## ECHO

## SO <br> N <br>  <br> R4

QUE DE METRICASVOZES Expreffado retumba nos jubilos feftivos, Com que a muyto nobre, \& fempre Leal Villa DE

## santarem

Se dezempenhou no Triumpho
D 0

## AUGUSTISSIMO

## SACRAMENTO

Emo diagloriofo de fua taó devota, como magnifica Celebridade, em o anno de $\mathbf{1} 7 \mathbf{2}$ 3;

OFFERECIDO AO
PRECILARISSIMO SENHOR
s.THOMAS DE AQUINO POR
FELIX DA SYLVA FREYRE natural de Santarem.

## COIMBRA:

No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, Anno de 1723 . Com todas as licenças neceffarias.

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 0103 \\
& 4
\end{aligned}
$$

s aoviflst zolides zore sdmujor obsherg xat

$$
\begin{aligned}
& \text { shity les. } \\
& \text { du }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { offgaruht on uariasqaisxabse } \\
& 0 \mathbb{C} \\
& \text { Q1A1221的U } 01 \mathrm{~A}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { OAOKSO8 } 18840
\end{aligned}
$$

s.109


# VALEROSISSIMO propugnador dafe, Terror dos Hereges, Anjo das Eicollas. 

 Diliciofa Flor do Jardim Dominicano, Rutilante Sol do Ceo da Igreja, Doutor Euchariftico,
## PRECLARISSIMO S.THOMAS DE AQUINO.

 Ara pregoar a verdade do Euchariftico Myferio contr a a rebelde contumacia de tantos bereges, que como fombra do Eftyg io lagn. Je oppuntsaö a t anta luz, foftes Vos, ̀ prodigioza Flor do Aquino, bü Angelico clarim, ou buma voz do Ceo; ©f par a relat ar a grandeza de feus applauzos, छ็ a magnificencia de feu culto, be boje a minha Muza Ecbo. que thenajrezulia pequenagloria de o fer, adonde bü Anjo be voz. A Volfa elevada nos efclarecidos voos da penna ret umbou em todo o mundo; $\dot{q}$ be condiçaō das vozes, que faö graudes,ouviremfe em toda a parte. Efte Echopara lograr a mefma prerogat iva, naõ fe fou dos voos da penna, entendendo, que Lhe bastava prenderse à Volla voz: fe lograr efia dita, naō deyxará de a confeßar aggradecida, qo Echo todo be corrr/pondencia da voz;ஞ' a JJim a pode merecer, que dezeja fer Voffo devoto, Eס

Dignifimo Servo
FELIX DA SYLVA FREYRE. $\mathrm{A}_{2}$


## AO LEYTOR.

PEnevolo Leytor, talvezte pareça defanimado efte Corpo de Oytavas, que te offerece a minha Muza, por the faltar o efpirito, que vivifica o metro, \& he alma do conceyto; fe affim for, perdoalhe por cadaver. Com o parecer de varios fogeytos doutos, leva as margens, $\bar{q}$ the ves, para que fazendole facil á percepçaödosimperitos, lhes feja defta maneyra aggradavel; que para os fabios bem ávi. fta leva os defeytos.

> Vale.


## 

 EM LOUVOR DO AUTORSoneto.

ESte Canto fonoro, Echo admirando, Applaudindo elte dia o mais jucundo, A voffo raro engenho, alto, \& facundo

- Em memorias eternas vay gravando:

Eftas metricas vozes retumbando
Na clara regiaō, movel rotundo,
Celebrando ao Triumpho, em todo o mundo Vaó em voffo louvor mil vivas dando:
A pezar da Anciaó forte, \& potente
De tantas vozes o Echo altiffonante
Eterno ficarà no globo ingente:
Pois he tal voffo engenho, fempre ovante,
Que perduravel faz,\& permanente,
Ao que a exiftir naō chega hũ breve inftante De Diogo Nuno de Anbaya Pito.

- abagababagagagagangagaga AO AUTOR

Oytavas.

D
Ame hum rayo de luz, Phebo fagrado, Com que poffa louvar eternamente Efte, que exprime a voz, Echo admirado; Em douta erudiçaõ, lyra eloquente: Vós,Sylva infigne, \& de engenho fublimado, Defcrevendo ao Triumpho mais decente, Fazeis, que neffe Templo da Memoria Publique a fama a voffa altiva gloria.

