#  <br> QUE <br> <br> FILIPPE JOSEPH <br> <br> FILIPPE JOSEPH DA GAMA DA GAMA RECITOU, <br> Sendo Prefidente NA ACADEMIA PORTUGUEZA, E LATINA, <br> Em 29. de Setembro de 1733. $D E D I C A D A$ AO ILLUSTRISSIMO SENHOR <br> 1) M 

Cicrigo Regular, do Confelho de Sua Mageftade, Pro-Commiflario Geral Apoftolico da Bulla da Santa Cruzada, e Centor da Academia Real.


## LISBOA OCCIDENTAL,

Na Officina de JOSEPH ANTONIO DA SYLVA, Impreffor da Academia Real.

Com todas as licenças necefarias.



Faculdade de Filosofla
Clências e Letras
Biblioteca Central

## ILLUSTRISSIMO SENHOR.



EDICO a V. Illuftriffima efla Oraçaô Academica, que recitcy o mez paffado, para que alcance, antes da luz do prélo, aquella illuftraçã̃, que os olbos de $V$. Illuf-

Illufriffima coftumaô communicar aos livros. A ninguem fe difficulta quanto ou necejfito defta para animar buma Obra, que de feu Autbor fó teve bum fer caduco, e de $V$. Illufiriffana efpera receber o efpirito, para que appareça no tbeatro das letras com buma vida naō breve, nem limitada na duraçä defte Jeculo, mas diuturna, immortal, e eterna. Lo me fmo tempo, que me dilato em propor as conveniencias da proteççō, occorre:n-me duas razoens, ambas panegyricas, e igualmente verdadeiras, que me probibiao bujcar outro patrocinio, que naô foffe no venerado nome de $V$. Illuftriffima. A primeira be, fatisfazer àquelle antigo obfequio com que $V$. Illuftrifıma, como coftumaō os Heroes da fua efclarecida Cafa, recebe, e acredita aos profeffores das Sciencias; e ne/tas publicas eftimaçoens alcançaō elles o mais nobre, e o mais gloriofo premio dos feus ef tudos. Jem em tanta copia de Efcritores, que agara illuftraó a noffa Lufitania, páde eflar
eftar encuberto o meu nome ao conbecimento de V. Illufrijfima; pois confegui na jua approvaçaô, naô fó applicarme com major cuidado à lingua Portuguiza, e Latina, mas tambem defprezar, e defvanecer a critica, com que a inveja afiouxa os animos, e os aparta dos exercicios literarios. Daqui nafce, que fe os Portuguezes, mais Jabiamente, que outra alguma naçaõ do Mundo, ennobrecem o fer Imperio com os multiplicados, e cruditos volumes, que cada dia vemos $\int a-$ bir à luz publica; a V. Illuftriffma fe deve grande parte da gloria, que vay alcançando a nolfa Republica das letras. $\mathcal{J e m}$ V. Il. lufrrij/ama poderá negar, que be o major $A F-$ tro, que illumina a Atbenas Lufitana, e a Jua magnifica, e preclariffima Familia; pois em V. Illufriffima tem acbado bum exemplar das virtudes mais beroicas, e da orudiçaô mais vafla em todas as faculdades, - em os idiomas mais politicos, por onde agora ambas eftudaó, e cada luima com major
ancia o procura imitar. A legunda razaă be; porque os que cullivaô as Aulas da Con-

 $\substack{\text { Dinate , } \\ \text { past } \\ \text { pas }}$ Santiffima, de Doutiflima, e de Utiliffima, tem por goftola obrigaçaõ offerecer, $e$ dedicar a V. Illufrif/ama quaéquer componçoens, que efcreverem; pois affom ajudaō á conbecer, e a confelfar a efta Religioff斤ima Cafa o eterno agradecimento, em que V. Illuflriffama a tem pofto, Sempre engrandecida, e elogiada com as fuas cloquentes vozes, e com os feus doutif/gmos Efcritos. Ella porém para ter diante dos olbos ao feu eruditiffimo bonrador, collocou na Bibliotheca Marianna a Imagem, em que $V$. Illuftriffina vive, e relpira; ifto be, o livro, no qual trata V. Illufrijfima do Templo Cefarauguftano, em que a Virgem Santiffama, antes de AJJumpta, foy adorada pelo Apofolo Santicgo, Patraóo de ambas as He/panbas : livro, torno a dizer, em que deixou V. Illufrijfl-
ma immortalizada a fia fama pollbuma, e excedidas as ejperanças, que tinbiô todos os Reynos da Europa, do apparato, com que foy inftituîda a Academia Real. Mas eu naô poljo encarecer, quanto defeja aquella Bibliotheca, que $V$. Illuftriffima a ennobreça com a Obra poetica, que fe intitula: Doxologia Marianna, ou Litaniæ Lauretanæ poeticâ paraphrafi expolitæ; $j$ á que Se dignou de lba dedicar. J(as folbas defte livro teceo $V$. Illuftriffima para $f i$ a Coroa, que fó quiz dos feus eftudos pocticos, na ${ }_{0}$ defprezando os decorofos ramos, com que as Mufas lbe cingiraö a cabeça illuftre, e judiciofa. ICefta obrigaçấo immortal deixou V. Illuftriffima a todo o Parnajo, pois naö aceitando as Tiaras das fupremas dignidades Ecclefrafticas, que os noffos Monarchas repetidas vezes the offereceraîo, fó inclinou $V$ Illufiriffima a cabeça a Coroa de louro, - uerendo, com beroico defprezo das bonras, e das dignidades, que nem as fuas virtudes, nem
nem a fua erudica ficaffem com premio igual ao fou merecimento: mas a Hiftoria Sacra referva efle elogio, para perpetuar o gloriofo nome de V. Illuftrifeina, a cuja idéa deve a noffa Luftania o instituirje a Academia Real, para fe efcreverem as vidas dos Varoens illustres, benemeritos filbos da noffa Patria; do que venbo a entender, que na mayor parte do Corpo desta Hiforia, brilbará com exce $\int$ fovas luzes a preclari $\iint_{2}$ ma Familia dos SOUSAS, os quaes admiraô illustrado em V. Illustriffima o feu efclarecido fangue, e o feu refpeitado appellido. $\mathcal{J}$ (em a rara modestia, de que V. Illustriffima be dotado, poderá efcurecer a incomparavel gloria, de que as fuas vozes eruditas, e eloquentes expozeraô ao Congreffo mais Jabio os Reaes Oraculos, que ordenavaó tiveffem principio os progreffos Academicos, e a Historia Portugueza no Palacio da So reni/ama Cala de Bragança. Receba poi: V. Illustrif(rma esta piquena Obra no feu patrocinio,
trocinio, para que alcançando ella a ultima perfeiçaõ, pareça er meditada no ocio Grego, e efcrita por bum verdadeiro imitador da Attica eloquencia, e da Romana.

Deos guarde a V. Illustriffema por dilatados amos. Lisboa Occidental, 6. de Outubro de 1733.

$$
\begin{gathered}
\text { Beija a maó } \\
\text { De V. Illustrifloma }
\end{gathered}
$$

Seu menor criado, e mayor venerador

Filippe Jofeph da Gama.

* II


# LICENCBAS. 

## Do Santo Officio.

## Cenjura do M. R. P. Fr. Antonio de Santa Maria, Religiofo de Santo Agofinho dos Defcalcos, Qualificador do Santo Offcio, ©cr. Faulddede ef flusotla Ciencise eletas Bibliteca fential

## EMINENTISSIMO SENHOR.

SEndo os continuos eftudos do Author defta Ordçā̄ Academica, e que a recitou, Filippe Jofeph da Gama, e V. Eminencia me manda ver, dignos de toda a eftimaçaó ; os que empregou nefta obra fe fazem acrédores de incomparaveis, e eternos elogios; porque nella, obfervando exactamente os preceitos Rhetoricos, excede os mais decantados Oradores, que celebrou a antiguidade, e venera o prefente feculo. Nelta idade de ouro, para as letras, naó fe achará algum, que encheffe tanto tempo de literatura, em taô poucos annos de idade: mas fe as cans veneraveis faó a perficicacia dos fentidos, e de hum elevado entendimento ; com tanta perficicacia fe eleva efte Orador, que o julgo, naó fó jubilado, mas Decano dos Heroes mais eloquentes. Difcorre na * ii fua
fua Oraçar com tal ornato, gravidade, e afluencia, que fe naó achará facilmente quem o iguale ; porque excedello he impoffivel. Haverá quem diga mais, porém melhor iffo naó : diz com toda a agudeza, primor, e arte, e tudo ifto junto, quem o achar defcobre hum thefouro. Thefouro he de toda a fabedoria efta Oractao, porque nella fe incluem as melhores joyas da eloquencia Sagrada, e profana. Bafta approvalla o feu Illuftrifimo Mecenas, para fe eftimar mais, que o ouro dos mais fobidos quilates, e as pedras preciofas dignas do mayor apreço. Porém errey, Eminentiffimo Senhor, fuy diminuto em me explicar, porque naô fey encarecer; o certo he, que naó tem femelhança com as pedras preciofas, porque todas faō brutas a feu refpeito; e o ouro he huma ponca de areya em fua comparaçaó. Efte fó poderá fervir para as laminas, em que fe ha de imprimir, e aquellas para as letras, com que fe deve eftampar ; porque naó tem coufa alguma contra noffa Santa Fé, e bons coftumes, e fó lhe falta a licença de V. Eminencia, que mandará o que for fervido. Lisboa Occidental, Convento da Boa Hora dos Agoftinhos Defcalços, 13. de Outubro de 1733.

Fr. Antonio de Santa Maria.

