# 㪣 SVPER1VS, ETVTENOR. ©VVATORSIESME LIVRE, CONTEnant $x v i j$. chanfons nouuelles à quatre parties en deux volumes, compofées de plufieurs autheurs: Nouuellementimpriméá Páris, le 25. de Mars. 

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| Amour citantaiu coing. | Heriflanit | IIIf. | La Prinfe \& \& Redu | ion de Calais, | 11 |
| A double Amour. | Du Buyffors | $v$. | LeRoy boit. | Lefeifor | xto |
| Ef-ildoulcur cruelle. | Arcader. | vii. | Morty EAmour. | 2 s - Maillard. | xix. |
| Enattendant. | Menefious. | xTir. | Ne vousforces. | Maillard. | H17 |
| Helas Amrour. | Heriflant. | 11. | Pleutés mies yeux. | Teftart. | S111. |
| te fents en moy, | Da Tertre. | iv. | Quidoitchanter: | Certon. | v 5. |
| Las doit-on blafmer. | Hefilant | $v$. | Quelquorigacitio | gaton. | 17. |
| La Diane que ie ferts, | Argadet, | His. | Stic viuciolsdedrac | Abutgiois | IF. |
| Làsie nevufe iamaispente. | Coftelers: | 115, |  | F I N . |  |

at De Rimprimerie de Nicolas du Chemin, à leufeigne du Gryfon
dargent, thè Saibibt Iean de Latran.

* Auec priuilege duroty, pourdixans.

Res. Vand. 83 (5)







Mour eftantau coing dun boys Amour eftãt au coig d'un boys caché, Pour aux humains faire guerre


A Diane que ie Kerrs, Ne courr plus par ces deferes,


Lieu, Ie ne voy pluslare tendu, Que i'ay par tropattendu. Ie ne voy pluslarc tendu, Que i'ay par tropattendu.












rolsmayés de moy mercy, Sans nul bon droit, láagloisme pristicy, Mcecapti-

uant eavorgueilleax lien.
ij
en orgueilleax hen'ondorgieilleax lien.


fe! Carcocfen

vairaçu’on garde la Cité,Si le grand Roy n'en a la garde pri.
fe.




Ie ne voudrois pour pafferemps, Que chanter, Deaifer de Dieu, que denons pri-

fer. Que chanter, Deuifer de Dieu, que deuons prifer .
de Dieu, que deuons prifer.


O fainte chofel: De tels foulas, Ne ferois las.
De tels foulas, Ne ferois las.











ce feu ayantraif : Mais fit ta veux que mon torment s'appaife, que mon torment s'appaife, Prenant pitié de

me voir en martyre, Seule le peus, mon heur \& mon mal arfe Sont en tes mains, \& n'y veux contredi-