## TAnto os diques largais à fubtileza

 Nefte Echo, que expreffais altiffonante, Que de Aríon o fuave fe defpreza, Ouvindo a voffa voz fempre elegante: Nefta de excelfó cume augufta empreza Tribute o Louro Deos a palma ovante, Pois fó vofio difcurto he, quem merece:O diadema immortal, que a Nympha téce.
De Rodrigo Xavien de Vafconcellos.

## EMLOUVOR DO AUTOR <br> Romance Heroico.

C
Omtanta erudiçaō do Sacramento
Augufto defcrevefte o Regio Applauzo,
Quefe era affombroa vifia do Triumpho.
Fica nefta inferipçaó mais admiranda.
Inperiozo poder faccudo oftentas,
Fazendo fempirerno o alivio humano,
Pois, que ao gofto caduco de húma hora
Nefta empreza fem frim tens aumentado.
Com muyta propfiedade jo vive piatas
O; luftres do Triumpho celebrado;
Porque animando aos ratgos da pintura,
Deyxas, do queacabou, vivo rerrato.
O' Cono heroicamente oteudifcurlo
Com alma os féus productos vay formando, Sendo os conceytos, que efte em fi vincûla
Datua fama clarius, vozes do applauzo.
O' como nefta empreza judicioza
Ao tean rome feliz, fazes preclaro,
Pois nos campos do eterno the erigifte
Das aureas producçoens chrono elevado.
Naö ferà reprehenfivelo applaudirte

De flammante luzeyro do Parnafo,
Pois teu metrico ardor te conftitue
Das Mufas refplandor, de Apollo rayo.
Quantos faudolamente careceraŏ
Dasglorias, que o Triumpho hia ofentando: Em reuEcho fonoro a poffe lograō,
Do jucundo prazer luftre paffado,
Effe, que foy no toque fonoroto
Do mundo fufpenfaō, de Thebas pafmo,
Ent teu canto ele vado, \& fulpendido,
A fua ly ra fomente hoje ao teu canto.
Aquilinos engenhos he que podem
Deciffar teu difcurfo altivo, \& claro,
Em que ao fol te afenelhas, pois fomente
Aguias a comprehender chegaö feus rayos.
Efta empreza, facundo, \& douro Sylva,
De teu óetrico ardor vivente parto,
Se principia em Echo o mais fonoro,
Retumbando dà íim no melhor brado.

# De Manoel Carvallo da Sylva <br> AOAUTOR 

Decimas
© Ylva de varia liçaō, Como te hei de engrandecer, Se as vozes, que a Mufa der, Vence efte Echo em locuçaō?
So me parece razaó,
Se tu licença me dàs, Que ao prelo tem louvor vas; Pois como te hey de applaudir, Se a voz fe naó ha de ouvir No eftrondo, que efte Echo fas.

Sey, que para emprezas taes
Tal dita A pollo te deu,
Que confunde hum Echo teu
As altas vozes dos mais:
Todas lhe faō defiguaes,
Porque todas vence em fim;
Se for ignorancia em mim ,
Engenho mais fuperior
Julgue da vozo clamor,
Se retumba o Echo affim.
De Nicolao de Britto Cardozo
GGigagagabagabagababagaga

# AO NOME DO AUTOR <br> FELIX DASYLVA 

## Epigram.

$M$ Acte animo, maife ingenio, Felixque laborum,
Non bene nata tuo Nomine Sylva venit.
Spinar um focunda folet, non effe rof arum
Sy:va, indecta, rudis, non ratione vigens.
Sylva tamen peregrina tua eft, peregrina reportat Munera, fupremo non nifí danda Deo.
Gloria cuig grandis doclos tibi ferre labores,
Seque fimul tanto fanore grandis bonos.
De hum Anonymo

## ECHO SONORO.

Ramalhete do Pindo o mais frondofo, Dezenho fingular de hum Deos querido, Sacra Calliope, Archivo prodigiofo, Guarda do Numen mais efclarecido:
Igualameao meu plectro fonorofo,
Quantas efcreveo calamo encendido,
De claros efplendores adornadas, Em papel de Zafir, letras douradas. II.