## CenJura do M. R. T. M. Fr. Manoel do

 Ejpirito Santo, Obfirvante Menor da Provincia de Portugal, Qualifcador do Santo Officio, erc.
## EMINENTISSIMO SENHOR.

QUando tive a honra de entrar no numero dos convidados, que concorreraó a ouvir recitar efta Oraçáo Academica, naó foy em mim defigual o gofto à admiraçaó; naô fó porque vendo a elegancia com que os Socios daquella Academia Portugueza, e Latina, na tenra idade de feus pour $\cos$ annos, deraó conta dos feus eftudos, fegundo a diverfidade das materias, que lhes eftavaó recommendadas, fem defcreparem da verdadeira narraçaó da Hiftoria; mas tambem porque o Prefidente da mefma Academia, Filippe Jofeph da Gama, entaó felizmente pronunciou a propria Oraçāo, que agora apprefenta a V. Eminencia, para com clla patentear a todo o Mundo, por meyo dos caracteres da eftampa, o fiel teftemunho da fuia dilatada, e profundiffima erudiçaó. Muitos, e eloquentiffimos Oradores reconhece a Republica das letras na noffa naçaó, que bem podem fervir de ajuftada norma às mais em feus Difcurfos Oratorios; porém efte, naō fe feparando das leys da Rhetorica, e perfeita eloquen,.., naó deixa de occupar lugar entre os mayores Oradores; pois em tudo fe conformia com os preceitos do grande Cicero verdadeiro, e hum dos principaes Meftres da Arte Oratoria: tanto, que me perfuado,
perfuado, fem repugnancia, ter o Author extrahido do mefmo Cicero toda a elegancia, naó fe efquecendo de moftrar aos doutos, o muito que foube colher as flores da agradavel erudiçáó com que Quintiliano enriqueceo os feus doze livros da inftituiçaó do Orador perfeito. E fe efte com tanta felicidade difcorre nefta Oraçab , quanta em feus Efcritos poeticos já tem divulgado a fama, e reconhece a noffa experiencia, porque naó ferá agora merecedor de todo o elogio ? Afim o reconheço, e certamente affirmo he efte papel, por muitos principios eftimavel; fendo entre todos principal, о паб fe encontrar nelle coufa, que fe opponha aos dogmas de noffa Santa Fé, e bons coftumes. Mas porque neceffita da licença, para fahir ao publico, V. Eminencia lha concederá, fendo fervido. Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa Occidental, em 19. de Outubro de 1733.

> Fr. Manoel do Efpirito Santo.

VIftas as informaçoens, póde-fe imprimir a Ordçā, que fe apprefenta; e depois de impreffa tornará para fe conferir, e dar licença, que corra, fem a qual naó correrá. Lisboa Occidental 20. de Outubro de 1733.

Fr. R. de Alencaftre. Cunhd. Teixeird. Sylva. Cabedo. Soares.

## Do Ordinario.

1 Ode-fe imprimir a Oraçaóo de que fe trata, e depois de impreffa tomará para fe conferir, e dar licença para que corra. Lisboa Occidental 20. de Outubro de 1733.

Gowved.

Cenfura

## Do Paço.

Cenfura do R. P. M. Fr. Manoel de S. Damafo, Prégador fubilado, Confultor da Bulla da Santa Cruzada, Bibliotbecario do Convento de S. Francifco da Cidade, e Academico da Academia Real, ©c.

## SENHOR.

NEfta Ordçato Academica, que na moderna Academia da lingua Latina, e Portugueza, diffe Filippe Jofeph da Gama, naó fe offendem as regalias da Coroa, augmentaō-fe as excellencias da Monarchia. Em obfervancia do Real preceito, que fempre para mim foy goftofo facrificio, a principiey a ler com affombro, e conclui a fua liçã com pafmo; em tanto, que me perfuade a deixar o Officio de Cenfor, e a tomar o de Panegyrifta ; porque me pareceo ( fem hyperbole, e com fynceridade ) quando a lia, que eftudava, já a Quintiliano, já a Cicero, e já a Demofthenes. Tomou Filippe Jofeph da Gama por argumento defta fua Oraçdō Academica, louvar os agigantados progrellos, que os feus Collegas haviaó feito nos empregos do feu Infituto, para promovellos a mais fervorofos, mais altos, e mais erulitos eftudos; e o confeguio com felicidade tamanha, que naó fó encheo, com mageftade, o mu-
nus de 'Dire 7 or, que occupava naquella Affemblea; mas adquirio, com excellencia, o de Meftre dos feus Alumnos, dictandolhes os preceitos da Rhetorica mais elegante, os dogmas da eloquencia mais facunda; e fazendo, que o que fora elogio aos literarios exercicios anteriores, ficaffe fervindo de inftrucçaó para os futuros. As inftrucçoens Oratorias, que Quintiliano efcreveo the deraó o Magifterio da Rhetorica. As Oraçoens Academicas, que Cicero diffe, lhe adquiriraó o Principado da Eloquencia. E efta Oraçấ Academica, que Filippe Jofeph da Gama recitou, com o mefmo juz lhe daō, e adquirem aquelle Principado, e Magifterio. Nella efcreve as maximas da Eloquencia, os dictames da Rhetorica, em grao taó fupremo, que attendida a invençaô, difpofiçaó, e elocuçaõ, dignamente arroga a fi, por titulo, a propria definiçaó defta Sciencia : methodo, e doutrina de dizer bem, recta, e ordenadamente. Comprehende com eminencia os tres generos da Arte de Orar: Demonftrativo, Deliberativo, e Judicial, affociados das fuas infeparaveis qualidades: o Demonftrativo, da brevidade, clareza, e fubtileza: o Deliberativo, da efficacia, prudencia, e fructuofidade : o Judicial, da brandura, fortaleza, e convincencia. Contém, com fuperioridade, os naturaes effeitos da Oratoria, que faō: enfinar, deleitar, e perfuadir, fem que nella fe defejem as propriedades, que confituem fermofa, perfeita, e confummada huma Oraçaó, e com que fe exercitaô aquelles generos, qualidades, e effeitos : a pureza da fraze, a $\mathrm{g}_{2}$ «vidade do eftylo, a dignidade dos conceitos, a clareza das provas, o ornato das amplificaçoens, e a enervaçaŏ das duvidas. A pureza da fraze refplandece na locuçã́ culta, que naó $\begin{gathered}\text { ** } \\ \text { admitte a critica de } \\ \text { a }\end{gathered}$ ** pala-
palavras arrogantes, foberbas, peregrinas, e defcom nhecidas; mas a de hum portuguez do feculo, puro, ornado, compofto, agudo, grave, e profundo : a mefma locução fe louva em outras obras, principalmente nos Epigrammas, que efte Efcritor, no prefente anno, deu à luz do prélo, naó com vulgar credito das Mufas Lufitanas; felicidade, que deveo, naơ fó à aguda elevaçaó do feu juizo, mas tambem à judiciofa efcolha, que fez de exemplares para o feu eftudo ; ( como eu poffo teftemunhar das fuas grandes, e continuas applicaçoens nefta Bibliotheca) para a Oratoria elegeo o eloquentiffimo Vieira; para a Poefia o elegantiffimo Macedo, Heroes neftas Sciencias os mais ornados, compoftos, agudos, graves, e profundos. A gravidade do eftylo, na innata propriedade com que fe explica, e ingenita faculdade com que fe dá a entender, que parece fez da Natureza Arte, e da Arte Natureza; uniaó taó peregrina, que nem em Demothenes, nem em Cicero a defcobrio Quintiliano, mas para formar a idéa defte peregrino Orador; de Demofthenes tirou a Arte; de Cicero a natureza. A dignidade dos conceitos, na omnimoda proporcaó, que tem com o feu Affumpto, e total conveniencia dos tropos, figuras, e methaforas, com que os declara; expreffa com tanta naturalidade, e deftreza as idéas, que formou a perfícacia do feu entendimento, que nelle fe naô deftingue o conceber de produzir; nem fe conhece aquella diftancia, que Cicero reconheceo entre o fentir, e o dizer. A clareza das provas, na illuftraçã. que recebem os Leitores (e receberiaó os ouvintes) defta Oraçiū, para penetrar o fino, e delicado dos feus penfamentos, que fendo altos, e profundos, à femelhança dos parallelos, a identidade dos factos, a applicaçáó dos
iucceffos com que os confirma, naŏ fó provaó, "mas illuminaó. O ornato das amplificaçoens, na vaftidaơ do Difcurfo, pois em huma materia efteril, pela propria generalidade, a fua facunda erudiçaô a fertiliza, com translaçoens, e epithetos, affim elegantes, com parifrafis, e epilogos affim judiciofos, e em periodos affim eloquentes, affim conformes ao Affumpto, e ao Auditorio, que integrou hum todo agradavel aos ouvidos, e grato ao entendimento. A enervaçaô das duvidas, na vitoria com que triunfa das imaginadas, e cautelofas objecçoens, que contra as proprias conclufoens excita a fua connatural arguitiva; he tal, que ainda, que o Ariftotelico artificio com que forma os argumentos, arraftraó os animos ao afcenfo do que nelles perfuade, ao menos em quanto as infta, a clareza, e efficacia das repoftas com que desfaz a força das inftancias, immuta immediatamente as vontades a hum credito abfoluto, da veracidade do Affumpto, que eftabelece. Finalmente, porque foffe em tudo completa efta Arte da Rhetorica, efte modelo da Eloquencia; naquella prompta affluencia de palavras, profufaó de periodos, copia de exemplos, e exuberancia de razoens, refplandece a facunda Memoria do noffo Orador, já que por ley do Inftituto, no recitar, naó podia refplandecer. A pronunciaçaó, ultimo complemento de huma Oraçaó elegante, e de hum Orador eloquente, publicaó as cem bocas da Fama, que com iguaes refplendores brilhará na fuavidade da voz, na gravidade do gefto, e na compofiçaó do corpo, 'com que o noffo perfeitiffimo Orador, Filippe Jofeph da Gama, a differa, e reprefentara : feguia com o concento da voz a natureza da Efcritura, reveltia com a mudança do gefto, os affectos do animo; compunha ao efpelho
da fignificaça das palavras, as acçoens do corpo ; e difputava a fermofura da dicçáo com Demofthenes, ao qual fe fe the differiffe a primazia, feria por nafcer primeiro. Pois quem fe naó admirará, Senhor, ao ver, e confiderar, que Eilippe Jofeph da Gama, quando completa a fua infancia, e a penas entra na adolefcencia, já fe equivoca no dizer, e no orar com os Meftres da elegancia, com os Principes da eloquencia ? Para o noffo Orador elogiar aos Socios Academicos, feus coetaneos, e os eftimular a mayores progreffos de erudiçaō, elegancia, e eloquencia, comparou-os com Origines; porque na vivacidade do engenho, que na fua infancia, e adolefcencia demonftrava, dava claros indicios, de que na idade provecta feria erudito, elegante, e eloquente, como Origines. Mas efte elogio, e motivo fendo grande, para o noffo Orador, he pequeno; porque fe Origines na infancia demonftrava aptidaō para aprender, Filippe Jofeph da Gama, na infancia tem erudiçaó para enfinar : Origines ainda na adolefcencia era difcipulo, Filippe Jofeph da Gama já na adolefcencia he Meftre. Nem ainda para o feu merecido elogio, e precifo incentivo, he proporcionado parallelo o de Quintiliano, o de Cicero, o de Demofthenes, a quem iguala, he neceffario conftituillo em hum Heroe, que a todos exceda. Mas quem ferá efte Heroe taó fingular, e taó luzido como o Sol? Tаб́ unico, e peregrino como o Fenix ? He o feu Mecenas. Para que até o acerto do feu elogio, e do feu eftimulo, devecemos à fua acertada eleiçaó. A grande literatura, e elegancia, que na adolefcencia defte Heroe fe admirou, já fe comparava à de Quintiliano, à de Cicero, à de Demofthenes, ainda quando mais provectos fe confideravaó; porém a vaftifi-
vaftiffma erudiçã́, e eloquencia, que na fua veneravel ancianidade admiramos, em nenhum deftes famigerados Orauores encontra femelhança, ainda quando mais ancioens fe contemplaó. Na comparaçaō do Sol, com o de todas as luzes, ficaó taổ excedidos todos os Aftros, que parece naó ferem luminofos: na comparaçaó defte Heroe, centro de todas as Sciencias, ficaó taó excedidos todos os Sabios, que parece naó ferem fcientificos. O Fenix na comprehençaó dos feculos fez-fe unico, efte Heroe na comprehençaó das Sciencias conftitue-fe fingular; mas, 0 utinam ! Que affim como he fingular nas luzes da Sciencia como o Sol, feja unico na duraçaó dos annos como o Fenix ! No parallelo pois defte Heroe, que he o feu Mecenas, taó unico, e taó fingular, tem Filippe Jofeph da Gama o mayor elogio, e o mais proprocionado eftimulo. O mayor elogio; porque na igualdade da elegancia, que na fua puericia faz a Quintiliano, a Cicero, e a Demofthenes, tem femelhança com a eloquencia do feu Heroe na propria infancia! O mais proporcionado eftimulo; porque hum taó grande Orador, que na fua adolefcencia iguala aos melhores na elegancia, fó poderá, na idade provecta, fer mayor, emulando a imitaçaô do feu Mecenas, que na veneravel ancianidade, naó reconhece igual na eloquencia. E fe no feculo, para a noffa Lufitania, dourado, em que V. Mageflade fe declarou Protector das letras, admiramos taõ deftin tos os feus profeffores; nenhuma eftranheza póde caufar nos animos, que o rigor da Cenforia fe converta em benevolencia da laudaçaó ; o que havia fer Cenfura feja elogio. Antes, para que fique cabalmente correfpondido o merecimento de taō deftincto Efcritor, naó fó póde $V_{*}$ Magefta-

