titres, ni fignatures, ni reclames; $\mathcal{E}$ comme c'e $^{\prime} \mathcal{E}$ un grofier effai de lImprimerie, cela fait voir quill ef de la même facon que les effais de Fauft. Mais où M. Palmer

48 Delo 8 RIGINE
a-t-il vû des effais de Fauft, pour en juger par comparaifon? Le premier ouvrage qui foit connu pòur venir certainement de lui $\&$ de Schoiffer, eft le Pfeautier de 1457 , qui eft un chefd'œuvre. On lui attribue avec fondement la Bible fans date, qui n'eft pas fi parfaite ; il la fit en commun avec Guttemberg, \& elle fut commencée vers 1452; mais ces deux ouvrages font en Caractères mobiles de bois. Or comment, après l'exécution de ces liwres, 'cet Auteur réduit-il Guttemberg à faire des effais informes \& groffiers avec des planches fixes en 1458 ? C'eft qu'il n'eft pas au fait de la matière dont il parle: en voici d'autres preuves. Il dit, par exemple, page 3'S, que les figures du Speculum font imprimées avec de l'encre commune, qui n'a point permis dimprimer la feuille des deux côtés. Il ne falloit qu'un peu d'attention pour fentir que toute encre qui laiffe fon empreinte d'un côté du papier, peut bien la laiffer de l'autre; auffi n'eft-ce pas là pourquoi ces anciens livres ne font imprimés que d'un côté.

$$
D E L^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 59
$$

Les remarques de M. Palmer, malgré la foibleffe de fes raifọns, n'ont pas laiffé de faire impreffion fur quelques perfonnes. M. Clément en a déjà fait ufage dans le premier \& le quatrième tome de fa Bibliothèque curieufe. Je fuis fortement perfuadé que M. Palmer fe connoît mal en Caractères mobiles \& non mobiles de bois; que ces Dialogues de Saint Grégoire font imprimés, non en planches, comme il le dit, mais en Caractères mobiles de bois; que ce livre reffemble, pour l'exécution, au Liber Regule, autre ouvrage du même Saint, dont je viens de rendre compte à l'article de Naudé, \& qu'ils font l'un \& l'autre l'ouvrage de ces Graveurs en bois dont j’ai parlé.
M. Schœpflin , Profeffeur d'Hiftoire \& d'Eloquence dans l'Univerfité de Strasbourg, a fait des recherches curieufes \& très-intéreffantes, qu'il a publiées dans une Differtation fur l'lmprimerie *. Il nous y démontre par les regitres publics de Strasbourg, quelles

[^8]$60 \quad D_{\text {e liontcine }}$
étoient la patrie, les qualités, les di-verfes occupations de Guttemberg, \& fa réfidence dans cette ville jufqu'en 1444, ce qui peut fervir à fixer l'époque de l'origine de l'Imprimerie. Les conjectures que forme cet Auteur pour attribuer à la ville de Strasbourg l'honneur d'avoir été le berceau de cet art ${ }_{2}$ font juftes \& naturelles ; mais il fe trompe fur quelques articles, quil me permettra de relever avec tous les égards qui font dûs à la réputation quili s'eft juftement acquife par fon mérite. Il dit que Schoiffer trouva le fecret de jeter les Caracteres en fonte vers 2452. Les anciens monumens Typographiques ne font pas d'accord avec ce rếcit. La Bi ble fans date, commencêe vers ce tems, \& qui caufa la rupture de la fociété entre Guttemberg \& Fauft en 1455, eft en Caractères mobiles de bois ; après cela Fauft \& Schoiffer imprimèrent enfemble un Pfeautier en 14.57, \& un autre en 1459, tous deux encore en Caractères mobiles de bois ; donc Schoiffer n'avoit pas inventé les Caractères de fonte fept ans auparavant. M. Schœep-
DEE'IMPRIMERIE.

Glin, en parlant de ce Pfeautier, dit qu'il a dûe étre commencé par la fociété de Guttemberg E de Fauft, quoiqu'il n'ait pare qu'apres leur rupture, puifque tous les Experts conviennent quỉl falloit plus de dix ans pour le rendre aulfs parfait qu'il Left, imprimé Jur des Caraitières finement fculptés en bois ou en bronze.

Guttemberg \& Fauft ayant imprimé en moins de cinq ans, c'eft-à-dire, de 1450 à 1455 , une Bible en deux volumes in-folio, avec toute la propreté d'un livre qu'ils vouloient faire paffer pour manufcrit, il ne leur a pas fallu dix ans pour imprimer feulement le Pfeautier. Les ouvrages de ces premiers Artiftes, qui fe fuccédoient avec une promptitude étonnante, prouvent qu'il n'a fallu que deux ans au plus, pour faire ce livre, qui a été fini en 1457, deux ans après la rupture de la fociété de Guttemberg \& de Fauft ; ainfi Guttemberg n'a aucune part à la fabrique de ce livre: auffi voyons-nous que dans la foufcription, Fauft \& Schoiffer font nommés comme en étant les feuls Artiftes. Cette indécifion de M. Schœpflin

62 Delorigine
au fujet des Caractères fculptés en bois ou en bronze, avec la longueur du temps qu'il admet pour leur fabrique, font une preuve qu'il n'a pas fait une étude particulière de ces parties de l'Art Typographique ; de même que ce qu'il ajoûte, qu'après les planches de bois fixes, les premiers Caractères étoient. percés \& enfilés avec de la ficelle, \& cela, dit-il, tenoit comme il pouvoit, dont il arrivoit fouvent que la pefanteur de la preffe féparoit É renverfoit les lettres. Enfuite on fculpra, felon lui, les lettres fur différens métaux, puis enfin on les moula. La fimple réflexion fuffit pour démontrer l'impoffibilité phyfique qu'il y a d'imprimer avec des Caractères enfilés fans autre affujétiffement. De deux chofes l'une ; ou ces Caractères étoient enfilés de la première à la dernière ligne, $\&$ alors le fil paffoit fucceffivement de droite à gauche par toutes les lignes de l'intérieur ; ou bien ce fil étoit feulement arrêté par un nœud au bout de chaque ligne. Mais, dans l'un \& l'autre cas, comment auroit - on fait pour corriger une faute dans le milieu

$$
D E L^{\prime} I M P R I M E R I E .
$$

de ces lignes? il auroit donc fallu defenfiler cette efpèce de chapelet jufquả la lettre à changer, \& détruire parlà fon ouvrage pour le recommencer autant de fois qu'il $y$ auroit eu de fautes à corriger. Après tant de peines, cet édifice chancelant auroit culbuté au premier effort du moindre corps que lon auroit appuyé deffus pour imprimer. Il étoit bien plus fimple \& plus facile d'imaginer quatre petites planches en forme de chaffis, pour affujétir ces lettres, ou tout au moins une ficelle pour lier la page entière, que de les percer, au rifque continuel de les éclater, pour y paffer une ficelle incapable de produire l'effet defiré. Schoiffer étoit trop intelligent pour qu'on puiffe le foupçonner d'une opération auffi imparfaite.

L'idée des Caractères fur métaux eft une autre erreur de fait, que M. Schœpflin a jugé à propos d'adopter d'après divers Auteurs, \& que je n'ai pas relevée plus haut afin d'éviter les redites. Tous ces prétendus Caractères de fer, de cuivre ou d'airain, d'étain ou de plomb, que plufieurs écrivains ont dit

64 DEL'ORIGINE
être façonnés au couteau \& antérieurs̀ aux Caractères de fonte, font autant de préjugés fondés fur des apparences mal entendues par des Auteurs qui ne connoiffant point le détail des opérations, ont pris quelques parties pour le tout.

Pour faire des Caractères de fonte, il a fallu, au commencement comme à préfent, graver chaque lettre de l'alphabet fur une tige d'acier, pour en former le poinçon, qui, durci par la trempe, eft en état d'être enfoncé à coups de marteau dans un morceau de cuivre où il laiffe fon empreinte: le morceau de cuivre, de groffeur proportionnée à la lettre qu'on y a frappée, eft appellé matrice : après que cette matrice a été limée, polie \& juftifiée à un degré convenable, on l'adapte à un moule de fer dans lequel on jette le métal fondu, qui va prendre fa figure dans cette matrice ; ce métal étoit d'abord tout fimplement de plomb ou d'étain, puis on y fit entrer du cuivre \& de l'antimoine. Les letrres forties du moule ont toûjours eu befoin d'être réparées avec le couteau \& d'autres outils,

DE L'IMPRIMERIE. $\quad$ 万 non pour toucher à la figure de la lettre, mais à la tige qui la porte, afin d'en ôter les inégalites que le moule a pû y laiffer. Ces diverfes opérations fe font confondues dans l'efprit de ceux qui n'en connoiffoient pas le détail; de-là on a pris les poinçons pour des lettres de fer, les matrices pour des lettres de cuivre ou d'airain, \& les lettres de plomb \& d'étain pour des effais façonnés au couteau, comme les lettres de fer \& de cuivre.
M. Schœpflin, pour foûtenir fon opinion par rapport aux Caractères de cuivre, s'autorife de la foufcription de deux livres imprimés à Strasbourg, l'un en 1473 , l'autre en 1476 , qui porte que ces livres font faits avec des lettres fculptées en bronzé; ce que l'on doit entendre par les matrices de cuivre qui ont fervi à former lefdits Caractères. Il n'y auroit pas de raifon à croire que 16 . ou 17 ans après l'origine des Caractères de fonte, on fût réduit dans la ville de Strasbourg à fcuplter fur le cuivre des lettres les unes après les autres, tandis que dès 1466 Mentel avoit imprimé

66 De i'ORIGINE.
dans cette même ville avec des Carac: tères fondus, \& qu'Eggeftein, autre Imprimeur de Strasbourg, avoit auffi fait ufage des mêmes Caractères peu de temps après. Pour qu'il ne refte aucun doute fur ce fait tant répété, je vais en faire voir l'impoffibilité.

La partie principale \& la plus difficile de l'Imprimerie, celle qui conftitue l'Artifte, eft l'art de faire les poinçons; pour cela le Graveur prend un morceau d'acier, \& fur un des bouts il grave ou taille une lettre quelconque. La figure de la lettre eft fon feul objet. Que ce morceau d'acier foit un peu plus ou moins long, un peu plus ou moins large ou épais, cela eft indifférent ; le Graveur en fera quitte pour limer cet acier plus ou moins en talus, afin d'arriver à la grandeur déterminéé de la lettre qui doit être au bout, $\& x$ il employera trois ou quatre heures pour donner à cette lettre la grace \& la proportion qui lui conviennent, de forte qu'il fera trois ou quatre poinçons par jour ; mais tailler ces lettres les unes après les autres fur l'airain \& en former

$$
\text { DE } L^{\prime} I M P R I M E R I \dot{E}_{0}
$$

des pièces mobiles, ce feroit bien un autre ouvrage. Après qu’on auroit taillé la lettre fur une des fuperficies de ces morceaux de cuivre, comme on auroit fait pour un poinçon, il faudroit en drefler toutes les tiges à une hauteut jufte \& parfaitement égale, fans quoi la plus haute marqueroit für le papier, tandis qu'une plus baffe n'y marqueroit pas : après cela il faudroit affujétir toutes ces petites parties, avec la même exactitude, à une épaiffeur égale $\&$ déterminée, qu'on appelle force de corps, qui donne la diftance jufte des lignes; fans cela ces lettres ne tiendroient pas enfemble, ou bien elles formeroient une apparence de mufique en montant ou defcendant ; enfin il faudra encore limer $\&$ réduire ces petites pièces à la largeur précife qui convient aux différentes lettres, de fapon que cette largeur foit moindre pour une $n$ que pour une $m, \&$ moindre encore pour un $i$, \& ainfi des autres, quoiqu'elle foit égale pour chaque lettre femblable. Voilà donc trois opérations de plus pour une lettre taillée fur un morceau E ij comme le prétendent ces Auteurs, fans avoir fait antérieurement ces préparations exactes, dont la longueur exceffive ne s'accorde en aucune façon avec l'intelligence des premiers Artiftes, ni avec le temps qu'ils ont employé à finir leurs ouvrages. Reprenons : une lettre gravée fur un poinçon d'acier $\&$ frappée fur un morceau de cuivre pour en faire une matrice, occupera un Graveur environ cinq ou fix heures pour ces deux opérations ; mais cette matrice rendra en un jour à la fonte, par le moyen d'un feul ouvrier, deux ou trois mille fois fa figure. Au contraire, pour qu'un ouvrier fculpte fur le bronze trois milliers de lettres mobiles avec les divers degrés de proportion qui leur conviennent, il lui faudra une demie année. Donc il n'eft pas vraifemblable qu'un travail fi pénible \& filong ait été jamais en ufage, \& il ne l'a pas été en effet. Le bois fur lequel on a fait les premiers Caractères mobiles, quoi-

$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 6 \mathbf{q} .
$$

quinfiniment plus facile à fculpter que le cuivre, a été abandonné précifément par rapport à la longueur du travail, \&- l'on a paffé tout de fuite à la fabrique des Caractères de fonte, fans autre variation intermédiaire.

Pour ne plus revenir à cet article, je vais rapporter ici tout de fuite lidée de quelques Auteurs qui prétendent quanciennement les Caractères de l'Imprimerie Royale, de Robert Etienne, de Plantin, des Elzévirs, \& autres, étoient en argent. Il n'y a pas encore long-temps que j'ai entendu avancer ce fait par un homme de Lettres. En vain lui :ai-je repréfenté que le feu extraordinaire quil auroit fallu pour faire rougir le creufet $\&$ tenir cet argent en fufion, auroitbeaucoup incommodé un ouvrier obligé d'avoir continuellement les yeux deffus pour y puifer; que l'argent:ayant befoin d'être chauffé jufqu'à être rouge, pour acquerir la fluidité convenable fans laquelle il ne pourroit couler par un petit efpace \& le remplir, il en réfulteroit un effet abfolument contraire àla fonte des lettres, la matière E iij dans la matrice fans fe figer, ce qui eft entièrement oppofé à la promptitude. indifpenfablement requife pour faire prendre au métal la figure de la lettre; que la matrice étant de cuivre rouge, qui eft un métal à peu près auffi furible que l'argent, elle fe fondroit elle-mêmeà la fin; que les opérations que l'on fait après la fonte à deux ou trois cens lettres à la fois, deviendroient trop difficiles; enfin que tant de dépenfes $\&$ de peines feroient inutiles, parce que les lettres d'argent ne produifoient pas, un plus bel effet que celles qui font fai-: tes avec le métal que l'on compofe exprès pourles Caractères;quelimpreffion. n'en feroit ni plus belle, ni plus nette, \& que tous les gens de l'Art étoient pleinement convaincus de la fauffeté de cee fait, dont il n'exifte d'ailleurs d'autres preuves que des oui-dire. Toutes ces raifons décifives ne firent pas la moindre impreffion fur fes préjugés; tant ils ont de force fur les perfonnes. même inftruites d’ailleurs!

Revenons à M. Schœpflin :'je fuis

DEE'IMPRIMERIE. 71
furpris de voir qu'un homme de fon mérite ait adopté le récit de quelques Auteurs qui font de Pierre Schoiffer un domeftique de Fauft. Autrefois on comprenoit fous le nom de domeftique tous les ouvriers qui étoient employés fous un Maître ou Directeur de Manufactures quelconques; maintenant cette expreffion préfente une autre idée. J'ai peine à croire qu'il s'en tienne à cette dernière, d'autant mieux qu'il nous apprend lui-même qu'il. y a dans la Bi bliothèque de Strasbourg un manufcrit dont il a envoyé la foufcription à feu M. de Boze en 1742 , qui porte : Hic eft finis omnium librorum tam veteris quam nove logice, completi per me $P_{e-}$ trum de Gernsheim, aliàs de Magunciâ, anno M. ccicc. XLIX. in gloriofifima Univerfitate Parifienfi. Ainfi Schoiffer faifant fes études à Paris en 1449 , à ce que prétend M. Schœepflin, ou tout au moins y écrivant des cayers de Philofophie, comme il paroitra peutêtre plus naturel à d'autres de le conclure de cette foufcription, \& devenu tout de fuite Clerc de Mayence, n'a Eiv

72 Deforigine pas dû paffer vers ce temps au fervice de Fauft à titre de valet, comme quel-ques-uns lont cru mal à propos, mais pluftôt en qualité d'écrivain pour faire Les madèles des lettres qui devoient être gravées fur le bois.
M. de Boze nous a donné dáns le. xiv. Tome des, Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres des obfervations fur les Annales Typographiques de Maittaire; il y rapporte deux notes. précieufes fur Nicolas Jenfon, Graveur de la Monnoie de France fous Charles VII : elles me ferviront par la fuite à prouver que fi l'Allemagne a l'avantage d'avoir produit dans la perfonne de Schoiffer le premier Inventeur du véritable Art Typographique, on ne peut refufer à la France la gloire d'avoir contribué plus qu'aucune autre nation à l'établir, l'étendre $\$$ le perfectionner, en produifant le fameux Jenfon.

M, de Boze pria M. Gilbert, alors Greffier en chef du Parlement de Paris, de faire chercher ces prétendus, Arrêts contre Fauft, dont on avoit tant parlẹ́. Jamais il he fut poffible de les,
DEL'IMPRIMERIE. 73
trouver, ce qui doit faire bannir pour toûjours toutes ces vieilles hiftoires. Un fervice encore plus important que cet Académicien a rendu à l'Hiftoire Typographique, eft d'avoir fait connoître le fameux Pfeautier de 1457 , dont il venoit de faire l'acquifition, \& que la République Littéraire de France ne connoiffoit auparavant que par le titre. Il en donne une notice fort étendue, \& il prouve très-bien que ce livre eft imprimé en Caractères mobiles de bois; ce que j’ai eu lieu de vérifier fur le, même exemplaire, que j’ai vû dans le cabinet de M. le Préfident de Cotte, où il eft actuellement, ainfi que la feconde édition de ce même Pfeautier, faite en 1459 . Mais un point fur lequel il fe trompe, c'eft lorfqu'il dit que ce Pfeautier eft imprimé aveec de l'encre en détrempe , gommée : la raifon qu'il en donne n'eft pas recevable. $l^{\prime}$ 'encre à l'huile, dit-il, s'attache $\mathcal{E}$ s'incorpore de manière aux lettres de bois, qu'on ne fauroit les débarrafler comme les lettres de fonte par le fimple lavage des formes, $\mathcal{E}$ à chaque impofition de feuille cette encre

## 74 Dezi'Origine

feroit une nouvelle croute qui défigureroit infenfiblement toutes les lettres. M. de Boze, quoique très-verfé dans les matières de Littérature, n'étoit point au fait de cette partie de l'Imprimerie. Une pratique continuelle \& conftante depuis l'origine de cet Art, nous fait voir que les ornemens en bois qui fervent pour limpreffion, ont toûjours été exempts de ce défaut ; \& bien loin que ces gravures en bois contractent une croute d'encre, elles fervent beaucoup. plus long-temps que la fonte, \& fe lavent également bien. Ce quajoute cet Auteur, que l'on trouva le fecret de joindre aux caractìres de cuivre dovx, d'étain ou de plomb, ces Majufcules de bois qui font encore aujourd'huil'ornement de bien des livres, contredit formellement ce quil a avancé plus haut touchant cette difficulté d'imprimer fur le bois avec de l'encre à l'huile. J'ai fait voir ci-deffus ce que l'on doit penfer de ces Ca ractères de cuivre doux. Pourquoi n'euf-fent-ils pas été de cuivre aigre ? ils n'en auroient duré que plus long-temps. M. de Boze dit auff que Fauf, en fuyant

## DEI'IMPRIMERIE. 75

de Paris, fe retira à Mayence EG puis d Strasbourg, où il enfeigna fon Art d Mentel. Puis plus bas il ajoute que Guttemberg, après fa rupture, fe retira à Strafbourg où il enfeigna fon Art, Eo de-là d Harlem. On voit par ce récit que M. de Boze s'eft contenté de le copier d'après quelques Auteurs, fans faire ufage de fa critique ni de fes lumières. Comment concevoir que Fauft, après fon retour de Paris à Mayence, ait quitté de nouveau cette ville $\&$ fa fociété, pour aller enfeigner fon Art à Strasbourg, fans qu'on puiffe dire ni pourquoi, ni comment. L'Abbé Trithème affure bien plus pofitivement que Fauft garda foigneufement fon fecret jufqu'en 1462 , temps où il fut divulgué par fes ouvriers. Mais fi Fauit eût déjà enfeigné cet Art à Strasbourg, qu'eftce que Guttemberg y auroit été enfeigner après la rupture de fa fociété? Nous verrons bientôt ce que l'on doit penfer de ces prétendues tranfmigrations de Guttemberg.

Un des meilleurs ouvrages qu'ait produit le Jubilé Typographique de
76. DEXARIGINE
:740, eft l'hiftoire de l'Imprimerie par Profper Marchand, Libraire François réfugié à la Haye pour caufe de religion, $\& x$ mort depuis quelques années ; ouvrage recommandable par l'érudition immenfe dont il eft rempli. Ce laborieux Écrivain a raffemble avec des foins infinis un grand nombre de matériaux capables de former un édifice parfait, s'il les eût employés avec un gô̂t éclairé par la faine critique, $\&$ fuffifamment orné de connoiffances typographiques. Il a prodigué partout l'érudition avec une profufion fig grande, qu'on ne fait lequel lire ou du texte, qui eft la plus légère partie de l'ouvrage, ou des notes \& des citations, dans lefquelles il eft, pour ainfi dire fubmergé ; \& quand on eft venu. à bout de lire le tout, on ne fait le phus. fouvent à quoi s'en tenir. Ce qui a fait dire avec raifon à l'Auteur du Journal des Savans, qui a donné un bon extrait de cet ouvrage au mois de Février 1754 , que cet enchainement de texte, de notes $\&$ de citations, eft $u n$ déplacement prefque continuel $\mathcal{E}$ pref.

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 77
$$

qu'affecté, qui devient l'écueil de l'attention $\mathcal{E}$ de la patience du Lecteur. La peine que j’ai prife de vérifier cette multitude de citations, ne m'a point été inutile ; l'examen que j'en ai fait m'a mis en état de connoître la vérité, $8 x$ fouvent de penfer différemment de l'Auteur. Sa critique n'a pas toûjours été affez éclairée pour l'empêcher de tomber dans les différentes erreurs de fait que j'ai relevées ci-deffus, \& qu'il rapporte d'après les Auteurs qu'il cite. Il paffe, fans autre gradation, des planches de bois fixes aux Caractères mobiles de fonte, pour la Bible fans date vers 1450 , quoiqu'il y ait eu des Caractères mobiles de bois entre les planches fixes \& les Caractères de fonte, $\& x$ que les fruits de cette dernière invention, dont Guttemberg n'a jamais fait ufage, n'aient paru qu'en 1459. Il avance ce fait d'après Trithème, fans faire attention que le but de cet Auteur étoit de parler en général, $\&$ de n'entrer dans aucun détail, comme je l'ai fait voir ci-deffus. Il rapporte dans le texte, que Fauft fut pour-

78 De l'Origine
fuivi vigoureufement par la Cour; © enfin obligé de fe retirer au plus vite a Mayence, \& de-là à Strasbourg, où il enfeigna fon Art a Mentel. Nous avons vû ce que l'on doit penfer fur ce point. Profper Marchand lui-même, dans fes notes, paroît douter de ce fait, \& détruit par conféquent d'une main ce qu'il établit de l'autre, chofe qui lui arrive très-fouvent. Il fait voyager Guttemberg, après la rupture de fa focieté avec Fauft, comme un Chevalier errant, $\&$ cela fur la foi de Salmuth $\&$ de Mallinckrot. Il fuit aveuglement Antoine Wood, cet Ecrivain Anglois fi peu inftruit, comme nous l'avons vû, de ce qui concerne l'hiftoire de l'Imprimerie ; \& d'après fon témoignage, il fixe l'époque de létabliffement de cet Art en Angleterre avec les particularités ridicules que cet Auteur a rapportées; puis, d'après le même garant, il fait revenir Guttemberg de Harlem à Mayence avec auffi peu de fondement. C'eft ainfi qu'on abufe fouvent des citations pour dire tout ce que l'on veut. Comme j’ai déjà fait voir la fauffeté de

DE L'IMPRIMERTE. 79 ces allégations, \& que d'ailleurs je ferai obligé d'y revenir, je paffe aux éditions que Profper Marchand attribue à Guttemberg, à Fauft \& à Schoiffer, quoiqu'il foit démontré qu'ils n'ont jamais eu le tems de les faire, lorfqu'on veut fe donner la peine de fuivre feulement le cours de leurs éditions connues.

Il donne à ces Artiftes une feconde édition du Catholicon Johannis Januenfis, quill leur fait faire entre la Bible fans date \& le Pfeautier de 1457 . Il le reconnoît, dit-il, à ce que le caractère, à quelque peu de grofeur preds, en eft tout à fait femblable a celui de la Bible latine imprimée par Fauft É Schoiffer en 2462...., $\mathcal{E}$ à la marque du papier. Pour prouver ce fait, il cite les Pères Quetif \& Echard,favans Dominiquains, qui, dans la lifte quills ont donnee des Ecrivains de leur Ordre, difent quils ont vû un exemplaire de cet ouvrage dans la Bi bliothèque de Sainte Géneviève de Paris.

Non feulement ce Catholicon eft à Sainte Géneviève, mais encore dans
la Bibliothèque des Jéfuites de la rue S. Jacques. Je l'ai vû dans ces deux endroits, \& je fuis en état d'affurer quil n'a point été fait par ces premiers Artiftes. Premièrement il n'eft pas vraifemblable qu'ayant commencé leurs impreflions par ce livre, comme on n'en peut douter d'après le témoignage formel \& authentique de Trithème, que j’ai rapporté ci-deflus, \& en ayant donné en 1460 une édition qui exifte, ils aient encore fait celle-ci dans l'intervalle, c'eft-à-dire, trois éditions différentes, toutes trois avec différens Caractères, \& dans un efpace de tems très-court ; aufli ne l'ont-ils pas fait, en voici la preuve. Quand la Bible fans date fut finie, Guttemberg \& Fauft fe brouillèrent par des raifons d'intérêt, $\&$ rompirent leur fociété en 1455 ; \& en 1457 Fauft \& Schoiffer donnèrent leur Pfeautier. Or, dans ce court intervalle, Guttemberg \& Fault brouillés enfemble n'ont pû́ faire un gros in-folio, qui d'ailleurs eft en Caractères de fonte, tandis que la Bible fans date \& le Pfeautier font en Caractères de bois, La mar- fette qui fe trouve au papier, n'annonce rien qui foit particulier à la ville de Mayence. Il n'y a donc que le Caractère qui puiffe établir une marque diftinctive ; mais, malheureufement pour notre Auteur, cette marque détruit tout-à-fait fon fentiment. Un Ca-


#### Abstract

- Dans l'examen que j'ai fait du papier que l'on a employé dans les anciennés éditions $\&$ dams des Manufcrits de l'an X444, j’ai remarqué plus de fix fortes de têtes de bœuf effentiellement différentes les unes des autres; favoir, l'une vile de face avec deux cornes, deux oreilles $\&$ un toupet de poils fur le front, \& avec deux yeux \& une efpèce de nez liés enfemble; une feconde avec une étoile fur le front $\&$ une ligne furmontée d'un trèfle qui s'élève entre les deux cornes; une troifième beaucoup plus grande que les autres, n'ayant dans la figure que deux ronds feulement en forme d'yeux, avec une double ligne au deffus de la tête finiffant par une croix \& trayerfée dans le milieu par une couronne à trois pointes terd minée par un trèfle; trois autres plus petites que les précé. dentes, furmontées dune étoile au bout d'une ligne plus ou moins grande, \& dont les têtes font différemment figurées: enfin, dans d'autres Manufcrits pareillement de l'année 1444 , j’ai vû pour marque du papier nan feulement quelques-unes de ces têtes, mais encore un petit taureau ou bœuf en entier \&c différemment fait, l'un pofé fur les quatre jambes, l'autre fur celles de derrière feulement, 'quoique le papier foit néanmoins parfaitement égal tant pour le grain que pour la force \& la blancheur ; d'où il eft naturel de conclure que ces marques n'étoient pas attributives à une même fabrique de papier, ni par conféquent à un même Imprimeur. De plus, il eft vifible qu'un même Fabriquant avoit plufieurs marques, puifqu'il n'y a rien de fi commun que d'en trouver différentes dans les mê-mes livres anciennement écrits ou imprimés fur du papier abfolument femblable d'ailleurs.