Effe do quarto Ceo Phenix brilhante
Dos productos de Ofir azas batia,
Cobrindo a definudez da idade infante Do mefmo refplandor, que elle veftia:
Quarido fem dezatarlhe olaço amante, Que em doce parallelo ambos unia, Das luzes, que nas plumas fcintilava, Aftros tres vezes feis clarificava.

## III.

Era neffa eftaçaó, que a Deofa Flora Com fios de efmeralda os rubins ata, Recolhendo effas perolas da Aurora Em conchas de finiffima efcarlata:
Quando a Deofa de aggrados roubadora Nos mappas de Vertuno o Ceo retrata, Paraque em verde esfera a roza feja Eftrella de Carmim, da Aurora enveja.

A matutina luz no Etherio abria
Effe da luz flammigero thefouro,
Gala de azul efmalte o Ceo veftia,
Que o Sol bordou depois có flores de ouro:
Em purpura banhada amanhecia
A terra, independente do Aftro louro, Porque em qualquer das Damas, q̃ oftētava, $^{\text {and }}$ Huma eftrella luzia, hum fol brilhava. V.

Amanheceu o dia venturofo,
Narcifo de fitmefmo enamorado,
Aprazivel, alegre, \& deleyrofo
Em puras candidezes nautragado:
Nefle de Phebo efpelho luminoto
Se vio defvanecido, \& idolatrado,
Que das mefmas idades pertendido
Era Adonis gentil, bello Cupido.
VI.

Nelle fe recordava aquelle dia,
Em que de Chrifto a amante caridade,
Nos pelagos do amor fluctuando ardia, Sem naufragar a fua immenfidade:
Quando, porque abatido ao homem via, Sobre-elevou o humano à Divindade, Fazendo, porque hum fer Divino tomem, Que os homēs foffē Deos, fēdo Deos homē. a

## ECHO SONORO. VII.

Da terra o preclariffimo Senado,
Dezelo religiofo conduzido, No obfequio feftival todo apurado, A darlhe fe applicon culto devido:
Deffe Areopago augufto ao mais prezado Cylleneo, o feu poder foy transferido, Por confeguir no ardor, que o peyto encerra, Gloria a Deos, luftre a fi, tymbres á terra.

Dos Tribunos o Excelfo Prefidente,
Que illuftra como fol taō clara esfera,
Negando-fe ao repouzo, hum rayo ardente De brilhadora luz nas noutes era:
Fez ornar do producto mais decente,
Que em camas de efmeralda o bicho gera;
A terra, porque foffe em breve enfayo Artificial Abril, fingido Mayo.

Logo por fe impedir do tempo vario,
As que fem tempo por forma, figuras,
Os ares contrao influxo planetario
De armas brancas trajavaō veftiduras:
Mas o recato foy defneceflario,
Que para ferenar dezenvolturas:
A gala, que qualquer das ruas vefte, Nas cores fe oftentava Iris celefte.

$$
\mathrm{C}_{2} \quad \mathrm{X} . \mathrm{Os}
$$

Os mais nobres de feus habitadores
Tanto as proprias boninas defprezaraó,
Que em panos de dourado tûiflu as flores Pelas janellas fóra entaó deytaraô:
De feu fingido Abril nas varias cores
As flores naturaes nacar libaraō, Se acazo para taô rico thefouro (ro.
Na ō veyo o Abril dormir em colchas de ouXI.

Do Senado a foberba perfpectiva
Duvidofa fe fes por qualquer parte,
Se o artificio the deu alma nativa,
Se Flora the infundio primores da arte:
Deffa efquadra cimpal vegetativa
Dezafiava ao mais florido Marte,
Que para fe lavecar de eterna gloria,
Tinha numa fó flor certa a victoria. XII.

Guarnecidos de telas primorofas
Se ergueram fe is magnificos altares,
Que da Arabia feliz queymando as rozas,
Nublaraō de fragancia os vagos ares:
Qualquer delles às cauzas luminofas
Elevava obelifcos fingulares,
Dezejando do movel criftallino
Tributar hum planeta ao Sol Divino.