Magefade concederthe a merce, que pede para imprimir a prefente Oraçắ Acatemica; mas obrigallo a que dè ao prélo a Preliminar, de que nos dá noticia no principio defta; e outras muitas obras, legitimos partos de feufingular talento, que conferva manufcritas ; porque ao mefmo paffo, que nellas fe multiplicarem os elogios ao Author, fe augmentaráó as excellencias à Monarchia. Efte o meu parecer, V. Mageftade mandará o qué for fervido. Nefte Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa Occidental, 26. de Outubro de 1733.

Fr. Manoel de S. Dimajo.

QUe fe poffa imprimir viftas as licenças do Santo Officio, e Ordinario ; e depois de impreffa tornará à Mefa para fe conferir, e taxar, e dar licença para correr, fem a qual naō correráo Lifboa Occidental 27 . de Outubro de 1733.

Tereira. Teixeira. Rego.

## $\checkmark$ Ifto eftar conforme com o Original, póde cor-

 rer. Lisboa Occidental 20. de Novembro de 1733.Fr. R. de Alencaffre. Cunba. Teixeird. Sylva. Cabedo. Sodres.

Ifto eftar conforme com o Original, póde correr. Lisboa Occidental 21. de Novembro de 433.

## Gouved.

TAxaó o papel inclufo em 60. reis, para que poffa correr, Lisboa Occidental 24 . de Novemaro de $1733^{\circ}$

Pereira. Teixeira.

# ORAÇAŌ, <br> QUE 

FILIPPE JOSEPH DA GAMA RECITOU, Sendo Prefidente NA ACADEMIA PORTUGUEZA, E LATINA.


UDO quanto pedimos à noffa Immaculada Protectora ( eruditiffimos Senhores ) naquelle dia, em que eu, obedecendo ao voffo honrofo preceito, implorey para efta Academia o feu admiravel patrocinio, e com affectuofo obfequio tha dedicamos; tudo vejo em vós felizmente confeguido, e por modo bem A extra-

## (2)

extraordinario. Pedimos naquelle fermofo dia à Virgem Senhora noffa, que protegida com as fuas luzes, e benignas influencias a nofla Affemblea, nafceffe efta com a Eftrella mais luzida, que lhe prognofticaffe naó fó huma larga duraçaö, ainda além da pofteridade, mas que tambem influiffe nos feus Alumnos aquella eloquencia, que a virtude aperfeiçoa, e juntamente orna. E quem de vós, ò Academicos, naó conhece em fi quanto the tem aproveitado efte Sagrado, benefico, e Soberano patrocinio ? Naó faó effeitos delle o alto, e o éxcellente modo de orar, e de difcorrer, a que vos achaes elevados? Podemos dizer, que imitaes a veneratel antiguidade nos voffos difcurfos, fem que fe moftre invejofa a madura idade aos voffos poucos annos? Pois eftes prodigios, eftes milagres da eloquencia, que dentro de Congrello taó erudito admiraō os que vos affiltem, e vos efcutaó, todos devemos attribuir à Virgem Santiffima, que venerada com o titulo da Conceiçaó, illuftra efta Academia, e com a fua luz defvanece as fombras da inveja, e as nuvens da critica. Nem menor argumento do que temos dito he aquella vofla applicaçaó aos livros, e aos eftudos, quando os pertende interromper a Eftaçaó do anno; pois naб́ vos contentando com os feveros exercicios da Filofofià, e Theologia, agora cultivaes o engenho com as flores Atticas, para fuavizar os preceitos deftas duas Sciencias : e quem tem taō continua a entrada na Cafa da Sabedoria, naó he muito, que participe das Sagradas influencias de taō divina, e taó adorada Meftra.

Quanto mais confidero nefta voffa grande felicidade,

## (3)

licidade, tanto mais difficultofo julgo fobir a efte amplifimo theatro da eloquencia, no qual fe tem recitado aquellas doutiffimas Oraçoens, das quaes ainda ouvimos os eccos, pelos dilatados campos da Fama. Difficultofo julgo fallar na voffa prefença, ò Academicos; porque ainda que eu tenha confeguido a eftimavel felicidade de voffo Socio, e tambem me animem os influxos da refplandecente Eftrella de Jacob; com tudo eu conheço a differença, eu vos confeffo a ventagem : affim neffe globo de puros, e luzidos diamantes, que fuftentou Hercules, nem todas as luzes tem a mefma grandeza; e huma das fete filhas de Atlante, pofto que feja tambem Aftro, he menos refplandecente, que fuas Irmăas. Ao mefmo tempo, que a voffa benevolencia me efcolhe para Orador defte dia, e eu defejo executar hum tal preceito, que todo redunda em utilidade minha; iá me intimida vir fallar na prefença de hum Auditorio taó douto, e de huns Ācademicos, que tem enriquecido a Patria com os rios de ouro, que traz a fua eloquencia; e já tambem me anima, que nunca paffou dia, por mais que elle quizeffe fer breve, em que eu naô leffe parte dos voffos Difcurfos Academicos, dos quaes confelto ter participado hum. grande fruto, affim das frazes mais polidas, como da erudiçaó mais copiofa. Agora me fica o defvanecimento, de que affim o entendeftes, pois me mandaes fobir a efta Cadeira, querendo, que em mim tenha mayor lugar a gloria, que della me refulta, do que o merecimento com que devia alcançalla: mas daime licença, Senhores, que diga, que tudo quanto ouvirdes, he imitado dos voflos eftu-

## (4)

diofos progreffos. Eftes me foraó como criftalinas; e liquidas correntes, que a penas goftadas, logo fenti hum efpirito animofo para mais altas emprezas. Afim me perfuado, que a beneficio voffo entro hoje em hum empenho o mais difficultofo, e a mais elevado; e que venceo os juftos receyos da minha idade o voffo mefmo preceito ; pois nelle fe me communicaô, e fe me infundem todas aquellas luzes, de que neceffita hum Orador para fer preclaro. Quanto mais, que naó me póde faltar a affluencia douta, e judiciofa da Oraçaó, porque fallarey de vós, ò Academicos, e da noffa Grande Măy, e Protectora, concebida fem a macula original, que em nós purificaó as Sagradas fontes do Bautifmo. Por elta caufa he mais difficultofo achar o fim da Oraçaó, que o principio della ; mais profundo o empenho com que havemos concluir, que aquelle com que havemos principiar; em fim, mais Santo, mais fuperior, e mais elevado, pois vence a capacidade mais douta para defempenharfe. Day agora benignos attençaō, naó às minhas palavras, naó às minhas vozes; fim à grandeza do affumpto, que por fer alto, e dificultofo, he mais proprio das voflas intelligencias, que da minha pouco elevada expreffaó.