82 Dextorigine
ractère qui eft femblable à un autre, à quelque grofeur près, devient un Caractère tout-à-fait différent : un Cicero, par exemple, n'eft pas le même Ca ractère qu'un petit Romain, quoiqu'il n'y ait entr'eux qu'une petite différence de groffeur. Auffi les Caractères de ce Catholicon diffèrent-ils beaucoup des Caractères de ces premiers Artiftes: ceux-ci font d'un goût qui eft conftamment le même, tant dans la Bible fans date, que dans leurs impreffions, en fonte; c'eft une marque diftinctive à laquelle ceux qui ont le tact fin \& les yeux exercés, reconnoîtront toûjours les éditions de Fauft \& de Schoiffer. Le Caractère de ce Catholicon, quoique fait à l'imitation de celui avec lequel on le compare, en differe effentiellement ; il eft d'un cinquième plus petit, \& poftérieur de plus de douze ans à lépoque qu'on lui donne; une grande partie des Majufcules font formées comme nos Capitales latines; on $y$ voit de plus les ( $\&$ ) ainfí figurés à la moderne, ce qu'on n'a jamais vû dans les éditions des pre-

DE L'IMPRIMERIE.
miers Imprimeurs de Mayence. Mais un argument plus fort \& plus décifif que tout cela, c'eft que ce Caractère n'a jamais paru dans aucune des impreffions reconnues pour être de ces Artiftes ; \& cependant il étoit tout naturel quils en fiffent ufage, puifqu'il eft mobile, de fonte, \& fort bien exécuté. Profper Marchand donne encore gratuitement à nos premiers Typographes plufieurs éditions reconnues, ditil, pour être indubitablement de leur impreffion, tant par la reflemblance de leur Caractere.... que par les marques du papier. Ces livres font, $1^{\circ}$. Liber Regule Paforalis S. Gregorii Pape, in $\mathbf{- ~}^{\circ}$. qu'on ne peut cependant leur attribuer, comme je l'ai fait voir à l'article de Naudé. $2^{\circ}$. Matheide Cracovia DialogusRationis $\mathcal{E}$ Confcientie, in-4‥ $3^{\circ}$. Speculum Hifooriale, deux vol. in-fol. de Vincent de Beauvais. 4º. Liber Sermonum Sanati Leonis, in-fol. Les preuves fur lefquelles cet Auteur s'appuie étant la marque du papier, qui n'eft pas également la même, \& qui par conféquent ne prouve rien, \& la reffemblance des CaFij

## 84 <br> Dex'Origine

racteres qui n'exifte que dans fon imagination, elles tombent d'elles-mêmes. Les Caractères du Liber Regute Paforalis font de bois,\& plus gros que ceux des deux volumes de Vincent de Beauvais qui font de fonte. A la vérité ceux-ci font entièrement femblables à ceux du Catholicon dont nous venons de parler. J'ai vû́ dans la Bibliothèque de Sainte Géneviève, (dont, pour le dire en paffant, il feroit à fouhaiter que les richeffes fuffent connues du Public par un bon Catalogue *, auquel le R. P. Mercier, Bibliothécaire actuel, feroit bien capable de mettre la dernière main ); j’ai vû, dis-je, dans cette Bibliothèque, un ouvrage de Vincent de Beauvais, intitulé, $S_{\text {peculum Naturale, }{ }^{* *} \& c \text { : }}^{\text {. }}$

[^9] cołonnes de 66 lignes chacune, en tout femblables pour le Caractère, le papier, la compofition \& la manière de faire, à ce Catholicon fans date *; ì eft également fans nom de lieu $\&$ d'Imprimeur: le papier en eft auffi très-fort, très-égal, \& porte en partie les mêmes marques; car il y en a différentes, comme un croiflant plus ou moins grand, une rofette, \& jufqu'à des marques indiftinctes; il s'y trouve même du papier fans aucune marque, quoique tout femblable pour la force. Ces mêmes variations de papier fe
crite qui porte qu'il a été imprimé par Mentelà Strasbourg en 1473. Cette note eft fautive; la Courcription qui eft à la fin du 4e. volume du Speculum Hiforiale, le prouve; elle nous apprend que ce volume a été imprimé en 147.3 : les trois premiers ne. portent point de date. Or ces 4 volumes étant en Caractères romains, qui font, comme l'on fait, une marque certaine des nouveaux progrès de l'Imprimerie, il s'enfuit que le Speculums Naturale qui eft imprimé axec les.premiers Cavadères, a da précéder de plufieurs années l'époque de 1473.

* Ce Catholicons eft à deux colonaes de 67 lignes chacune. Dans la notice que Profper Marchand en donne, Hiftoixe de l'Imprimerie, page 37 , il dit qu'au mot Abbatiffa il y a Ft
 ainfi divife; fous abfortus le mot cor um eft encore ainfi divifé, \&ec. J'ai examiné ces articles dans J'exemplaire de la Bibliothèque de Sainte Géneviève, qui eft le même que celui que décrit Profper Marchand, \& fans date; tous. ces mots font-placés \& compofés comme ils doivent l'être.

Fiij

86 Dentorigine
voient dans ce Catholicon, il faut feur lement y ajouter la tête de bouf. On peut donc affurer, fans crainte de fe tromper, que qui a fait l'un a fait l'autre. Mais quel eft cet Imprimeur ? Ce n'eft certainement pas Guttemberg, ni Fauft, ni Schoiffer, comme le prétend Profper Marchand; je viens d'en apporter les raifons, auxquelles $\mathfrak{j}$ ajoute encore celle-ci, qu'il ya dans ces livres un nouvel ufage qui n'a jamais été pratiqué par ces premiers Artiftes, \& qui leur eft poftérieur. C'eft une petite lettre minufcule imprimée dans le milieu d'une place quarrée laiffée vuide en tête de chaque Chapitre, pour y peindre une grande Capitale conformément à la petite qui eft deftinée à fervir de guide au Deffinateur, \& qui fe perd dans le deffein. A qui devons-nous donc attribuer ces éditions? Je vais expofer mon fentiment, qui me paroit avoir quelque chofe de plus que de la vraifemblance. J'ai vû dans la même Bibliothèque de Sainte Géneviève trois autres volumes des Miroirs de Vincent de Beauvais, à deux colonnes comme

DEL'IMPRIMERIE. $\quad 87$
les précédens, de même format $\&$ du même papier, dont le premier porte cette foufcription ainfi figurée : EXPLICIT. PRIMUM. VOLUMEN. SPECULI. HISTORIALIS. IMPRESSUM. PER. JOHANNEM. MENTELLIN. fans nom de lieu \& fans indication d'année. Mais voilà Mentellin reconnu pour avoir imprimé ce premier volume dans le goût des deux volumes du Speculum Naturale, dont celui-ci fait comme une fuite, avec un Caractère de même groffeur que celui qui a fervi pour imprimer ce Catholicon \& ce Speculum Naturale, laquelle revient à celle de notre gros Romain, mais de figure différente, c'eft-à-dire que ce dernier eft d'une forte de romain que nous appelons de la première taille, dans lequel on a confervé encore quelques lettres du premier goût, comme les $\mathbf{P}$, les $\mathbf{G}$ capitaux, les $d$, les $h \&$ les $r$ minufcules, \& quelques-autres avec leur ancienne forme. Le fecond $\&$ le troifième volume de ce Speculum Hiftoriale portent chacun la même foufcription faite avec les mêmes Capitales, \& dont

Fiv
chaque mot eft fuivi d'un point. Celle du fecond volume porte : Explicit $\int$ ecunda pars Speculi Hiftorialis Vincentio impreffa per Johannem Mentellin, \& ainfi du troifième. Le quatrième volume, qui ne fe trouve point à Sainte Géneviève, mais qui eft dans la Bibliothèque du Roi, leve le refte de la difficulté. Il eft fait comme les trois premiers, à cette feule différence près, que la même foufcription ajoute qu'il a été fait à Strasbourg par Jean Mentellin en 1473. Ainfi voilà ces quatre volumes du Speculum Hiforiale reconnus authentiquement pour avoir été faits par Mentellin, d'où il eft naturel de conclure qu'il a auffi imprimé les deux premiers, qui font le Speculum Naturale, d'abord fans aucune indication, puis avec une note qui apprend feulement fon nom, \& enfuite avec une foufcription qui marque fon nom, l'année $\&$ le lieu. Le changement de Caractère que l'on voit au Speculum Hiftoriale, \& dans la fuite de cet ouvrage de Vincent de Beauvais, n'a rien qui puiffe empêcher de lui attribuer les deux volumes du Speculum Naturale. On fait que les premiers Caracteres étoient dans le goût de l'écriture du temps, demi-gothiques, mais que peu apres Nicolas Jenfon inventa le Caractère romain , dont Mentel ou Mentellin ( car c'eft le même) aura fait ufage dans la fuite de cet ouvrage; apres avoir ufé fa première fonte à faire les impreffions de ce Catholicon \& duSpeculumNaturale dont nous parlons. Il ne feroit pas vraifemblable qu'il eût fait la fuite de cet ouvrage fans en avoir fait le commencement. Le Miroir Moral en deux autres volumes in-fol. \& la fuite de cet ouvrage de Vincent de Beauvais, font également imprimés par Jean Mentel, premier Imprimeur de Strasbourg; par conféquent il y a tout lieu de croire qu'il a fait auffi ce Catholicon qui fe trouve femblable en tout, excepté feulement quil porte 67 lignes par colonne, \& que ce Speculum Natur.le, auffi fans date, n'en a que 66.
M. Chriftian Munden, Miniftre à Francfort fur le Mein, a auffi exercé fon zèle à l’occafion du Jubilé Typo-

90
Deliontigine
graphique. Il a fait un Sermon, des prières \& actions de graces, quelques pièces de vers, \& un Traité hiftorique $\&$ fort abrégé fur l'Imprimerie en général, \& fur les Imprimeurs de Francfort en particulier, qui a été achevé $\&$ publié par M. de Klettenberg, fuivi d'un Appendix par M. Schlotzhaver, le tout en un vol. in- 22 . imprimé en 1741, à Francfort en langue Allemande. Comme je n'entends point cette langue, non plus que quelques autres dans lefquelles ont été compofées différentes pièces dont j'ai parlé, je me fuis adreffé à des perfonnes capables de m'en donner des extraits fidèles. M. Duby, Interprète de la Bibliothèque du Roi pour les langues du Nord, a bien voulu me faire une traduction littérale de quelques. morceaux de ce Recueil. M. Bejot, attaché depuis long temps à cette célèbre Bibliothèque, m'a rendu les autres fervices dont j'avois befoin ; \& je ne puis publier avec trop de reconnoif fance les obligations infinies que j’ai a M. l'Abbé Sallier, Garde de cette pré-
cieufe Collection, par rapport à la manière obligeante avec laquelle il a bien voulu fe prêter à mes recherches, en me mettant à portée de faire un examen particulier de toutes les pièces qui étoient relatives à mon objet. Je dois les mêmes témoignages de reconnoiffance aux bontés avec lefquelles $M$. le Préfident de Cotte \& M. Gagnat m'ont ouvert leurs Cabinets, infiniment précieux par la rareté \& par le choix des livres qui les compofent. La partie hiftorique de ce livre allemand ne renferme rien de nouveau, ce n'eft qu'une compilation de ce qu'on avoit dit précédemment fur l'Imprimerie, \& par conféquent une répétition de plufieurs des erreurs que je viens de relever. Mais ce quil renferme d'intéreffant eft un extrait exact en bon allemand, de la Pièce originale concernant le procès entre Guttemberg \& Fauft ; Pièce quia été une fource féconde d'erreurs, parce qu'ayant été écrite dans l'année 1455 en langue vulgaire, qui eft un mauvais allemand prefquinintelligible aujourd'hui, ceux qui en ont parlé l'ont tout- dont l'exemple a induit en erreur ceux qui lont fuivi, ainfr que le remarque M. Schwartz.

L'original de cette Pièce importante a été trouvé dans la fameufe Bibliothèque de M. d'Uffenbach : il a paffé dela entre les mains du Pafteur Wolff; fon frère Jean-Chriftian Wolff l'a inféré dans une compilation qu'il a faite : c'eft un Recueil de toutes les pièces peu étendues fur l'Imprimerie, qui font parvenues à fa connoiffance, \&quill a raffemblées en deux gros volumes in$8^{\circ}$. de douze cens pages au moins chacun, intitulés Monumenta Typographica, \& imprimés à Hambourg en 1740. On pourroit avec raifon appeler ce livre un Recueil de contrariétés Typographiques, pourla diverfité étonnante des opinions qu'il renferme. Cependant M. Wolff voulant donner à cette Pièce toute l'authenticité dont il la jugeoit digne, Ya confrontée avec la copie qui fe trouve dans l'ouvrage de Senckenberg qui a pour titre Selecta juris \& hiftoriarum, \& avec un autre ma-
nufcrit intitulé Copie d'un vieux inftrüment concernant le procès du Noble Jean Guttemberg, de la famille de Zumjungen, premier Inventeur de l'Imprimerie, au fujet des frais d'impreffion avec Jean Fauft. Ce dernier manufcrit a été tiré des papiers d'un des defcendans de Fauft, nommé Jean-Frédéric Fauft, qui l'avoit copié en 1600 fur l'original même qui étoit confervé dans fa famille, d'où il avoit paffé, comme on l'a vû , dans la Bibliothèque de $M$. d'Uffenbach. Malgré toutes ces précautions, M. Munden, qui a donné l'extrait de cetté Pièce en bon allemand, remarque qu'il s'eft gliffé dans. l'impreffion de l'original qui fe trouve dans le Recueil intitulé Monumenta Ty: pographica, quelques fautes qu'il fait connoître. C'eft d'après la confrontation exacte de ces pièces $\&$ fur les variantes qui font dans le Recueil de M. Wolff, que M. Duby a bien voulu faire avec le plus grand foin une traduction fidèle $\&$ littérale que je donnerai à la fin de cet article. Cette Pièce eft infiniment effentielle à l'hiftoire de.
limprimerie ; elle s'accorde autant avec la vérité, que ce qu'on nous avoit dit jưqu’à préfent s'en écartoit.

Reprenons la fuite de notre Jubilé Typographique. M. Chriftian Gottlieb Schwartz, Profeffeur en l'Univerfité d'Altorf, a fait à ce fujet trois Exercices publics, les 12 \& 21 Novembre \& le 7 Décembre 1740 . Il nous donne une notice exacte $\&$ bien détaillée de toutes les éditions de Schoiffer; mais fa fcience n'a plus la même étendue lorfquill s'agit de l'art même $\&$ dé fes progrès, il s'en rapporte à ce qui a été dit avant lui. Une chofe qui lui eft propre, \& dont perfonne ne s'étoit encore avifé, c'eft de nous donner deux Pierre Schoiffer de Gernsheim diftingués l'un de l'autre, tous deux exerçant à la fois limprimerie avec Fauft, l'un Clerc de la ville de Mayence, \& l'autre domeftique qui a époufé la fille de fon maître. Il s'étend beaucoup fur ce point, \& fe glorifie même de çe que perfonne n'avoit fait cette réflexion avant lui. Il prétend prouver ce fait, par la raifon que l'un eft Clerc \& l'autre marié ; que

$$
D E L^{\prime} I M P R I M E R I E .
$$

lun ne peut avoir d'enfans, que l'autre en a; que l'on voit dans certaines foufcriptions des premiers livres Schoiffer feulement, \& dans d'autres Schoiffer Clerc; qu'enfin Fauft appelle l'un Puer, ce qui ne peut convenir à l'autre. M. Schwartz a raifon de qualifier cette idée du titre de nouvelle, mais je doute qu'il ait également raifon de s'en glorifier. Ignoreroit-il qu'anciennement on appelloit Clercs ceux qui, cultivant les lettres, sélevoient au deffus du commun? ce qui a fait donner ce nom à certains Imprimeurs \& à quelquesLibraires. Qui difoit dans ce temps un grand Clerc, difoit un homme favant. Nous appelames, dit Pafquier *, grand Clerc l'homme favant, mauclerc celui qu'on tenoit pour bête, $\mathcal{E}$ la fcience fut appelée Clergie. Suivant le livre allemand dont j’ai parlé ci-deffus, un Clerc du Diocèfe de Mayence étoit auffi un homme autorifé du Juge pour faire dans l'étendue du Diocèfe les pièces d'écriture à produire dans les procès, ce qui pouvoit convenir fort bien

[^10]96 De lo Origine
à Schoiffer. Ainfi M. Schwartz doit voir par-là quill étoit très-poffible que cet Artifte fût tout à la fois Clerc \& marié. A l'égard du mot $P u e r$, on a déjà remarqué qu'on ne doit pas le rendre ici par celui de domettique, comme dans la bonne latinité, mais par celui de fils ou gendre.

L'année 1740 produifit encore un traité fur l'Imprimerie' intitulé Typographia jubilans, par M. Frédéric Chrétien Leffer. Ce n'eft qu'une répétition des mêmes idées que nous avons déjà vûes, par conféquent il eft inutile que je m'y arrête. M. Kohler, Profeffeur, a fait imprimer à Leipfik en 1741 une défenfe d'honneur pour Guttemberg , qui n'apprend également rien de nouveau. Il ne veut pas que l'on mette Cofter au rang des Imprimeurs, en quoi il a raifon ; il auroit pû ajoûter que Cofter n'eft qu'un être idéal dans l'Imprimerie, n'étant connu par aucune production certaine. Il veut pluftôt que Cofter ait été difciple de Guttemberg. Mais fi cela eft vrai, quelles font fes productions? quels veftiges en refte-t-il qu'on

$$
D E L^{\prime} I M P R Y M E R I E
$$

qu'on puiffe lui attribuer avec certitude ? Ce font-là de ces idées hazardées qui ne portent fur aucun fondement, non plus que celle qu'il débite d'après Arnold dans fon Poëme fur l'Imprimerie, que Guttemberg inventa cet Art à l'occafion de fon cachet. C'eft aller chercher des caufes extraordinaires $\&$ bien éloignées, tandis qu'il en exifte de très-naturelles.
M. Engel, Bibliothécaire de Berne, a fait auffi des remarques fur l'Imprimerie, adreffées aux Editeurs du Journal Helvétique, en date du 25 Juillet 1741 , \& contenues dans une brochure de $3^{2}$ pages in- $8^{\circ}$. C'eft un réfultat de ce qu'il a lû dans quelques ouvrages qui traitent de l'Imprimerie, fans connoif: fances particulieres fur cet Art. Il y dit que Guttemberg travailla tantôt avec des Caraîtères de bois, tantôt avec des Cas ractères de fonte faits à la main, jufqu'a. ce que par Son procès avec Fauft il fut dépouillé de fon Imprimerie, de fon bien É. prefque de Chonneur de Iinvention. . . . . Après cela Schoiffer inventa enfin les mawrices. M. Engel auroit bien dû nous

9 DEL'ORIGINE
expliquer ce que c'eft que des Caracteres de fonte faits à la main, \& à quoi fervoit cette nouvelle invention de matrices par Schoiffer, puifque Guttemberg, felon lui, travailloit en Ca ractères de fonte. J'ai déjà fait voir ce que l'on doit penfer là-deffus, \& nous verrons bientôt quel eft ce prétendu dépouillement de Guttemberg.

Quelques autres Auteurs qui ont, ẻcrit fur l'Imprimerie, ont eu des idées remblables à celles que nous venons de temarquer : les avoir réfutées dans un Auteur, c'eft les réfuter partout où elles fe trouvent; c'eft pourquoi je ne ferai pas mention de leurs écrits.

II y a dans la Bibliothèque d'Upfal en Suède un livre curieux, contenant les quatre Evangiles en langue des Goths \&x en Caractères gothiques, dont la traduction éft attribuée à Ulphilas: M. Ihre, Profeffeur d'Eloquence à Upfal, en a fait le fujet d'une Differtation latine intitulée, Ulphilas illuftratus, qu'il publia dans cette ville en $175^{2}$.

Ce livre, précieux par fon antiquité,
eft en lettres d'or \& d'argent fur vélin ; il a toûjours été regardé comme manufcrit. M. Ihre prétend au contraire qu'il eft imprimé par un art particulier; ce qui devient curieux, $\& \mathcal{L}$ mérite d'être examiné.

Ulphilas étoit Evêque des Goths en Mœfie vers 370. On croit que c'eft lui qui inventa les Caractères gothiques, \& qui fit la traduction de la Bible en langue des Goths. Cet exemplaire des quatre Evangiles eft écrit en cette langue $\&$ avec cette forte de Caractères: ce n'eft pas le gothique dont Schoiffer s'eft fervi pour le Péeautier de 1457, \& que nous voyons employé dans les infcriptions de nos anciens monumens, mais un Caractère particulier, dit gothique dUlphilas. Celui de ce livre revient pour la groffeur à notre petit Canon. Voici en fubftance le fentiment de M. Ihre fur le méchanifme par lequel cet ouvrage a été exécuté.

* Ce livre d'Ulphilas, en Caractères \# d'argent, n'eft point écrit avec un ron feau ni avec une plume, mais il eft " certain que les lettres y ont été imG ij
Dem'Origine
" primées avec un fer chaud. Pour appuyer cette opinion, M. Ihre rapporte que " les Anciens avoient un "genre d'écriture qu'ils appeloient en"caufique, art qui eft tombé dans \% l'oubli. Ce nom d'encauftique fuffit * (dit-il) pour faire voir qu'on fe fervoit n d'un fer chaud pour marquer les let* tres fur le parchemin. Les Peintres " (ajoute-t-il) avoient une manière de * peindre quils appeloient auff en» cauftique, d'où il conclud que ce li* vre eft imprimé avec un fer chaud; " $I^{\circ}$. Parce que les lettres préfentent \% une furface concave d'un côté de la $\rightarrow$ feuille $\&$ convexe de l'autre, $\&$ cela *fi fenfiblement, qu'on en fent la figure * fous le doigt.
" $2^{\circ}$. Parce que les feuilles font ufées » dans certains endroits, $\&$ ces en* droits font ceux où le fer a été impri* mé trop fort ou trop chaud, de façon " qu'on n'y voit quelquefois que des * fragmens de lettres, \& d'autres fois * que le trou feulement, lequel a conn fervé la forme de la lettre qui y étoit "repréfentée.


## DEL'IMPRIMERYE. IOI

 $\therefore$ * $3^{\circ}$. Les lettres font fi reffemblan$n$ tes, qu'il n'y a point de traits qui ne \%. Ce trouvent partout, ce qui fait croire " qu'elles ne font point faites à la main, $\geqslant$ mais formées par un type.* $4^{\circ}$. Il y a fous les lames d'or \& * d'argent une mixtion d'huile, de cire " ou de colle pour les rendre adhéren" tes, ce qui auroit abforbé les traits " de la plume, \& empêché par confé" quent d'écrire.
$" 5^{\circ}$. Il fe trouve par fois quelques " lettres tranfpofées, ce qui vient du * copifte qui a poré un moule pour " l'autre.
" $6^{\circ}$. La couleur fe trouve effacée * dans une partie des lettres, \& l'on * voit encore des parcelles d'or $\& x$ d'ar"gent dans le fillon qui refte ; ce qui " vient de ce que la lettre a été mar" quée avec un fer chaud, \&x que la " place étoit trop fèche lorfqu'on y a * appliqué la lame d'or ou d'argent.

Enfin M. Ihre a remarqué "qu'on * employoit ordinairement cette cou". leur de pourpre avec les lettres d'or $y$. \& d'argent, \& que l'on a confervé Giij

102
De l'Origine
\% le nom d'encauftique pour lá couleur * de pourpre. Les Empereurs de Conf* tantinople défendirent fous des pei" nes, d'employer cette écriture encauf" tique ou cette couleur de pourpre ndans les ouvrages ordinaires; elle * étoit réfervée pour les livres faints, " fuivant le témoignage du P. Mabil* lon, qui rapporte dans fa Diploma\% tique, page 43 , que S. Boniface "écrivant à l'Abbeffe Eadburga, lui mar* que que la Sainte Bible eft le feul li\# vre qui ait été écrit en lettres d'or $\& \Sigma$ » en couleur de pourpre. S. Jérômẹ dit » auffi dans fa préface fur Job, que ce * genre d'écrire étoit confacré. Conferve qui vaudra, dit-il, ces anciens livres écrits en or $\mathcal{E}$ en argent fur du vélin couleur de pourpre, ou, comme on dit, en lettres onciales, qui font pluftot des fardeaux que des livres, pourvâ qu'on me permette à moi E aux miens d'avoir feulement des livres fimples $\mathcal{E}$ moins recommandables par leur beauté que par leur corretion.

Je connois un manufcrit dans le goût de celui-ci, auffi ancien 8 fait également ayec des lettres onciales en or $\&$

## DEI'IMPRIMERIE. 103

 en argent \& à peu près de même groffeur, dont l'examen va nous éclaircir en partie les remarques de M. Ihre. C'eft un Pfeautier grand in-4. . confervé dans la Bibliothèque de $S$. Germain des Prés, où je l'ai vû. La tradition rapporte quil a fervi à Saint Germain, par conféquent il eft du cinquième fiècle au plus tard.Ce livre eft en vêlin couleur de pourpre, les lettres du texte font en argent, effacées pour la plufpart en tout ou en partie ; les autres font en or, affez bien confervées, \& le tout reffemble affez à la defcription que M. Ihre fait du livre des Evangiles. Cependant c'eft un manufcrit, qui à la vérité n'eft point écrit avec la plume ni avec le rofeau, parce que ces inftrumens ne font pas propres à fixer des feuilles d'or \& d'argent fur le vêlin, mais par d'autres moyens particuliers à cet ufage.

Pour fixer de lor \& de l'argent en feuille fur du vélin, on fe fervoit dans ce temps-là comme à préfent d'un mordant propre à affujétir ces lames. La mixtion que M. Ihre a reconnue, eft alGiv

104
Dez'ORIGINz
fez femblable au mordant dont on fe fert aujourd'hui. C'eft un bol compolé d'huile, d'ocre ou de fanguine, \& d'autres ingrédiens amalgamés, dont on fait une couche fur laquelle l'or eft pofé $\&$ s'attache. La feuille d'or, qui étoit plus épaiffe alors qu'on ne la fait à préfent, jointe à cette couche de bol, occafionnoit une élévation affez fenfible pour être reconnue au toucher dans ces anciennes dorures. Cet or ainfi appliqué étoit bruni avec la dent de loup, ou avec quelque autre intrument dur $\& x$ poli, ce qui produifoit néceffairement une petite incruftation de la lettre dans. le vélin. C'eft ainfi qu'ont été faits les petits enfoncemens dont on voit encore les traces dans les lettres effacées du Pfeautier des Bénédiçtins, dont les feuilles font très-minces : ces lettres d'ailleurs font parfaitement femblables \& très-bien formées; ce qui n'a rien d'étonnant pour ce temps-là, parce qu'il $y$ avoit des Artiftes dont la main sûre \& exercée étoit faite à ce travaila

On voit encore dans la même Bibliothèque un autre manufcrit auffi en vé,

## DE L'IMPRIMERIE. IOS

 Jin couleur de pourpre \& en lettres d'or, bien confervé, contenant des fragmens des Evangiles de S. Matthieu \& de S. Marc ; mais l'or paroît avoir été appliqué au pinceau \& non en feuilles mattes, ce qui prouve que les Anciens avoient plufieurs manières d'employer l'or dans les manufcrits.Parmi le nombre de ceux que j’ai vûs à la Bibliothèque du Roi, où l'or eft employé tant dans certaines lettres que dans les ornemens, il y a un très-bel exemplaire d'une Bible latine faite pour Charles le Chauve Roi de France, dans lequel j’ai obfervé cette différente manière d'employer l'or. Ce livre eft en vélin, les premières feuilles font couleur de pourpre; on y voit écrits en lettres d'or des vers latins en l'honneur du Roi. Ces lettres paroiffent avoir été faites au pinceau; celles qui forment les titres \& les premiers mots du texte, font d'or en feuille \& brunies, ainfi que les ornemens. Il n'eft point rare de trouver l'or employé dans les manufcrits anciens. J'ai moi-même quelques feuilles d'un vieux Pfeautier gothique

106 Demortgine
manufcrit, où l'or qui fert à former les lettres de chaque verfet $\&$ les ornemens qui encadrent les pages, eft auffi brillant que sil venoit d'être appliqué.

Tout ceci a trait au paffage de S. Jérôme cité ci-deflus à l'occafion des livres écrits en or $\&$ en argent fur des feuilles couleur de pourpre, \& paroít convenir au livre des Evangiles décrit par M. Ihre. Sil n'y a point d'exagération dans la defcription que cet Auteur nous en donne, \& que les lettres foient auffi enfoncées qu'il le dit , on pourroit bien accorder qu'elles ont été faites par empreinte, mais ce ne fera certainement point en encauftique, comme il le croit. La raifon n'admet point l'application d'un fer chaud fur des feuilles volantes de vélin, fans qu'elles ne fe retirent en tous fens. Je laiffe à penfer la figure qu'auroit une de ces feuilles, après qu'on auroit pofê deffus onze ou douze cens fois un fer chaud de l'un $\&$ de l'autre côté. M. Ihre a mal appliqué lidée d'encauftique qui l'a frappé, \& む laquelle il s'eft trop légèrement arre-

## DEL'IMPRIMERIE. IOT

 té. L'encauftique que les Anciens employoient dans leurs tableaux, n'eft point analogue à aucune façon d'écrire ; ils faifoient, pour ainfi dire, cuire ou brûler la cire \& la couleur fur les tableaux après quills étoient faits *. Ce n'eft donc par aucun de ces méchanifmes que ce livre auroit été imprimé, mais pluftôt avec des lettres de bois appliquées à froid. Ce qui peut rendre cette conjecture plus vraifemblable, c'eft qu'on a remarqué fur d'anciens manufcrits des ornemens peints en miniature, dont le trait qui avoit fervi de guide laiffoit fur le vélin une légère empreinte, que l'on a aperçûe lorfque la couleur a été enlevée. Ce trait étoit pour ces Peintres ou Enlumineurs d'un très-grand fecours \& d'une prompte exécution dans les objets fouvent répétés: une petite planche ainfi gravée au trait leur fourniffoit d'un feul coup les contours du deffein par une fimple application.Je ne m'arrêterai point à difcuter

[^11]108 Defortinine
ce que rapportent quelques Auteurs qui n'ont parlé de l'Imprimerie que par occafion, comme Vigneul-Marville, Moréri, Furetière \& quelques autres; leur état \& leurs occupations ne permettoient pas qu'ils parlaffent favamment de certaines parties fujettes à des difcuffions dans lefquelles d’ailleurs ils ne pouvoient entrer, parce quills manquoient de connoiffances particulières fur l'art même dont ils parloient. Aufli fe font-ils contentés de copier ce qu'on avoit écrit avant eux fur ce fujet. Furetière, par exemple, a fuivi le P. Jacob, en difant au mot Imprimerie: Les premiers livres imprimés qu'on ait vûs en Europe, font un Durandus de Ritibus Ecclefix, de l'année 246z, É une Bible de 2462, \&c.

Moréri dit en parlant de Jacques de Sanlecque premier de ce nom, qu'il grava les Caractères Syriaques, Samaritains, Arméniens, Chaldéens \& Arabes, pour la Bible Royale faite à Anvers. Cette Bible fut imprimée par Plantin en 1 ; 69. Jacques de Sanlecque. ne pouvoit avoir alors qu'environ dix

$$
D E L^{\prime} I M P R T M E R I E . \quad 109
$$

ou onze ans, étant mort en 1648 dans fa 90 année, fuivant Moréri même. Vi-gneul-Marville avance que Vitré jeta au feu tous les Caractères de la Polyglotte, pour rendre ce livre plus rare $\& x$ empêcher qu'il ne fût réimprimé. Dom Bonaventure d'Argonne, Chartreux, qui s'eft caché fous ce nom, ne favoit pas qu'une partie des poinçons $\&$ des matrices qui avoient fervi pour ce grand ouvrage, appartenoient au Roi qui les avoit fait acheter de la fucceffion de M. de Brèves, Ambaffadeur à la Porte; par conféquent Vitré n'étoit pas le maître d'en difpofer; d'ailleurs, jeter des poinçons $\&$ des matrices au feu eft une idée plus que fingulière. Il en eft de mê-: me de plufieurs autres Auteurs qui n'ont parlé de l'Imprimerie qu'en paffant, \& dont il feroit inutile de faire mention.