## ECHO SONORO.

Logo fe vio de Marte a voz tremenda No bellico inftrumento articulada, Como para oftentar Marcial contenda, dotermoys Luzidos efquadroens de gente armada:
A. Ordee naņ̧a da villa, ${ }^{\circ}$

Mandou Vertuno a frefca primavera Em bovina caterva reconducta, Que para o cham cobrir, do campo erguera, As alcatifas de efmeralda bruta:
A Deofa, que em fragrante throno impéra, Deffe florido Ceo aftros tributa, Dando a entender por modo foberano, Que ella as flores teceu, Vertunoo pano. XV.

Defte, que Flora fez mimo fragrante; Vinha qualquer dos brutos guarnecido; Como virià à turba vegetânte, Se omefmo irracional vinha florido?
Rompe os ares da tuba o echo errante,
E o concurfo no applaufo fufpendido, Aflombrado de tā regios primores, Via ao fom dos clarins bay lando as flores.

## ECHO SONORO.

 XVI.Ovipfozo, De armaçoens vegetaes vinha adornado

Caprazidos Horte beens.

Hum plauttro com viftofa bizarria, Que fobre effe elemento mais pezado Florida exalaçaó correr fe via:
De frondofos lavores matizado, Errante primavera parecia, A quen dera em beneficos tributos Amphitrite os criftaes, Pomona os frutos. XVII.

Cas banti- Pallas toda no applaufo em dezafio, officios, Dava aos ventos as flãmulas guerreyras, comoscafeltos. Porque Marte, offentando o mefmo brio, Preparava os caftellos de bandeyras:
De purpura volante effe ar vazio
Enchem dos dous as belficas fileyras, Meftrando, pellos ares tremolada, Na propria guerra a paz fignificada. XVHI.
onefmo: Pelo vento o carmim fe repartia,
E fe alegre fofria ao vento irado,
Era fó, porque emtaó viftofo dia
Os ares fe veftiffem de encarnado:
Indaque Phebo de ouro as guarnecia, Sempre o carmim thes dava ayrofo aggrado, Porque thes davaō livres de defdouro Alva a neve, elle a cor, toucado o ouro.

$$
\begin{aligned}
& \text { ECHOSONORO. } 55 \text { XIX }
\end{aligned}
$$

Succedeu-lhe o prodigio inimitado
Aquelle invicto Heróe, Marte animofo,
Que veftio da virtude o arnez dourado
Contra as forças do Reyno tenebrofo:
Sobre hum bruto veloz vinha montado,
Aborto deffes ares prodigiofo,
Que inda humilhado a tanto rendimento,
Se hum pizava, bebia outro elemento.
XX.

Sobre hum ginete rapido montava
Outro Heróe, que nenhū quer the preceda; dest yort
Que em fuaves Favonios tremola va
Abris de tafetá, jardins de feda:
O brio no valor equivocava,
Sem que Marte efta ditta Ihe conceda,
Que parao desluftrar ayrofo, \& forte, Guerreyro Adonis he, gentil Mavorte.

$$
\mathbf{X X I} .
$$

Outro levava a lança venerada;
Que na guerra, $\alpha$ na paz de toda a forte s. Forge

Foy da invieta Bellona refpeytada,
Foy temida do intrepido Mavorte:
Naó perdia no ocio defcanfada
A fama, que a cquirio no braço forte,
Pois como prenda, que he de heróico peyto,
Tanto vence em valor, como em relpeyto.

$$
\text { D } 2 \text { XXII. Efri- }
$$

16 ECHO SONORO. $\substack{\text { Canallos } \\ \text { anmats }}_{\text {effribava a luftrofa comitiva }}$

Em feis brutos, que o Zephyro gerara,
Ea natureza prodiga, \& exceffiva
De velozes Mercurios os calçara:
A furia na razaó aurea cativa
Mongibellos ardentes refpirara, Se os alentos dos Etnas abrazados $\mathrm{Naŏ} \mathrm{ficaraō} \mathrm{na} \mathrm{efcuma} \mathrm{naufragados}$.
XXIII.
$\underset{\substack{\text { or tries } \\ \text { Restas }}}{ }$ De donde em pavilhaō de refplandores gos. O berço tem a Delphica Deidade, (res, Tres Reys,que faō no Empyreo EmperadoEraō tres oblaçoens da Divindade:
Nas esferas de affectos fuperiores
Brilhavaó foes de immenfa claridade? E, o que da noute tem a fombra efcura; Podia à Aurora dar candidez pura.
XXIV.