A Academia Latina, e Portugueza, que com as influencias da Virgem Senhora da Conceiçaó tanto fe illuitra, e com taō feliz aufpicio principia a immortalizar o feu nome, he o ampliffimo Congreffo, em que eu deixaria o meu lugar defoccupado, fe afpiraffe igualarme a qualquer dos feus Alumnos. Aqui affilio o anno pallado por tres mezes a $\mathrm{Fa}-$

## (5)

ma, em quanto fe recitavaó os efpeciofos, e eloquentes Efcritos, que hoje guardamos em hum livro, grande pela materia, e pelo nome. Nem imagineis, Senhores, que effe monftro cheyo de azas he mais filho da fantefia dos Poetas, que das entranhas da terra ; porque entaó vos pergunto eu : E como póde fer, que chegaffe a noticia defta Academia a taō remotas partes, em que ella he já nomeada, e fe tem feito attendida, fem que a divulgaffem as cem bocas deffa monftruofa pregoeira? A quem fe devem, fenaō às fuas vozes, aquelles elogios, com que já fe publîca no Mundo a voffa applicaçaó, e o grande defejo de illuftrar a Patria, para que efta fe ennobreça com o voffo nafcimento ? Eu naó fey fe deveis mais à Fama, pregoeira do voffo nome, fe àquelles, que naó ceffaó de repetir altamente os voffos louvores; fe a eftes, a quem governa o difcurfo judiciofo, fe àquella, que com precipitado voo naó deixa coufa alguma, que naó publique, e que naó efpalhe pelo Univerfo. Só digo, que efte louvor alternado na trombeta da Fama, e nas multiplicadas acclamaçoens dos doutos, e dos Sabios, naō he nafcido de alguma adulaçaó, ou amifade, mas fim do voffo completo merecimento, daquelles inceffantes eftudos, e daquella larga vaitidaō nas Sciencias, que em mim feria vaidade fe as defejaffe femelhantes. E fenaó dizeime : que outra coufa he pordes os hombros ao edificio da Sabedoria, quafi arruinado, fenaó eftabelecer, e fuftentar - Templo, em que os Sabios defcançaō, convertendo em nova vida os funeftos eftragos, que nelles fizera a morte? Quem naó ouvirá com admiraçā̄,

## (6)

quie principiaơ a florecer nefta aquellas Academias, de que já triunfou o Tempo, cobrindo-as com as cinzas dos que as frequentavaó, e enterrando as ruinas, que nellas fez a fua maó ruftica, e invejofa? Aqui, aqui na noffa Academia, tem principio mais gloriofo todas eftas, e nella agora vivem novamente os que as cultivaraó, e acreditaraó na pofteridade. Aqui renafce aquelle Congreffo de homens doutifinos, que inftituhio D. Antonio Alvares da Cunha, duas vezes grande; huma pela fua illuftre, e antiga Cafa, em que permanece a imagem do Arcebifpo D. Rodrigo da Cunha, que olha com refpeito o Tempo ; outra pela rara erudiçaŏ, e fecundo engenho, com que fe fez familiar das Mufas, e muitas vezes Prefidente. Quem ha, que ouvindo os feus harmoniofos verfos, naó perca a cor, e fe lhe naó accenda o peito ? Aqui apparecem tranfmigrados, nos noffos Academicos, os Generofos, os Singulares, os Applicados, e os Anonymos; dos quaes eftes ultimos inftituiraó os feus Congreffos no Palacio do Senhor Conde da Ericeira; e nas cafas do Senhor Ignacio de Carvalho e Soufa, diante de quem agora fallo, e com quem tanto fe utiliza, e fe ennobrece a Academia Real da Hiftoria Portugueza. Agora me embaraça o refpeito, e a modeftia defte preciarifimo Academico, pois tem por delicto naó fe evitarem na fua prefença os elogios, que merece; que por ferem nelles exceffivas as capacidades mais doutas, duvido fe algum dos mortaes os alcançou mayores. O' quanto fe alegrará efta doutiffima Multidaó, que o Reverendifimo Padre Antonio dos Reys, Principe da Poefia Latina, vio entre

## (7)

## Faculdade de Fllowitle

entre os Córos de Apollo, nos bofques; e nas floreftas do Parnafo, por onde foa a harmonia bem concertada das fuas Lyras, que para fer melhor ouvida, deixaraô as Mufas de pulfar os plectros, e a fonte Aganippe fe efqueceo da perenne fucceffaó das fuas aguas! Quanto fe alegrará de refpirar com o voffo alento, e de fallar com o mageftofo culto, e adorno das voffas palavras o idioma Latino, e Portuguez! Inceffante he agora a applicaçaó, mais fucceffivos os eftudos, com mais trabalho, e com mayor applaufo the adquiris, ò Academicos, huma vida, que naó acaba, que naó he fragil, nem caduca, collocada na memoria dos homens, e immutavel na mefma variedade dos tempos. Mas para que faö eftes repetidos exceflos, com que agora reftaurais a efquecida gloria deffes fepultados Varoens, cujos nomes já eftavaó apagados nos monumentos, em que jazem ? Será porque tendes diante dos othos o nome eterno da Patria, que ella alcançou com as Academias, que já extinctas fiorecem com os voffos annos, querendo de novo reftituirlhe a fama , e o nome grande, que a antiguidade, ou the hia negando, ou já lhe tinha tirado? Será porque quereis defmentir aquella commua eftimaçā́, de que na primeira idade nao madurecem os frutos da difcriçaŏ, e da eloquencia? Bem tendes moftrado o contrario, pois naō fó excedeis aos que vos igualaó nos annos, mas fazeis duvidofo o louro, e a palma a effes homens illuftres, e famofos, que até agora faó refpeitados da inveja. Será finalmente porque quereis fer exemplo àquelles, que começá a tropeçar no caminho da immortalidade, enfinandolhes, que

## (8)

que facilmente vence eftas difficuldades o premio, enlaçado com os elogios, que por ellas fe confeguem, e vós já alcançaftes?

Digame agora a Hiftoria Grega, e a Romana, quem foraб́ efles Filofofos, e Academicos, brado naó pequeno da fua fama, com que tanto fe ennobreceraō eftes dous emporios de Minerva.? Digame em que idade começaraó a fazer celebres no Mundo todo, huns a Athenas, e outros a Roma, mais antiga no Principado das armas, que no das letras? Fallaráó ambas de Plataó, e de Seneca; de Demofthenes, e de Tullio; de Euripedes, e de Terencio; de Hefiodo, e de Ennio; aquelle em que Grecia vio recuperado o efpirito, que antes tinha perdido em Homero; efte facundiflmo Poeta, e intrepido companheiro de Scipiaó, pois a fua efpada, e a fua cythara lhe mereceraó por premio duas Coroas. Levaráó ambas o nome deftes, e outros Sabios, (de que agora naó fallo) até as claras Eftrellas do Firmamento; dizendo de huns a refpeitofa gravidade, de outros a prodigiofa elegancia, ornada com as Sciencias mais proveitofas, que elles alcançaraó com muitos annos de vida, e de eftudos. Fallem, louvem, e engrandeçaó Roma, e toda a Grecia, a eftes, que à maneira de luzes grandes refplandeceraó na Republica literaria; porém julguem quanto mais fazem os noffos Academicos aqui nefte graviffimo Congreffo, em que as Mufas, e as Virtudes permanecem com huma infeparavel alliança. Senaó quereis, que diga, que he menos fer plaufivel, e illuftre na erudiçaó mais profunda, quando a idade já fe inclina com o pezo dos annos, do que quando he ainda
ainda tenra, e apparece em flor. Quanto mais he fentarem-fe os noffos Academicos florefcentes no principio da vida, junto àquelles famofos, e ainda refpeitados velhos, em que a Sabedoria, fendo fermofifima, expreffou o feu retrato : Junto àquelles, que fó fe compunhaó ao efpelho da Prudencia, trifte a prefença, e melancolica, a vifta turbada, e grave? Na ố póde haver mayor igualdade em annos taó defiguaes! Olhay para o harmoniofo corpo defta Affemblea, e vereis com admiraçaó voffa, que aquellas delicias da virtude, e das letras, aquelle adorno das Aulas, e dos coftumes, communicado por igual medida a fete peritiffimos engenhos, faō a eftabilidade, faó o fundamento defta grande Cafa, em que a Minerva Lufitana collocou o feu throno. Que mais augurarạō as efperanças, e os dotes ineftimaveis, que começavaō a apparecer, e a avultar nos rudimentos da vida deffes prodigios da natureza, e deffes venerados milagres da Sabedoria ? Que mais auguravaó, torno a dizer, aquellas difpofiçoens, e aquelles naô vulgares principios, que os naळ̆ vejamos mais excelfos, e fuperiores nos noffos Academicos ? Que fe julga de fer o feu nome já ouvido com fufto daquelles, que para fi querem fómente a ventagem : Que confequencias podemos tirar de huma difcreta puericia, de huma intempeftiva difcriçaó, em fim, de huma adolefcencia, que parece vivificada com os acertos da idade madura? Naố neceffito agora, Senhores, do pompofo ornato das figuras, nem dos tropos Rhetoricos, para recommenJar o que até aqui temos dito. Só peço, que inclinando vós por hum pouco os olhos, efcute, naö a B voffa