On devoit s'attendre à trouver quelque chofe de mieux dans différentes lettres fur l'Imprimerie faites par un Imprimeur de Paris, \& qui ont été inférées dans plufieurs Mercures de 1753 ; mais j’ai vû avec étonnement qu'il n'a fait que puifer dans quel-ques-uns des ouvrages dont nous ve-

110

$$
D_{E L} \text { L'ORIGINE }^{\text {RINE}}
$$

nons de parler, des traits peu propres à faire honneur à fa critique. Au fujet de la Bible de 1462 , qui porte pour foufcription qu'elle eft imprimée \& non faite à la plume, il dit que Fauft la vendit pour manufcrite, \& qu'il fut pris pour unMagicien. Ils ne balancèrent point, ce font les termes dont il fe fert en parlant de ceux qui en avoient acheté, de laccufer de magie: laccufation fut portée en Juftice réglée, EOF Fauft fe trouva fort heureux de pouvoir s'evader. En 1462 l'Imprimerie, comme.je l'ai fait remarquer, avoit déjà fourni huit gros volumes in-fol. dans l'efpace d'une quinzaine d'années, fans compter cette Bible qui eft en deux volumes; mais c'êt ce qu'apparemment l'Auteur ignore, autrement il faudroit fuppofer qu'il auroit bien du penchant à croire aux Sorciers. Si l'on veut encore s'en rapporter à lui, l'on mettoit en prifon ceux qui alloient à Harlem pour y apprendre l'Imprimerie, dans un temps où cet art étoit déjà exercé publiquement dans plufieurs villes de l'Europe; \& pour augmenter le merveilleux, il rapporte que l'on donna des gardes à
DE L'IMPRIMERIE. III

Corfelle, ce prétendu ouvrier enlevé à grands frais à Guttemberg, \& cela de peur qu'il ne s'enfuit d'Angleterre, pendant que dans ce temps même trois ouvriers Allemands, Gering, Crants, \& Friburger, viennent à la fois s'établir tout naturellement à Paris fur la fimple requifition d'un Prieur de Sorbonne. Il dit au fujet de Fauft \& de Guttemberg qu'ils fe brouillèrent en 1455 à Strasbourg, où jamais ils n'ont été enfemble. En parlant de l'Imprimerie, il s'écrie : Avec quel honneur cet Art fut-il traité.... fous les Cofter à Harlem! Ce Cofter, comme on l'a vû, n'a jamais rien produit, \& l'on ne connoît abfolument rien de lui parmi les monumens de la Typographie. Nous venons de voir que quelques Ecrivains, dont l'état ne fuppofoit pas une connoiffance parfaite de l'Imprimerie, fe font trompés en prenant quelques parties pour le tout. Notre Auteur les fuit néanmoins, quoique Maître en cet Art, $\& x$ dit que nos premiers Imprimeurs firent des Caractères de laiton $\mathcal{E}$ de fer. Je crois qu'on lembarrafferoit beaucoup en lui

112 Det'ORIGINE
demandant par quel méchanifme. Au refte, cette dénomination de Caractères de laiton lui eft réfervée en particulier, \& n'appartient qu'a lui feul : c'ert une petite addition au ridicule des lettres de cuivre façonnées au couteau. Car on n'entend par laiton que du cuivre réduit en lames minces, nullement propre par conféquent à rendre la fi-1. gure des premiers Caractères connus, dont la groffeur revient à celle de notre petitParangon, $\& x$ de notre petit $\&$ gros Canon, qui font au moins une. fois plus épais que le plus fort laiton. Cette Bible de 1462 que l'Auteur cite, eft regardée par les Artiftes $\&$ les Connoiffeurs comme un ouvrage admirable par la hardieffe de la gravure des Caractères $\&$ par la propreté de l'impreffion. Il dit au contraire qu'ils doivent paroître INFORMES EG GROSSIERS en comparaifon des nouvelles perfections de cet Art. Et c'eft un Imprimeur qui tient ce langage!

Mais un ouvrage plus mal fait encore eft un Mémoire fur l'Origine de lImprimerie, que M. de V. Architecte,
 de la Société Royale de Londres, vient de rendre public dans le Journal ©conomique du mois de Mars 1758. Cet Auteur n'a pas la plus légère idée de l'Art ni de l'Hiftoire Typographique, \& cependant, chofe étonnante, il décidé. Il attribue à Cofter de Harlem la fabrique des cartes à jouer, qui fervirent, dit-il, à lui donner l'idée de faire en figures les fept péchés mortels, avec deux vers flamands au bas de chaque planche, \& cela fans citer aucune autorité ni donner la moindre preuve. Il a $v \hat{u} u n$ Speculum salyationis humanea plus grand que celui que l'on voit en Sorbonne...... d'une plus grande antiquité, mais il ne nomme pas l'endroit où il l'a vû. Cofter mourut, felon lui, fans perfectionner fes Caraṫ̇̀res mobiles. FUSTgensfleis chi emporta cette invention Escs Caractères à Mayence, où il s'afocia avec Schoiffer $\mathcal{E}$ Jean Guttemberg. Les premiers livres gu'ils imprimèrent furent un Pfeautier, puis la Cité de $S$. Auguftin É les Offices de Cicéron, imprimés en Caractères ronds ouroMAINS.... enfuite Fauft imprima une

Bible en Caractères gothiques, dont it envoya des exemplaires à Paris en 1470, par Ulric Guering, Mirtin Krantz et Michel Friburger, pour les faire pafler pour manufcrits.... Ces vendeurs furent pris pour des forciers, puis pourfuivis comme furvendeurs, enfuite déchargés par le Parlement. Il met Colinés pour de Colines exerçant l'Imprimerie à Paris après Rob. Étienne quil fait demeurer rue S . Jacques. Etienne étoit beau-fils \& élève dẹ Si mon de Colines \& demeuroit rue $S$. Jean de Beauvais. Ce n'eft pas tout, il a un Pfeautier in $-8^{\circ}$. en Caractères RONDS ou romains, fans date ni frontifpice, dont il dit: jofe aflurer qu'il eft un de ceux qui fortirent des premières épreuves de Fauft. Quelques recherches qu'il ait faites, il n'a pû en trouver aucun autre qui pût lui difputer pour l'antiquité, \&c. Ce Mémoire, comme on le voit, ne mérite pas une critique férieufe. Je dirai feulement quil y a des $S_{\text {pe- }}$ culum d'un plus grand format que celui de Sorbonne, mais ils font en Caractères de fonte, \& de beaucoup

DELTMPRYMERIE. IIS poftérieurs à ce dernier. Nous avons vû des Auteurs partager, pour ainfi dire, Guttemberg \& Schoiffer, \& faire de chacun d'eux jufqu'a trois perfonnes différentes : M: de V. . . . . . tombe dans un excès tout oppofé ; il confond deux hommes enfemble pour n'en faire qu'un; tel eft ce Fuftgensfleifch qui emporta, fuivant lui, les Caractères de Cofter. Les idées qu'il a fur la chronologie des premières impreffions ne font pas plus nettes; il met les dernières avant les premières, $\&$ dit qu'elles font en Caractères romains, puis il admet après ces livres le Caractère gothique dans une Bible latine qu'il fait apporter à Paris en 1470 par Ulric Gering $\&$ fes deux affociés, pour être vendue comme manufcrite, ce qui les fait pourfuivre en Juftice comme forciers, 25 ans après l'Origine de l'Imprimerie. Son Pfeautier in- $8^{\circ}$. en Caractères romains doit être une pièce curieufe, puifqu'il affure qu'elle eft fortie des premières épreuves de Fauft, qui n'a jamais rien fait danṣ ce format ni avec ce CaraCtère. Je ne fuis pas furpris qu'un Architecte foit tombé Hij
I. 16 Der'ORIGINE
dans de pareilles erreurs en parlant de l'Hiftoire Typographique; mais ce qui m'étonne, c'eft qu'après trois fiècles révolus de l'exercice d'un Art fi utile, on foit en général fi peu inftruit de ce qui concerne fon origine $\&$ fes progrès.

C'eft pour jeter un nouveau jour fur cette partie hiftorique, que je vais joindre ici la traduction fidèle de la pièce originale qui nous refte du procès entre Guttemberg \& Fauft, dont Profper Marchand n'a donné qu'un précis qui ne fuffit pas.

## TRADUCTION LITTERALE

D'une Pièce originale en ancien Allemand, concernant le Procès entre Guttemberg \& Fauf.

Au Nom de Dieu, ainfi foit-il. Soit notoire à tous ceux qui verront ou entendront lire cet Acte public, que l'an de la naiffance de Jefus-Chrift notre Seigneur 24S3, Indiction troifieme, un Jeudi, $\int 1-$ xième jour du mois nommé en latin No-

## DEEIMPRZMERIE, II7

vember, la première annẻe du Couronnement de notre très -Saint Père EGSeigneur, le Seigneur Calixte III, par la providence divine $P$ ape, entre $2 \tau \mathcal{E} 12$ heures du matin, à Mayence, dans la grande Salle des Moines Déchauffés, en préfence de moi Écrivain public E̛ des témoins nommés ci-deffous, s'eft préfenté en perfonne lhonnête $\mathcal{E}$ prudent JAcQues Favst, Bourgeois de Mayence, É de la part de JEAN FAUST fon frère, qui étoit auffi prêfent, a produit, dit G déclaké, qu'entre ledit JEAN FAUST fon frère d'une part, $\mathcal{E} J_{E A N} G U T$ TENBERG de l'autre, un jour certain à cette heure d'aujourd'hui avoit été nommé, marqué É fixé dans ladite Salle dudit lieu audit Jean Güttenberg, pour voir EE entendre ledit Jean Fauft prêter le ferment à lui ordonné É impofé, felon le contenu \& la teneur du jugement entre les deux parties; $\mathcal{E}$ afin que les Frères dudit Couvent, encore affemblés dans la Salle dudit lieu, ne fuflent point moleftés ni interrompus, ledit Jacques Fauft fit dire par un meffager dans la fufdite Salle, que $\sqrt{2}$ Jean Guttenberge 2

## 118 DEL'ORIGINE

ou quelqu'un de fa part, étoit dans le Couvent pour le fujet fufdit, il eût à fe préfenter. Après un tel meffage $\mathcal{E}$ demande, vinrent dans ladite Salle l'hannête Sieur Henry Gunther, ci-devant Curé à S. Chriftophe de Mayence, Henry Keffer'É Bechtold de Hanau, ferviteur E valet dudit Jean Guttenberg ; É après que ledit Jean Fauft leur eût demandé ce qu'ils faifoientlà É pourquoi ils y étoient, s'ils avoient auffre pouvoir dans cette affaire de la part de Jean Guttenberg, ils répondirent en général $\mathcal{E}$ en particulier, qu'ils étoient enyoyés par le Noble* Sieur Jean Guttenberg, pour entendre $\mathcal{E}$ voir ce qu'on feroit dans cette affaire. Enfuite Jean Fauft protefta E témoigna que, voulant fe conformer à. l'Ordonnance, il étoit venu, s'étoit a/fis É avoit auff attendu' apre's Jean Guttenberg fon adverfe partie jufqu'à 22

* Cet endroit oul Gurtemberg ef qualifié de NODze , \& fa retraite auprès d'Adolphe de Naffau, Electeur de Mayence, au fervice duquel it mourut, prouvent bien clairement ce que j'ai dit a qu'il n'étoit point Artife', mais feulement homme intelligent \& curieux, qui cherchoit à faire des découvertes \& à former des entreprifes ${ }_{2}$ toutes chofes qui s'allient parfaite: ment avec la Nobleffe.


## DEL'IMPRIMERIE. 119

heures, \& qu'il l'attendoit encore, lequel ne s'étoit point préfenté en perfonne à cette affaire. Il fe montra prêt à fatisfaire aus jugement rendu fur le premier article de fa demande felon fon contenu, qu'il fit lire de mot à mot avec fa prétention $\mathcal{E}$ réponfe, dont voici la teneur: Et compre Jean Fauft avoit promis audit Jeañ Guttenberg, ainfi qu'il eft premièrement compris dans le billet de leur convention, qu'il avanceroit à Jean Guttenberg 800 flarins en argent pour certain, avec lefquels il acheveroit l'ouvrage, $\mathcal{E}$ s'il en coutoit plus ou moins, cela ne le regarderait pas, E que Jean Guttenberg lui donneroit de ces 800 florins 6 florins par cent d'intérêt. Or il a emprunté pour lui ces 800 florins à intérêt, É les lui a donnés, dont Guttenberg n'étant pas fatisfait, s'eft plaint qu'il n'avoit pas encore affez de ces 800 florins. Ainf, ayant voulu le fatisfaire, il lui a donné, outre les premiers 800 florins, 800 autres, de forte qu'il lui a avancé 800 florins plus qu'il n'étoit obligé en vertu du billet fufdit, EE qu'ainfi il lui avoit fallu donner 140 florins d'intés.

120 Den'Origine
rêt des 800 florins qu'il lui avoit avancés en dernier lieu. Et quoique le fufdit Jean Guttenberg fe fût obligé par le fufdit billet à lui donner 6 florins pour cent d'intérêt des premiers 800 florins, néanmoins il n'a rien payé dans aucune année, mais il a fallu qu'il payât lui-même ledit intérét, ce qui monte de bon compte à 250 florins; $\mathcal{E}$ comme Jean Guttenberg ne lui a jamais payé cet intérết, favoir les 6 florins des premiers 800 florins, non plas que l'intérét des 800 derniers, Ė qu'il a été obligé luimême d'emprunter énfuite cet intérêt parmi les Chrétiens $\mathcal{E}$ les Juifs, $\mathcal{E}$ d'en donner 36 florins de bon campte pour la recherche, ce qui monte enfemble, avec l'argent principal, à 2020 florins pour certain, il lui demande préfentement qu'il lui paye lo tout fans qu'il en fouffre de. dommage. A cela Jean Guttenberg a répandu que Jean Fauft lui avoit donné 800 flarins, afin de préparer $\mathcal{E}$ faire fes uftenfiles avec cet argent, à condition qu'il Se contenteroit de catte fomme, \& l'employeroit a don utilité, que les outils $\int$ eroient engagés au fufdit Jean Fauftz \& que

## DEL'IMPRIMERIE. I2I

celui-ci lui donneroit annuellement 300 florins pour les frais, comme aulfi pour les gages des domeftiques, le loyer, le chauffage, le parchemin, le papier, l'encre, EJc. que $f$ à l'avenir ils ne s'accommodoient point, il lui rendroit fes 800 florins, $\mathcal{E}$ Ses outils feroient dégagés; bien entendu qu'il acheveroit l'ouvrage avec l'argent qu'il lui avait prêté fur fes gages, $\mathcal{E}$ il compte qu'il n' a pas été obligé d'employer ces 800 florins à la fabrique des livres*; \& quoiqu'il foit auffi fait mention dans le billet, qu'il lui donneroit 6 par cent dintérét, Jean Fauft lui a néanmoins promis de ne lui point demander cet intérét. De plus, ces 800 florins ne lui ant pas été payés, felon la teneur du billet, , $\mathfrak{E}$ à la fois, comme il le prétend dans le premier article de fa demande; É à l'égard de ces derniers 800 florins, il s'offre d lui en rendre compte. Il ne lui en accorde non plus aucun intérêt ni ufure, $\mathcal{E}$ il ef-

[^12]122 De L'ORIGINE
père qu'il ne fera point obligé en Juftice de le faire; comme il a été préfenté par la demande, la réponfe, la replique, la redite, $\mathcal{E}$ plufieurs autres paroles, E'c. Ainsi nous prononçons en Justice: Quand Jean Guttenberg aura rendu fon compte de toutes les recettes É dépenfes quiil a faites pour l'ouvrage au profit commun, ce qu'il aura reçû de plus en argent au pardeffus, fera compté dans les 800 florins; mais sil fe trouve dans le compte, que Fauft lui a donné quelque chofe de plus de 800 florins, qui n'auroit pas été employé pour Leur profic commun, il le lui rendra auffi; $\mathcal{E} f i J_{E A N} F_{A U S T}$ prouve par ferment, ou atere preuve valable, qu'il a pris le fufdit argent à intérêt, É qu'il ne l'a pas donné de fa propre bourfe, Jean Guttenberg lui payèra auffi ledit intérét, felon la teneur du billet. Ledit Jugement, comme nous venons d'entendre, ayant été lî̂ en préfence des fufdits Sieurs Henry, Ecc. Fenry \& Bechtald, ferviteurs dudit Jean Guttenberg, le fufdit Jean Fauft prêta ferment, dit EG affura, les doigts pofés fur les Saints, en la main de moi Écrivain public, que tout ce quiétoit compris dans un billet, felon la teneur du Jugement, quill me remit alors, étoit entièrement vrai $\mathcal{E}$ jufte, ainfi que Dieu lui foit en aide \& les Saints. La teneur du billet fufdit eft ainfi mot à mot : Je, Jean $\boldsymbol{F}_{A U S T}$, ai emprunté quinze cens cinquante florins, qui ont été remis à Jean Guttenberg, $\mathcal{E} q u i$ ont été employés à notre ouvrage commun: il m'en a fallu donner annuellement intérét EE ufure, EE jen dois encore une partie; ainfi je lui compte pour chaque cent florins que j'ai empruntés, comme il eft dit ci-deffus, fix florins annuellement de Iargent que jai emprunté, \& qu'il a touché, qui a été employé à notre ouvrage commun, Es qui fe trouve dans le compte; je lui en demande lintérêt, felon la zeneur du Jugement; É pour preuve que cela eft ainfi, je veux m'en tenir, comme il. eft jufte, à la teneur du Jugement rendu fur le premier article de la demande que $j$ ai faite audit Jean Guttenberg. De tout ce que defus, ledit Jean Fauft m'a demandé à moi ÉErivain public un ou plufieurs actes publics, autant $\mathcal{E}$ tant de

124 DEL'ORIGINE
fois qu'il en auroit befoin; Es toutes les chofes fufdites fe font palfées dans l'année, Indiction, jour, heure, Papauté, Couronnement, mois É lieu nommés cideffus, en préfence d'honnétes perfonnes, Plerre Grantz, Jean Killen, Jean Knopff, Jean Ifeneckh, Jacques Fauft, Bourgeois de Mayence, Pierre Girnsheim, \&J Jean Bonne, Clercs de la ville É évêché de Mayence, demandés \& requis particulièrement pour témoins. Et moi ULRIC Helmasperger, Clerc de l'évéché de Bamberg, Écrivain public par autorité Impériale, É Notaire Juré du Saint Siège à Mayence, vû que j’ai afffté avec. tous les témoins fufdits, EE que je les ai auflı entendus, pour cet effet j jai fait écrire par un autre cet Acte pubblic, que $j$ ai $\int 1-$ gné de ma propre main, EJ $y$ ai fait appofer ma marque ordinaire, en ayant été requis pour témoignage de la vérité de ioutes les. chofes fufdites.


## 

## SECONDE PARTIE.

Du droit qu'ont, ou prétendent avoir, plufieurs Villes à PInvention de CImprimerie.

Entre les Villes qui fe font attribué la gloire d'avoir donné naiffance à l'Art Typographique, trois principalement ont foûtenu leurs prétentions avec des raifons plus ou moins apparentes, quil eft bon d'examiner. Ces trois villes font Harlem, Strasbourg \& Mayence.

La ville de Harlem a pour elle le témoignage de plufieurs Ecrivains de la même nation, des monumens confervés avec foin comme des preuves évidentes d'un premier exercice de la Gravure en bois, une tradition conftante qui fait regarder ces monumens comme des productions de cette ville, enfin deeux Infcriptions, l'une mife fur la porte de la maifon de Cofter, l'autre fous fa ftatue, que l'on regarde comme des

## 126 DeitOrigine

marques certaines de l'époque de cette invention. Examinons ces prétendues preuves.

Quant aux Auteurs cités, nous venons de voir le fond que l'on doir faire fur leurs récits. Ce n'eft qu'après que cet Art a été exercé pendant plus de 130 ans, \& lorfqu'une autre ville jouiffoit paifiblement de l'honneur de cette invention d'après des faits certains $\&<$ fubfiftans, que l'on vient revendiquer cette invention pour en donner la gloire à Harlem, \& cela fur des contes de vieillards, fur des preuves équivoques, fur des hiftoriettes ridicules, \& fur des contradictions marquées. Des vieillards que l'on ne nomme point, à qui on ne donne ni titres ni états qui puiffent autorifer leur témoignage, ne doivent point être crus fur leur fimple récit, parrapportà des faits arrivés long-temps avant eux, dans des chofes où l'on ne voit point quills fuffent initiés, \& fur. lefquelles au contraire on leur fait débiter les plus grandes inepties ; car peut-on rien de plus ridicule que de leur faire raconter qu'un domeftique

$$
D E L I_{M P R I M E R I E . \quad 127}
$$

enleva, pendant le temps d'une Meffe de minuit, tous les inftrumens du prétendu héros de la Typographie, accident qui l'oblige de paffer le refte de fes jours dans linaction, mais qui dans tout autre n'auroit fait qu'augmenter l'émulation \& réveiller l'induftrie. On foutient une mauvaife caufe, lorfque lon eft réduit à de pareils moyens.

Ces Auteurs s'accordent tous à ne reconnoître qu'un feul homme, de la tête duquel ils veulent faire fortir cette invention, cependant ils ne font point d'accord fur fon nom; les uns le nomment Laurent Jean, d'autres Laurent Janflon, ou Laurent Cofter. Le mot Cufter en Allemand fignifie Sacrittain: on en a fait fans doute le nom de ce prétendu Inventeur. En effet, dit-on, il étoit Sacriftain de l'églife de Harlem, Charge qui a été long-temps héreditaire dans fa famille. Voila donc un Sacriftain, ou Concierge, comme d'autres difent, fans grade dans le Deffein, dans la Peinture ni dans la Sculpture, inconnu à la poftérité par rapport à ces parties; le voild, dis-je, devenu tout

128 DextOrigine
à coup malgré cela Inventeur de l'Art de deffiner \& de graver des images en taille de bois, \& d'imprimer des livres; car Boxhorn nous le repréfente, dans fon Théâtre de la Hollande, comme ayant jeté les premiers fondemens de l'Imprimerie à la campagne où il étoit, vers 1420 , en taillant des lettres fur. du bois de hétre, dont il fit l'efai fur du carton... puis il imprima le $S_{p e c u l u m} S_{A l u t i s}$, ajoute-t-il. Or ce livre contient 58 grandes vignettes in-fol. affez bien deffinées pour le temps \& très-hardiment gravées: il a donc inventé ces deux objets à la fois. Mais ce quill y a de merveilleux ; c'eft qu'en voulant lui donner la gloire de l'invention de l'Imprimerie, on lui fait perdre fon objet de vûe pour lui faire fabriquer des images inutiles à fon projet, $\&$ on le fait paffer tout de fuite des premiers \& informes effais de lettres imprimées fur du carton (d'autres auroient dit fur du papier, pour rendre la chofe plus vraifemblable) à la perfection de la gravure en figures. Quand on battit fur de pareils fondemens, l'édifice eft bien près de s'écrouler.

$$
D E \cdot I_{M P R Y M E R I E . \quad 129}
$$

ler. L'infpection fimple de cet ouvrage prouve évidemment que ce n'eft pas un feul \& même Artifte qui l'a fait. On aperçoit au premier coup d'œil que les 58 vignettes portent des marques de fervice par des caffures faites aux différens traits qui les bordent; elles ont été imprimées par un méchanifme étranger à l'Imprimerie, c'eft-à-dire qu'on a tiré l'empreinte de ces vignettes en paffant avec force un inftrument dur \& poli fur le revers du papier ce qui eft caufe que ce papier eft liffé en ces endroits. Le Caractère qui fe trouve au deffous en planches fixes, eft d'une couleur plus ou moins grife que la vignette; il eft pofé inégalement $\&$ imprimé par une feconde opération. D'autres feuilles font imprimées en Caractères mobiles $\&$ de couleur noire,par le moyen de la preffe; toutes opérations différentes \& poftérieures les unes aux autres, quon ne peut ni ne doit attribuer à Cofter, n'ayant aucunes marques de temps, de lieu ni d'artiftes. Ces vignettes font trop hardiment exécutées pour être le com- quant à la coupe du bois. Si Cofter eût voulu inventer l'art d'imprimer les livres, il fe feroit écarté de fon but en employant un temps confidérable à l'érude \& à la pratique de parties inutiles à fon objet ; \& s'il eût été affez adroit pour faire ces vignettes ou eftampes, il auroit été auffi affez intelligent pour les imprimer en mêmetemps avec le Caractère par un feul \&r même méchanifme, cela ne demandoit point un grand effort d'imagination.

Il eft vraifemblable que ces $\xi^{8}$ vignettes ont été faites par quelquuun de ces graveurs en bois qui exerçoient leur art en Allemagne, ou même à Harlem, avant l'origine de P'Imprimerie, à deffein de faire écrire au deffous l'explication des figures, comme je l'ai vû dans un exemplaire de ces anciennes gravures en bois repréfentant l'hiftoire de S . Jean. Les planches occupent les pages entières, \& entre chaque eftampe il y a un feuillet du même papier portant les mêmes marques, qui contient une expli-

$$
D \dot{E} L^{\prime} I M \not P \vec{R} I M E R I E . \quad \text { I }
$$

cation du fujet, \& qui eft écrit des deux côtés en Caractères hollandois, écriture $\&$ langage de ce temps-là , tirant un peu fur llllemand, le tout confervé dans fa reliûre antique. Ce livere, ou pluftôt ce recuieil de gràvures, qui eft actuellement dans le cabintet de M. le Préfrdent de Cotte, eft comporé de 47 images; il en a un autre de même nature qui ent contient 46 , repréfentant différentes hiftoires de l'ancien $\&$ da nouveau Teftament. Ce même Recueil fe trouve encore à Paris dans la Biblio thèque des Jéfuites de larue§، Jacques*, \& chez M. Mariette, ờt je les ai vûs. Il y a darrs ce detrier exemplaire quelques fujets dont le deffein eft différent de celui des mêmes fujets qui fe trouvent dans les autres exemplaires; ce qui fait connoître que c'eft l'ouvrage de différens artiffes. Ils font tous imprimés d'un feul côté du papier petit in-fol. avec une encre plus grife que noire, ainfi qu'une explication latine prefqu'à

[^13]132 Dextorigine
chaque figure, gravée fur la même planche par petits quarrés relatifs aux objets ; \& pour connoître l'ordre de ces images, chacune porte dans le milieu une des lettres de l'alphabet en gros Caractère gothique.

Ce font ces productions \& d'autres encore que l'on attribue à Cofter, quoique très-groffières en comparaifon du Speculum, \& d'une toute autre manière de faire, qui eft la pierre de touche à laquelle on reconnoit les opérations des Artiftes. Cofter eft femblable au Mercure de la Fable,fur le compte duquel on a mis les faits de plufieurs autres. Depuis peu on vient encore de lui attribuer une de ces productions, L'Auteur du Catalogue de la Bibliothèque de Henr. Jof. Rega,imprimé à Louvain en 1755 , annonce un exemplaire de l'hiftoire de S. Jean en figures. Il dit qu'il a été fait à Harlem vers 1430 ou 2.440, par Cofter qui avoit imprimé quelques années auparavant le $S_{\text {PECULUM }}$ salutis ; il tient cela, dit-il,de gens notables de la ville. Voila encore des ouirdire de la même trempe que ceux que

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 33
$$

tous a débités Junius, \& tout auffi peu vraifemblables. On n'y fuit pas mếmeFordre naturel des chofes, en faifant paffer Cofter de la perfection de la gravure des vignettes du Speculum, à la groffièreté de celle des eftampes dePhiftoire de S. Jean, \&:c.

Ces différens Auteurs connoiffoient peu l'art dont ils vouloient nous fixer lorigine ; ils ignoroient que la gravure des images en taille de bois avoit précédé l'invention de l'Imprimerie ; c'eft ce qui leur a fait confondre les chofes \& prendre les moyens pour les effets, en donnant ces recueils d'images pour des fruits de l'Art Typographiquée.

Que l'on conferve avec foin ces monumens à Harlem, ainfí que la tradition qui les annonce pour être de cette ville, tout cela ne prouve rien par rapport à l'origine de l'Imprimerie, ni en faveur de Cofter. Il auroit fallu qu'il eût imprimé un livre avec des Caractères de l'un $\&$ de l'autre côté du papiet, ce qui n'eft pas. Mais, dit-on, il a fait un livre connu fous le titre de Donat, \& cela avant que l'exercice de I iij qu'on n'a jamais pû prouver ; les autorités fur lefquelles on s'appuie, font trop équivoques $\&$ trop fufpectes. La principale eft celle du Chroniqueur de Cologne, qui dit que l'idée de l'Imprimerie de Mayence a été tirée des Donat de Hollande. Cet Auteur eft trop généralement décrié pour être cru fur un fimple oui-dire ; car il tenoit cela, ditil, d'Ulric Zell, qui l’a induit également en erreur fur d'autres articles, comme on l'a vû, Ce livre eft attribué avec bien plus de raifon \& de vraifemblance à Guttemberg; il y a tout lieu de croire que c'eft par là quill a effayé fa preffe à Mayence, \& nọn par le Catholicon qui étoit un livre trop confidérable pour une premièree entreprife.