Eamai A Deidade veloz, que os orbes corre, Huma vez verdadeyra, outra mentida, Hum monte irracional, vivente torre, Vinha de terfa prata guarnecida:
De donde nafce o fol the donde morre, Reftituindo à luz brilhante vida, Chegará deffe brio,em que fe inflamma,
Fama eterna de fua propria Fama.

## ECHO SONORO. XXV.

Seguia-fe a virtude prodigiofa,
A quem no paço ethereo a maó Divina, Dos dous aftrosà pompa luminofa Corre na poffe a funebre cortina:
Erao Etonte na cor porçao viftofa
Do A penino candor, da neve Alpina, Que por fer defta Aurora folio breve, Deualento ao candor, deu vida á neve. XXVI.

Era a outra o baixel incontraftavel,
Que fabe fó deytar com brio ardente

## Efperan:

Do pelago do mundo miferavel
La no porto celefte oferreo dente:
Sobre hum bruto, Pyroes ineftimavel,
Que hum Vezuvio voraz,hum Etna ardente
Soberbo, em cada alento defpidira,
Se nas cinzas da pelle os naö cobrira. XXVII.

Outra virtude entaō refplandecera,

## Caridaz

Que por fer entre as mais aftro incendido, da
Tem melhor, do que o fol a clara esfera,
Effe Empyreo de luzes guarnecido:
Hum monte de azeviche o animal era,
Que de flores de nacar reveftido,
A vifta duvidozo fe fez logo,
Se era o bruto carvaō, fe o nacar fogó.

Eurota. Da idolatrada Europa o ayrofo alinho, Renovava de Jove o doce aggrado, Que nos fuaves grilhoens de feu carinho, Deyxava ao foberano ir arraftado: Vefte o bruto, em que vay, candido arminho, Que de liftoens purpureos adornado, Parece, que Amalthéa de en vejofa Deśfolhou no candor da pelle a roza. XXIX.

Roma. Seguio-felhe effe abyfmo portentofo, Effa cidade em tudo foberana,
Que foy da Aguia Imperial ninho famofo, E he do fummo Paftor aurea cabana: Do thefouro, que leva prodigiofo Hum foberbo animal, tanto fe ufána, Que ás esferas celeftes conduzido, Cuidou lhes reftituia ofol luzido. XXX.
afia Logo Revio do Orbe o quarto, adonde No foberbo turbante fe dilata Effa, que, quando o fol no mar fe efconde, Brilha nos Ceosem lamina de prata: Thefouro he, que nenhum the correfponde, Poes tanta prata, \& ouroem fir recata, Que fe ao bruto foltara azas luzidas, Fora Creffo veloz, \& crrante Mydas.

$$
\begin{gathered}
\text { ECHQ SONORO. } \\
\text { XXX. }
\end{gathered}
$$

Hia como cabeça effa Cidade,
Que há fóes era de Deos a mais querida,
Relicario de toda a Chriftandade, Se verdugo ja foy da melhor vida:
Era hum retrato fiel da honeftidade,
Que de modeftia toda reveftida
Dava fobre o animal, que entaō regera, Noticia do que foy, mais de quem era. XXXII.

Effa porçaõ de monftros fó fecunda,
Nos viftofos adornos disfarçada,
Illuftrava da machina rotunda
A pompa em quatro eftancias dilatada:
Era dos Ceos á lamina fegunda
Da idéa oppoziçaō callificada,
Que fe no branco Cy fne o ar medira,
Novo Mercurio of fol na esfera vira. XXXIII.

A Marte admiraçã, ao fol refpcyto,
Dava nefta de luz clara remefla,
Ogrande coraçao do Egypfio peyto,
E do corpo Africano alta cabeça:
Sobre hum bruto, que á redea entaó fogeyto
Naō quer, que a agitaçaō dos ares meça,
Por fer ao non plus ultra da figura
Colunna de animada architeçura.