## (10)

volfa modeftia, mas o voflo merecimento, parte dos fucceffivos elogios com que vos louva, e engrandece o Auditorio embebido, e arrebatado na recitaçaó dos voffos difcurfos, igualmente difcretos, que facundos. Vi eu ao eruditifimo Socio, o Senhor Antonio Felix Mendes, quando deixou entre admiraçoens o entendimento mais delicado, e fevero, depois de recitar a fua doutiflima Oraçaó : entaô alcancey eu quanta era a fuave força da eloquencia; qual a ordem, porque fe devem diftribuir as fuas partes ; finalmente, como competia com effes Oradores mais celebres, cujas Eftatuas ennobrecem o alto Palacio da Sabedoria, pois vemos, que eftes the offerecem as coroas de louro, com que elles coroavaó os feus entendimentos. Mas naó me póde efquecer, que nenhum dia tive na vida, nem mais honorifico, nem mais agradavel, que quando efte confummado Orador eternizou o meu nome em hum elogio ; nem até agora tive premio, que com efte fe podeffe comparar, nem mais gloriofo, nem menos merecido. E como poderey eu remunerar hum taó amplo beneficio ? Com que palavras engrandecerey a hum homem, que me deu por vida huma eternidade de duraçaó, fe eu conheço quam humilde, e quam fraca feja a minha voz, com a qual ficaó os Sabios mais offendidos, que elogiados? Que direy agora do digniffimo Cenfor, a quem os feus continuados eftudos, e os feus grandes merecimentos o elevaraó ao primeiro lugar defta Academia, fatisfazendo em tudo à fua difficultofa obrigaçaô? Naô paffarey em filencio a eloquentiffima Oraçaó do Senhor Jofeph Colaffo de Miranda, com que illuftrou

## (iI)

illuftrou efta Affemblea. Era para admirar a copio fa affluencia de palavras, que recreava os ouvidos com huma bem concertada harmonia, e fufpendia o entendimento com a erudiçaó mais copiofa : entaó alcançou elle do feu numerofo Auditorio, o mais illuftre, a merecida antonomafia de Conceituofo. Quem naó dirá do difcretillimo Secretario, e dos mais Academicos, que nos fizeraó efquecer de Hortenfio, e Graccho, deixandio efcurecidas, com a luz da fua eloquencia, aquella Athenas, e aquella Roma, que fó ao Imperio Lufitano faó inferiores? Ninguem já mais duvidou, que com as influencias de hum fuperior efpirito, fobiftes a efte lugar certos do applaufo ; certos, e naó duvidofos da venta $\rightarrow$ gem, que nem C. Graccho, já na adolefcencia infig $\rightarrow$ ne Orador, vos difputaria, fe ainda viveffe. Aqui moftraftes a cuidadofa applicaçaó, que vos fez confummados na lingua Latina, e Portugueza; chegando a efcrever, e a fallar com pureza eftes dous idiomas, e tambem a penetrar, e a entender os myfterios da Poefia, e da Hiftoria, confufos com a nuvem da fabula, e da antiguidade. Digaó-no os *offos Difcurfos difcretos, eruditos, e judiciofos; nos quaes, quando eftou imaginando, creyo ferem efcritos com eftylo Attico, por Lelio, Antonio, Scevola, ou Craffo, incomparaveis Oradores daquelles feculos, em que fe ouvia a clara, e a fuaviffima voz da eloquencia. Digaō-no as Poefias em que defcreveis os affumptos Academicos, que recitados com admiraçaō das Mufas, naó fó nos trazem à memoria as delicias, e os arvoredos do monte Parnafo, frefco, e aprafivel ; mas nos daó certos indicios, de que

## (12)

foraó meditados junto do fucceflivo criftal da fonte Aganippe.

E para onde me arrebata o furor, que tenho concebido de publicar os voffos elogios ? Já fey quam inutil he todo o meu trabalho : nem eu poderia continuar com a grandeza do Panegyrico, ainda que fe me infpiraffe hum novo modo de dizer, mais alto, e mais diverfo do humano. Agora, pofto que fique queixofo o voffo merecimento, porey fim aos voffos louvores, que defejaria profeguir, fenaó conheceffe fer a minha vifta debil para fitar os

- olhos nas voffas luzes. Mas arrifque-fe a vifta, e corra precipitado o entendimento, que eu naó poffo efquiecerme, de que a voffa adolefcencia eminente em todos os progreffos literarios, tem por elogio, o que em muitos Sabios, ou parece exaggeraçā́, ou foy lifonja. Quizera agora, que os feculos antepaffados me ouviffem, para que fe naó jactem, de que elles fó deraō ao Mundo aquelles Varoens, cujas imagens, coroadas com o feu proprio nome, fe nos propoem para o exemplo, e para a imitaçaó : a noffa idade (idade verdadeiramente de ouro ) tambem traz comfigo portentos femelhantes. Cada hum dos noffos Academicos he huma prodigiofa arvore, que dá juntamente os frutos, e as flores; as flores nos conceitos, com que cada hum falla; os frutos na valtidao de noticias, na grandeza dos affumptos, e na polida, e copiofa facundia, com que illuftra, e admira ao Auditorio, que com admiraçaó, e com filencio o efcuta. Naó nafce flor mais engraçada nos campos da Primavera, quando Apollo fóbe a trazernos o dia; naó fe oftenta fruto pendente da copada


## (13)

copada arvore, em que fe creou, que nos feja mais agradavel, que alguns deftes frutos, que alguma deftas flores. Os Varoens Sabios, porque o chegaó a fer quando a idade lhe pinta os defenganos nos cabellos, fe daó frutos, como podem produzir flores no Inverno da vida? Os noffos Academicos nos feus primeiros annos, nā̄ fó daó flores, mas tambem nos offerecem os frutos fafonados, e maduros, do feu fecundiffimo engenho. Defte modo, por fecreto indulto da Providencia, fazen em fi ventajofa a Primavera ao Outono; e dando juntos os frutos defte com os odoriferos adornos daquella, excedem na facunda producçá dos feus entendimentos o credito humano.

Mas. já que agora vemos aquillo mefino, que naó chegavamos a apprehender; jáa que hoje defmentem tanto os noffos olhos as difficuldades, que oppunha o entendimento; facil ferá augurar a idade provecta de cada hum dos noffos Academicos, já que em todos experimentamos huma anticipada difcriça. Vedes tremolar as bandeiras Romanas com admiraçã do Mundo, e as Aguias, ainda que de prata, que as querem acompanhar voando ? Vedes o numerofo exercito, que caminha para Carthago, luzido em armas, que feridas com os reflexos do Sol, enchem de mayores luzes o dia : Vedes o grande numero de Centurioens, que mandaó, que governaó aquellas legioens de Soldados bellicofos, cujos peitos endureceo o ferro, e a braveza militar? Pois reparay no bifarro mancebo, que robufto, e forte, com os ardores da idade juvenil, promette arruinar de hum fógolpe os muros Carthaginezes, e

## (14)

fer o primeiro, que fulmine rayos, que enrifte a lança, e que fira ao inimigo no primeiro choque, ou affalto. Vedes como vay guarnecido o folido do aço com o luminofo do ouro, e o feu capacete coroado de plumas, com que açouta as ancas do bruto em que vay montado? Pois efte ferá Scipiaó, a cuja efpada cederá inteiramente o mais foberbo Sceptro da Africa, e daqui a poucos annos levantará incendios nos edificios de Carthago, mais vorazes, que aquelles com que Agmenon reduzio a cinzas os de Troya. Efte, que agora vedes feguir ao pay, incitado fómente do canoro fom das Trombetas, e do rouco dos Tambores, ferá o Deos da guerra, a cujo valor deverá o Imperio Romano o mayor triunfo, que fe efcreverá nos feus Faftos; efte triunfará do primeiro homem de Carthago, formidavel em armas, e aftucia militar; efte, a quem Roma levantará eternas Eftatuas, e a Vitoria offerecerá Coroas, intertecidas com folhas de palma, e de louro. Mas tornay a voltar os olhos a outro prodigio igualmente grande. Vedes aquelle menino, a quem ofono fechou os olhos nos braços do proprio pay ? Vedes como efte inclinado the beija o peito, e a cabeça, vendo occupados aquelles dous lugares, hum do coraçaó, outro do entendimento, com fciencia fuperior aos feus tenros annos ? Pois he Origines, que vay moftrando, quem ferá na idade adulta, quando os feus livros forem huma muda voz, que repita nos feculos pofteriores o feu nome. Elle ferá refpeitado de toda a Grecia, gloriando-fe mais em hum tó Origines, que em todos os mais Sabios, que cultivaraó prodigiofamente nas fuas Academias todo o