J'ajouterai encore $u n$ argument bien fimple qui détruit cette opinion. Si Cofter ê̂ṭ invẹnté l'Imprimerie, \& qu’il êtut imprimé ce Donat ou le $S_{\text {pie- }}$ gel onfer Behoudeniffe, comme le prétend Junius, il ne feroit certainement pas refté ẹn fi beau chemin ; à ces éditions il en auroit vraifemblablement

$$
\text { DEL'IMPRIMERIE. } 135
$$

ajouté d'autres, $\&$ cet art ne feroit pas mort dans cette ville dès l'inftant même de fa naiffance. Il auroit été bien extraordinaire \& en même - temps bien peu honorable de ne pas continuer l'exercice d'un art fi précieux, \& de ne pas donner des fucceffeurs à ce père de I'Imprimerie, fur-tout après qu'on auroit vû les progrès éclatans des autres villes. Voila juftement la gloire qui manque à celle de Harlem; elle a attendu que cet art fe fût répandu partout, avant que de fonger à sen approprier l'exercice. Le premier livre qu'elle ait produit, ou du moins que l'on connoiffe, eft intitulé DerSondaren Troot, \&c. imprimé en Février 1484, 40 ans après la découverte de l'Imprimerie, $\&$ lorfque 60 villes au moins avoient déjà rempli l'Europe des productions de cet Art.

Les Infcriptions que l'on rapporte ne font pas plus concluantes pour la ville que pour l'inventeur ; elles ont paru trop tard pour qu'on puiffe y ajouter foi ; d'ailleurs elles ont été pofées fans. nom d'Auteur \& fans aucune autorité ;

136 - Dentorigine
par conféquent on eft maitre d'en croire ce que l'on veut, comme ceux qui les ont faites ont été libres d'y mettre ce qu'ils ont voulu. Mallinckrot en a fait auffi une fort étendue pour attribuer le même honneur à Fauft, Guttemberg, Schoiffer, \& à la ville de Mayence : quoiqu'elle foit mieux fondée que celle de Harlem, elle ne laiffe pas cependant de fouffrir contradiction en quelques endroits, foit dit feulement pour faire voir le cas que l'on doit faire de ces infcriptions furtives. Voici celle qui a été faite pour la maifon de Cofter.

Memorie sacrum Typographia
Ars omeium Artium
Conservatrix
HIC PRIMUM INVENTA
CIRCA ANNUM M. CCCC. XL.
L'infcription de la Statue de Cofter érigée à Harlem porte :
M. S.

Viro Consulari
Laurentio Costero
Harlemensi
alteri Cadmoet Artis

DEL'IMPRIMERIE. 137
Typographice
CIRCA ANNUM M. CCCC. XXX. Inventori primo bene de Litteris ac toto orbe merito HANC
Q. L. C. Q.

Statuam Quia fream non HABUIT
PRO MONUMENTO POSUIT Civis GRatissimus.
Voilà des contrariétés de dates qui ne font point favorables à cette caufe. Boxhorne, qui a voulu les accorder, a avancé une autre contrariété, en difant que Cofter avoit imaginé cet Art dès 1420. Il auroit donc paffé 20 ans dans lexercice d'un art, fans faire paroître aucune production. Un Auteur Italien, nommé Mariangelus Accurfius, avoit mis une note manufcrite à la fin d'un Donat, qui portoit, que le Donat \& les Confeflonalia imprimés à Mayence en Caractères de plomb en 2450 , avoient été contrefaits fur le Donat de Hollande, qui avoit été fait quelquie + Thêatre de la Hollande, page 137.

## 138 <br> Deliorigine

temps auparavant en planches de bois.Ceci n'eft rapporté que d'après la chronique de Cologne, \& c'eft ce qui a fait dire à Naudé que Scriverius s'eft autorifé de ces deux paffages, enfuite de quoi, $\mathcal{E}$ pour fe prévaloir ouvertement de ceitte opinion, il a été, comme je crois, auteur de faire peindre ce Laurent Janfon fur la face extérieure de la maifon ou il demeuroit anciennement, avec cette épigraphe, que l'on vient de voir.

Voilà donc Scriverius regardé par Naudé comme l'auteur de cette infcription ; un autre auffi prévenu en fayeur de Cofter aura fait enfuite celle de la ftatue. Mais, pour dire un mot de Mariangelus Accurfius, dont le récit a fervi auffi de fondement aux prétentions de la ville de Harlem, on voit clairement quil fe trompe, lorfquil donne en $1450, \&$ dès lorigine de l'Imprimerie, à la ville de Mayence un Donat fait en Caratères de plomb. Les Auteurs qui ont parlé de ce livre, comme Salmuth \& autres, le donnent avec raifon pour être fait avec des planches de bois ; ils n'ont connu

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 139
$$

que celui-là, $\&$ n'ont jamais parlé de celui qu'on prétend avoir été fait à Harlem. De plus, ces Confeflionalia de Mayence ont été inconnus à tous les Bibliographes; par conféquent il eft plus que vraifemblable qu'ils n'ont jamais eu qu'une exiftence imaginaire.

Il faut donc que la ville de Harlem renonce de bonne foi aux prétentions qu'elle avoit formées fur l'invention de l'Imprimerie confidérée comme impreffion de livres, \& qu'elle regarde Laurent Cofter comme un être idéal par rapport à cet art, parmi les productions duquel on ne voit rien qui puiffe lui être légitimement attribué, outre qu'il n'a point laiffé de fucceffeur qui ait perpétué la gloire de cette invention.

Mais à quoi réduire cette longue ${ }^{\circ} \&$ conftante tradition au fujet de ces recueils d'images imprimées, que l'on a long-temps regardés comme des monumens de la gravure exercée dans cette ville, \& que l'on a mal à propos pris pour des livres, qu'on ne peut attribuer à Guttemberg, à Fauft ni à Schoiffer ? Confidérons les chofes fous un autre
$140 \therefore D_{E}$ l $^{\prime}$ OrIGINE $_{\text {R }}$
point de vûe, $\&$ nous verrons que fi Harlem n'a point de part à la première fabri-: que des productions Typographiques, elle en a beaucoup à l'Art qui les a enfantées, mais dont elle n'a pas fu faire l'application; c'eft-à-dire qu'elle eft une des premières villes où lon ait taillé des images fur le bois, même avec des mots \& des lignes fervant à expliquer le fujet, fans que lon ait jamais eu deffein de faire ce qu’on appelle un livre. Cette première opération, qui n'a été ni fentie, ni diftinguée de la feconde par ces Auteurs, les a jetés dans des contradictions dont ils n'ont pu fe tirer. On voit d'un côté des faits qui autorifent, de l'autre une inaction qui contredit , \& cela faute de s'entendre.

Si l'on eût penfé à confulter l'hirtoire des Peintres \& des Sculpteurs, les lumières qu'on en auroit tirées n'auroient pas manqué d'éclaircir le myftère ; on auroit découvert que ce font ces Artiftes qui ont les premiers fait ufage de la gravure en bois, \& quils ont inventé cet art pour rendre par l'impreffion leurs deffeins plus communs.

## DE L'IMPRIMERIE. I4I

Les premiers Peintres que l'hiftoire nous faffe connoitre, foit Allemands; foit Flamands ou Hollandois, font de la ville de Harlem *. Albert van Ouwater né en cette ville, eft un des premiers qui aient peint à l'huile après van Eych, vers 1400. Guerard de Harlem, ainfi nommé parce qu'il étoit de cette ville, fut fon élève. Le célèbre Albert Durer, Peintre \& Graveur en bois, charmé des ouvrages de ce Guerard, fir. le voyage de Harlem exprès pour les voir. Dirk, autre Peintre de cette ville, étoit connu vers 1440. Jean Mandyn \& Volckaert, encore de la même, ville, travailloient vers 1450.

On ne doit donc pas être furpris de trouver à Harlem des anciens monumens'de la gravure en bois, qui étoient certainement les ouvrages de quel-ques-uns de ces Artiltes antérieurs à Cofter $\&$ à l'invention de l'Imprimerie. Ce qui peut fervir encore à fixer cette opération dans cette ville, c'eft que dans l'hiftoire de S. Jean,

[^14]142 Den'Origine
en figures, citée ci-deffus, on apers çoit ce Saint dans un vaiffeau qui eft fuppofé le tranfporter dans lifle de Patmos, $\& x$ dont la figure eft femblable à celui que lon voyoit aux anciennes armes de Harlem, avant qu'on y eût fubftitué la Couronne Impériale dont cette ville fut honorée par Maximilien I *.

Concluons de tout cela, que les Auteurs qui ont voulu donner à la ville de Harlem lhonneur de linvention de l'Imprimerie, ont pris le change fur des opérations qui n'appartenoient point à cet art, \& que cette ville, qui renfermoit en elle les moyens de le pratiquer fuivant la première manière, n'a pas été affez heureufe pour en faire l'application $8 x$ les mettre en pratique.

Je ne me ferois pas tant étendu fur cet article, fif je n'euffe appris de Hartem mếne', que lon y travailloit actuellement à renouveler ces vieilles hiftoires en faveur de Cofter \& de cette ville.

Les prétentions que la ville de Strafbourg forme à la gloire de l'invention

[^15]$$
\text { DEI'IMPRIMERIE. } 143
$$ de llmprimerie, font mieux fondées. Dans cette ville, comme à Harlem, à Ausbourg, à Nuremberg $\&$ autres, on exerçoit l'art de graver fur le bois $\&$ d'imprimer des figures, des ornemens, \& même des lettres pour fervir d'explication. C'étoit à la vérité l'art d'imprimer des livres déjà tout trouvé, mais non encore appliqué à cet objet; ou fi l'on veut donner à ces recueils d'images le nom de livres, il faut convenir que ces villes en ont fait fans le favoir.

Parmi les Peintres \& Graveurs en bois de ce temps,on connoît Guillaume Baur mort en 1464 , \& Jean Balde Green, tous deux de la ville de Strafbourg.

Pour tirer de leurs talens un parti plus glorieux \& plus utile, il s'agiffoit feulement de graver proprement fur une planche de bois préparée pour cet effet, tout ce qu'elle pouvoit contenir d'un difcours fuivi, enfuite de continuer ce difcours fur une autre planche, $\&$ ainfi jufqu'à la fin, puis de les imprimer de l'un $\&$ de l'autre côté du papier, de façon que les pages fe fuiviffent $\&$ for:

144 DEL'ORIGINE
maffent enfin un livre: cela n'étoit point difficile, les premiers livres étant in-fol. la preffe pour les images étoit fuffifante, \& la même précifément qu'il falloit pour cette opération.

Cette idée, quoique fimple, avoit befoin d'être faifie, \& c'eft l'heureux Guttemberg à qui elle s'eft offerte le premier, dans le temps qu'il étoit à Strasbourg. Ainfi on peut dire que Guttemberg, fans avoir rien inventé, eft cependant devenu le père de cette Imprimerie primitive, dont il a fait les premiers effais dans cette ville de Strafbourg.

Guttemberg étoit un Gentilhomme Allemand, de la ville de Mayence, mais domicilié à Strasbourg ${ }^{*}$ où il s'étoit marié \& établi. Il paroît que fa fortune étoit très-médiocre. Pour y fuppléer, il faifoit ufage de fon induftrie ; il cherchoit des fecrets \& formoit des fociétés pour des entreprifes; l'une, qui avoit pour objet la poliffure des pierres, lui réuffit quelque

[^16]$$
D E L^{\prime} I M P R I M E R I E, \quad 14 \varsigma
$$ temps ; une autre faite avec trois Bourgeois de Strasbourg, manqua; enfin lidée de faire un livre par le moyen de la gravure en bois, quil voyoit exercée en Allemagne, le faifit fortement. Ses premiers projets ne lui ayant réuffi que foiblement, il entrevit de plus grandes lueurs de profit en faifant graver \& imprimer avec des planches de bois, des pages pour en former \& multiplier des livres, de même qu'on gravoit $\&$ imprimoit des deffeins pour les rendre plus communs. Le projet d'imiter une belle écriture \& d'en faire paffer les impreffions pour des manufcrits, ne lui paroiffoit pas impoffible ; plein de cette idée, qui avoit de quoi flatter fes efpérances, il ne tarda pas à en tirer parti。 Déjà l'exercice de cette gravure, qu'il ne s'agiffoit que d'appliquer à un objet nouveau, lui répondoit du fuccès. Il avoit befoin pour cela d'un bon écrivain, capable de faire les modèles de chaque page; quelques graveurs habiles \& quelques ouvriers pour les opérations de la preffe lui fuffifoient, de façon que tout fon train pouvoit n'êtrę K

146 Deliorigine
compofé que de cinq ou fix perfonnes au plus. Il eft indubitable quavant de rien entreprendre, il fit faire fecrètement à Strasbourg de légers effais. Affuré de la poffibilité de fon projet, il quitte vers 1444 cette ville, où les fruits de fon invention auroient pû être bientôt imités par les Graveurs en bois qui s'y trouvoient, \& qui n'auroient pas manqué d'éventer fon fecret. Il prend avec lui quelques ouvriers, entr'autres un nommé Myndinbach, \& fe retireà Mayence, lieude fa naiffance, pour $y$ exercer fecrètement cette nouvelle invention, d'autant plus volontiers qu'il n'y avoit point en cette ville d'artifte qui pût lui faire ombrage *. Alors, affuré du fecret par le ferment quil exige de fes ouvriers, il ne lui refte plus qu'à mettre fa découverte en pratique; il commence par faire quelques ouvrages pour fon compte; mais ayant confumé fes fonds en peu de temps, \& voulant faire des entreprifes plus confidérables, il

[^17]$$
\text { DE L'IMPRIMERIE: } 147
$$
cherche quelqu'un en état de lui faire des avances. Jean Fauft, Orfêvre de cette ville, s'offre à lui; ils forment entre eux deux feulement une fociété : Guttemberg eft le chef de l'entreprife, \& Fauft fournit les fonds. Une maifon, connue fous le nom de Zumjungen, appartenant à la famille de Guttemberg, eft choifie pour cet établiffement. Là s'affemblent les ouvriers choifis, qui, après avoir juré de garder le fecret, font chacun leurs fonctions fous les ordres de Guttemberg.

La ville de Strasbourg a donc été le berceau de l'Imprimerie, c'eft dans fes murs que cette idée a été conçue $\&$ effayée; mais c'eft, à proprement parler, la ville de Mayence qui lui a donné lê̂tre, c'eft elle qui a vû paroître les premiers fruits de cette Typographie naiffante, qui a été fpectatrice de fes premiers progrès, $\&$ enfin de fa perfection entière, par l'invention du véritable Art Typographique en Caractères de fonte, tel que nous l'exerçons aujourd'hui; prérogatives qui n'appartiennent qu'à elle feule. Les premières pratiques ont K ij

## 148 Delórigine

fervi de degrés pour monter à cette perfection de l'Art, qui n'a pas plus de reffemblance avec fon commencement, que n'en a extérieurement un papillon avec l'infecte qui lui a donné naiffance. Je ne prendrai pas la peine de faire voir la fupériorité des droits que la ville de Mayence a pour s'attribuer la gloire de l'invention de l'Art Typographique ; ils font trop évidens, \& doivent laiffer actuellement peu de doute à ceux qui font un peu inftruits de l'hiftoire de cet Art. La réfutátion que je viens de faire des prétentions de la ville de Harlem, fervira encore à l'affermiffement de ces droits, fur lefquels j’aurai occafion de revenir dans la fuite de cet ouvrage que je continue: j'y joindrai l'exemple aux paroles, c'eft-à-dire que je donnerai les modèles des différens Caractères, à commencer depuis l'origine de l'Imprimerie, en fuivant lordre des temps \& des éditions où ils ont été employés pour la première fois; ce qui fervira à fixer l'époque de leur ancienneté, \& empêchera de confondre bien des éditions fans date, qu'on

$$
D E I ' I M P R I M E R I E . \quad 149
$$

à fait remonter à des temps trop reculés, faute de cette connoiffance effentielle à lhiftoire de l'Imprimerie.

Ce feroit ici le lieu de marquer le détail \& le méchanifme de cette première façon d'imprimer en Caracteres de bois, d'abord fixes, enfuite mobiles ; mais la longueur de cette differtation m'oblige d'en refter là pour le préfent, \& de paffer, comme je l'ai promis, à l'examen des productions de cette première Typographie. Cet examen eft néceffaire, $\&$ ne peut être qu'utile par les vûes de critique dont il eft fufceptible; d'ailleurs il ajoutera de nouveaux faits à l'hirtoire de Guttemberg, \& beaucoup d'éclairciffemens à celle de l'Imprimerie.


K iij

150 Detiorigine


## TROISIEME PARTIE.

Examen des Productions de l'Art Typographique en Taille de Bois.

IL
L n'eft pas ici queftion de ces gravures d'images ou eftampes en taille de bois, dont j'ai fuffifamment parlé dans ma première differtation $\&$ dans l'article précédent; elles ne font point le fruit de la Typographie, au contraire elles lont précédée. Cependant, parmi ces ouvrages, celui qui eft connu fous le titre de Speculum humana falvationis, mérite un examen particulier, tant à caufe du rang qu'il tient dans l'hiftoire de l'Imprimerie, que parce quil eft fort mal connu, malgré le grand nombre d'écrits dans lefquels on en a parlé. Ce livre, ou pluftôt ce recueil d'eftampes, commence ainfi :

> Prohemiū cuì dam īcipit noue compilationis Cuì nomē \& titul 9 è fpeculū hūane falvacōis.

Il eft extrêmement rare : on n'en connoît en France que quatre exemplaires, tous

DEL'IMPRIMERIE. 151 quatre à Paris, l'un à la Bibliothèque du Roi, les autres dans celles de Sorbonne *, des Céleftins $\&$ de M.' le Préfident de Cotte. Ces quatre exemplaires font tous compofés de cinq cayers, le premier de deux feuilles $\&$ demie, contenant un avant-propos ou préface latine, le fecond, le troifième $\&$ le quatrième de fept feuilles chacun, $\&$ le cinquième de huit, le tout formant foixante-trois feuillets petit in-folio, dont cinquante-huit font furmontés d'une vignette de quatre pouces de haut fur fept pouces quatre lignes de large, qui eft féparée perpendiculairement dans le milieu par une colonne ou ornement gothique. D'un côté l'on voit pour l'ordinaire un trait hiftorique de lancien Teftament, de l'autre un trait du nouveau qui y a rapport, ou bien ce font d'autres traits hiftoriques comparés enfemble. La première vignette,

[^18]if2 Dex'OrIGINE
par exemple, repréfente d'un côté la chute des Anges rebelles dans les enfers, de l'autre la naiffance d'Eve pendant le fommeil d'Adam. Ces vignettes font entourées d'un filet, \& renferment intérieurement une ligne en Caractères pour expliquer le fujet, $\&$ quelques mots fur des rouleaux qui fortent de la bouche des figures, pour les faire parler. Le tout eft gravé en bois, d'un ton ferme $\&$ hardi; les figures font au feul trait, c'eft-à-dire qu'il n'y a point d'ombre ni de hachures, ou du moins ily en a très-peu. Deffous ces 58 vignettes eft une explication en profe latine rimée à deux colónnes, de 26,27 \& quelquefois 28 lignes, au bas de laquelle eft la citation de l'endroit d'où le fujet d'hiftoire eft tiré. Le Caractère eft à traits quarrés $\&$ anguleux, comme celui qu'on employoit dans les épitaphes $\&$ infcriptions du $14{ }^{e}$ fiècle, $\&$ qu'on a appellé gothique, mais non pas comme celui des premières impreflions de Mayence, qui étoit femblable à l'écriture du temps, \& qu'on a diftingué en le nommant demi-gothique.
$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 153
$$

Le tout n'eft imprimé que d'un feul côté fur un papier fort, portant la marque de la tête de bœuf. Les feuilles font pliées, la première fur l'impreffion, la feconde fur le blanc ou revers, ainfi de fuite, $\&$ pofées en cayer; ce qui fait que les figures fe regardent, \& que fion colloit les dos blancs, elles paroitroient imprimées des deux côtés. Voilà quel eft ce livre en général, \& ce qu'il préfente au premier coup d'œil : on trouve dans le détail, des différences qu'un examen approfondi fait apercevoir. J'ai diftingué dans les quatre exemplaires de ce livre fi rare, trois éditions différentes, conftamment faites avec les mêmes vignettes, mais avec des changemens dans les Caractères, \& par différentes opérations. Les exemplaires du Roi , de Sorbonne \& de M. de Cotte, font compofés d'une manière femblable \& arrangés dans le même ordre; ces trois exemplaires renferment des feuilles de deux éditions différentes, exécutées en trois temps par différents Artiftes.*

[^19]1ヶ4 Demiorigine
Les 58 vignettes ont été gravées fur un bois convenable à cet ufage, c'eft-àdire , dur \& compacte, comme du buis, du cormier ou du poirier, fans quoi les traits fins \& délicats des figures n'auroient pû être taillés auffi hardiment, fans fe fendre ou s'égrainer, comme cela eft arrivé dans les autres gravures d'images groflières dont j’ai parlé plus haut. Néanmoins on voit dans celles-ci, à quelques-uns des gros filets qui les bordent, des caffures qui prouvent un fervice déjà ancien; car ces fortes de gravures durent long-temps, comme je l'ai fait voir dans ma première differtation fur la gravure en bois. Ces marques de fervice prouvent que ces vignettes ont été imprimées les premières, avant l'ufage de la preffe. On en a fait l'empreinte avec une encre grife, en pofant le papier fur la vignette, $\&$ frottant pardeflus avec un inftrument poli, ce qui a rendu, comme je l'ai dit, le papier liffé, furtout à l'endroit des taik

[^20]DEL'IMPRIMERIE. ISS
les; après quoi on a imprimé le difcours par une feconde opération, avec une même forte d'encre grife, \& parle même méchanifme qui rend le papier liffé par derrière. Ce difcours eft en Caractères fixes $\&$ non mobiles, gravé fur des planches d'une autre forte de bois que celui des vignettes; voici les preuves. Ces planches font imprimées inégalement par rapport à la vignette, les unes plus près, les autres moins, \& quelques-unes de travers, s'approchant d'un côté $\&$ s'éloignant de l'autre, femblables à ces ornemens en taille-douce que l'on voit imprimés fans foin dans la plûpart des livres d'aujourd'hui, \& qui couvrent quelquefois le caractère, ou qui du moins, pour l'ordinaire, s'en approchent d'une manière inégale. Si l'on veut encore une preuve plus forte de cette double impreffion, nous la trouverons dans les différentes teintes de l'encre ; celle des lettres n'eft pas toûjours du même gris que celle des vignettes; ce qui devroit être néanmoins, fi le tout eût été imprimé à la fois. Non feulement l'opération de cette impref-
fron eft poftérieure à celle des vignettes, mais encore ce n'eft pas le même Artifte qui a gravé le tout : on n'a pas non plus employé pour les unes le même bois dont on s'eft fervi pour les autres. La gravure des Caractères eft négligée par endroits, \& inférieure de beaucoup à l'exécution des vignettes. On voit dans le difcours des pages moins longues que d'autres, quoique compofées du même nombre de lignes, parce que l'écriture a été figurée d'un deffein plus ferré, \& gravée avec plus de négligence dans les unes que dans les autres; ce qui démontre en même-temps que ces Caractères font fixes fur les planches \& non mobiles, d'autant plus que l'on aperçoit fouvent des mots liés prefque en entier par des traits; on voit même jufqu'a des lettres d'une première ligne unies avec celles de la feconde. Par exemple, fous la première vignette, l'M qui commence le premier mot de la feconde colonne, eft liée avec le D qui fe trouve au deffous. Le bois qu'on a employé pour ces plan-
$$
\text { DEL'IMPRIMERIE. } 157
$$
ches de Caractères n'étoit pas d'une nature propre à cet objet : c'étoit ou du chêne qui ayant des filamens porreux en a laiffé les marques à des mots, $\&$ même à des lignes entières, par des raies blanches quiles féparent horizontalement, ou du hêtre que l'eau du lavage aura gercé. On aperçoit ces marques de mauvais bois dès la première page à la $12^{\mathrm{e}}$ ligne de la feconde colonne, fous la naiffance d'Eve; à la $4^{e}$ vignette, lig. 20, fous les travaux d'Adam; à la $10^{\circ}$ vignette, lig. 18 , fous le facrifice de Jephté, \& en beaucoup d'autres endroits.

Voilà fans contredit la première édition de ce livre faite, avec des planches de Caractères fixes, avec une encre grife, \& en deux temps, favoir, d'abord les vignettes, enfuite le difcours.

Des quatre exemplaires connus en France, il n'y en a pas un feul qui repréfente en entier cette première édition; l'on en voit feulement des fragmens dans ceux du Roi, de Sorbonne $\&$ de M. de Cotte. Ce qu'il y a de remarquable, c'eft que ces fragmens font vignettes, fe trouvent être les 1,2 , $4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16$, $17,21,22,26,27,46 \& 55$, faifant enfemble dix feuilles pliées, dont il y a 12 feuillets dans le premier cayer, 6 dans le fecond, $\& 2$ dans le quatrième; tous les autres font des fragmens d'une feconde édition faite avec d'autres Ca ractères, ayant à la vérité même figure que ceux de la première, mais mobiles $\&$ un peu plus gros, taillés auffi fur le bois, $\&$ imprimés d'un noir foncé par le moyen de la preffe, qui a laiffé derrière le papier une forte macule, quoique les vignettes qui font au deffus foient imprimées avec une encre grife comme les autres, $\& x$ de la même façon, c'eft-à-dire que le papier eft liffé derrière l'eftampe, mais qu'il eft mat $\&$ très-foulé derrière le Caractère.Voici donc encore dans cette édition une nouvelle opération pour le Caractère, qu'on ne peut rapporter au temps de la première; car la mobilité de ceux-ci annonce déjà la perfection de

$$
\text { DEL'IMPRIMERIE. I } 59
$$

l'Art. On fait que ce n'eft que cinq ou fix ans après avoir fait ufage de ces planches fixes à Mayence fous Guttemberg, que l'on inventa les Caractères mobiles de bois, comme je l'ai déjà dit, \& comme je le ferai voir encore bientôt; \& ceux-ci font fi parfaits, que ceux qui en ont parlé jufqu'à préfent, n'ont pû décider s'ill étoient de bois ou de fonte, par conféquent ils ne font certainement pas des premiers commencemens de l'Art Typographique.

Quelques-uns des Auteurs qui ont parlé les premiers de ce Speculum latin, l'annoncent comme étant fait fur des planches de bois. Bertius, déjà cité, dit que Scriverius le lui fit voir, \& quil eft fait fur des tables ou planches fixes, \& non en Caractères mobiles. On ne peut donc douter quil n'ait exifté, puifque nous en trouvons vingt feuillets répandus depuis le commencement jufqu'à la fin, dans les exemplaires du Roi, de Sorbonne \& de M. le Préfident de Cotte. On ne peut pas difconvenir non plus qu'on n'en ait fait une feconde édition, puifque de foixante-trois feuillets

160
Deisorigine
dont ces exemplaires font compofés, on en trouve quarante-trois imprimés tout différemment, en noir, \& avec d'autres Caractères. Ce n'eft pas tout, dans l'exemplaire des Céleftins, le difcours eft entièrement imprimé en noir depuis le commencement jufqu'à la fin, avec les mêmes Caractères mobiles de bois, au moyen de la preffe, ce qui fait que le derrière du papier eft fort maculé : ce difcours eft néanmoins furmonté des mêmes vignettes imprimées en gris, \&: parle premier méchanifme, qui rend le papier liffé par derrière. Voila donc une troifième édition bien diftincte, $\&$ qui ne fait point partie de la feconde: les preuves que j'en vais donner détruiront jufqu'au moindre doute.

Dans les quatre exemplaires que j'ai cités, ce livre commence par une préface qui eft imprimée dans tous avec les mêmes Caractères mobiles de bois $\&$ de l'encre très-noire : la feule différence quill y ait, c'eft que dans les trois que j’ai dit être femblables en tout, \& compofés en partie de la première $\&$ en partie de la feconde édition, cette préface
DE L'IMPRYMEREE. 16:
préface commence par un $P$, qui tient Tefpace de cinq lignes recullées exprès pour laiffer une place vuide propre à recevoir le deffein de cette lettre; mais dans l'exemplaire des Céleftins, qui repréfente en entier une troifième édition, ce $P$ ne tient que deux lignes, lefquelles ont été reculées pour cet effet par le compofiteur. Les deux premières lignes de celle-ci font plus ou moins abrégées; le mot humane s'y trouve de moins que dans les autres, $\&$ ainfi du refte : je vais en citer encore les exemples fuivans.
$\mathrm{I}^{\mathrm{re}} \& \mathrm{II}^{e}$ Edition.: $\mathrm{III}^{e}$ Edition. $\begin{array}{ll}\text { Exemplaires du Roi, de Sor- } \quad \text { Exemplaire des } \\ \text { bonne \& de M. de Cotte. } & \text { Céleftints. }\end{array}$

28e Vipnette, fous la figure de $\beta$ Enfant Prodigue.
2 lig. fecūdū lucam. 16e lig. replere.
$17^{\circ}$ lig. agere.
fedm lucá. replē. agē. $30^{\circ}$ Vignette fous la figure d'Héliodore.
$2^{e}$ lig. ufuere.
ufué.

## 162 Demoricine

32' Vignette fous la figure de Melchijedech.
$1^{\text {re }}$ lig. ppria.
$4^{e}$ lig. faćdoe.
$5{ }^{\text {e }}$ lig. gerebat.
7 -lig. facidos.
$13^{c}$ lig. facerdotal ${ }^{\text {s. }}$
$57^{\mathrm{e}}$.Vignette fous la figure du Jugrement dernier.
, $2^{\text {e }}$ lig. iudicaĕ.
$-5^{c}$ lig. noie.
$8^{\text {e }}$ lig. redderëtur.
iudicare. hoile. redderēt?.
On trouvera auffi des différences très-fenfibles fous les vignettes de la naiffance \& de la cène de J. C. \& fous beaucoup d'autres : ces exemples font plus que fuffifans pour prouver que 'exemplaire des Céleftins eft encore d'une autre édition. En voilà donc trois qui different effentiellement les unes des autres, $\&$ c'eft ce que perfonne n'avoit remarqué jufqu'ici. Il eft affez furprenant de voir qu'un livre fi rare, $\&$ fur lequel on a tant écrit, foit encore fi mal connu.

