- ODE A' SAHIDA

DA REAL FAMILIA PORTUGUEZA

PARA
0

## BRAZIL.

oficurt mod an an a
No dia, eternamente memoravel, de 29 - de Novembro de 1807.


Ut mater juvenens, quem Notus invido Flatu Carpatbii trans maris aequora Cunctantem spatio longius annuo Dulci difinet a doma, Votis ominibusque et precibus vocat; Curvo nec faciem litore demovet: Sic defideriis icta fidelibus:

Quacrit patria Casarem.
Herat. L. 4. Od. 5 -


De
De Sút

Ma Par

## (3)

## O E D.



E
Mprefta-me, Terpficore, a aurea Lyra, E o plectro fonorofo,
Para a acçaó defcantar mais eftupenda,
Que as Eras viraö, que com palmo o Mundo
Contempla extafiado:
A Regia Lufa Prole o mar tranfpondo, Por intacta manter de opprobrio a vida.

## II.

De negras tempeftades abafava O verde-negro Inverno
De Eurppa as regiöes, e o mar que as lava; Súbito a voz de Jove o Sol radiozo

Traz refulgente dia:
Mas ai! dia de dor, de magoa acerba Para os peitos leaes dós Lufitanos!

## III.

De negro luto as Tagides fe cobrem, A auzencia carpem trites Défa Arvore Real, que tu, Neptuno, Ufano fobre os hombros accommodas;

Cedendo o graó Tridente A Maria e Joaõ, para que domem, Por ti, do infoffrido Oceano as iras.
IV.

Que efcuto? O Téjo alegre anima as filhas
"Celfem, diz, voffos prantos,
" Antes mil parabens nos demos hoje; F s sura "He falva a Regia Prole, que, gloriofa, Veremos algum dia
"Vir na Grande Uliflea as Leis mais fabias Dietar a Lyfia, á Europa, a toda a Terra:
V.
"Olhai come fereno o mar fe alhana
Venus, Amor, e as Graças,
"D'Idalia ao Reino faltaó de Amphitrite;
"E á porfia c'os hombros delicados
"Ajudaó as Nereidas,
"E os robuftos Tritōes, que a Lufa Arnada 39 Ufanos váo puxando ao Novo Mundo.

## (5) <br> VI.

,, Defpedida, qual leve fetta, à Fama
"Já corta os fubtis ares;
"E as cem tubas foprando, precurfora,
„ De allombro enche o la Plata, of Amazonas,
"Que, ouvindo a faufta nova,
„Com mais rapido curfo fe debruçaõ,
„E a planta vem beijar de fens Senhores.

## VII.

"A profecia ouvi agora attentas, "Que Protheo defentalla
\% A cufto das entranhas do Futuro:

- America ditofa, fe no Mundo
- Fofte ultima fabida,
- Por lei, que em bronzeo livro encerra o Fado,
- A's outras partes trez vais fublimar-te.


## VIII.

- Já os Elyfios renafcem nos teus campos,
- Renafce a aurea idade;
- Cultura emti profpéra, Artes, Commercio ;
- Apuraó-fe os engenhos de teus filhos:
- Maria e a Prole fua
- Vaó acima exaltar-te defta Europa,
- Que geme efcrava agora de tyrannos:


## (6)

## IX.

- Em ti refugio bufca a homra, a gloria - Da Lufa Monarquia,
- Que, unida á Grande Albion com laço eftreito,
- Ha de quebrar hum dia os grilhö́es duros, - Que Lyfia e Europa opprimem....
- Já vejo o braço alçado, que de hum golpe
- A foberba dos Barbaros fulmina!.... a

$$
\mathrm{X}
$$

- Mas que novas façanhas defcortino 1.... Ac ic - Tremem ao valor Lufo
- Effes que outrora... Mais dizer naó poffo.... - Que Jove mo prohibe. - Ouvittes, filhas, - As profeticas vozes?
"Mitigai a faudade; eia, exultemos,
" Gloria immortal a Lyfia fe prepara.


## XI.

", Se a America feliz desfructa agora "Noflas prerogativas,
,He porque Jove quer que a Lufa gloria Por difficeis trabalhos fe acrifolle.
"bismi Se Protheo mais difera,
„Com pafno a Lei do Fado efcutarieis,
"Queagfin do o be o do Lufo Imperio eftende-