## (15)

genero de Artes, e de Sciencias. A morte naó the terminará o culto, fará fim mais viva a faudade. O' quantos o viráó bufcar de climas bem remotos, para ouvirem, e verem efte profeffor da mais levantada Sabedoria, cuja cabeça ferá oraculo, cujos labios feraō cortina, donde fahiríó ( em quanto naó delirar ) as repoftas mais certas, e mais profundas, que as de Apollo Pythio. Taes fins auguravaō eftes principios. As vitorias de hum, e a valtiffirma erudiçaó de outro, os ramos de louro, que cortou a efpada de Scipiaó, e os que mereceo a penna de Origines, neftas duas idades, ainda verdes, e florefcentes, vinhaó promettidos, e brilhava muito de perto a g̣loria, e os futuros progreffos de ambos; do primeiro, emmudecendo Carthago, quando the ouvia o nome; do fegundo, callando-fe o Mundo para melhor o ouvir. Affim lemos nas Fabulas, que Vulcano polindo as armas para o Capitaó Eneas, abrira, com fummo artificio, na grande lamina do efcudo huma imagem do vaftiffimo Imperio Romano. Alli eftavao reprefentadas ao natural as fuas conquiftas, e as fuas vitorias, heroicamente alcançadas ; e com admiravel idéa do Artifice parecia, que os Capitaens, coroados do fempre triunfante louro, voltavaó em carroças douradas ao Capitolio, huns de Africa, outros das Gallias, e das Hefpanhas : eftes do Illyrico, aquelles da Macedonia; em fim, os triunfos de Pompeo, e de Augurto, hum vencedor da Afia, outro do Egypto, aqui fe viaō vaticinados. Defta forte abbreviou Vulcano, o que os fados promettiaó aos defcendentes de Eneas, debuxando naquelle circulo a alta Roma, que eftenderia por to-

## (16)

do o Mundo o feu Imperio, domadas, e vencidas as naçoens mais foberbas, e valerofas. Affim obfervavaó os Poetas, que no principio das mais vaitas Monarchias, e nos nafcimentos dos mais excellentes Principes, fe moftrava com gloriofa predicçaoó, já na benigna influencia dos Aftros, que entaó dominavaб́, já no fegredo de algum evidente prodigio, a grandeza a que foraó deftinados. As abelhas, que voaraó à boca de Plataó, prognofticavaólhe a Filofofia, e a eloquencia, que lhe alcançaraó o nome ValerMa- de Divino, como efcreveo Valerio Maximo : a
 vio Tullio, auguravalhe o Imperio, a religiaó, e ambas as virtudes, Politica, e Militar, como o entendeo a Rainha Tanaquil, celebre em interpretar os futuros nas victimas dos facrificios : o circulo, que à maneira do Arco Celefte, cercou o globo do Sol, em hum dia claro, e fereno, prognoiticava a fumma felicidade de Augufto. E para que me naó dilate na narraçaó deftes portentos, ifto mefmo moftrava aquella primeira idade, na qual Scipiaó era antepofto ao efpirito mais guerreiro, Origenes ao mais fabio; porque grandes ventagens na ficiencia, e grandes emprezas militares, e literarias nos primeiros annos da vida, apparecem taó poucas vezes no theatro do Mundo, que naó he difficultofo prognofticar a eftes, já Heroes na adolefcencia, o bronze, e o marmore, ennobrecidos com the figurar as imagens, das quaes nos parece fer infeparavel a fua vida. Para augurar o mefino de vós, o Academicos, já naô neceflito do propicio voo das aves candidas, nem de outro algum aufpicio igual mente

## (17)

mente benefico ; bafta fó experimentarmos, que os voffos annos prodigiofamente fe igualaó nas fciencias, e na admiravel uniaó das virtudes, à mimofá idade daquelles, que como Scipiaō, e Origines, vieraó depois a fazer certo o que era prefagio em hum do feu prodigiofo valor, em outro do feu facundiffimo entendimento; e alcançaraó aquella renovaçaó de vida, que a Fama eternamente lhes dilata, nos padroens, e nos monumentos, em que thes efcreve os nomes, e os elogios. A Fama, a quem pertence coroar os entendimentos mais erudîtos, me eftá moftrando de longe o premio, que vos tem aparelhado no feu Templo; circulos tecidos de louro; marmores, em que fejaes idolatrados eternamente ; e thronos em que defcanceis entre effas luzes, ainda naó extinctas, de toda a Grecia, e de huma, e outra Roma. Póde já a noffa Academia Latina, e Portugueza, Cafa verdadeiramente da Sabedoria, naó temer os eftragos, que o tempo executa; pois dentro deftas veneraveis paredes vè elle a Virtude, e a Minerva, companhia formidavel ao feu fatal ruftico inftrumento, e fociedade invencivel a todas as fua: forças. Com razaó poffo eu logo prometter à Minerva Lufitana, a qual de hoje em diante jura affiftirnos, huma eterna duraçaó no feu Palacio, aonde terá comfigo aos noffos Academicos, premiados com as Coroas, que com tanto credito, e com tanto applaufo vaб confeguindo pela inceffante applicaçaó dos feus eftudos.

Sim : mas como póde efta Academia quebrar as forças do tempo, e fazerfe immortal, fe ella confeffa mortalidade nos feus Alumnos ? Como he criC vel,

## (18)

vel, que viva fempre quem naó póde deixar de morrer : Que ? confiamos mais dos noflos Academicos, que caquelles Heroes, que já terminaraó a vida na fepultura? Effes jazem, enfinandonos quam fragil, e quam caduca he a vida humana, pois depende de hum fio, que quando fe naó corta, elle por fi fe quebra. Que outra coufa ficou delles fenaó as frias cinzas, que as fuas urnas nos efcondem? Quem amin difcorre, naó entende qual feja a immortalidade de que vou fallando. Trato daquella vida, que effá muito longe das funeftas fombras da morte; daquella vida para onde nos guia o noffo merecimento; daquella vida, da qual fó participaó os Sabios, e os Heroes, pois fuperiores ao ocio, defprezando as delicias, e as riquezas, com tanto trabalho, com tanta diligencia a bufcaó, a procuraó, e finalmente a alcançaó. E quanto deve fer fufpirada aquella noite, em que nós defatados deftes vinculos corporeos, que nos retem no Mundo, voemos a effas esféras Celeftes, em que brilhaó os Aftros refplandecentes, e onde habitaó effes, que vivem gloriofamente immortaes ! Perguntava Cornelio Scipiaó, aquelle, que deftruhio Carthago, e Numancia, fe vivia ainda o grande Paulo Emilio, que prodigo do proprio fangue cahira morto na batalha de Cannas ? Se ainda refpiravaó Calatino, os Metellos, e os Sirvilios, que já tinhaó acabado o gloriofo curfo das vitorias, e junto à porta Capena defcançavaó as fuas cinzas? Todos eftes, lhe refpondeo o Africano, vivem na companhia dos Deofes, como Hercules, Romulo, e os dous filhos de Tyndaro; porque a vida, que tiveraó no Mundo (a quem

## (19)

com mais propriedade chamara morte) fó lhes fervio para exercitarem aquellas acçoens, que os fizeraó dignos dos thronos, que agora occupaó : pois para eite lugar, donde vemos proximamente as Eftrellas, naṓ guiaó as paixoens, ou os appetites, a que fe inclina o corpo pezado, e caduco ; fó a Virtude nos abrio o caminho, e nos dirigio os paffos; a qual tambem, ò Scipiaó, te ha de collocar nefta bemaventurada, e relplandecente esféra.

Por efta razaó Socrates, eftando para beber a taça de veneno, deu graças aos Juizes, de que por beneficio do feu Decreto fe the atalhavaó com a morte os annos, que ainda pudera viver no Mundo. Grande he a felicidade, dizia elle, que efpero alcançar nefte dia, pois he o ultimo, que conto na vida, com o qual fe acaba tambem o poder, que contra mim tinhia a tyrannia, e a inveja. A' manhăa me julgareis vós fuperior a todas eftas mudanças; porque, ou haveis de conceder, que com a morte tambem fe extingue o efpirito, que nos anima; ou que efte vay para outro lugar, que os vivos ignoraó, mais feliz, e venturofo, que o Mundo, que agora habitamos. Se fe acaba, e morre juntamente com o corpo, quem mais bemaventurado, que Socrates, pois ao trabalho, ao defafocego, e a todos os males da vida fe fegue a fuavidade de hum perpetuo fono ? Porém fe he certo, que rendida a mortalidade ao golpe da inexoravel Parca, voa o efpirito immortal a outras regioens occultas à noffa vifta, e nellas defcança, e le recreya com Orpheo, Mufeo, Homero, e Hefiodo, por cuja fuaviffima confervaçaó ainda fufpiro; fe me refta huma C ii

## (20)

eterna duraçaó entre aquelles virtuofos Sabios que ainda ná conheço, os quaes fempre venerey com publicos elogios, e bem merecidas honras; fe finalmente me aparto defte efcandalo dos eftudos, que exercito, e vou para effies Filofofos, que ouvi, e com quem me era jucundo paffar os dias declamando, e difputando : extinga já o veneno efta luz com que fe me conferva, e dilata a vida, para depois a recuperar com felicidade maxima no fuave filencio dos campos Elyfios. Diffe, e tragou a morte. Tal he a pratica com que Plataó introduz fallando a efte mayor dos Filofofos, da qual venho a entender, que no conceito de ambos efta vida, que. nós tanto trazemos nos olhos, e eftimamos fabre todas as fortunas profperas, naō era a que elles tanto trabalharaō por alcançar. Afpiravā̄ ter, e confeguiraō aquella vida, que principia quando morremos, que he eterna, que he premio, e que beatifica os virtuofos progreffos deffes Varoens, e deffes Heroes illuftres, que com fumma profperidade triunfā́ agora do tempo, da morte, e da inveja. E fe aflim naō foffe, como fe facrificariaō effes rayos de Marte, os noffos Lufitanos, a Deos, e à amada Patria, com animo taó heroico, taó intrepido, e taó conftante ? Podemos crer, que acabariaó nos incendios, que na Africa, e depois na Afia accendeo a guerra; e que commetteriaó os projectos temerarios, e arrifcados, que bufcavaó com incrivel defprezo da morte, fe os naó moveffe a ambicaó das Coroas, e dos triunfos; e fe os naó incitaffe a eterna duraçã́, que the adquiriraō as fuas magnanimas proezas, pelas quaes fe fazem conhecidos, e venerados em todas