## 

Mais les Caractères des deux dernières éditions font-ils les mêmes ? font-ils mobiles ? enfin font-ils de bois ou de fonte? voila ce qu'il eft encore néceffaire d'éclaircir. On peut affurer très-pofitivement, fans craindre de fe tromper, que ce font les mêmes Caractères qui ont fervi à ces deux dernières éditions; c'eft la même forme, la même groffeur, la même figure matte, figure qui leur eft propre; on ne les trouve point employés ailleurs que dans les différentes éditions de cet ouvrage, pour lefquelles ils peuvent avoir été confervés, comme d'autres dont je vais parler, qui n'ont fervi quàa des éditions du Pfeautier.

Une de ces deux éditions a certainément été le modèle de l'autre; on y voit tegner une même manière de faire, par laquelle on reconnoît qu'elles fe font fuivies de près $\&$ qu'elles ont pû être faites par les mêmes ouvriers. Elles font toutes deux d'une même teinte de noir ; le papier en eft le même; il eft également trop foulé à l'impreffion. Comme les difcours qui fervent à expliquer les

164 Detiorigine
figures font l'effet des vers, c'eft-d-dire que toutes les lignes ne font pas pleines, il a fallu beaucoup plus de cadrats ou d'efpaces * que les ouvriers n'en avoient. Pour les épargner, ils ont achevé quelques lignes de ces deux éditions avec des lettres mêmes; mais, pour les empêcher de marquer, ils les ont couvertes par la frifquette **, de façon qu'on en voit l'empreinte auffi difinctement que celle du refte de la ligne, à cette différence près, qu'en cet endroit il n'y a point d'encre. Cette impreffion reffemble à celle que l'on feroit fur un papier double, l'empreinte refteroit également fur les deux feuilles, mais l'encre ne marqueroit que fur la première. Quant à la mobilité de ces derniers Caractères, elle eft incontef-

[^21]
## DE L'IMPRAMERIE. 16;

table; les variations que nous venons de voir dans la compofition de ces deux éditions, en font une preuve fans replique. Leur état de bois ou de fonte a paru plus difficile à déterminer. On croit communément quills font de fonte, ce qui s'accorderoit encore bien moins avec la haute antiquité que donnent à ce livre ceux qui prétendent qu'il a été fait avant toutes les autres productions de cet art. Chevillier avoit d'abord cru qu'ils étoient de bois ; mais d'après le témoignage de différens Artiftes à qui, dit-il, il les a fait voir, il a changé de fentiment fur ce qu'ils lui ont dit qu'ils étoient de fonte. Ces Caractères font $\mathfrak{f i}$ bien faits, \& il y règne une fi grande hardieffe par rapport a la gravure, que je n'aurois pas manqué d'ềtre du même fentiment, fi je ne les euffe examinés avec une attention infinie \& avec l'œil le plus critique. Après un pareil examen, je fuis en état d'affurer au contraire quils font de bois : voici fur quoi je me fonde.

Comme ce Caractère eft extraordinairement foulé à l'impréfion, l'on Liij

166 De l'Origine
aperçoit deffus \& deffous certaines lettres, de petits points noirs occafionnés par des parcelles de bois mal évidées. Pour éviter la trop grande multiplicité des pièces mobiles, on a gravé un grand nombre de lettres doubles $\&$ d'abbréviations qui forment des mots entiers ; \& comme les lettres minces, telles que les f, i, l, r, f, t \& autres, n'auroient point eu de confiftance, $\&$ qu'elles fe feroient caffées facilement, elles font toutes liées avec d'autres fur une même tige, comme fa, $\mathrm{fe}, \mathrm{fi}, \mathrm{fo}$, $\mathrm{fu}, \mathrm{im}, \mathrm{mi}$, in , ni, \&xc. Pour des Caractères de bois, ce travail eft peu de chofe, il eft même néceffaire pour abbréger l'ouvrage en diminuant le grand nombre des pièces mobiles; mais il feroit devenu prodigieux , s'il eût fallu faire des poinçons d'acier pour toutes ces variations. Je ne nierai point que l'on a fait quelques-unes de ces lettres doubles dans les premiers Caractères de fonte, mais elles font infiniment moins multipliées. D'ailleurs, malgré l'égalité apparente qui règne parmi ces, lettres, \& qui a fait croire qu'elles

## DEL'IMPRIMERIE: I67

 étoient de fonte, il s'y trouve cependant des différences affez fenfibles pour quiconque y regarde de près avec des yeux exercés. Les mêmes lettres font quelquefois plus ou moins grandes, \& leur figure varie de temps en temps. Les(i) portent des accens aigus plus ou moins inclinés, dont quelques-uns même font tout--̀-fait perpendiculaires. Le ( $t$ )offre des marques de variation par un trait mince à côté qui eft plus ou moins long, plus ou moins incliné, \& qui a quelquefois un petit bouton par en haut. On y voit des ( $y$ ) différemment courbés: l'abbréviation appellée bus, parce qu'elle repréfente la fyllabe us, \& qui eft fouvent répétée, varie beaucoup pour la groffeur. Il eft évident que ces différentes figures des mêmes lettres ne font pas forties d'une matrice, done ces lettres font en bois : un coup de pointe de plus ou de moins a produit ces variétés. Il ne feroit pas raifonnable de dire que ces Artiftes ont fait autant de poinçons $\&$ de matrices différ rentes; ce feroit leur prêter un ridicule groffier, que de les fuppofer capa-bles d'avoir entrepris un travail inus tile, $\&$, qui plus eft, nuifible à la perfection de l'ouvrage. La lettre (a) furtout renfermant plus d'angles dans le gothique que les autres, rend les différences plus fenfibles; les uns commencent par un trait fin $\&$ délié, d'autres par un trait auffi gros que le refte du corps de la lettre. Que l'on regarde à la page cottée 39 , dans l'exemplaire du Roi, fous la $34^{e}$ vignette, à la $22^{\mathrm{e}}$ ligne de la feconde colonne', les mots palfio fua. . . . gravior. Ces trois a font tout-à-fait différens : le premier eft petit $\&$ étroit ; le fecond, qui eft plus grand, commence par un bouton, le troifième par un trait fin. Que l'on compare ce dernier avec celui qui eft immédiatement deffous au mot ad , on verra que celui-ci eft plus grand que les trois autres. Revenez vers le commencement de cette ligne au mot clamat, qui fe trouve fous le mot paffio, les deux a de clamat ont à la vérité la même figure que celui de pa/fio, mais les traits en font bien plus gros. Voilà dans un petit efpace au moins, quatre $a$ de

$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 169
$$ figures différentes, qui n'ont jamais été repréfentés par un même poinçon ni rendus par une même matrice. Ces différences font plus que fuffifantes pour prouver démonftrativement que ceux qui ont écrit que ces Caractères étoient de fonte, fe font trompés ; il eft clair, par les remarques précédentes, quills font de bois, ce qui s'accorde bien mieux avec l'ancienneté que l'on a toûjours donnée à ce livre, les Caractères de fonte ne s'étant répandus que vers 1463 , cinq ou fix ans après que Schoiffer les eût inventés.

Voilà donc, dans quatre exemplaires latins connus à Paris, trois éditions qui diffèrent effentiellement entr'elles. On en connoitt ailleurs quelques exemplaires, favoir, un dans la Maifon de Ville de Harlem, deux a Londres, dont lun appartient à Mylord Pembrock, \& l'autre eft dans la Bibliothèque du Docteur Mead; il en refte peu d'autres. Les remarques que $j$ jai faites fur ceux que nous connoiffons a Paris, ferviront aux perfonnes qui poffèdent des exemplaires dumêmegenre, pour recon- qu'ils auront avec ceux dont $j e$ viens de parler.

Mais ce n'eft pas tout : ces mêmes planches ou vignettes en bois qui ont fervi à ces trois éditions latines, ont auffi été employées dans trois autres éditions en langue Flamande, également imprimées d'un feul côté, fans marque de lieu, de temps ni d'Artiftes *. Je ne fuis pas en état de donner les variantes de ces trois éditions, parce que je ne les ai pas vûes; mais le témoignage des Auteurs qui en ont parlé, fuffira pour prouver ce fait.

Celui dont fait mention Junius dans fon hiftoire de la Hollande, eft en Flamand. Boxhorne affure la même chofe, \& contredit Scriverius \& Bertius, qui avoient avancé que cet ouvrage étoit en latin, parce que ces Auteurs ne connoiffoient que les exemplaires dont ils parloient. Malinckrot, qui n'avoit vû qu'un exemplaire latin, s'eft contentè

[^22]$$
D E I I_{M P R I M E R I E . ~}^{\text {PII }}
$$ de dire qu'on a bien pû auffi imprimer ce livre en Flamand; mais Maittaire les annonce tous les deux. M. Seitz, qui a auffi célébré le Jubilé Typographique de 1740, en parle dans fon Tertium Jubileum Typographice Harlemenfs, page 4. Il y dit que le Caractère de l'exemplaire latin qui eft dans la Maifon de Ville de Harlem, eft meilleur, plus poli É plus épais que dans l'exemplaire Flamand. Ces remarques générales deCaractère meilleur,plus poli \& plusépais, ne donnent point d'idées nettes, \& n'inftruifent point ; on peut en conclure feulement quil y auroit quelques différences dans le Caractère. Au refte, il dit que cet exemplaire de Harlem a huit figures $\&$ autant de pages de plus que tous les autres; ce qui peut faire foupçonner qu'elles ont eté ajoutées après coup dans cet exemplaire, comme on avoit ajouté, fuivant le fentiment de Malinckrot, quelques figuresà l'hiftoire de l'ancien \& du nouveau Teftament, \& à celle del'Apocalypfe*, tous ouvrages attribués fans fondement

[^23]172 DeíORIGINE
à la ville de Harlem. On pourroit avoir fait cette petite charlatanerie, pour appuyer le fentiment qui attribue à cette ville l'invention de l'Imprimerie ; car les autres exemplaires, latins \& flamands, n'ont tous que 58 figures, \& les deux lignes que M. Seitz dit être au commencement de la première colonne, fous la troifième figure de cet exemplaire latin, font les mêmes dans ceux de Paris. Cette troifième page eft la première de celles quifontimprimées en Ca ractères mobiles, de couleur noire, dans les exemplaires du Roi, de Sorbonne \& de M. de Cotte ; les deux précédentes font en Caractères fixes, \& imprimées de couleur grife. M. Seitz rapporte ainfi ces deux premières lignes de la troifiè̀me page en toutes lettres:
In præcedentibus audivimus, quomodo Deus hominem honoravit;'
Confequenter audiamus, quomodo homo fe ipfuna vifitavit.
Ces lignes, dans l'original, font avec un grand nombre d'abbréviations, ce qui eft obfervé partout de même, de façon qu'un mot de fept ou huit lettres eft

## DEL'IMPRIMERIE. 173

 fouvent repréfenté par trois ou quatre qui portent des accens pour abbréger. M. Meerman, Confeiller \& Penfionnaire de la ville de Rotterdam, connu dans la république des Letrres, nonfeulement par fon goût éclairé pour les anciens monumens Typographiques, qu'il raffemble \& conferve avec foin dans un cabinet précieux en ce genre, mais encore mieux par le Novus TheSaurus Juris Civilis, en 7 vol. in-fol. dont il va donner un huitième volume, pour fervir defupplémentà cetouvrage; ce Savant, dis-je, a bien voulu me faire part de fes réflexions fur plufieurs articles de fon riche cabinet, $\&$ en particulier fur ce Speculum en Flamand, dont il a un exemplaire. Il eft compofé, comme tous les autres, de 58 vignettes imprimées en couleur grife avec la ligne latine qui eft au bas \& dans l'enceinte defdites vignettes : le Caractère qui eft deffous,eft imprimé en noir. La préface de cet ouvrage Flamand n'eft ici que de quatre feuillets; elle commence par qua-. tre lignes plus courtes que les autres, pour laiffer une place vuide propre à $y$174 Deitorigine deffiner une grande S . Voici les deux premières lignes.

So nie ter rechtnaerdichet vele mëfche
Leren fellē blenchē alfe fterrē in die ewi.
M. Meerman me marque quil y en a cinq ou fix exemplaires connus en Hollande, dont deux d'une autre édition Flamande, qui contient plus d'abbréviations quil n'y en a dans fon exemplaire. Enfin, il y en a une troifìme imprimée à Culembourg près d'Utrecht, par Jean Veldenaer, en 1483 , toûjours avec les mêmes planches, mais ffiées en deux par le milieu de l'ornement gothique qui fépare dans chacune les hiftoires comparées enfemble. Ces vignettes fciées en deux annoncent qu'elles ne font pas imprimées par le méchanifme des précédentes éditions, mais fans doute en noir, comme le Caractère. Au refte, M. Seitz affure que ce font les mêmes planches, \& dit les avoir examinées fcrupuleufement.

Ainfi l'on peut compter fix éditions différentes de ce livre fi rare, toutes faites avec les mêmes vignettes ou eftampes gravées en bois. La différence de ces

DE I'IMPRIMERIE. I7s éditions confifte dans le Caractère fervant au texte, qui eft imprimé en gris ou en noir, mobile ou non mobile, \& enfin dansla langue, quieft latineouflamande*. Il y a lieu de croire que les exemplaires latins, où le Caractère eft gravé fur des planches fixes $\&$ imprimé de couleur grife, comme les vignettes, font la première de toutes les éditions, d'autant plus que Maittaire nous apprend que le Flamand des autres éditions eft la traduction du latin.

L'examen que je viens de faire des différentes opérations par lefquelles ces éditions ont été exécutées, indique affez qu'on ne peut raifonnablement en attribuer l'exécution à une feule \& même perfonne, \& encore moins à Cofter, que l'on veut nous donner pour

[^24]i76 Del'OrIGINE
avoir imaginé un art qui fe trouve ici dans une forte de perfection par rapport à des genres différens, je veux dire les vignettes \& le Caractère mobile. Le manque de preuves ne permettant pas de rien dire de pofitif fur ce point, voici quelles font mes conjęctures.

Je penfe que ces 58 vignettes ont été gravées par un des plus habiles Artiftes de ce temps, à deffein, comme je l'ai dit, de faire écrire au deffous, après l'impreffion, une explication de ces figures, telle qu'elle eft dans ce livre, pour en faire un objet de commerce ; car il n'eft pas vraifemblable que ce Graveur quelconque ait fait ces vignettes avec tant de foin, fans être guidé par des vûes d'intérêt. Après avoir tiré un certain nombre d'exemplaires, un autre fe fera avifé de graver tout naturellement, \& fans trop d'art, ce même difcours fur des planches fixes, $\&$ aura ajouté l'impreffion deffous ces vignettes déjà imprimées. Guttemberg lui-même auroit bien pû avoir eu cette idée, \& l'avoir fait exécuter à Strasbourg. Ceci concilie-

## DEL'IMPRIMERIE. 177

 roit tous les bruits répandus dans cette ville \& à Harlem, au fujet de ces prétendus vols domeftiques. Les bruits publics ne vont guère fans quelque fondement; ils ne pèchent, pour l'ordinaire, que par les circonitances. La fauffeté de celles que l'on a débitées au fujet de l'origine de l'Imprimerie, doit furprendre d'autant moins, qu'elles n'ont été publiées que long-temps après la découverte de cet Art. Je dis donc que Guttemberg auroit pû être affez ingénieux pour penfer à fe procurer un certain nombre d'exemplaires de ces vignettes toutes imprimées, dont vraifemblablement on faifoit commerce, \& à $y$ faire ajouter ce difcours, ce qui lui auroit fervi d'effai pour exécuter l'idée quil avoit de faire des livres, \& fe mettre en état par-là de s'affurer de la poffibilité de fon projet. Après s'être défait de ces impreffions, il aura été tout de fuite à Mayence continuer cet Art, fous le voile du fecret ; puis y ayant renoncé, comme nous l'allons voir plus bas, alors fes ouvriers, devenus inutiles depuis linvention des Caractères de Mfonte, auront gravé de nouveau des Caractères mobiles, auffi parfaitement exécutés que ceux qu'ils venoient de faire chez leur maitre, \& donné ces nouvelles éditions du Speculum, en complettant les imperfections qu'ils auront pû recueillir de l'ancienne, \& employant de nouveau les vignettes imprimées plufieurs années auparavant, qui auront pû être reftées dans quelque magazin. Il n'en aura pas fallu davantage à ceux qui fe feront fouvenus qu'anciennement ils avoient vû de ces recueils de vignettes dans leur ville, pour regarder comme voleur celui qui aura eu le génie de les appliquer à un autre art auquel ils n'avoient point penfé, \& dont cependant ils voudroient s'attribuer la gloire. Ces prétentions étant déjà fi embrouillées dans l'origine, il n'aura pas été poffible d'en difringuer les objets dans la fuite. En effet, le bruit de ces prétendus vols domeftiques faits par Gensfleifch, Guttemberg ou Fauft, répandus également à Strasbourg \& à Harlem, font fi confus, fi vagues \& fi peu vraifemblables,

DEEJMPRIMERYE. 179
qu'ils ne peuvent avoir pour origine que des idées fans fondement. Sil ne m'eft pas poffible de prouver que ces conjectures foient vraies, au moins ne pourratxon refufer de convenir qu'elles Cont vraifemblables, \& c'eft tout ce que la difette de preuves nous permet de dire fur cette matière.

Il exifte encore deux ouvrages dans le goût de ce $S_{p}$ pculump, \& dont il y a eu aufly plufieurs éditions: ces ou vrages ont pour titre, Ars memorandi notabilis per figuras, \& Ars moriendi. tous deux ornés de figures gravées en bois, aing quẹ les difcours. On ne connoit en France qu'un exemplaire du dernier, lautre n'y eft connu que par le titre. M. Clément nous a donné la notice des deux *. Le premier a 30 pages in-folio, imprimées d'un feul côté ; chaque feuillet eft marqué d'une lettre de l'alphabet. Une feconde édition de 1504 , poftérieure de beaucoup à l'autre, ef en 18 feuillets in- $4^{\circ}$. L'Ars moriendi contient 24 feuillets infolio. Les figures \& l'explication ne font

- Bibliothèque curieufe, hit, \& critique, T. I. p. 140, Mij

180 DEX'ORIGINE
imprimées non plus que d'un feul côté de la page; les feuilles font pliées du côté de limpreffion \& encartonnées en un feul cayer, de façon que la feuille du milieu préfente à la fois deux figures; les autres fe fuivent refpectivement, les unes à droite, les autres à gauche.

Voici ce qu'en dit M. Clément: Tout y eft groffer $\mathcal{E}$ informe, les pages d'écriture ont été gravées toutes entières fur -des planches de bois ; elles font environnées d'un quadre formé tantôt de deux, tantôt de trois lignes inégales, dont la ligne extérieure eft tout- $\dot{a}$-fait groffère, mince dans un endroit, épaiffe dans lautre, crénelée, caffée ĖB interrompue danis différens endroits. Les Caractères Jont épais $\mathcal{E}$ joints enfemble, comme sils étoient écrits à la main; ce qui fait voir que cette pièce a été faite avant linvention des Caractères mobiles. Chaque page d'impreffion commence par une lettre ornée, comme l"on avoit accoutumé de les defliner dans les manufcrits. . . . . On y voit des fignatures au bas de quelques pages, mais d'autres en font defituées. Il $y$ a apparence que cette pièce a été impri-

## DE L'FMPRIMEREE. 1.81

 mée à la main avant l'invention des preffes; on voit que les lignes extérieures de diverfes pages ont coulé en relev.ant lai forme. Les marges de fond Sont inégales, $\mathcal{E}$ fe rapprochent ordinairement plus par en haut que par en bas; ce qui fait conclure que ces planches de bois ant été pofées E' imprimées l'une après l'autre. Cette pièce eft groffière $\mathcal{E}$ informe en comparaifon du Speculem salutis.M. Clément tombe ici dans une contradiction à laquelle it n'a pas pris garde ; il dit que le difcours eft gravé en entier fur des planches, \& plus bas, que quelques lignes extérieures ont coulé en relevant la forme. Comment cela peut-il être, fi elles font fixes fur le bois? Quoi qu'il en foit, il annonce d'autres éditions de cet Ars moriendi, favoir, une feconde en $1: 4$ feailles in$4^{\circ}$. imprimées des deux côtés, dont la marque du papier eft une haute croix élevée fur trois montagnes. Le Caractère eft affeq not $\mathcal{E}$ demi-gothique, les figures gravées en bois yo font vis - à-vis des tentations ou confolations qu'elles repréfentent. . . ... Une troifieme, toûjours avec. M iij
182. De L'ORIGINE
des figures en bois fans date; mais d la fin du livre il $y$ a impreflum Nuremberga, per Ven. Dom. Jo. W. Presbrm. in- $4^{\circ}$. de 24 feuillets. Voilà trois éditions de ce livre, dont je ne puis rien dire, ne les ayant point vûes; mais j'en connôis une, dont j’ai parlé dans ma précédente differtation, $p .32^{*}$, qui ne reffemble à aucune de celles-ci, \& qui par conféquent fait une quatrième édition de ce livre actuellement firare. Cel-le-ci eft un petit in- $4^{\circ}$. de 24 feuillets imprimés d'un feul côté avec de l'encre grife en détrempe, par le moyen d'une preffe. Les figures font fur une page, \& l'explication vis-à-vis fur l'autre. Le difcours, en Caractères gothiques, eft gravégroffièrementfur une planche d'un mauvais bois, où l'on voit des mots entiers traverfés d'une raie blanche, occafionnée par la gerçure du bois, ou par des filamens poreux. Chaque page

* Cet exemplaire appartient à M. Mariette ; il lia trouve dans la boutique d'un Libraire, Quai des Augufins, parmi des papiers de rebut deftinés à faire des enveloppes. Son goût naturel pour ces anciens monumens, \& fes connoiffances particulières, fui ont fait découvrir pareillement un exemplaire de l'Hiftoire de l'ancien \& du nouveau Teftament en figures, qui avoit été jeté dans le coin d'une cheminée pour allumer le feu.

$$
D E L^{\prime} I_{M P R I M E R I E, \quad 183}
$$

eft encadrée d'un filet fimple, taillé fur la même planche ; au bas de quelquesunes de ces pages il y a, entre la dernière ligne \& le filet, quelques traits négligemment figurés, comme fi on eût voulu imiter des traits de plume. Chaque page commence par une grande capitale gothique, arbitrairement contournée, \& la marque du papier eft une efpèce de roue à pointes. L'infpection de cet ouvrage annonce auffi une ancienneté antérieure à lidée d'imprimer des lives.


Miv

## 184

Deióorigine
cy

## ORIGINE,

Progrès É fin de l'Art Typographique. en taille de bois dans la ville de Mayence.
Guttemberg ayant quitté la ville de Strasbourg vers 1444 , pour aller exercer à Mayence le nouvel art qu'il venoit de découvrir, ne s'amufa point à en faire de nouveaux effais, comme le prétendent quelques Auteurs: tous fes eflais avoient été déjà faits à Strasbourg ; la perfection \& la fuite non interrompue des éditions qu'il fit paroîz tre, ne permettent pas de penfer autrement. Il employa tout de fuite cet art à des ouvrages utiles. Le premier que lui attribuent quelques Auteurs, comme Salmuth, eft une petite Grammaire latine connue fous le nom de Donat, quils difent apoir été faite fur des tables de bois ou planches fixes infolio. Ce livre d'ufage, mais peu confidérable parl'ètendue, a été le premier

$$
D_{E}^{\prime} L^{\prime} I_{M P R I M E R I E . \quad 185}
$$ fruit de cette Typographie naiffante. Il eft vraifemblable en effet, que Guttemberg n'auroit pas effayé fes preffes par un ouvrage auffi important que le Ca tholicon qui va fuivre. Rien de plus naturel que de fonder auparavant le goût du Public par une petite production, qui n'occafionnât pas d'abord de grandes dépenfes, \& qui le mît dans le cas de voir rentrer promptement fes fonds.

Ce Donat n'eft plus connu aujourd'hui que par le récit de quelques Auteurs; il n'en refte aucun exemplaire, que l'on fache, dont l'exiftence actuelle foit certaine. Cette première édition a été imitée dans une partie des villes qui ont adopté l'exercice de l'Imprimerie dès les commencemens de fon origine : il y en eut même qui parurent fans date \& fans nom d'Artiftes; ce qui a augménté la confufion des idées au fujet de ce livre, à proportion quỉl a été multiplié. Mais on ne peut douter, après les témoignages répétés de différens Auteurs, que ce premier fruit de l'Imprimerie n'ait exifté. Comme ils ne

186 DEL'ORIGINE
font entrés dans aucun détail exact, \& que d'ailleurs ce livre n'eft plus connu que de nom, il ne m'eft pas poffible d'en dire davantage à ce fujet. J'ajouterai feulement quil y a tout lieu de croire que Guttemberg le fit pour fon compte feul, \& que ce ne fut qu'après avoir dépenfé une partie de fon bien à faire les premiers exercices de cet Art, quill chercha du fecours dans la fociété de Fauft.

La feconde \& dernière production de cette manière d'imprimer avec des planches, fur lefquelles les Caractères étoient gravés en relief $\&$ fixes, a été le Catholicon Johannis Januenfis, qui a dû faire un gros \& grand volume in-fol. à en juger par les exemplaires qui nous reftent de la feconde édition. La première, ainfi que celle du Donat, dont je viens de parler, n'eft connue maintenant que par le titre ; mais fon exiftence a été certifiée parl'AbbéTrithème, Auteur contemporain, qui rapporte à ce fujet certaines circonftances. Ils commencèrent, dit-il, en parlant de Guttemberg $\&$ de Fauf, par imprimer un vocabulaire intitulé CA-

## DEL'IMPRIMERIE. 187

THOLICON, avec des Caractères gravés de fuite fur des planches de bois; mais ils ne purent imprimer d'autres chofes avec ces planches, attendu que les Caractèrés.n'étoient pas mobiles. Voilà tout ce qu'on fait de pofitif fur ce fujet, $\&$ en mêmetemps tout ce qu'on en peut dire.

Ce font-là les deux livres uniques que Guttemberg ait faits par ce premier méchanifme, \& cela depuis qu'il quitta Strasbourg, après 1444 , jufque vers 1450.

Si les premiers Artiftes euffent continué à donner des productions Typographiques dans ce goût, ils auroient eu bientôt rempli des magafins entiers de planches inutiles, \& épuifé le bois propre à cet ufage. Une grande quantité de planches, de grandeur in-folio, qui toutes devoient être abfolument faines $\&$ fans défauts, pour ne point occafionner de taches dans les lettres, entraînoient néceffairement avec elles beaucoup de déchet. Cela joint à la longueur infinie du travail, les aura obligés à chercher de nouveaux moyens d'exercer cet art \& de le perfectionner.
$188 \cdot D_{E} L^{\text {NO }}$ RIGINE
Pour cet effet, ils ont imaginé de féparer les lettres en les fciant fur le bois, afin de les rendre mobiles, $\& x$ de pouvoir,' par ce moyen, en varier la compofition à leur gré.

C'eft de cette nouvelle manière qu'a été exécuté le troifième livre donné par ces premiers Typographes, qui eft une Bible latine en deux volumes in-folio, quils imprimèrent entre $1450 \& 1455^{\circ}$ Cette édition, infiniment précieufe par fon antiquité, par fon méchanifme \& par fa grande rareté, ne fe trouve à Paris en entier que dans la Bibliothèque du Roi; celle du Collège Mazarin ne poffède que le fecond volume. J'en ai fait l'examen avec toute l'attention qu'elle mérite, $\& x$ avec des yeux affez critiques pour apercevoir dans les deux exemplaires des différences que je détaillerai ci-après.

Cette Bible en deux volumes eft à deux colonnes de 45 lignes chacune, portant dix pouces huit lignes de haut, fur fept pouces fix lignes de large. Elle eft très-proprement imprimée fur un fort papier, dont plufieurs feuilles portent la marque de la tête de bœuf. Le

CaraCtère eft demi-gothique $\&$ repréfente l'écriture du temps; fa groffeur revient à celle de notre petit $P$ arangon. Cette édition, que Guttemberg \& Fauf, jaloux de ne pas laiffer pénétrer leur fecret, avoient deffein de faire paffer pour manufcrite, ne porte avec elle aucune marque particulière qui puiffe indiquer l'art avec lequel on l'a faite : les ornemens ni les grandes lettres n'y font point imprimés; ceux qu'on y voit ont été deffinés \& peints à la main, en tête de tous les chapitres, où l'on avoit laiffé pour cet effet une place vuide. Les fommaires font auffi écrits à la main en lettres rouges, $\&$ non imprimés, toutes chofes favorables à la féduction, $\&$ qui n'ont pas peu contribué à faire prendre ce livre pour manufcrit, furtout dans un temps où l'art n'étoit pas encore connu. Les Caractères de ces fommaires ont la même groffeur $\& x$ là même forme que ceux du texte; ils partent d'une main fûre, exercée $\&$ très-habile : ceux-ci n'en diffèrent que parce qu'ils n'ont pas tout le moëlleux que la plume a fu mettre dans les au-

## 190 Deriontgine

tres: l'outil tranchant n'a pas coupé le bois dans la rondeur des traits avec autant de hardieffe que la plume les a formés. Toutes ces pétites pièces de bois n'ont pû être taillées affez juftes, pour que toutes les lettres foient exactement en ligne: l'eau avec laquelle on a lavé les formes, a auffi caufé quelque defordre, en tourmentant ces petits morceaux de bois; ce quifait que quelques lettres montent ou defcendent les unes plus que les autres. Au refte, ce livre eft parfaitement bien imprimé, d'un noiz égal \& foûtenu : on n'y voit d'aucre ponctuation que le point, le point interrogant \& les deux points, \& ce fontlà très-fouvent les feuds efpaces qui fervent à féparer les mots.