Tmerica. Vinha do mundo a parte mais diftante, Que a Deidade gentil da luz Phebea, Abraza no efplendor flammigerante, Quando as madeyxas Delphicas pentea: Acredora fe fez da palma ovante,

Indaque a vifta tem da noute fea, Porque regendo ayrofa o monftro altivo, Joya brilhava de aze viche vivo.

$$
\mathrm{X} \triangle \times \mathrm{V} .
$$

Babia. Levou, como cabeça prodigiofa,
Em que o primor fe amplificara da arte,
De ultra mar a Cidade populofa, Em que os Santos do Ceo todos tem parte: Era de Phebo emulaçaō luftrofa,

Sobre hum bruto, que enveja o altivo Marte,
Por defpender veloz fogofo alento,
Dos quatro ao mais puriffimo elemento. $X X X \mathrm{VI}$.
Iholatria. No fim deftes prodigios fingulares,
Em perfpectiva foy de horrendo vulto
Efta, que ao Dragaó feo erige altares,
Para Ihe tributar funebre culto:
Quiz o bruto efcalar os vagos ares,
Po: expellir de fi taō grande infulto,
Que fe admirava entaö na quelle extremo
Da barca de Plutaó funefto remo.
$X X X V I I$. Vio*

## ECHO SONORO. XXXVII.

Vio-fe hum carro do Sol, mas Sol Divino.
Que o plauftro celeftial da quarta esfera Defpira o refplandor mais peregrino, Só por trajar da fua primavera:
Em diverfos brutefcos o ouro fino,
Como Rey dos metaes refplandecera, Ea prata, que nos luftres o igualava, Se a feria hum reflexo, outro a animava.
XXXVIII.

Nao fey qual deftes dous metaes luzidos
Ficou do vencimento alli poftrado,
Sey, que o campo, onde foraō competidos,
Todo eftava de purpura banhado:
He certo, que da luz ambos feridos,
Se moltrou cada qual exafperado,
Vibrando, porque ao fol vencer intente,
No minimo reflexo hum rayo ardente.
XXXIX.

No cume defta maquina elevada
Toda a gloria do Cleo fe defcubria,
Porque levava a esfera figurada,
Donde o Divino Sol brilhando ardia:
Huma de Serafins legiaó fagrada
Veneraçaó fubmiffa the rendia,
Que com dous cortezäos do claro affento
De muytos fóes fazia hum firmamento.

## XL. Das

## ECHO SONORO. XL.

o netmo. Das feytas refutando o erro infano,
Do Sacramento a graça difcorrendo,
Effe Anjo das Efcollas Soberaro
Em pergaminhos de ouro hia efcrevendo:
Do Manicheo, do peffimo Arriano
As duvidas mais fortes rezolvendo,
Vinha arraftando aos pés do Sol mais puro
Dous humanos Leoēs do lago efcuro. XLI.
@mefme. Prende Adonis gentil de lindo agrado
Dosbrutos o furor com aurea liga,
Hum, que fendo do Ceo Anjo elevado, Se prezava de fer do plauftro auriga:
E para que neffe evo dilatado
Qualquer dosanimaes triumphos configa, Do carro celeftial disfartca o pezo,
Que o mefmoirracional fente o defprezo. XLII.
 dia colle-
giade $\quad$ Hiaö viftofamente laureadas

As flores dos jardins das Efcrituras, Caratêres das paginas fagradas:
No fentido allegorico taó puras,
Aos feus objectos taō porporcionadas
Comofe lános feculos paffados
Foraō triumphos taes premeditados.

## ECHO SONORO XLIII.

Agora atheque o Triumpho finalize,
Tudo quanto nos jubilos reparte,
Alifta (porque a gloria fymbolize)
Das Murças o Crucifero eflandarte:
E porque em tanto lufre fe devize
Pertencerlhes do obfequio a mayor parte, Moftrava do eftandarte effe portento A fonte, donde viera o Sacramento.