## (2 I)

as Hiftorias ? Oh !e como feriáo infelices, e dignos de lagrimas, e de hum continuado pranto o Caftro, os dous Almeidas, o Pacheco, e o Albuquerque, flagellos, e terror dos gigantes da Afia, fe o premio, e a gloria, que the promettiaō as fuas triunfantes armas, e as fuas heroicas fadigas, fe lhes terminaffe no tumulo, e ficaffe fepultada com as frias cinzas de cada hum ! Mas entenderaó , que ex-pondo-fe aos perigos, paffando noites inteiras fem entregarfe ao fono, vadeando rios fem ponte, efcallando muros, e acometendo exercitos, era o modo para participarem da vida, e dos alentos, que infpira a Fama nos Varoens vitoriofos, e invenciveis; os quaes ella aparta da noffa vifta, e da noffa communicaçā, para naó julgarmos, que eftes famofos, e inimitaveis Heroes faö dignos da vida, que vivemos, finita, e miferavel; mas que alcançaó no feu Templo aquella preciofa immortalidade, ifenta da tyrannia, e fuperior ao barbaro dominio da morte. Logo naó importa, que efte amplifimo theatro da eloquencia confeffe ferem ainda mortaes os feus Alumnos; pois he tal a gloria, que eftes the communicaó, que multiplicando-fe cada vez mais com os feus eloquentes Efcritos, e inceffantes eftudos, já alcançao para efta Academia aquella perfeita immortalidade, que elles completamente chegaráó a poffuir, depois que deixarem nos feus livros depofitadas as fuas vozes, e os ramos de louro com que cingem as cabeças eruditas, e facundas, fe converterem em Coroas de Cyprefte, que mais firvaó de finaes funeftos, que de verdes adornos aos feus fepulchros. Afrian ouvimos fallar a Lelio, e a Scevola,

## (22)

la, com C. Fannio, no livro de Amicitia; ao mefmo Lelio, a Scipiaó, e a Cataó no de Senectute; a L. Craffo, a M. Antonio nos de Oratore; e para que tambem Roma fe veja excedida, pela nofla Lufitania, na mageftade, na candura, e no adorno do idioma Latino ; aflim difputa, com pafmo de toda a antiguidade, o Bifpo Oforio, com Antonio Agoftinho, e Joaó Metello, nos cinco livros de Gloria. Affim vive Plataó, e Ariftoteles, e tambem aquelles Sabios, cujos eruditifimos Efcritos ouvimos, ie lemos com applaufo, e com jufta admiraçaó. Affim finalmente permanecem todas as fuas Academias, nas quaes ainda hoje entramos, e à fombra das fuas co-

Cicer. in Brut. pag mini 255. roadas Eftatuas, como da de Plataó antigamente Cicero, difputamos, e nos recreamos fabiamente.

Mas ainda, que a virtude naó triunfaffe dos annos, e que ao duro golpe da crueldade do tempo acabaffe, affim a fama dos Varoens illuftres, como vemos poftrados os edificios, que foraó efcandalofos teftemunhos da vaidade, e agora nem fombra tem para o defengano; com tudo, os noffos Academicos acharaó hum meyo o mais poderofo, e o mais efficaz, para fe fazerem immortaes, dedicando efta Academia ao Sagrado patrocinio da Grande Mây de Deos, venerada com o titulo da Conceiçaó, no qual experimenta a Monarchia Portugueza huma Celefte profufaó de beneficios. Que efta protecçaó feja o efcudo com que fe refifte à maó armada do tempo, bem o entendeo a altiffima, e a Real comprehençaó do Auguftifimo Monarcha, que governa o Imperio Luilitano, exceffivamente dilatado, o maximo, o magniaico, o feliciffimo D. Joaó V. noffo Senhor,

## (23)

no qual adoramos a prudencia, o valor, e o efpirito egregiamente Catholico, dos feus antepaffados; mas na fabedoria, na gr ndeza de animo, na benevolencia, e na mageftade heroica, que Augufto, que Tito, que Trajano nos offerece toda a antiguidade, que the poffa fer femelhante ? ou que Cefares nafceráó no Mundo, ainda que fejaó os mais Sabios, e os mais felices, que com efte memoravel Rey do feculo dourado, fe poffaó comparar ? Affim o entendeo ( torno a dizer) o noffo Auguftifimo Monarcha ; pois feito filencio nas armas, fechando no Templo de Jano o fanguinolento Marte, e abrindo as refpeitadas portas do feu Palacio às Sciencias, $e$ às Mufas, inftituhio hum Congreffo de Varoens difcretifimos, a quem fem receyo algum chamo milagres da erudiçaō, com que enriquecem a Patria, para que em huma, e outra lingua, Latina, e Portugueza, efcreveffem as acçoens heroicas daquelles de quem a noffa Lufitania he măy fecundiffima. Bem moftrou o Illuftrifimo Soufa, ( effe que tantas vezes tem coroado a Academia Real com as luzes da eloquencia Sagrada, e profana) que o noffo Auguftifimo Monarcha, naó fó queria, que os Alumnos de taó gravifima Affemblea fe applicaffem à Hiftoria Ecclefiaftica, e Secular defte Reyno; mas que tiveffen principio os feus progreffos, debaixo do patrocinio, e no dia da Conceiçā da refplandecente Eftrella de Jacob, que affim como appareceo, diffipou, e deftruhio anticipadamente as tenebrofas fombras da noite, e da culpa original. Efta Regia deliberaçá, naó fó tem feito exceffiva a gloria, e immortal o nome da Real Academia, nobilif-

fima,

## (24)

fima, e doutifima, mas tem dado perpetua exiftencia às Igrejas de Portugal, e ao heroico merecimento daquelles Valfallos, que tanto dilataraө́, e fizeraó opulento o Lufitano Imperio. Defte modo vaó aquelles Sabios, e exactiffimos Efcritores communicando aos Heroes Portuguezes nova vida, como fe foffe a tinta com que lhe eferevem as acçoens fangue, que outra vez o animaffe. Já tem gravado nas columnas, e bronze da eternidade os nomes daquelles Varoens famofos, e inclytos, que foraó difcretos na penna, fuaves na cythara, valerofos na efpada, temidos na lança, e finalmente elevados aos Solios, e às Tiaras, a quem a inveja negou as Eftatuas, ou o tempo derribou as que fe lhe erigiraó. Affim vem rompendo pelo chaos do efquecimento, aquelles, que huns à cufta do muito eftudo, e outros do muito fangue, derramado na guerra, e pela difciplina, fizeraó fuperior às forças da idade, e dos feculos futuros a noffa Lufitania; aquelles, que a adornaraó Rainha do Oceano, a quem Neptuno offereceo o Sceptro maritimo, pagandolhe tributo em criftal, e ouro ; aquelles finalmente, que a conftituiraó, já Athenas, já nova Roma, emporio do Univerfo, pois chega a fua Purpura a cobrir as quatro partes da terra, e a fua Serpente, com duas azas, dous Mundos. E ella confiada na ventagem, que leva às naçoens mais florecentes, e chea de defvanecimento, por ter taó preclaros filhos, levanta a cabeça coroada entre os mais Reynos da Europa O' quanta he a immortalidade, que já gozaó alguns daquelles defpidos offos, que depois das fuas virtuofas fadigas, tó acharaó detcanço na fepultura! Eftas fac

## (25)

faô as influencias da luzidiffima Eftrella, que nos prefide : com eftas já os Heroes Portuguezes apparecem exaltados no theatro da Hiftoria Ecclefiaftica, e Secular; já conhecemos as fuas virtudes, já contamos as fuas vitorias, já fabemos as fuas origens, e geraçoens : com eftas já os Efcritores Portuguezes, examinando os Archivos à luz da verdade, com continuo, goftofo, e inceffante eftudo efcrevem volumofos livros, e tiraó do efquecimento com mais bem aparada penna as Memorias dos Heroes illuftres Lufitanos; daō noticia de Cidades, cujos principios fe ignoravaó; convencem, e confutaố com Apologias as fabulas, que fe admittiaơ nas Hiftorias ; e com efte immenfo trabalho, huns, e outros Portuguezes, a beneficio da Soberana protecçaó da Rainha dos Anjos, já parecem mais, que homens, pois fe vaó immortalizando com fama, e com nome eternamente perduravel. Efta he a incomparavel felicidade, que alcançaó, com a protecçaó da Măy de Deos, a Academia Real, e tambem a noffa, por fer Protectora de ambas. Vedes como neftes obfequios fe nos augmenta a devoçaō à Virgem Senhora, benevolo Aftro para as letras, e para as armas do noffo bem augurado Imperio ? Vedes como promette eternos annos de duraçaó à noffa Academia, já que com tanto affecto, e com tanto rendimento lha dedicámos? Vedes finalmente como com a fua benigna affiftencia fe nos infpira, e fe nos communica aquella fciencia, aquella virtude, e aquelles dotes, que deftinaó para a eternidade, os que os poffuem, à qual agora afpiramos, ajudados com a grandeza defte Sagrado patrocinio ? Seja ago-

## (26)

xa correfpondencia offerecermos em facrificio, eftes noffos coraçoens à Virgem Santiffima, nas aras, e com o turibulo do agradecimento ; e para que naō falte o effencial do holocaufto, juremos defender taó admiravel, e adorado Myfterio. Será fem duvida mais facil faltarnos a vital refpiraçaó, que deixarmos de o confeffar com a penna, com as vozes, e ainda com o proprio fangue.