La mobilité des lettres eft fenfible; on aperçoir entre chacune d'elles des féparations qui ne laifent aucun doute fur ce point, à l'exception des lettres doubles ou triples, liées $\&$ gravées fur une même tige, pour diminuer le nombre des pièces mobiles, $\& x$ en mêmetemps par la néceffité où l'on étoit d'accoler les lettres minces à d'autres, pour
les mettre en état de foûtenir l’effort de la preffe fans fe caffer; ce qui a produit ici une grande quantité de ces lettres doubles, comme dans la feconde \& la troifième édition du Speculum, qui font des ouvrages poftérieurs à celui-ci. Ces lettres font certainement de bois, $\&$ non de fonte, comme l'a avancé trop légèrement Trithème, faute d'avoir les connoiffances qui conftituent PArtifte.

L'inégalité des leatres prouve ce que je viens d'avancer. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'a regarder attentivement les lettres de même efpèce, \& comparer les $a$ avec les $a$, les $b$ avec les $b, \&$ ainfi des autres; on $y$ trouvera des didférences de forme, \& même de groffeur, affez fenfibles pour quy'on ne puiffe révoquer en doute qu'elles n'ont pas éré faites par le moyen des matrices, autrement il faudroit fuppofer qu'on auroit confidérablement maultiplié ces matrices; fuppofition d'autant plus ridicule, qu'il ne pouvoit téfulter de cette mulhiplication, comme je l'ai déjà dit , qu'un travail prodigieux, tout à-fait inutile, \& contraire à la perfec-
y92 DE L'ORIGINE tion de l'ouvrage. On a varié la forme de différentes lettres, pour imiter plus parfaitement l'écriture; on voit trois ou quatre $d$ différens, autant de $g, \&$ ainfi de quelques autres lettres. Mais ce qui prouve décifivement que ces Ca ractères font de bois, ce font les différences notables que l'on aperçoit dans les mêmes formes, foit pour la grandeur, foit pour la groffeur. Dès la première page du fecond volume de l'exemplaire qui eft dans la Bibliothèque du Roi, on trouvera, en examinant les différentes lettres de la première ligne, que les $s$ finales font plus ou moins ouvertes, plus ou moins arrondies. Dans le feul mot Zachariam, on apercevra vifiblement des différences dans les trois $a$ : il en eft de même par rapport aux $u \&$ aux autres lettres. Mais ce qu'il y a de plus fenfible, c'eft que les figures qui font d'une moindre importance, comme celles des points, des deux points, des points interrogans, \& que lon a travaillées par conféquent avec moins de foin \& d'attention en deux ou trois coups de pointe, fe fentent de
cette façon de faire, \& de cette efpèce de négligence; ils font plus ou moins gros, plus ou moins grands, plus ou moins arrondis; la forme du point eft quarrée, ou bien elle repréfente celle d'une virgule matte \& renverfée, que l'ouril a rendue groffièrement ; toutes chofes qui ne peuvent avoir lieu dans des Caractères fondus par le moyen des matrices, \& qui font voir clairement que ceux-ci font de bois, d'autant plus qu'on ne les trouve employés nulle autre part que dans les éditions de cette Bible, ce qui prouve encore que c'eft celle dont parle Trithème, \& qu'il fait commencer vers 1450 par Guttemberg \& Fauf.
M. l'AbbéSallier ayant acquis ce précieux monument de la Typographie en 1739 , pour la Bibliotheque de Sa Majefté *, en a fait le fujet d'une differtation curieufe, où regne autant d'érudition que de goût, \& qui a été imprimée danis le Tome xiv. des Mémoi-

[^25]194 Delorigine res de l'Académie des Belles-Lettres, dont il eft membre.

Cette differtation a été vivement attaquée fur l'article de l'exiftence de cette Bible, par M. Clément, dans le $4^{\mathrm{e}}$ Tome de fa Bibliotheque curieufe, hiforique $\mathcal{E}$ critique. Plus les lumières de M. Clément font étendues, plus fon mérite perfonnel eft grand, plus auffi les fautes qui lui font échappées deviendroient contagieufes, fi elles n'étoient relevées. Comme ce quil dit au fujet de cette Bible, ne peut fervir qu’à augmenter les ténèbres qui couvroient déjà la partie hiftorique de l'Imprimerie, \& que cet écrit a principalement pour objet de les diffiper, je vais prendre la liberté de faire voir qu'il n'a pas bien entendu cette partie. Parmi le grand nombre de fes connoiffances, celle-ci peut lui être moins familière, \& c'eft au contraire la feule à laquelle je puiffe afpirer.

Pour nier l'exiftence de cette Bible avec plus d'éclat ; M. Clément commence par citer quinze Auteurs qui en parlent, puis il fe rabat fur la differta-

$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 19 夕
$$

tion de M. l'Abbé Sallier, \& prétend qu'il s'eft trompé fur la groffeur du Caractère, fur le temps de l'exécution, \& enfin fur l'exiftence. Suivons-le dans fes preuves, on verra qu'elles ne lui font pas auffi favorables qu'ill le penfe.
M. l'Abbé Sallier a comparé la groffeur du Caractère de cette Bible à celle de notre petit Parangon, comme l'Auteur de la Chronique de Cologne l'avoir comparé aux Caractères qui fervoient pour les Miffels de fon temps. Le Journalife de Berlin, cité par M. Clément, a donné en 1747 la defcription de la même Bible qui fe trouve en vélin dans la Bibliothèque du Roi de Pruffe *: il dit que le Caractère eft de la groffeur de celui que les Imprimeurs nomment $P$ arangon antiqua. Or le $P a-$ rangon antiqua en Allemagne, eft le Caractère que nous nommons en France petit Parangon, qui eft celui dont on seft ordinairement fervi pour la compofition des livres d'Eglife appelés Miffels, \& auquel le Chroniqueur.de Cologne avoit comparé les Caracteres

[^26]196 Del'ORIGINE
de la Bible dont il s'agit. Voila done trois Auteurs qui s'accordent à établir ce fait. M. Clément ne veut pas d'abord que l'on s'en rapporte à ce Chroniqueur de Cologne, dont la foi lui eft fufpecte, parce qu'il a erré fur d'autres chefs. Il s'eft bien trompé effectivement fur des faits qu'il cite d'après Ulric Zell ; mais il y auroit de limjuftice à conclure de-là qu'il eft également fautif partout ailleurs, furtout lorfque fon témoignage fe trouve d'accord avec celui de plufieurs autres Auteurs. Il paroît au contraire qu'il parle de ce livre en témoin oculaire, \& d'après fes propres connoiffances, puifqu'il en compare le Caractère avec celui des Miffels de fon temps.

La Chronique de Cologne, dit M. Clément, ne parle point de PARANGON ANTIQUA.... Ily a bien de la différence, ajoute-t-il, entre le Caractère que les Imprimeurs appellent Missaisis, \& le Parangon antiqua. Plus haut il avoit dit : Si nous fuppofons que la première Bible a été imprimée en Caractères de Missel, cela ne conviendra ni aux deux Bibles de

Paris, dont M. Sallier a parlé, ni à celle de Berlin, ni à celle que M. Schwartz a indiquée dans fon Index novus libròrum.... Toutes ces Bibles étoient en $P_{a}$ tangon; $\mathcal{E}$ qui ne fait la différence qu'il y a entre le Parangon EE le Miffel? Sans doute, la différence eft grande, $\&$ de plus de moitié ; mais tout le monde n'ent pas en état de la fentir, comme le fuppofe M. Clément, puifqu'en France, en Italie, en Angleterre, on ne connoît point de Caractère nommé Miffel ou Mifalis, mais feulement en Allemagne, où nos double \& triple Canons font diftingués par les noms de Grobe Mifál \& Klein Miffal. Si M. Clément s'étoit aperçu qu'il prenoit le change fur une équivoque, il auroit certainement eu regret à l'érudition quill a mife dans cet endroit. Il eft évident que le Chroniqueur n'a point voulu parler de Parangon antiqua, ni encore moins de Caractère dit Miffel, comme l'entend ici M. Clément, mais feulement d'un Caractère femblable à celui qu'on employoit pour les livres appelés Miffels, ce qui devient bien différent. De même, quand

N iij

198 Del'Origine
M. l'Abbé Sallier parle de petit Parangon, il ne veut pas dire quon appeloit dans ce temps-là ce Caractère de ce nom; ce n'eft non plus qu'une pièce de comparaifon qu'il fournit au lecteur. En 1499 , temps aù ce Chroniqueur écrivoit, il n'y avoit point de noms attributifs à la groffeur des Caractères. Cependant M. Clément, toûjours occupé de cette idée de Caractère de $\mathrm{Mi} \mathrm{fel}^{\mathrm{l}}$, quill a mal comprife, la foûtient en difant : M. Schwartz indique, à la vérité, zune Bible sans date; dans fés Documenta de Origine Typographix, $\mathcal{E}$ dit qu'il l'a vûe dans la Bibliothèque des Chartreux près Mayence, mais qu'on en avoit enlevé les derniers feuillets. ... M. Schwart, ajoute-t.il, croit que c'eft la vraie Bible dont il eft parlé dans la Chronique de Cologne, Les Caractères lui ont paru femblables à ceux du Pfeautier de 243 F . Si les derniers feuillets, fur lefquels on mettoit ordinairement la foufcription, manquoient à cet exemplaire, comment a-t-on pû favoir s'il étoit fans date? Une chofe plus forte, à laquelle M. Clément n'a pas penfé en citant

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 199
$$

ce paffage de M. Schwartz, c'eft que, fi les Caractères de cette Bible euffent été femblables à ceux du P $\int$ eautier de 145 J , ou de $\mathrm{Mi} \int \mathrm{el}$, comme il le nomme, elle auroit formé pour le moins douze volumes in-fol. au lieu de deux. L'erreur de M. Schwartz eft auffi vifible que celle de M. Clément.

Le temps où l'on a commencé la $\mathrm{Bi}-$ ble de Mayence, \& les grands frais qu'elle a d'abord occafionnés, font de nouveaux fujets de doute pour M. Clément. M. Sallier, continue-t-il, fentant bien la difficulté qu'ily avoit de fixer l'année d'une femblable impreflion, fe contente de dire, en général, qu'elle a été imprimée entre 24 SO EE 2462 . M. l'Abbé Sallier n'ayant à conftater que l'exiftence de cette Bible rare, dont il donne la defcription, a pu le faire fans entrer dans des détails inutiles à fon objet, 8 fe contenter d'en fixer en général l'exécution entre $1450 \& 1462$, ce qui eft vrai. Pour s'en convaincre, il fuffit de fuivre, d'un côtéles opérations des premiers Artiftes, \& de l'autre les témoignages des Auteurs qui en ont parlé.

200 Det'Origine
Guttemberg a commencé l'exercice de cet Art vers 1445 , temps où il quitta Strasbourg. Il a fait d'abord le Donat \&x le Catholicon, dont l'exécution a pû durer cinq ou fix ans, eu égard à la longue opération des Caractères fixes fur les planches; cela nous conduit vers 1450 ou 1451. L'Abbé Trithème, Auteur contemporain, dit qu'en ce tempslà ils firent avec beaucoup de foins $\&$ de peines une Bible latine, pour laquelle il annonce un nouveau méchanifme de Caractères. La Chronique de Cologne confirme la même chofe. Dans la foufcription qui eft à la fin de l'ouvrage de Trithème, intitulé Compendium de origine Regum $\mathcal{E}$ geftis Francorum, imprimé en 1515 , par Jean Schoiffer, fils de Pierre Schoiffer Inventeur de l'Art, \& qui eft citée par M. Clément, il eft dit que l'Imprimerie s'eft commencée en 2450, É complétée en 2452 ; ce qu’il faut entendre de cette première invention des Caraعtères mobiles de cette Bi ble, qui eft le commencement du véritable Art Typographique, fuivant ce témoignage de Jean Schoiffer, qui en

## DELIMPRIMERIE. 201

parloit en Artifte; ce qui avoit précédé appartenoit encore à l'art de la taille des images. La Gravure de vingt-cinq ou trente milliers de petites pièces mobiles, a bien pû durer depuis 1450 jufqu'en 1452 , qui eft l'année où Jean Schoiffer dit que l'Imprimerie fut complétée. Voilà donc une Bible latine bien décidément commencée dans ce temps. La rupture de fociété entre Guttemberg \& Fauft nous fait connoître qu'elle étoit finie en 1455 , puifque dans la pièce originale qui nous en refte, il paroît que Guttemberg avoit achevé louvrage. La querelle furvenue entre ces deux premiers affociés regardoit uniquement des intérêts que l'un demandoit, \& que l'autre ne vouloit pas payer. L'ouvrage étoit fini en 1455 , puifqu'ils fe rendoient compte.

Ce qui jette de nouveau M. Clément dans le doute, ce font les grands frais, dit-il, qui étoient faits dès le commencement de cet ouvrage, en prenant à la lettre les paroles de Tritheme, qui dit que ces Imprimeurs avoient dépenfé plus de quatre mille florins avant d'a-

202 Deliorigine
voir fini la quatrième feuille. C'étoit donc une raifon de plus pour ne pas laiffer imparfait un ouvrage qui avoit occafionné déjà tant de dépenfes. M. Clément ne fait pas réflexion quil eft impoffible que ces premiers affociés aient employé quatre mille florins, qui étoient une fomme confidérable dans ce temps-là, pour faire feulement quatre feuilles d'impreffion, ou quatre cayers, comme il le dit, furtout etant pour lors au fait de leur art qu'ils avoient déjà pratiqué, \& dans lequel ils avoient feulement fait quelques changemens. Trithème cite cette fomme d'une manière vague, \& fans vouloir la déterminer d'une façon abfolue, comme je l'ai fait voir ci-devant : il veut feulement donner à entendre en général, que les frais faits à l'occafion de cette Bible étoient confidérables; autrement il faudroit convenir quill s'eft vifiblement trompé, puifque tous les frais, en y comprenant les intérêts, ne montoient, fuivant le mémoire produit par Fauft, quà 2020 florins, ce qui eft démontré par la pièce originale dont $\mathfrak{l}$ 'ai rapporté ci-deffus la traduction.

## DEI'IMPRIMERIE. $20 \xi$

Ces intérêts arrêtent encore notre Critique. Par le détail qu'il en donne à fix pour cent par an, il fait remonter luimême le prêt des premiers 800 florins fait à Guttemberg, au 22 Août 1450, puis le prêt des 800 autres florins, en 1452; \& confondant parmi ces frais $\&$ dans ce temps la fabrique du Catholicon, il en conclud que la Bible n'a pû être commencée qu'en 1454 , \& quela diffention de Guttemberg \& de Fauft étant furvenue en 1455 , il n'eft pas poffible qu'elle ait été achevée. Mais ily a ici plufieurs erreurs; la première eft qu'on ne peut décider le temps où a été fait le prêt des feconds huit cens florins, puifque Guttemberg fe plaint de ce qu'ils ne lui ont pas été donnés à la fois, mais peu à peu $\&$ en différens temps, pourquoi il n'entend point en payer d'intérêts. La feconde, c'eft que M. Clément met dans ce même temps l'impreffion du Catholicon, qui cependant avoit précédé, \& dont il n'étoit point queftion dans ces comptes, mais feulement de la Bible; ainfi le calcul qu'il a fait devient preuve contre lui-même.
204. Den'OrigINE

On ne peut donc difconvenir que cet ouvrage a été commencé $\& x$ fini de 1450 à 1455 , \& qu'il exifte, puifque les Auteurs qui en ont parlé, \& que cite M. Clément, font tous d'accord fur le temps, le format, le Caractère, le méchanifme, à quoi j’ajoute cette nouvelle mobilité de Caracterres de bois qui annonce les progrès de cet Art naiffant, qui fe trouve cadrer parfaitement avec le temps, avec les Artiftes, \& qui diftingue \& caractérife particulièrement cette Bible.

Cependant M. Clément faifant triomphe des preuves qu'il a données contre fon exiftence, s'écrie : Comment prou-vera-t-on à préfent qu'il y a une Bible au. monde antérieure à celle de 2462? plus bas, il ajoute : Il me femble à préfent que l'édition de $\mathbf{2} 450$ eft chimérique, É que les éditions antérieures à celle de 2462 font bien douteufes . . . . E courent grand ríque d'être reléguées pour toûjours dans le royaume des apparences, fans jamais acquerir aucun degré de certitude.

Pour un Critique favant $\&$ éclairé , tel que M. Clément, c'êt s'appuyer

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 20 \%
$$

bien fortement fur de foibles preuves. Après avoir nié l'exiftence de cette Bible, que l'on doit regarder comme le premier chef-d'œuvre Typographique, il feroit bien éronné fi on lui faifoit voir quill en exifte deux éditions différentes, faites l'une fur l'autre, ligne pour ligne, colonne pour colonne, page pour page, \& avec les mêmes Caractères de bois. Plus on perce avec des yeux critiques dans lorigine de l'Imprimerie, plus on y découvre de choles intéreffantes qui n'étoient point connues. La preuve de cette feconde édition me fervira auffi à fixer la réfidence de Guttemberg à Mayence.

Dans le parallèle que M. l'Abbé Sallier fit des deux exemplaires de cette Bible connus à Paris, lun dans la Bibliothèque du Roi, qui eft complet, lautre dans celle du Collège Mazarin, qui n'a que le fecond volume, il remarqua dans la première ligne du fecond volume, qui eft ainfi, Jungat epifola quos jügit facerdotiü : im-*, que ce mot

[^27]206 DEL'ORIGINE
jügitétoit ainfi abrégé dans l'exemplaire du Roi, au lieu quil étoit entier, jungit, dans l'autre exemplaire, ce qui lui fit foupçonner une feconde édition. Cet exemple feul eût été infuffifant pour prouver le fait, c'eft ce qui m'a obligé à examiner ces deux exemplaires avec l'attention la plus fcrupuleufe. Pour cet effet, j’ai copié fidèlement plufieurs lignes fur l'exemplaire du Roi ; j'ai tenu une note de certains nombres de lignes, alinea, placemens de premières lettres de chapitres, \& autres chofes qui caractérifoient les pages que je voulois comparer ; j’ai mefuré la hauteur des colonnes, la largeur des lignes; \& pour plus grande sûreté, j’ai calqué exactement quelques lignes fur du papier verni tranfparent: muni de toutes ces remarques, , ${ }^{\prime}$ ai fait avec une égale attention l'examen du fecond volume qui eft au Collège Mazarin, \& j’ai trouvé d'abord, par l'application de mes lignes calquées, qu'elles occupoient la même

[^28]DEL'IMPRIMERIE. 207 place fur ce fecond exemplaire, \&x qu'elles rentroient, lettre pour lettre, les unes fur les autres, comme fi elles euffent été calquées fur ce modèle : cela prouve d'une manière décifive que c'eft le même Caractère qui a fervi à faire l'un $8 x$ l'autre exemplaire; ce qui d'ailleurs eft fenfible à la vûe par la reffemblance parfaite defdits Caractères, \& par leur groffeur qui eft abfolument la même. Les chapitres $\& x$ les pages de ces deux exemplaires commencent $\&$ finiffent de la même manière, \& fe fuivent ainfi jufqu'à la fin du livre, dans le même goût $\&$ avec les mêmes alinea. Ces deux feconds volumes commencent également par deux lignes manuf crites en rouge, enfuite ces mots Jungat epiftola, \&x. forment le commencement de l'impreffion de la première colonne; celle du verfo commence par me EJ non; la feconde colonne par Deo $\mathcal{E}$ hominibz; la $3^{\mathrm{e}}$ page, $\mathrm{I}^{\text {re }}$ colonne, par ftulto 27 exultatio; $2^{\circ}$ colonne, mee inclina; la $4^{\mathrm{e}}$ page, $\mathrm{I}^{\text {re }}$ colonne, par principem parat: cette colonne finit en bas par na plurima, \& le refte de la ligne eft égale-

208 Der'Origine
ment vuide ; la $2^{e}$ colonne de cette $4^{e}$ page commence le fecond chapitre Fili $m i$ cuftodi. Cette reffemblance apparente de Caractère, de compofition, de goût, de manière de faire, étoit bien capable de tromper les Bibliographes fur cette double édition, $\&$ de les empêcher de la reconnoître. Cependant, en y regardant de près, il y a des marques affez fenfibles pour la diftinguer. J'ai remarqué dans ces deux exemplaires beaucoup de mots différemment compofés, qui ne permettent pas d'avoir aucun doute fur cette feconde édition. Nous avons vû le mot jügit abrégé dans la première ligne d'un exemplaire, pendant qu'il eft plein dans l'autre. La feconde colonne de cette première page commence également dans chaque exemplaire par ces mots du premier chapitre des Proverbes de Salomon, Parabole Salomonis, avec cette différence, que la place laiffée vuide pour y peindre-le $\mathbf{P}$, eft de trois lignes géométriques plus large dans l'exemplaire du Roi que dans l'autre, ce qui fait que les fix lignes reculées

$$
\text { DEE'IMPRIMERYE. } 209
$$

pour placer ce $P$, font plus courtes; c'eft pourquoi on a employé dans cet endroit plus d'abréviations, afin de regagner par la compofition ce que l'on donnoit à la pláce. La première colonne de la quatrième page de l'exemplaire du Roi commence, comme je viens de le dire, par principem : ce mot, dans celui du Collège Mazarin, eft ainfi abrégé, principē. Cette même colonne finit dans ce dernier exemplaire par ces deux mots entiers, dona plurima; dans l'autre il y a na plurima. Chaque page fournit de pareils exemples, qui à la vérité ne changent rien au local ni à linfpection apparente des feuilles, mais qui prouvent clairement que les unes ont fervi de copies aux autres. J'ajouterai encore un exemple en faveur de ceux qui voudront fe donner la peine de confronter ces mêmes Bibles. Les deux exemplaires finiffent également par le folio verfo, dont la première colonne eft entière, la feconde ne contient que fept lignes. Dans l'exemplaire du Roi, la première de ces fept lignes commence ainfi, Deus fup illum,

210 Del'OrIGINE
la dernière eft, Gr̈a Dñi nofri ihefle crifti cu omnibus vobis, fans point à la fin faute de place. Dans l'exemplaire du Collège Mazarin, cette dernierre colonne commence de même, mais le troifième mot eft abrégé, Deus fup illū ; la dernière ligne a fouffert auffi des changemens dans la compofition: la voici, mini nت̈i ihefu criffi cu omnibis vobis ame, avec un gros point en forme de virgule couchée. Donnons encore une preuve bien fenfible de cette double édition. Il y a, comme je l'ai dit, des $d$, des $g, \&$ d'autres lettres, qui ont différentes figures; ces lettres font employées diverfement dans les deux exemplaires, de façon que les mêmes mots varient fouvent par ce changement de lettres, fans parler de certains mots plus ou moins abrégés.

Voilà donc bien certainement deux éditions de cette Bible fans date, que l'on a toûjours regardées jufqu’à préfent comme n'en faifant qu'une. Elles font faites l'une fur l'autre, $\&$ avec les mêmes Caractères mobiles de bois. J'y ai remarqué encore une différence ef-

## DE: $\boldsymbol{I}^{\prime} I M P R I M E R I E$. $2 I I$

fentielle : on a tenu la juftification des colonnes de l'exemplaire du Roi d'environ une ligne géométrique plus large, ce qui fait que les deux colonnes enfemble ont deux à trois lignes de largeur de plas que celles de l'exemplaire du Collège Mazarin, qui font auffi un peu moins hautes fur la totalité des 45 lignes. Cette longueur de plus donnée aux lignes de l'exemplaire du Roi, caractérife la feconde édition; il étoit tout naturel d'élaguer ces lignes, pour rendre la compofition plus aifée, \& diminuer un peu le nombre des abréviations. La hauteur des pages, qui diffère, tantôt un peu plus, tantôt un peu moins, \& d'environ une ligne géométrique, quoique chaque colonne fois également cqmpofée de 45 lignes dans les deux éditions, paroitroit contradictoire avec ce que je viens de dire, que c'eft le même Caractère qui a fervi à faire l'une \& l'autre. Cette difficulté m'avoit d'abord arrêté, mais une réflexion bien fimple a tout fait rentrer dans l'ordre. L'exemplaire du Collège Mazarin eft fur vélin, \& c'eft le plus

212 De i'ORIGINE
court ; celui du Roi eft fur un fort papier. Perfonne n'ignore que le parchemin ou vélin étant mouillé , comme il faut qu'il le foit pour l'impreffion, s'étend beaucoup plus que le papier, \& qu'il peut s'alonger d'une à deux lignes géométriques fur la hauteur d'un in-fol. donc en féchant il doit fe raccourcir de la même quantité. L'impreffion ne peut manquer de fe reffentir de cette petite variation, \& c'eft ce qui a produit la différence dont il s'agit ici, laquelle, fans cette explication, auroit pû faire le fujet d'une critique mal fondée.

Si l'on fuppofoit pour un moment, dit M. Clément, que cette première Bible ait été rachevée, \& qu'elle n'ait point de date, à quoi la pourroit-on difcerner? Voici comment on peut non feulement la difcerner, mais encore ${ }^{*}$ diftinguer la première édition de la feconde, \& même les Artiftes qui les ont faites.

On difcernera cette Bible de tous les autres ouvrages de ce genre, comme l'on diftingue $\&$ reconnoît dans les Arts différentes pièces, par le goût, par le ton \& par la manière de faire, relatifs aux

## DE $L^{\wedge} I_{M P R I M E R I E, ~ 213}$

temps \& aux Artiftes à qui on les attribue. Cette Bible a des marques diftinctives qui lui font propres, $\&$ tout contribue à lui affurer la primauté. Ces deux éditions ont certainement été faites par Guttemberg \& Fauft : voici comme je le prouve. Les premiers Auteurs qui ont parlé de l'Imprimerie, difent que Guttemberg $\&$ Fauft firent une Bible latine vers 1450 , qu'ils la firent faire fous le fceau du fecret, qu'elle donna Beaucoup de peine par une nouvelle manière de faire, $\&$ qu'enfin elle fut vendue $^{2}$ pour manufcrite. Or il n'y a que cette Bible latine au monde, à laquelle on puiffe appliquer ces particularités, quis'y trouvent exactement vraies. On y voit cette nouvelle manière de faire réalifée par un nouveau méchanifme de Caractères mobiles, qui étant de bois, annoncent inconteftablement les premiers progrès du nouvel Art, \& démontrent qu'ils font antérieurs à ceux de fonte, qui n'ont paru qu'en- 459 ; par conféquent cette édition fe trouve par-là rapprochée vers 1450 . Elle a été faite fans aucune marque de la gravure en bois; les

0 iij

## 214 Dex'Origine

fommaires font écrits à la main en lettres rouges, \& non imprimés; les grandes lettres font peintes dans des places que l'on a laiffées vuides exprès. Ces fommaires écrits, en annonçant l'ancienneté de cette Bible, marquent bien clairement le deffein que cesImprimeurs avoient de la faire paffer pour manufcrite. Enfin la forme du Caractère eft fi exactement dans le goût des Caractères de fonte que Schoiffer fit peu après, les contours $\&$ la figure font fi parfaitement les mêmes, quavec des connoiffances médiocres $\&$ un talent très-ordinaire on les reconnoît tout d'un coup pour être de cet Artifte, qui, comme on fait, travailloit fous Guttemberg \& Fauft, de même qu'on reconnoît les pièces d'écriture d'un écrivain, \& qu'on les diftingue de celles d'un autre maitre. On eft donc forcé de convenir que ces marquès affurent à cette Bible le droit d'ancienneté fur toute autre production régulière de l'Art Typographique.

Si ces preuves ne fuffifent point, en voici une autre prife d'une fingularité de travail qui eft propre aux premiers

## DEL'IMPRIMERIE. 215

 Typographes, \& dans laquelle ils n'ont point été imités par d'autres: c'eft l'ufage quils ont conftamment obfervé dans toutes leurs Bibles, de ne point imprimer les capitales qui font au commencement de chaque verfet du livre des Pfeaumes, pendant que dans tous les autres livres de ces mêmes Bibles les lettres capitales font imprimées partout. Dans l'exemplaire du Roi, on voit à ce livre des Pfeaumes, qui termine le premier volume, une place que l'on a laiffée en blanc à limpreffion, à la tête de chaque verfet : cette place vuide a été remplie à la main; on y a peint chaque capitale trois fois plus grande que celles qui font imprimées dans le corps de la Bible. Je ne parle point des grandes majufcules ou lettres initiales, j'ai dit qu'elles étoient peintes; il ne s'agit ici que des capitales proprement dites. Je n'ai pû vérifier cette fingularité fur l'édition dont il n'y a que le fecond volume au Collège Mazarin, parce que ce volume ne contient point les Pfeaumes; mais M. Meerman, dont j’ai déjà parlé, a bien voulu m'envoyer la copie d'un216 Den'ORIGINE
Pfeaume exactement calquée fur une Bi ible originale, fẹmblable à celle du Collège Mazarin, qui fe trouve dans la Bi bliothèque de la Commanderie de S . Jean de Jérufalem à Strasbourg. Cette copie calquée eft celle du Pfeaume Laudate Dominum in fanctis ejus, qui eft le dernier, \& qui termine ce premier volume. Il eft compofé de fept lignes, à la fin de la première defquelles fe trouve un alinea fort inutile, de même qu'un autre à la fin de la dernière, ce qui eft parfaitement conforme à l'exemplaire du Roi, fur lequel j’ai préfenté ce fragment à l'endroit du même Pfeaume; mêmes alinea, mêmes, Caractères, même nombre de lignes $\&$ mêmes capitales peiñtes, enfin même façon de faire, fans que ce foit la même édition : car ce fragment préfente auffi les différences, qui caractérifent les deux éditions; les lignes font un peu plụs étroites que celles de l'exemplaire du Roi, \& fe trouvent rentrer avec la plus grande jufteffe fur celles de l'exemplaire du Collège Mazarin, fur lequel je l'ai auffi préfenté : outre cela on y voit les mêmes variations de:

$$
\text { DE I'IMPRIMERIE. } 217
$$

compofition, c'eft-dे-dire, des mats plus ou moins abrégés.

Voilà donc encore ces deux éditions conformes en cette partie. Or cette fingularité de capitales peintes feulement dans le Pfeautier de la Bible, appartient aux Inventeurs de l'Imprimerie; car on la trouve encore, uniquement à l'endroit des Pfeaumes, dans la Bible de 1462, qui porte les noms de Fauft \& de Schoiffer, de même que dans celle de $147^{2}$, imprimée par Schoiffer feul, dont il y a un exemplaire complet dans la Bibliothèque du Collège Mazarin.