## XLIV.

Em purpura banhada de alegria,
Etambern no candor da Fé banhada, A devota familia fuccedia
De Chrifto ao parentefco mais chegada:
A umentando de Tyro a bizarria, Se oftentava em florefta dilatada, Parecendo por linhas numerozas De artificial carmim, ramaes de rozas. XLV.

Com aggrado gentil, com lindo rofto,
$V i o f e$ aquella da Fé firme colunna,
Que à roda fe entregou com tanto
Era às luzes do fol emulo oppofto
Sobre hum brilhante andor, aurea tribuna,
Ou florido jardim, em que fe via,
Como roza, brilhar de Alexandria.

XLVI. Do

24

## ECHO SONORO

 XLVI.Antor Do dragao à às diabolicas cautellas, Crefinim, Era efcudo da Gloria foberano,

Hum, que para brilhar fobre as eftrellas, Foy prodigioza luz de hum fol Romano:
Effe, a quem de aromaticas capellas
Laureou o malefico tyranno,
Sendo do fogo a chama tranfitoria
A Rectiovaro inferno, a Crefpim gloria. XLVII.

Andor Em coro de boninas ajuftado
Admirava fufpenfa a Deoza Flora, Deffe Empyreo o clarim mais afinado, A Voz là do dezerto a mais fonora:
Effe Divino Orpheo, Amphiaō fagrado, Que com lyra vivente exclamadora, Conduzio coraçoens, penhafcos duros Da Thebas Celeftial aos altos muros.
.XLVIII.
$\underset{\text { comas }}{\text { s.migul }}$ Era do objecto entaó viftozo enleyo,
fimas. Veftindo ayrozimente o arnez dourado Effe, que rayo foy do dragaó feo, Là nas fragoas celeftes fabricado:
O que a cara ja mais vio do receyo, De fuperior impulfo arrebatado,
Tirava generozo nas emprezas Ao Trifauce infernal candidas prezas.

## ECHO SONORO XLIX.

Com regia oftentaçaō fe conduzia
Do artificio hum producto mageftozo,
Que no peyto do Triumpho parecia
De diamantes hum broche primorozo:
No engafte fuperior brilhar fe via
O Pay do melhor Sol, da Aurora Efpozo, A pedra mais precioza, a mais preclara, Que na orbicular roda fe la vrara.

Admirou-fe de aggrados roubadora,
A que da Lua calça, \& do Sol vefte,
Do mais Divino Sol, candida Aurora,
Da flor de Nazareth, Jardim Celefte:
A do Senado augufta illuftradora,
Em quem, por defmentir-fe de terrefte,
A fama defte Delphico conclave As azas inuplorou da melhor Ave. LI.

Logo depois por hum, \& outro la do
Brilharaō os luzidos refplandores,
Daquelle, que colheu fol abrazado
Deffe jardim da Cruz as cinco flores:
Effe Ceo cá na terra abreviado,
Expofto a receber de Deos favores,
Por guardar com verdade, \& com pureza Os mais ricos thezouros na pobreza. LII. Se-

## LII.

Acom- Seguem-fe da Aguia os filhos generozos, de de S. Agoft. Que doseternos bens na fede ardia, E os candores bebeo maravilhofos Deffas virgineas fontes de MARIA: Effa, para que os filhos pro digiofos

Vençaō do monftro horrendo a tyrannia,
A todos com fublime, \& regia traça Aliftou nos exercitos da Graça.

## LIII.

*acom Succedem-lhe da Eftrella Caftelhana,
munidade de $S$. Domingos.

De efplendores caterva numerofa,
Que liba com virtude foberana
O nacar celeftial da melhor Roza: Effa luz immortal da Tocha Hifpana, Flagello da caverna tenebroza, Sendo à defpertaçā da eterna morte Doluminozo caölatîdo forte.
LIV.
oscle Modulava, em dous córos dividido,
Do Sacramento os Hymnos celebrados, Effe da Igreja Măy jardim florido, Concurfo alegre de jafmins nevados:
A Deos todo no culto offerecido, Ao Ceo todos no obfequio confagrados, Preclara geraçaō, que o luftre deve Ao Principe mayor, que a Igreja teve.