Je demande à préfent fi après des manières de faire fi conftantes, fi fingulières, reconnues par ces derniers exemples pour être des premiers Artiftes, on peut leur refufer l'exécution de ces deux Bibles fans date, furtout après le témoignage de plufieurs Auteurs contemporains qui difent qu'ils firent une Bible latine vers 1450 . Y en a-t-il une autre au monde que l'on puiffe fubstituer à celle-ci ?

Ce que j'ai dit au fujet de ces deux éditions fans date, prouve évidemment la fauffeté d'une foufcription manufcrite

218 Dentorigine
quife trouve en lettres rouges à la fin du premier volume de cet exemplaire de Strasbourg, immédiatement après ce dernier Pfeaume Laudate Dominum in fanctis ejus, \& qui m’a été également envoyée. La voici :

Explicit pralterium ed.
p mgim heinicum
Eggeftein anno lxviij.
Le P. Weillinger * cite cette foufcription prife fur ce même exemplaire de Strasbourg : à ce fujet M. Clément dit, que ces notes à la main font fujètes à caution ${ }^{* *}$. Il a raifon, car encore que celle-ci paroiffe avoir été écrite dans l'année 1468 , de la même main que les fommaires, \& auffi en rouge, elle n'en eft pas moins fauffe. Eft-il poffible de croire qu'en 1468 , dix ans après l'invention des Caractères de fonte, dans un temps où l'on faifoit ufage de ces derniers à Mayence, à Rome, en différens endroits de l'Allemagne, à Strasbourg même, Eggeftein eût été réduit à fculpter des Caractères fur le bois, pour imprimer une ou deux Bibles latines,

[^29]
## DEI'IMPRIMERIE. 219

fans titres, fans fommaires, fans aucune chofe en un mot qui annonçât les progrès de cet Art? dans une ville enfin où lon donne à Mentel une Bible allemande imprimée l'an 1466 en Caractères de fonte, $\&$ où cet Eggeftein en faifoit ufage lui-même? car en 1471 il avoit déjà imprimé un livre plus grand $\&$ plus épais que tous les in-folio qui avoient été faits à Mayence. Ce livre contient le Decret de Gratien*: le texte eft imprimé dans le milieu de la page avec un Caractère de fonte de la groffeur du gros Parangon, \& entouré artiftement par la glofe compofée en Caractères de la groffeur de celui que l'on appelle $S$. Auguftin: ni l'un ni l'autre ne reffemblent à celui de cette Bible. Ce volume, qui eft très-gros \& d'une compofition méchanique difficile, n'a pûêtre fait fans exiger beaucoup de temps, \& il n'eft sûrement pas le premier qui ait été exécuté de cette manière par cet Imprimeur : nous devons donc remonter plus haut que 1468 ; \& comme cet ouvrage n'a aucuns traits de reffemblance dans

[^30]les Caractères, dans le goût ni dans l'exécution avec cette Bible en Caractères de bois, on doit en conchure tout naturellement qu'Eggeftein n'a point imprimé cette derniere.

It eft très - vrairemblable que cette foufcription n'a point de rapport à limpreffion de ce livre, mais feulement au temps où lon a écrit les fommaires ou rubriques de cet exemplaire, \& il eft très - poffible qu'Eggeftein ait été luimême l'écrivain. Ce qui confirme cette idée , c'eft qu'Eggeftein étoit Maître-ès-Arts, fuivant qu'il l'annonce lui-même à la fin de ce Decret de Gratien que je viens de citer. Or l'on fait que ceux qui faifoient le métier d'écrivains étoient pour la plufpart lettrés, \& que ce font eux qui les premiers ont fait ufage de l'Imprimerie. Il feroit donc très - poffible qu'il eut rubriqué cet exemplaire dans ce temps. Cette fingularité de date, lxviii', qui fuppofe auparavant, MCCCC, ne paroît être faite que pour l'écrivain, \& non à deffein d'inftruire la poftérité. C'eft à M. Meerman que j’ai obligation de cette remarque; \& pour l'appuyer, il m'a

## DEL'IMPR!MERTE. 22I

fait l'honneur de me marquer que M. Schœpflin, célèbre Profeffeur de Strasbourg, dont j'ai parlé plus haut, lui a écrit quill avoit découvert que Mentel étoit un de ces écrivains qưon appeloit en langue vulgaire Gulden Schreiber, c'eft-à-dire, qui ajoutoit les lettres initiales peintes en or ou en couleur. D'un autre côté M. Schelhorn nous apprend * quill exiftoit dans la Bibliothèque de M. Krafft une Bible allemande, fans nom de lieu, de temps ni d'Artiftes, mais où la main qui avoit écrit les rubriques avoit auff écrit cette foufcription : An. Dn. millefimo quadringentefimo Jeptuagefimo tertio finitum eft prefens opus; \& à côté, fur la feuille collée à la couverture, étoit une autre note manufcrite du poffeffeur de ce livre, nommé Jean Gmift, qui dit qu'il l'a acheté \& fait rubriquer en cette année $1473^{* *}$. Tout cela fuffit pour réfoudre les difficultés qu’auroit pû́ oc-

[^31]
## 222 Det'ORIGINE

cafionner cette note d'Eggeftein *.
Il me refte un mot à dire fur l'idée qu'ont eue ces premiers Artiftes, en faifant peindre les capitales de chaque verfet plus grandes \& plus fenfibles qu'elles ne l'auroient été fi on les eût imprimées avec les capitales ordinaires. Comme les Pfeaumes ont toûjours été chantés, \& que ces livres in-folio pouvoient fervir au choeur des Eglifes, je penfe que les verfets n'étant pas féparés par des alinea, on ne les a diftingués par de plus grandes lettres peintes alternativement en bleu \& en rouge, que pour en rendre linfpection plus frappante à ceux qui chantoient.

Je connois une autre Bible latine en deux volumes in-folio, fans date, fans nom de lieu ni d'Artiftes, $\&$, qui plus eft, auffi en Caractères mobiles de bois, dont je parlerai plus bas ; mais elle eft poftérieure à celle-ci, \& ne peut être
ne, toutes les places que l'on a laiffées vuides en tête des différentes parties du texte pour y peindre les lettres initiales, ne font point remplies. Il n'eft done pas furprenant que les notes manufcrites ajoutées aux livres après l'impreffion fe trouvent fouvent être fauffes; elles font le fruit de lignorance ou des préjugés des écrivains.

* On peut lire, par rapport aux fauffes dates, les remarques de Profper Marchand. Hiff. de L'Imp. p. 109.

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 223
$$

attribuée ni à Guttemberg, ni à Fauft, par la raifon que les grandes lettres initiales qui commencent les chapitres, font gravées en bois avec des ornemens fermés par un trait en carré, comme nos lettres grifes modernes, \& imprimées avec le Caractère, ainfr que les fommaires qui font en rouge. Or on fait que ces lettres grifes carrées \& fermées d'un trait, font poftérieures au premier exercice de l'Imprimerie. Cette dernière Bible annonce un art bien plus avancé, au lieu que l'autre nous en montre le commencement d'une manière évidente.

On peut juger auffi quelle eft la première édition, de l'exemplaire du Roi, ou de celui du Collège Mazarin. Comme dans la réimpreffion d'un livre, il n'eft pas naturel de paffer du plus aifé \& du mieux à ce qui eft plus difficile $\&$ moins bien, il paroitt tout fimple de conclure que l'exemplaire du Roi, dont les lignes ont été un peu alongées pour rendre la compofition plus facile $\&$ diminuer un peu les abréviations, eft de la feconde édition. Il y a trois fortes de

224 Derioriginet
( $g$ ) dans ces deux exemplaires, contis me je l'ai dit : un des trois, qui eft d'une figure plus gracieufe, fe trouve bien plus fréquemment dans cette feconde édition, pour laquelle on aura pû graver de nouveau quelques-unes de cette forte de lettre. Enfin, ce qui me fait croire encore que l'exemplaire du Collège Mazarin eft de la première édition, c'eft que les Caractères y font plus frais que dans l'autre, \& qu'il eft en vélin ou parchemin. On voit parmi les dépenfes qui font rapportées au procès par Guttemberg, que Fauft avoit fourni de l'argent en détail pour . . . . le parchemin, \&c. Ainfi on peut regarder cet exemplaire du Collège Mazarin comme étant la première édition faite en fociété avec Guttemberg \& Fauft. Mais qui a donc fait la feconde ? C'eft encore Guttemberg, après la rupture de fa fociété avec Fauft. Je ne ferai pas non plus d'accord fur ce point avec M. Clément, qui dit: Il feroit bien difficile de prouver que Guttemberg ait continué fon impreffion après s'être féparé de Fauft; car il quitta Mayence de dépit, É s'établit d Strasbourg.

$$
D E I I_{M P R Y M E R Y E . \quad 22!}
$$

Strasbourg. Je fais que M. Clément n'eft pas feul de ce fentiment, mais je ne le crois pas mieux fondé pour cela. Naudé \& d'autres Auteurs prétendent avec bien plus de raifon quil refta à Mayence, \& c'eft-là qu'il a fait cette feconde édition, après laquelle il a renoncé à l'exercice de l'Art Typographique. Plufieurs motifs me confirment dans cette idée, qui me paroît être appuyée fur des fondemens folides. Le premier eft que Guttemberg étant l'entrepreneur \& le chef de la fociété, libre d'ailleurs par fon acte avec Fauft de le priver de cette fociété en lui rendant fes fonds, il n'a pû être obligé de quitter fon état, \& n'a pas dû abandonner fon Imprimerie à Fauft pour aller érrer dans d'autres villes, où lon ne voit aucunes traces de ce paffage. Rien n'a pû forcer Guttemberg à ces prétendues tranfmigrations, puilque le procès que lui a intenté Fauft n'avoit pas pour objet le fond de la fociété, mais feulement des intérêts qui pouvoient être regardés comme ufuraires, \& que Guttemberg ne vouloit point payer. Et quoiquil paroiffe quill $y$ ait été con-

226 De l'ORIGINE $^{26}$
damné , c'étoit une raifon de plus pour qu'il gardât fon Imprimerie, en accordant à Fauft les deniers qu'il demandoit, $\&$ les lui donnant à prendre en nature fur les exemplaires mêmes de la Bible, au défaut d'argent.

C'eft ce qui paroît avoir été fait : voici les préfomptions que l'on en peut avoir. L'Imprimerie de cette fociété étoit dans une maifon dite Zumjungen, appartenant à la famille de Guttemberg, que Fauft ne pouvoit conferver malgré fon affocié ou fa famille; il a donc été obligé de l'abandonner, $\&$ de fe retirer dans une autre maifon, oùil a établi une nouvelle Imprimerie, $\&$ fait une nouvelle fociété avec Pierre Schoiffer. La preuve en eft évidente, puifque dans ce temps-là, fuivant le témoignage de Trithème, on connoiffoit deux maifons d'Imprimerie, celle de Fauft, \& celle de Zumjungen, fur laquelle étoit encore de fon temps une infcription qui portoit que c'étoit la premiere Imprimerie. Guttemberg a donc gardé cette Imprimerie, c'eft-à-dire, la maifon \& les Caractères, puifqu'on ne voit ces Carac-

$$
D E I^{\prime} I M P R I M E R I E . \quad 227
$$

tères dans aucune des éditions de Fauft, qui n'auroit pas manqué de les employer s'il les eût poffédés, attendu quils étoient mobiles; mais Guttemberg les ayant gardés, ne les aura certainement pas laiflés inutiles. Comme Fauft fe fera vraifemblablement rembourfé de ce qui lui étoit dû, au moyen des exemplaires qui reftoient de cette Bible, qu'on a dû tirer en petit nombre, fuivant l'ufage de ce temps, \& qu'il fera venu vendre à Paris pour manufcrits, il eft naturel de croire que Guttemberg l’aura réimprimée, d'autant plus qu’il en avoit les matériaux tout prêts dans les Caractères \& uftenfiles qui lui reftoient : cela aura engagé les nouveaux affociés,Fauft \& Schoiffer, à faire tous leurs efforts pour le furpaffer en perfection dans le travail quills venoient d'entreprendre, \& cette émulation leur a fait produire deux ans après le Pfeautier, qui eft un chef-d'œuvre Typographique, \& tout de fuite les Caractères de fonte.

On ne peut donc attribuer qu'a Guttemberg feul la nouvelle édition de cette Bible latine, puifque le temps

228 DelóOrigine
poftérieur à cette rupture de la première fociété, eft rempli par les livres exiftans $\&$ par les opérations connues de la feconde. Guttemberg, en effet, continua cet Art quelques années dans cette même maifon; mais voyant enfin que la nouvelle fociété l'emportoit fur lui par l'adreffe de Schoiffer \& par la nouvelle invention des Caracterres de fonte, il y renonça de lui-même, ne pouvant atteindre à ce nouveau méchanifme qui effaçoit le premier, \& il paffa au fervice d'Adolphe II, Electeur de Mayence, qui le reçût au nombre de fes gentilshommes*. Il y mourut peu d'annees après.

Guttemberg, en quittant fon Imprimerie pour s'attacher au fervice d'Adolphe de Naffau, laiffa fa maifon à Conrad Homery, Docteur ès Loix , qui en fit une école publique de Droit, \& qui, pour conferver la mémoire du premier établiffement Typographique,

[^32]
## DEL'IMPRIMERIE.

fit mettre au deffus de la porte cette infcription, MaisondelitmpriMERIE, \& garda précieufement les Caractères de Guttemberg comme un monument du premier établiffement de l'Imprimerie à Mayence; ce qui fut autorilé par ordre de l'Électeur \& par un acte public daté de 1468 , qui enjoint à Conrad Homery de ne les diffraire ni vendre hors de ladite ville, où Bergellan \& Serarius affurent les avoir vûs.

Au défaut de preuves abfolues $\&$ décifives qui nous manquent, je ne crois pas qu'on puiffe trouver rien de plus fort que ces conjectures qui appuient mon fentiment fur les deux éditions de cette Bible, faites l'une fur l'autre, avec les mêmes Caractères., toutes deux par Guttemberg, la première en fociété avec Fauft, \& la feconde pour fon compte feul.

Cette dernière édition eft la quatrième production de l'Art Typographique en taille de bois confidéré en général, $\&$ la feconde en Caractères mobiles de bois.

La cinquième production de ce genre P iii qu'il répand fur l'hiftoire de l'Imprimerie. Fauft ayant quitté Guttemberg, \& n'ayant plus de fecret à faire garder, fe fervit des talens de fon nouvel affocié pour procurer à l'Imprimerie qu'il venoit d'établir, toute la perfection que la Gravure des ornemens en bois pouvoit y ajouter. Dès 1455 ils travaillèrent à ce nouvel établiffement, \& commencèrent par faire graver très-délicatement de grandes lettres, ayant trois à quatre poucies de hauteur \& de largeur, avec des ornemens libres $\&$ non renfermés dans un trait carré, comme on a fait depuis: ces lettres fervent aux commencemens des Pfeaumes, \& tiennent lieu de celles qui jufqu'alors avoient été peintes. Schoiffer fit auffi deux nouveaux Caractères, l'un de la hauteur de quatre lignes géométriques pour les Pfeaumes, l'autre de trois lignes pour les antiennes \& les répons. La forme de ces Caractères eft gothique, ils reffemblent à ceux qu'on employoit alors dans les épitaphes $\&$ dans les infcriptions publiques,

## DELSMPRIMERIE. 23 I

 \& fe rapportent à peu près à la groffeur de nos gros E petit Canons.Ces Caractères font de bois $\&$ mobiles: la variété qui règne dans les mêmes lettres, eft une preuve inconteftable du premier article. On voit des $e$ plus grands, plus petits, plus gras, plus maigres les uns que les autres; les $i$ portent des points ronds ou carrés, \& des accens aigus plus ou moins inclinés ; d'autres ont des traits circulaires, $\&$ ainfi du refte des lettres : tout cela eft plus. que fuffifant pour faire voir avec évidence quils ne font point fondus. Quant à la mobilité, elle eft décidée par une feconde édition différente de la première. Au refte, ces lettres font coupées $\& x$ taillées très-hardiment ; le tout eft imprimé avec la plus grande propreté \& avec une intelligence furprenante, les lettres en beau noir, les capitales après chaque point en rouge par une double imprefion, \& les grandes majufcules du commencement de chaque Pfeaume à la façon des camayeux, par rentrée à trois couleurs fur la même capitale, dont les divers ornemens $P$ iv

232 DEL'ORIGTNE
font en bleu, en rouge $\&$ en pourpre: Ces rentrêes ou tierces impreffions font faites avec un goût \& une exactitude qui ne laiffent rien à defirer, \& cela feul fuffiroit pour rendre ce livre précieux, quand même il n'y auroit rien autre chofe de remarquable. Il y a cependant deux ou trois grandes lettres qui n'ont pas été ainfi gravées ni imprimées, parce qu'elles étoient de peu d'ufage, ce qui aura déterminé à n'en point faire la dépenfe; les $H$, par exemple ${ }_{2}$ ne fe trouvant au commencement d'aucun Pfeaume, mais feulement à celui de quelques antiennes, ont été peintes à la main. Chaque page de cette édition contient vingt lignes, $8 x$ on a laiffé des places vuides fous quelques répons, pour y tracer à la main des notes de plein chant.

Ce livre, deftinéà fervir dans le chœur des Eglifes, eft un chef-d'œuvre de l'Art; c'eft le premier qui foit connu par une date $\&$ par les noms de lieu $\& x$ d'Artiftes : l'impreffion en a êté portée à un degré de perfection auquel n'a jamais pû atteindre aucun Typographe foit ancien, foit moderne. On voit à la fin une foufcription imprimée en pourpre, furmontée de deux écuffons gravés en bois, qui paroiffent liés enfemble à une petite branche d'arbre, \& qui font les armes ou marques de Fauft \& de Schoiffer, lefquels s'en font fervis depuis dans leurs éditions. Cette foufcription eft en latin, elle porte que le préfent livre des Pfeaumes, ornté De beLLES CAPITALES, $\mathcal{E}$ fuffifamment difingué par des rubriques, a été ainfl fait $\mathcal{E}$ induffrieufement terminé pour la gloire de Dieu, fans aucun fecours de la plume, au moyen d'une invention ingénieufe de Caraẗteres \& d'imprefion, par Jean Fauft, citoyen de Mayence, EO Pierre Schoiffer de Gernsheim, l'an du Seigneur 2457, la veille de l'Afomption.

Enfin la fixième \& dernière production de cette première Typographie avant l'invention des Caractères de fonte, eft une feconde édition de ce Pfeautier, faite avec les mêmes Caractères $\&$ les mêmes Capitales, le tout imprimé dans le même goût que la première édition : la feule différence

234 Del'ORIGINE
quil $y$ ait , c'eft que les pages de la feconde portent vingt-trois lignes, aus lieu que l'autre n'en a que vingt ; les lignes en font auffi plus longues, ce qui fait que le livre eft moins épais. On voit à la fin de cette édition la même foufcription qui termine la première, avec cette différence qu'elle eft datée du 29 Août 1459,8 qu'on y a ajouté qu'elle eft faite en l'honneur de S. Jacques*.

C'eft pendant limpreffion de la première édition de ce livre, que l'intelligent \& induftrieux Schoiffer, ennuyé de la longueur du travail qu'exigeoient ces petites pièces de bois, ainfi que de


#### Abstract

- Ces deux éditions du Pfeautier font fur vélin; elles fe trouvent afuellement dans le cabinet de M. le Prefident de Cotte, où je les ai examinées avec foin; la feconde n'avoit été connue d'aucun Bibliographe, M. de Boze eft le premier qui en ait parlé; c'eft ce qui la rend très-précieufe. On conferve un exemplaire de la première édition dans la Bibliothèque Impériale à Vienne. It y a encore une troifième édition de ce livre faite par Schoiffer en 1490 , avec les mêmes Caractères, qui paroiffent avoir été confervés \& confacrés pour cet ufage; elle reffemble en tout aux deux premières, à 'exception que le plein chant y eft imprimé. La foufcription, qui d’ailleurs ef femblable aux deux autres, porte que cette édition a été faite en l'honneur de S. Benoit, dans la ville de Mayence, qui eft le lieu de l'invention \& du premier exercice de cet Art. On peut croire que ces diverfes éditions ont été exécutées aux dépens de quelques Communautés de l'Ordre de S. Benoît. 11 y a dans le Diocèfe de Mayence plufieurs riches Abbayes de cet Ordre, une entr'autres dans cette ville fous le titre de S . Jacques.


$$
\text { DE L'IMPRIMERYE. } 235
$$

la difficulté quill $y$ avoit à $y$ bien réuffir, \& voyant l'impoffibilité de pouvoir faire ainfi de petits Caractères, fe trouva dans l'heureufe néceffité de chercher de nouveaux moyens, \& parvint à inventer enfin l'Art admirable de l'Imprimerie tel que nous l'exerçons actuellement, \& dont nous lui fommes entièrement redevables.

Comme cette differtation n'a uniquement pour objet que les productions de l'Imprimerie primitive en taille de bois, je niriai pas plus loin quant à préfent; mais ne voulant plus revenir fur les chofes de difcuffion, \& ce que je vais ajouter pouvant fervir à éclaircir $\&$ à rendre plus intelligible ce que j’aurai à dire par la fuite, je vais m'arrêter un moment à cette nouvelle Typographie métallique, pour établir un fait qui femble être contradictoire, favoir, que le premier livre qui a paru en Caractères de fonte, n'elt cependant pas le premier ouvrage qui ait été entrepris par ce nouvel Art, ainfi que je l'ai annoncé dans ma première differtation.

Le 6 Octobre 1459 , on vit pour la

236 DEI'ORIGINE
première fois un livre imprimé avec des CaraCtères de fonte : ce livre a pour titre, Durandi Rationale Divinorum Officiorum, in-fol. En 1460 , c'eft-à-dire, quelques mois apres, on publia une feconde édition du Catholicon Johannis Januenfis, auffi in-fot. en Caractères de fonte, mais avec des différences dans le Caractère, qui prouvent la priorité du Catholicon : voici comment. Le Caractère de ce livre, dont la groffeur revient à celle de notre Cicero, eft maigre, mal formé, \& annonce à la reule infpection un premier effai dans ce genre de travail, au lieu que celui du Rationale, qui a la même groffeur, eft plus gras, bien mieux fini, \& beaucoup plus régulier. Eft-il vraifemblable que Schoiffer, qui étoit l'Auteur de cette invention, ait d'abord fait un Caractère beau \& bien exécuté pour le Rationale, , \& qu'enfuite il en ait fait pour ce Catholicon un autre imparfait, de la même groffeur, dont on ne voit pas la néceffité, $8 x$ cela dans l'efpace de quelques mois? N'eft-il pas plus naturel de croire qu'il a commencé par le Carac-

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 237
$$ tère de ce dernier livre? que les poinçons étant gravés, les matrices frappées $\&$ juftifiées, \& le Caractère fondu, il en aura fait épreuve, \& qu'il aura commencé tout de fuite ce Catholicon, qui eft un très-gros volume infolio? Mais cet Artifte, auffi adroit qu'intelligent, \& qui connoiffoit fi bien la belle forme des lettres, n'a pû manquer de s'apercevoir bientồt des défauts de ce premier Caractère, qu'il n'avoit pû travailler fur l'acier avec la même facilité que ceux qu'il avoit précédemment gravés fur le bois. Il eft donc vraifemblable qu'il en aura entrepris tout de fuite la réforme; pour cela, il aura travaillé de nouveau les mêmes poinçons, \& leur aura donné un peu plus de force ou d'épaiffeur fur la lettre, ce qui fe fait en limant ou ufant la furface avec une pierre à l'huile ou quelqu'autre inftrument, pour pouvoir retailler $\&$ corriger ; enfin il aura gravé quelques nouveaux poinçons à la place de ceux qui n'auront pû être raccommodés, ou dont il aura voulu changer la figure, comme des $g$, dont il y a differentes fortes dans ce dernier Carac- parfait que le premier, $\&$ qui par une fuite néceffaire eft refté de la même groffeur, autrement il y auroit eu de la ttupidité à ne les pas varier.

Schoiffer devant être néceffairement plus content de ce dernier Caractère, s'en fera fervi pour imprimer un autre livre, moins confidérable que le Ca tholicon, pendant le temps que l'on continuoit limpreffion de celui-ci, \& ce livre eft le Rationale qu'il publia le premier, quoiqu'il n'eût été commencé que le fecond, afin de faire paroître fa nouvelle invention avec plus d'éclat $\&$ d'en retirer plus de gloire. On voit dans la foufcription de ce Rationale, comme dans celle des deux Pfeautiers, les noms de Fauft \& de Schoiffer, leurs armes, \&c. mais Schoiffer n'a pas jugé à propos de mettre de noms dans celle du Catholicon dont l'exécution lui plaifoit moins. D'ailleurs la foufcription de ce Catholicon eft conçue bien différemment des précédentes, $\&$ de celles des ouvrages qu'il a faits depuis. Quoiqu'elle ne dife abfolument rien de pofi-
tif touchant cette nouvelle invention, cependant, lorfqu'on l'examine attentivement, on voit qu'elle en dit affez pour qu'on puiffe conclure que cet ouvrage eft le premier fruit du nouvel Art $\mathrm{Ty}^{-}$ pographique en Caractères de fonte. Avec l'affiftance du Tout-Puiffant, porte cette foufcription latine, qui rend les enfans éloquens, \& qui leur révèle fouvent des chofes quill cache aux favans, ce livre intitulé Catholicon a été achevé d'imprimer en 2460, à Mayence, ville d'Allemagne, ( qu'il a plû̀ à Dieu d'élever au deffus de toutes les autres nations par le don gratuit d'une fi grande production de l'efprit.) Il n'a pas été fait avec le rofeau, le fylet ou la plume, mais il a été imprimé par Un ACCORD, UNE PROPORTION ET UNE JUSTESSE ADMIRAbles des moules et desmaTrices. M. Schœpflin, dans fa differtation fur l'Imprimerie que j'ai citée plus haut, a déjà fait remarquer que les mots mira patronarum formarumque concordia, propartione ac modulo, qui font à la fin de cette foufcription, pouvoient être relatifs à l'invention des lettres de fonte.

240 Dentorigine
Les termes de Schoiffer femblent le dés cider : ces mots Avec laide du ToutPuiffant, qui rend les enfans éloquens, E qui leur révèle fouvent des chofes qu'il cache aux Javans, paroiffent être une application qu'il fe fait à lui-même au fujet de cette invention, dont il rend hommage à Dieu, \& dont il fait honneur à la ville de Mayence, en la mettant au deffus des autres à caufe de cette heureufe découverte. Ceci joint aux raifons que j'ai apportées plus haut, prouve clairement que ce Catholicon eft le premier fruit du véritable Art Typographique en Caractères de fonte, tel que nous l'exerçons aujourd'hui.

On connoît encore plufieurs livres faits avec des Caractères en taille de bois, qu'on ne peut attribuer aux premiers inventeurs, Guttemberg, Fauft \& Schoiffer, par la raifon que ce dernier ne grava plus de Caractères de bois après avoir inventé ceux de fonte, \& que l'efpace de temps qui a précédé eft exactement rempli par leurs opérations connues. Une autre preuve bien plus forte eft que ces autres livres
DE I'IMPRIMERYE. 24i
en taille de bois font faits avec différens Caractères, qui ont à la vérité la même figure $\&$ à peu près la même groffeur que ceux de ces premiers Artiftes, mais cette figure \& cette groffeur varient du plus au moins ; les uns font un peu plus ferrés, les autres un peu plus larges; enfin on y aperçoit des manières de faire fenfiblement différentes. Or il n'eft pas probable que ces premiers Artiftes aient fait plufieurs Caractères qui n'auroient différé que par des nuances de groffeur \& de goût, \& qui par conféquent ne pouvoient fervir qu’à leur faire perdre un temps précieux, à augmenter inutilement la dépenfe, \& à jeter de la confufion dans leurs ouvrages: auffine les trouve-t-on point dans les éditions connues pour être d'eux.

Mais il n'eft pas difficile de découvrir les Auteurs de ces diverfes éditions poftérieures à Guttemberg. Schoiffer ayant inventé l'art de fondre les lettres, \& Guttemberg ayant en conféquence abandonné vers ce temps, comme je l'ai dit , l'exercice de l'Imprimerie pour paffer au fervice de l'Électeur de Mayence, on conçoit aifément que tous les

242 Deforigine
ouvriers en Caractères de bois ceffèrent tout à coup d'avoir de l'ouvrage; mais il ne faut pas croire pour cela qu'ils foient reftés oififs : chacun prit fon parti ; quelques-uns fans doute demeurèrent avec Schoiffer pour l'aider dans fon nouveau travail ; ceux qui avoient du talent pour la taille de ces lettres de bois, fe difperfêrent de différens côtés, \& furent les premiers qui répandirent cet Art en l'exerçant pour leur propre compte, ou pour ceux qui fe les attachèrent en attendant qu'ils puffent parvenir à faire ufage des Caractères de fonte. Ce font eux qui ont produit les livres en Caractères de bois, foit fixes, foit mobiles, dont il refte encore quelques exemplaires; ils les ont exécutés d'une manière proportionnée à leurs moyens, c'eft-à-dire que n'ayant pas de gros fonds, ils ont fait de petits livres. C'ert en effet de ce temps que l'on date les in- $4^{\circ}$. \& les in- $8^{\circ}$. comme le Liber Regule Paftoralis Gregorii Pape, in $-8^{\circ}$. dont $j$ 'ai parlé plus haut; les différentes éditions du Speculum humance falvationis, en Caractères mobiles ; quelquesuns des fragmens que cite M. Schœpflin

$$
D E L I_{M P R I M E R I E . \quad 243}
$$

dans fa differtation, comme Soliloquium Hugonis, en 10 feuilles; Gefta Chrifti, en in feuilles, à deux colonnes, \&c. Horologium Beate Virginis Maria; quelques livres allemands avec figures, \& d'autres de cette nature qui font moins intéreffans. Ces ouvriers quittant des maitres chez lefquels ils avoient travaillé plufieurs années, il eft naturel qu'ils aient confervé leur goût \& continué de les imiter : on ne doit donc pas être furpris de voir que tous ces ouvrages approchent fi fort les uns des autres par la manière de faire $\&$ par la groffeur des Caractères. Ils ont pouffé l'imitation jufqu'à ne mettre à leurs premiers ouvrages ni date, ni nom de lieu, ni nom d'Artiftes.

Le livre le plus confidérable qu'ils aient fait de cette façon, eft une nouvelle édition d'une Bible latine *, en 2 volumes in-folio, à deux colonnes de 49 lignes chacune, les deux portant enfemble fept pouces fix lignes $\&$ demie de large, fur onze pouces dix li-

[^33]244. Det'OrIGINE gnes de haut. Le Caractère eft de la même forme que celui de la Bible faite par Guttemberg, mais un peu plus petit ; les chapitres commencent par des lettres gravées en bois avec divers ornemens gothiques : ces lettres ont été appelées par la fuite lettres grifes; elles diffèrent, par le goût \& parl'exécution, de celles que Schoiffer a employées dans les deux éditions du Pfeautier \& dans le Rationale : celles de cette Bible font en carré, de la hauteur de quatre \& quelquefois de fix lignes dimpreffion. L'on trouve dans ce Caractère des (\&) Cemblables à celle-ci ; la marque du papier eft un D barré ; les lettres font de bois \& mobiles: on y obferve les mêmes chofes que j’ai fait remarquer dans celles de la première Bible; elles ne font pas égales; il y en a beautcoup de liées enfemble, par la néceffité où lon étoit de rendre plus épaiffes $\&$ plus folides ces petites pièces fragiles dont les mêmes figures ne fe reflemblent pas toûjours, ce qui caractérife

Soit partie, fe font trompés en difant qu'elle eft pareitle à célle du Roi \& plus ancienne que celle de Mayence. Ces deux affertions font tout-à-fait contraires à la vérité,

$$
\text { DE L'IMPRIMERIE. } 245
$$ particulièrement cette forte de travail.

Il y a dans la Bibliothèque du Roi plufieurs ouvrages de ce genre $\&$ de ces Artiftes poftérieurs: $\mathfrak{j}$ 'en ai vû un entr'autres, intitulé Preceptorium Divine Legis Fratris Johannis Nyder, petit in-fol. dont la page contient 37 lignes : le Caractère eft de la même groffeur $\&$ de la même figure que celui de la Bible ci-deffus. J'ai remarqué dans cette même Bibliothèque un fecond exemplaire de ce livre, auffi fans date, fans nom de lieu $\&$ d'Artiftes, en tout femblable au premier, foit pour le Ca ractère, foit pour la forme, mais cependant d'une édition différente. Parmi les feuilles de papier qui le compofent, il y en a quelques-unes qui portent la marque de la tête de bœuf.

On y voit encore un autre livre qui eft comme une fuite de celuici , auquel il reffemble parfaitement pour l'exécution; il a pour titre Johannis Nyder Formicarius; le format eft le même, la page contient également $37 \mathrm{li}-$ gnes, \& les Caractères font aufii de bois. Ceux-ci, indépendamment des marques générales par lefquelles on les

## 246 <br> Dex'Origine.

diftingue, en ont encore de particulières : on aperçoit par intervalles fur les gros traits des lettres, de petites marques blanches caufées par des filamens d'un bois poreux, qui n'étoit pas affez compacte pour l'ufage auquel on l'employoit.

Ces éditions \& toutes celles qui leur reffemblent, n'ont qu'un mérite du fecond ordre, à l'exception du Speculum qui fera toûjours précieux à caufe des fingularités de fon exécution : elles font inférieures de toutes manières à celles qui annoncent l'origine \& les progres de l'Art Typographique, \& elles ne méritent pasà beaucoup près le cas que bien des perfonnes, d'ailleurs verfées dans la connoiffance des livres, en ont fait jufqu'ici, faute d'en connoitre la vraie valeur. Un Donat, un Catholicon, par exemple, de la première édition en planches fixes, feroient infiniment précieux, comme repréfentant les premières productions de l'Art ; mais les ouvrages dont je viens de parler, quoique faits en Caractères de bois, ne doivent pas être regardés comme érant d'un grand prix, vû quils ne font plus.

$$
\text { DE I'IMPRIMERTE. } 247
$$

que de foibles reftes d'un Art abandonné , \& qu'ils n'annoncent dans les Artiftes que l'impuiffance de faire mieux, \& d'imiter un nouvel Art qui leur étoit inconnu. Le feul avantage qu'on puiffe retirer de ces éditions, c'eft qu'elles repréfentent, ainfi que les premières, le texte original des manufcrits.

Parmi ces productions, il y en a plufieurs qui font accompagnées de figures ou images auffi gravées en bois, $\&$ imprimées d'un feul côté, comme l'Ars memorandi notabilis per figuras, \& l'Ars moriendi, dont j’ai parlé ; Hiftoria $B$. Maria Virginis in figuras, auxquels on peut ajouter l'Hiftoire de l'ancien $\mathcal{E} d u$ nouveau Teftament, l'Hifoire de $S$. Jean en figures; la première édition du Speculum, \& les figures qui font dans les autres éditions. Ces ouvrages peuvent être regardés comme appartenant à l'Art de graver en bois, antérieur à l'idée d'imprimer des livres. Quant aux autres, ceux dont le difcours eft gravé fur des planches fixes, \& qui portent des marques d'antiquité, peuvent paffer pour appartenir encore au même Art ; mais ceux où l'on voit des Caractères

## 248 De l'ORIGINE, Éc.

 mobiles au deffous des figures, viennent certainement des Artiftes pottérieurs, \& font dûs aux ouvriers qui avoient travaillé précédemment fous Guttemberg, fous Fauft \& fous Schoiffer.
## ERRATA.

Première Differtation, page $\mathbf{5 2}^{2}$, ${ }^{\text {e }}$ ligne de la note: à la Bibliothèque du Roi, lifez, à la Bibliothèque de S. Germain des Prés.

## DANS CEVOLUME.

Page 43 , à la fin de la première ligne, ajoutez en note:
On voit des exemplaires de cette Bible de 1462 , qui portent différentes foufcriptions; les unes marquent que ce livre n'eft point écrit à la plume ni au flylet, mais qu'il eft imprime par un nouvel Art ; les autres font entendre feulement qu'il eft le fruit de Pindufric de Fauft \& de Schoiffer. Dans P'un \& l'autre cas, Fauft n'a pa vendre cette Bible pour manufcrite, \& cela quinze ans au moins après l'origine de l'Imprimerie.
Page 98 , après la $21^{\mathrm{e}}$ ligne, ajoutez en note :
Ce livre fut acheté par Gabriel de la Gardie, Chancelier du Royaume de Suède, qui en fit préfent à la Bibliothèque publique d'Upfal.

## APPROBATION.


#### Abstract

T'AI lù par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé : Difertation fur l'Origine © les produfions de l'Imprimerie primitive en saille de bois, jufqu'd l'invention du véritable Art Typographique en Caractères de fonte; avec une réfutation des préjugés plus ou moins accrédités fur cet Art : pour fervir de fuite d la Differtation fur la gravare en bois. Cet Ouvrage m'a paru d'autant plus digne d'être imprimé, qu'il eft propre à répandre un grand jour fur l'hiftoire de l'lmprimerie, \& à faire connoitre d'une maniére plus exacte les premières productions de cet Art. Fait à Paris le is Décembre i7s8. SALLIER.


Le Privilege eft à la fin de la première Differtation, Sur l'Origine \& les Progrès de l'Art de graver en Bois.

# DEE'IMPRIMERIE. 249 

## ADDITION.

JE me fuis beaucoup étendu fur l'article du Speculum humana . Salvationis : j'ai fait voir qu'il en exifte trois éditions différentes dans quatre, exemplaires latins qui font à Paris, $\&$ qui fe trouvent être les feuls que l'on connoiffe en France. Je métois contenté d'en indiquer trois autres en langue flamande, d'après divers témoignages, parce qu'il ne m'avoit pas été poffible de parvenir à en voir aucun; mais maintenant je fuis en état d'en parler d'une manière plus pofitive. C'eft un avantage que je dois à la politeffe $\&$ au caractère obligeant de M. Meerman : il vient de mettre le comble aux obligations que je lui avois déjà, en m'envoyant de Roterdam un exemplaire précieux d'un de ces Speculum en flamand, qui fait partie de fa riche Bibliothèque, uniquement pour fatisfaire l'enR noître ce livre par moi-même.

Cet illuftre Savant, non moins recommandable par les qualités đu cour que par celles de l'efprit , $\&$ par la vaite étendue de fes connoiffances, vient de recevoir de la part de la République dont il eft Membre diftingué, une marque éclatante de f'eltime qu'elle fait de fon mérite. Les Etats - Généraux l'ont nommé lun des Miniftres extraordinaires qu'ils envoient en Angleterre, pour défendre leurs intérềts dans les différends qui font furvenus entre les deux Puiffances.

C'eft dans le temps même que M . Meerman part pour Londres charge des affaires les plus importantes, qu'il veut bien ne point perdre dé vûe celles de la Littérature, \& me communiquer un exemplaire qui $n^{\prime} a-$ voit étè connu jufqu'ici en France que de nom. Je l'ai reçu lorfque la dernière feuille de cette Differtation 'étoit fous preffe : c'elt ce qui a occafionné cette addition.

DEL'IMPRIMERIE: 2yI

- Cet exemplaire en flamand eft, ainfi que je l'ai dit, une traduction de l'édition latine, non en profe rimée, comme celle-ci, mais en profe ordinaire, ce qui fair que les lignes font pleines. Il commence par un prologue qui contient trois feuillets: les cinq, \& $\times$ non pas les quatre premières lignes, ont été reculées pour laiffer une place vuide propre à recevoir le deffein d'un $S$ majufcule; la première eft ainfi,

So wie ter rechtuaerdichet vele mêschē
Je l'a répète ici , parce qu'à la page 174 , où je l'ai citée, il fe trourve deux mots différemment écrits, faute d'avoir eu l'original pour lors fous les yeux. Cette ligne eft furmontée d'une autre en forme de titre, qui finit par ces mots Speghel onfer behoudeniffe: c'eft la traduction exacte de ceux-ci, Speculum noftre Salutis. Le quatrième feuillet comprend une table; vient enfuite lousrage même, qui commence par une R ij

252 De L'ORIGINE
grande H deffinée dans l'efpace que
Pon a ménagé en reculant les cinq premières lignes.

Les eftampes ou vignettes font conftamment les mêmes que celles des exemplaires latins; elles fe fuivent dans le même ordre, $\&$ font auffi imprimées de couleur grife par le même méchanifme, c'eft-à-dire en frottant le revers du papier avec un inftrument quelconque, ce qui fait qu'en cet endroit il eft rembruni $\&$ liffé, mais un peu moins fenfiblement que dans les exemplaires latins. J'ai examiné ces vignettes avec la plus grande attention, fans oublier même les caffures qui fe trouvent à quel-ques-uns des traits qui les bordent: je puis affurer qu'elles font parfaitement femblables aux autres, fi ce n'eft qu'elles font un peu moins jaunes, $\& x$ d'un gris qui tire un peu plus fur le noir ; ce qui prouve que l'on a auffi imprimé de ces vignettes à différentes fois.

Au refte, cette édition flamande

$$
D E I I_{M P R I M E R I E . \quad 253}
$$

a été imprimée en deux temps, comme les autres, les vignettes d'abord, enfuite le difcours : cela eft démontré par des fignes qui ne font pas équivoques, je veux dire les: différentes teintes des vignettes $\& \mathrm{dur} \mathrm{Ca}-$ pactère, leur approche inégale, fouvent même de travers, \& la marque fenfible de deux fortes dimpreffions que préfente le revers. Le difcours: contient auffit $2 \xi, 26, \&$ quelquefois 27 lignes à chaque colonne, $y$ compris une ligne de tizre qui eft ordinairement la traduction de celle que l'on voit en latin au bas de l'intérieur des vignettes, \& une ligne à la fing, qui fert à marquer la citation de l'endroit de la Bible d'où-les fujets font tirés.

Le Caractère eft exactement le même que celui dont on s'eft fervi pour imprimer les deux éditions latines en noir, dont j'ai donné la defcription; mais il a été employé plus proprement \& avec beaucoup plus de foin; on n'y voit point la forte maculs que R iij quills ne font pas une production de cet art, comme on l'a prétendu. Ils partent à la vérité d'une main furre \& habile ; la régularité \& la hardieffe de l'exécution le prouvent; mais, malgré cela, il eft certain quills font de bois, \& mobiles. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à fe rappeler ce que jai dit en parlant du Caractère des éditions latines imprimées de couleur noire : les mêmes marques fe retrouvent encore ici; il y a plus, $j$ 'en ai obfervé de nouvelles. Les points, par exemple, qui ne fe trou* vent pas dans ces premières éditions latines, font très-fréquens dans celleci : ils differrent effentiellement entre eux par la figure; on en voit de gros, de petits, les uns carrés, les autres en lozange, \& c. Les ( $t$ ) font accompagnés d'un trait plus ou moins

DEI'IMPRIMERIE. 255 inclinẻ; quelques-uns ont des efpèces de petirs boutons, tantôt en haut, tantôt en bas ; d'autres n'en ont point. Les ( $y$ ) finiffent par un trait fin, qui eft différemment contourné : l'on aperçoit encore des différences effentielles dans les ( $h$ ) ainfi que dans plufieurs autres lettres; mais elles ne peuvent être faifies que par des yeux infiniment attentifs \& très-exercés. De pareilles variations ne permettent. pas de croire que ces lettres aient été formées par une matrice. C'êt une vérité dont tous les Artiftes feront forcés de convenir, \& qui ne peut être parfaitement fentie que par ceux qui ont une connoiffance particulière de la Typographie.

Dans ce même exemplaire, les feuillets $49 \& 60$, qui font formés. par une feuille pliée en deux \& mife en cayer, repréfentent encore une autre édition du Speculum en flamand, tout-à-fait différente. Les vignettes de ces deux feuillets font parfaitement femblables aux autres; leur $R$ iv
t56 De l'ORIGINE impreffion diffère pareillement de celle du texte. Le Caractère de ce fragment a toûjours la même figure que celui des autres feuilles, il eft auffi imprimé en noir, mais il fe trouve d'un treizième plus petir, c'eft-àrdire que les 27 lignes qui compofent chaque colonne de ces deux pages, n'occupent pas plus d'efpace que 25 de celles qui forment les autres pages de cet exemplaire. La différence qu'ily a entre ce Caractère $\&$ l'autre, frappe les yeux d'une manière fenfible; fon exécution eft beaucoup moins égale, moins parfaite, en un mot il laiffe voir plus à découvert la fabrique des Caractères mobiles de bois. De plus, on n'aperçoit aucuns points. dans ces deux pages, au lieu qu'ils font très-communs dans toutes les autres. M. Meerman me marque que cette fingularité fe trouve auffi dans un exemplaire du Speculum en flamand, qui appartient à M. Schwenke, Profeffeur d'Anatomie à la Haye.

Voilà donc bien exactement cinq

# DEL'IMPRIMERIE. isf éditions du Speculum que j’ai eu l'avantage d'examiner. M. Seitz en annonce encore d'autres dans le chapitre iv * de l'ouvrage qui a pour titre, Annus tertius facularis inventa artis Typographica. Il les attribue toutes fans exception à Laurent Cofter **. Voici quel eft, felon moi, l'ordre fucceffif de ces éditions. 

[^34]$2 y^{8}$ Dex'ORIGine
La première eft fans contredit l'édition latine dont on voit un fragment de vingt feuillets dans les exemplaires du Roi, de Sorbonne \& de M. le Préfident de Cotte, imprimés avec des planches de Caractères fixes, en couleur grife comme les vignertes, \& par le même méchanifme, c'eft-à-dire en frottant le revers du papier avec quelque inftrument, par conféquent avant l'ufage des pref. fes, \& vraifemblablement avant toute autre production Typographique. La feconde eft une autre édition latine en Caractères mobiles de bois imprimés en noir, \& qui compofe le refte de ces trois exemplaires. La troifième eft encore une édition lati-
rie, aient jamais pu imaginer un moyen plus propre à lui enlever l'honseur de cette invention \& à le courrir de ridicule. M. Seitz donne des variantes de différentes éditions du Speculum, mais il ne fait pas mention de celles que j’ai remarquées dans trois exemplaires de Paris, \& qui confiftent dans ces vingt feuillets imprimés en entier de couleur grife, avec des planches de Carac̀ères fixes, \& fans le fecours de la preffe. Cette première edition fe-roit-elle inconnue à Harlem ? Un pareil manque de connoiffance s'accorderoit mal avec les prétentions de cette ville.
$$
D E L ' I M P R I M E R I E . \quad 259
$$
ne faite avec les mêmes Caractères imprimés auffi en noir, dont il exifte un exemplaire complet dans la Bibliothèque des Céleftins de Paris. Je regarde ces deux dernières comme étant la feconde \& la troifième, parce qu'elles portent des marques qui prouvent qu'elles font antérieures à celles dont je vais parler : ces marques font une manière de faire plus timide, une exécution moins régulière, un enfemble moins parfait ; ajoûtez à cela que dans ces éditions il ne fe touve aucuns' points. Le difcours des éditions en flamand n'étant que la traduction du latin, fuivant le témoignage de Maittaire, que perfonne n'a contredit, il s'enfuit qu'elles font poftérieures : on en voit d'ailleurs des preuves. Cet exemplaire de M. Meerman eft beaucoup mieux imprimé que les deux éditions qui précèdent, quoiqu'avec les mêmes Caractères; on y trouve des points, des titres \& une table, toutes chofes qui n'exiftent pas dans celles-là ; \& qui annoncent un our

260 DELORIGINE
vrage perfectionné. Le fragment qui forme les pages 49 \& 60, dont le texte eft deftitué de points, $\&$ le Ca ractère moins parfait, paroît repréfenter la premiere traduction du latin en flamand, \& fait par conféquent la quatrième édition. Les autres feuillets de cet exemplaire conftituent la cinquième. Enfin celle de Cullembourg faite en 1483 eft la fixième, $\& 2$ vraifemblablement la dernière, puifque les planches des vignettes, quoique précifément les mêmes d'ailleurs, ne s'y trouvent plus en entier, \& qu'elles font fciées en deux.

Je ne conçois pas comment M: Seitz a pu rapprocher dans fon imagination, des faits fi vifiblement oppofés concernant ce prétendu invenreur de l'art Typographique. Il faut que l'amour national l'ait féduit d'une étrange manière, \& que préoccupé du fentiment que lui dietoit ce préjugé, it y ait ramené tous les faits fans s'apercevoir que c'étoit aux dépens de la yérité. E\&t-il naturel de croire
DE. I'IMPRIMERIE. 26t
que Cofter, qui en fe promenant à la campagne auroit imaginé le premier, comme on le prétend, de graver des lettres fur du bois de hêtre pour imprimer un livre, fe foit borné à l'exécution d'un feul ouvrage ; qu'il l'ait répété cinq ou fix fois fans néceffité ; qu'il ait gravé pour cet effet au moins trois Caractères qui n'auroient différẻ entre eux que par des nuances de groffeur ; qu'il les ait imprimés tous avec les mếmes images, \& qu'enfin la fagacité de fon efprit lui ait fait imaginer les Caractères de fonte qui, au dire de M. Seitz, parurent pour la première fois dans ces Speculum, dont les lettres hardiment faites auroient eté, felon lui, formées par des matrices de terre féchée ? D'ailleurs, fí Cofter eût été véritablement le père de la Typographie, \& Harlem le lieu de cette decouverte, n'y en feroit-il pas refté d'autres veftiges? n'auroitil pas continué de l'y exercer? n'y auroit-il pas laiffé des fucceffeurs?

On lui attribue à la vérité l'édition

262 De liorigine
d'un Donat dont on a trouvé quelques fragmens en parchemin, collés fur la couverture d'un vieux livre. M. Seirs en repréfente le Caractère par un autre qui eft actuellement d'ufage en Allemagne, comme fi un Caractère original pouvoit etre autrement repréfenté que par une imitation fidèle \& fcrupuleufe? Au refte, tout ce que l'on pourroit conclure de-là, c'eßt que les Caractères mobiles de bois qui ont fervi aux Speculum, auront été auffi employés à faire l'édition du Donat dont M. Seitz donne un frag-
 puiffe pour cela l'attribuer à Cofter, d’autant mieux que la première édition de ce livre eft annoncée par divers Auteurs, comme ayant été fairte avec des planches de Caractères fixes, $\& x$ non en lettres mobiles telles que celles de ce fragment.

Je m'en tiens done à ce que j'ai dit plus haut fur ces Speculum, \& je Couhaite que les remarques que j'ai faites à ce fujet puiflent fervir à

DEL'IMPRIMERTE, Éc. 263 donner une connoiffance plus étendue \& plus exacte d'un ouvrage fi célèbre, \& jufqu’à préfent fí mal connu.

$\boldsymbol{F I N}$.




[^0]:    - Hitt. de limp. p. 11.

[^1]:    * Biblioth. curieufe, hiftorique, \&cc. T. V I I. p. 224•

[^2]:    - Hift, Batar. ca 17ạ

[^3]:    - Bertius, Lib. II I. Comm. Rer. German.

[^4]:    * ${ }^{\circ}$. B. fol. 293 \& 302.

[^5]:    - De ortu \& progreffu Typogr. p. 22n ** Pag. 4.

[^6]:    - Boileau, Art Poëtique, Chant Int.

[^7]:    - Comment. de fcriptor. Ecclef. T. 11 i. Col. 2758.

[^8]:    * Mémoires de P'Académie des Infcriptions \& Belles-lettres, tom. ${ }^{7}$.

[^9]:    - Je dis là même chofe par rapport aux Bibliothèques de 5. Germain des Prés, du Collège Mazarin, de S. Viłtor, du Collège des Jéfuites, \& des Céleftins, qui toutes renferment des tréfors précieux, ignorés en partie, ou connus feulement d'un très - petit-nombre de perfonnes, \& par conféquent pref: gue perdus pour le Public, faute d'un Catalogue imprimé qui les faffe connoitre. La route cependant eff frayée : M. l'Abbé Sallier, en donnant au Public l'excellent \& magnifque Catalogue des livres du Roi, montre à toutes les grandes Bibliothèques un bel exemple qui mériteroit bien d'être fuivi.
    - On woit au commencement de ce livre une nose manuf-

[^10]:    - Recherches de la Frazce , Liv, vixs. Chap. 83.

[^11]:    - On peut confulter au fujet de cet article les obfervations que M. le Comte de Caylus a faites fur cet art des Anciens a Qu 1'Encyclopédie au mot Encauftique.

[^12]:    - Cela veut dire que Guttemberg n’ayỉnt reģd les premiers 800 florins que pour avoir les uftenfiles de cette nourelle impreffion, qui eft faite avec de nouveaux Caractères, lefquels demeuroientà cet effet engagés pour la sûreté de la fomme, \& ces uftenfiles ou Carafteres ayant ett faits avec ladite fomme, il n'a pù entendre qu'on l'obligeroit encore de prendre fur ces mêmes 800 flaring les autres frais de limpreffion.

[^13]:    - On voit à la fin de ce Recueil plufieurs notes de la main de différentet perfónnés auxquelles ill a appartenu. Une entre autres porte qu'il a été acheté par Ambroifé de Cambrai le 14 Juin 1486.

[^14]:    - Hiftoire des Peintres Aliemands, Flamands \& Hollandois, par M. Defcamps, Tom. I.

[^15]:    - Bibliotheca Willenbroukiana, page 241.

[^16]:    * Mémoires de l'Académie des Infcriptions \& Belles-Lettres, Tom. 17, p. $7^{62, ~ \& ~ f u i v a n t e s . ~}$

[^17]:    * Dans les recherches que j’ai faites fur les Peintres \& Graveurs, je n'en trouve aucun de ce temps qui foit connu pour être de Mayence, ni pour avoir travaillé dans cette ville.

[^18]:    * Cet exemplaire faifoit partie de la Bibliothèque de M. de Balefdens, amateur d'antiquités. Lors de Pinventaire de cette Bibliothèque, il fut mis en liaffe avec plufieurs autres volumes prifés enfemble 4 1. par le Libraire qui fit cet inventaire, puis il fervit de montre en dehors de la boutique d'un Libraire du Quai de la Tournelle. Chevillier, Hift. de l'Imp, p. 28ı.

    K iv

[^19]:    - C'eft l'exemplaire du Roi qui m’a fervi à connoítre les va-

[^20]:    riantes : M. l'Abbé Sallier m'a permis de le comparer avec les trois autres exemplaires, que $j$ ai attentivement examinés les suls après les autres.

[^21]:    * Les cadrats \& efpaces font de petites pièces de même force ou épaiffeur que le Caractere, mais beaucoup moins élevées ; elles fervent à efpacer les mots ou à remplir des lignes qui doivent paroitre plus ou moins courtes. Les endroits où elles fe trouvent reftent blancs à l'impreffion.
    ${ }^{* *}$ La frifquette eft une partie de la preffe, faite en forme d'un chaffis plat couvert d'un papier ou parchemin que l'on interpofe entre le Caractère \& la feuille de papier qui doit être imprimée. Ce parahemin eft découpé aux endroits feuls que ron deftine $\&$ recevoir l'impreffion $;$ il cache tout le refte de la feuille.

[^22]:    - Ces vignettes pouvoient fournir à toutes ces éditions, qui riailleurs devoient être en petit nombre. Voyeq ma premiéra Differtation, P. G3.

[^23]:    - Voyage fait à Munfter , par M. Joly , in-8. p. 127.

[^24]:    * Ces fortes de livres dit Speculum, ou Miroirs de ła vie humaine, ainfi que les Donat, ont fervi à effayer les preffes d'une partie des premiers établiffemens Typographiques. Dès 8468,Sweynheym \& Pannartz avoient imprimé à Rome un $S_{p-}$ culum vise humane de Rodéric de Zamora. En 1470, Gering imprima le même livre à Paris. Un autre fut imprimé en $147{ }^{\mathbf{E}}$ a Ausbourg par Zainer.

    En 1473, un Chanoine Régulier imprima dans une Abbaye de fon Ordre, fituée à quelques lieues de Lucerne, Canton de la Suiffe, un autre Specubum vitt humaze, avec cette foufcription : Exaratus fine calamo: in villa Beronemfo. Ce Monaftère étoit connu fous le nom de Beronenfe Monaferium. Bibtiotrèque raifonnée, Tom, 25, p. 278.

[^25]:    - Cet exemplaire a été tiré de la pouffière d'une Bibliothèque des Cordeliers de Moutiers, capitale de la Tarentaife. Il fut acheté un demi-écu par un Curé d'Annecy en Savoie, qui l'envoya à Paris.

[^26]:    * Berlinifche.Bibliothec. Tom. 1..p.278.

[^27]:    - Il y a une faute effentielle d'impreffion dans l'endroit des Mémoires de l'Académie où cette ligne eft rapportée ; on y a

[^28]:    mis à la fin imp- pour im- ; ce $p$ de trop a fait croire encore à M. Clément que cette Bible n'étoit pas la même que celle du Roi de Prufle.

[^29]:    * Catalogus librorum imprefforum in Bibliotheca Ordinis S. Johannis Hicrofolymitani afjervatorum. Argentorati. 1749. p. 13.
    ** Bibliothèque curieufe, hiftorique \& critique. T. 2.p.141a

[^30]:    - Il y en a un exemplaire dans la Bibliothèque de Sorbonne * ฉù je l'ai va.

[^31]:    - Amanitates Litteraria. Tom. 3. p. 29.
    ** Cela fait voir que les premiers Imprimeurs ne faifoient pas tôjours rubriquer \& peindre tous les exemplaires de leurs ouvrages, \& qu'ils en vendoient qui n'ětoient ni peints ni rubriqués; on en peut juger par les exemples ci-deffus. Ce qui le prouve encore, c'eft que dans l'exemplaire du Decret de Graticn imprimé par Eggeftein, qui eft dans la Bibliothèque de Sorbon-

[^32]:    * On voit le brevet de la penfion que fit ce Prince à Guttemberg, page 424 du Recueil intitulé Script. Mogunt. com. nov. cité par M. Schoepflin dans fa differtation imprimée parmi les Mém. de l'Acad. des Infcrip. \& Belles-Lettres, Tome 17.

[^33]:    * Cette Bible fe trouve encore dans le cabinet de M. le Préfident de Cotte. Ceux qui ont fait la notice qu'on en a donnée dans le Catalogue des livres de M. de Boze, dont elle fai-

[^34]:    *Dans la citation que j'ai faite de cet ouvrage, page 17 ts on a mis page 4 pour chapitre 4.

    -     * M. Seitz eft fi fortement perfuadé que Cofter eft linventeur de l'Imprimerie \& qu'il a imprimé tous ces Speculum, qu'il s'emporte avec la plus grande vivacité contre Chevillier, pour avoir ofé \{eulement en douter. Il dit que quiconque révoqueroit encore ce fait en doute feroit digne non feulement de difée, mais encore de mépris. Je ne puis donc manquer d'encourir toute fon indignation. puifque non content d'en douter, comme Chevillier, j'ai tâché d'on démontrer la fauffeté, détruifant par-là, fans Je favoir, les prétentions de M. Seitz. La rareté de fon ouvrage en France, m'a mis dans la néceffité de le faire venir de Hollande ; mais je ne l'ai reçu qu'après l'impreffion de la première partie de ma Differtation, qui traite des préjugés concernant l'Origine de l'Imprimerie. C'êtoit le lieu d'en parler, \& il méritoit bien d'y trouver place. Les idées de cet Auteur font marquées au coin de la plus grande fingularité. En voici un échantillon, qui feta voir en même temps quelle peut être l'étendue de fes connoiffances typographiques. Il dit que Cofter a inventé les Caracterres de fonte en formant dans de l'argille l'empreinte des Lettres gravées : cette argille durcie étoit la matrice des Caractères de Cofter. Je ne crois pas que ceux qui ont été le moins favorables à ce prétendu inventeur de l'Imprimę-