## ECHO SONORO

## LV.

Honorificamente o acto exornaō,
Oftentando qualquer fagrado alinho As Murças, que de negro efmalte adornaó Ao da fóbrepeliz candido arminho:
Sonorofos Orpheos taes vozes ornaō, Que abrindo effe celefte pergaminho, Solicitavaō verfe remontadas No proprio pergaminho encadernadas. LVI.

Para docel do Augufto Sacramento Oartifice obrou mais apurado,
De aurea tela hum magnifico apozento, Sobre argenteas colunnas fabricado:
Nao brilhara com tanto luzimento, Se na esfera do fol fora lavrado, Por fer do eterno Rey, qu o Empyroo encerra Movediço palacio câ na terra.

LVil.

Movia-fe de antigos Senadores,
Efta máquina excelfa ao grave paffo,
of Seis do fol rutilantes esplendores, Se ao furor de Mavorte efcudos de aço:
Poffuidos de affectos fuperiores,
Vinculados da Fé ao forte laço
Tributavaō profunda reverencia
Ao milagre mayor da Omnipotencia.

Nas prizoens de oyto eftrellas luminozas Thuriferarios oyto o objecto admira, Abrazando qualquer gomas cheyrozas, Dos troncos, de que a Phenix fas a pyra; Suffocada em fragancias prodigiofas Effa grande regiaō do ar fe vira, E fe algum inftantaneo alivio achava, Nos alentos Arabias refpirava.
LIX.

Neffas do atnor de Deos chamas ardendo Se via o Serifím mais abrazado, Que no altar facrificio offerecendo, He do celefte Rey throno animado; He certo, que lhe iria entaó rendendo, Naquelle echo fomente articulado Neffes do coraçaō orgaōs viventes, Quantos refpira o Amor Etnas ardentes: LX.

Levava aquelle circulo luzido,
Adonde com my fterio inexplicavel,
A pomba amante, \& ao Pay o Verbo unido Reyna em concumitancia infeparavel:
Arca donde o Manà mais elcondido
Se adora, que no gofto deleytavel, Tanto excede ao que foi aos Hebreos dado, Quanto vay da figura ao figurado.

## ECHO SONORO

 Para o feeptro do ruftico cajado:Dançava no fom dalyra altifonante,
Que afugentara alegre ao lobo irado,
Unindo, por lograr a eterna palma, As mudanças dos pes, firmezas da alma. LXII.

Ouver-fe entaō no cantico afinadas,
No jubilo feftivo exclamadoras,
Effas, que faö por torres elevadas, Em bocas de metal linguas fonoras:
Os tambores, \& as tubas argentadas
Soltaó tambem as vozes triumphadoras, Sendo os echos nos ares repetidos Nas vozes defiguaes, no applauzo unidos. LXIII.

O Deos Marte, \& Vulcano confpirados Soltaraō, para jufto dezafogo,
Dos coraçoens de bronze ays abrazados;
Dos corpos de metal almas de fogo:
E dos fumos os ares condenfados,
Com outra oftentaçaọ brilharaō $\log o$,
Que o dia, porque mais gentil ficaffe,
Por finaes os dey xou na branca face.

30

## ECHO SONORO LXIV.

Era o Senado entaó junto à Nobreza
Emulaçaó do fol, luitre do dia,
Prototypo admiravel da grandeza,
E fymbolo de toda a bizarria:
Dando affumpto immortal a regia empreza, E aos bronzes perduravel ufanía, A Deidade gentil, que corre os ares, Os vincûle nos evos circulares.
LXV.

Abate, ò Mufa minha, os teus furores,
Se de grande efta acçaō louvor pertende,
Cheguefe áquelles rayos brilhadores,
Que o Lufitano fol noutra defpende:
Julga tu,quaes feraö feus refplandores,
Se efta acçaō taō magnifica feattende,
E he tanto mais, que a tua, illuftre aquella, Quanto of fol brilha mais, do q huma eftrella.
LXVI.

Mal fizefte, oftentares fem fegundo, Quem daquella grandeza he breve enfayo, Hum regato do Oceano profundo,
Se faifea daquelle ardente rayo:
Tece hum de flores fó, ramo jucundo,
Das com $q$ o verde Pindo excede a Mayo, E coroa humilhada a fronte augufta
De hū Rey, q ao fol aflombra, a Marte affufta.