E para acabar com o principal intento defte Difcurfo, a Vós, ò magnanimo, e invicto D. Joaó IV. já efpirito bemaventurado, darey eu immortaes graças, e em quanto me durar a vida as repetirey fempre : porque querendo Vós fundar de novo, e reftaurar o Imperio Lufitano, imitando ao vitoriofo, e piifimo Rey D. Affonfo Henriques, o dedicaftes todo, com profundas adoraçoens, ao benefico patrocinio da Rainha dos Anjos, mandando cunhar em Medalhas de ouro a Imagem da mefma Immaculada Virgem, e efculpir em marmores aquelles fuaviffimos caracteres, que publicaó, que A VIRGEM MARIA NOSSA SENHORA FOY CONCEBIDA SEM PECCADO ORIGINAL. Nem eu, ò Rey Auguftifimo, que fuftentaes Maximo fem competencia a esféra Portugueza, poderey efquecerme agora do voffo feliciffimo nome, pois nas emprezas mais altas, e mais dignas do voffo religiofifimo efpirito, invocaes a Virgem Santiffima, no adorado Myfterio da fua purifima Conceiçaó. Bem o moftraftes quando elegeftes por Capitana da Armada, que paffeou vitoriofa o Mediterraneo, a Nao, que tinha efte venerado nome. Ella obrigou, com terror aos Turcos a levantarem o duro cerco, com que em Cor-

## (27)

fù ameaçavaó as fuas armas huma univerfal ruina a toda a Europa. Entaó ganhaftes a Coroa Obfidional, que o Povo Romano eftimava entre todas, por mais nobre, e com que premiou a Fabio Maximo, na fegunda guerra Carthagineza. Ella depois vos alcançou a Coroa Roftrada, porque levando no feu nome o prefagio da vitoria, fopeou o orgulho, e a impolada foberba dos mares, e deftruhio a dos Othomanos, que pertendiaó acabar de huma vez com Italia. Pelo Mediterraneo naб̆ fe viaō mais, que erraticos incendios, em que fe abrazavaó as Naos inimigas, fulminadas pela Armada Portugueza; e a poucos perdoou a nofla efpada, que naó acabaffem nas chammas, que fobre as aguas andavaō ateadas ; e fe fogiaō deftas, naó podiaó efcapar ao naulfragio. Affim triunfado o mayor inimigo da Chriftandade, e eclypfada completamente a Lua Othomana, voltou ao Tejo a Armada vitoriofa, varrendo as ondas com os Eftandartes vencidos. Defta forte, com as influencias da Virgem Senhora da Conceiçaó, deixaftes excedidas no Mediterraneo as guerras Accias, e os triunfos maritimos, que as Hiftorias tirarā̆ do poder do efquecimento; e com efte Angelico patrocinio communicaftes à Republica literaria huma perenne, e eterna felicidade, que the eftá promettendo a mefrna Immaculada Virgem, Divindade Tutelar, e venerada Invocacá de todos os feus Efrritos: Affim, a beneficio voffo, e com Sagrada mythologia, a Virgem Senhora noffa, favorecendo, e protegendo as vitoriofas armas defte vaftifimo Imperio, e illuftrando a Academia Real da Hiftoria Portugueza, he Divina Pallas, he Soberana Mi-

## (28)

nerva. Efte foy o Catholico exemplo, que nos déftes, ò Rey foberanamente illuftrado ; efte o perfeito, e difcreto modo, que elegemos, pelo qual a noffa Academia refiftirá eternamente às agreftes armas do tempo, fem que poffa nella empregar hum fó golpe; pois fempre teve embotados os feus rufticos, e temerarios fios, fe intentou deftruir o nome perduravel, e eterno dos Sabios: Quanto mais, que o Sagrado Myfterio, em que invocamos a Virgem Senhora, já nos promette a dilatada felicidade de muitos feculos, e o dominio fobre a inconftancia, e variedade dos annos. Troya, e Roma, em quanto guardaraō nos feus Templos a fatidica inagem de Pallas, foraó os dous mais gloriofos Imperios do Mundo : hum terminava-fe nos Horifontes, o outro era o mais foberbo emporio de toda a Afia : neftas duas Monarchias naó podia a Fortuna, nem voltar a fua roda, nem reduzillos à fua vontade; porque tinhaó para fi, que aquella Divindade ( verdadeiramente fabulofa) the enfreava os defejos, e the domava a condiçaō. Naō teme a felicifíma Lufitania, nem as fuas Academias, com que ella tanto florece, a rigorofa maó do tempo; pois na fua Protectora, em que adora a verdadeira Pallas, que eternamente nos ha de affiftir, e de quem participamos grande luz para os noflos Efcritos, e compofiçoens Ácademicas, collocou Deos Optimo, Maximo, a felicidade mais appeticida, a total intelligencia das Sciencias mais difficultofas, em fim, a extençaõ da mais prezada gloria para o voffo nome, e da mais innocente vaidade para a noffa Patria.

Agora me parece ouvir a fuave voz do Ora-

## (29)

dor, que ha de acabar o circulo dos noffos progreffos Academicos; porque já vem proximo o tempo, em que deixados os exercicios da eloquencia, e das bellas letras, que exercitámos, em quanto durou o filencio nas Aulas, tornemos com novas forças aos eftudos mais proveitofos, e feveros; para que acabados huns, e outros felizmente, alcancemos os premios da Virtude, e da Sabedoria, que confiftem naquella gloria immortal, que nos faz tocar os Ceos, e que nos conferva vivos em todas as idades na memoria, e nos elogios dos Sabios. Affim o efpero; pois efta Academia, illuftrada por mais alto, e fuperior influxo, eftá refpirando hum cordealiffimo amor, e devoçá à nofla Immaculada Protectora, nos cuiltos, nos votos, e nos obfequios, que reverente the confagra. Tal he a utilidade daquelles, que ao mefmo paffo, que vaó vencendo o arduo caminho das Sciencias, recorrem ao Sagrado patrocinio da Virgem Santifima, Eftrella luzidifima, que ferenando a Jultiça Divina, que taó juitamente provocamos, deixa os rayos o Supremo Jupiter com que pertendia fulminar o Mundo : Affim naó ceffaó elles de moftrar, nos feus Efcritos, grande parte do verdadeiro affects, com que fempre veneraraó a efta Medianeira, Luz, e May de todos os viventes; em fim, a eftı Efperança, Vida, e Doçura noffa, por cuja liberalidade, e beneficencia confeguimos toda aquella infinidade de graças, e favores Celeftiaes, que naó fabemos dizer ; e, como fe foffem as Eftrellas, que fingem a luminofa Via Lactea, naô os podemos contar. Voltay, Senhores, os olhos àquella adorada Imajem, que nos prefide. Vedes como eftaō

## (30)

eftaó cintillando na Sagrada Cabeça da Măy de Deos doze Eftrellas refplandecentes ? O Sol lhe doura os veftidos com as fuas luzes; e a Lua ferve de throno a tanta mageftade. E quem haverá dos mortaes, que adorando-a no primeiro inftante de fua Conceiçaó fem macula, lhe naó chame Mulher Forte, que com o inceffante trabalho do lanificio fuftentava a fua familia numerofa, e viftofamente ornada? Mas que muito fe ella naó herdou o patrimonio de feus Pays, em que tambem the vinha o peccado original ; antes efte, à maneira de nuvem opaca, ficou vencido das Celeftiaes luzes, de que a Virgem Santiffima fe vio cercada no primeiro inftante de concebida. Quem naó entenderá, que ella he a Nuvem, que acompanhava o Povo Ifraelitico, quando fe inclinava o dia ? E como a poderiaố ef curecer as tenebrofas fombras da culpa, fe ella as rompia, e apartava, luzindo, e alumiando até de noite ? Quem finalmente naō difcorrerá, que ella he aquella Çarça, que entre ardentes lavaredas fazia huma terrivel oftentaçã de luzes ? E como fe poderia atear nella a faifca do peccado, fe a Çarça em os incendios fe confervava intacta, e verde? Mas que digo eu, naó difcorrerá? Em hum dia em que vemos refplandecer tanto as voflas luzes, ò Academicos, e aquellas chammas ateadas em aras de cera, que como fogo do noffo facrificio adoraó efte Sagrado Myfterio entre os obfequios do mais profundo refpeito, naó tem lugar, nem o difcurfo, nem a confideraçã. O mais nobre, o mais gloriofo, o mais heroico exceffo, a que podiamos chegar, he, que feja hoje objecto dos noftos olhos a noffa mef-

## (31)

ma devoçaỏ, por nao caber já na dilatada esféra do peito. Que modo fe podia efcolher mais proprio de animos religiofos, e pios, para confeflar efte Myfterio refpeitofamente adorado, fenaō venerandofe publicamente? Efta he a harmonia, ofim, e o ultimo intento de taó Catholico apparato. Acabe-fe aqui o fio da Oraçaó, para me recrear no agradavel engano, de que já ouço o futuro Orador, que com difcurfo mais levantado, e conceituofo, me deixará incomparavelmente excedido. $\mathrm{O}^{\prime}$, e com quanta fuavidade, com quanta elegancia, com quanta difcriçaó falla, perfuade, e difcorre!

E V́ós, ò Virgem Santiffima, exaltada Palma em Cadés; victor, victor ; pois nunca vos pode inclinar - grave pezo da culpa; Vós, ò Myftico Platano, em Alludt ad que fempre permaneceo o candor original, a cuja ${ }_{3}^{\text {Gen }}$ vifta, e junto das perennes, e faudaveis aguas da Divina graça, foy concebido aquelle Immaculado, e Candido Cordeiro, que fe apafcenta entre lirios; Vós, ò pacifica Oliveira, cujo fruto tanto augmenta em nós as Luzes Eternas ; Vós, ò Oliveira fempre verde, e chea de folhas, ainda que fe fecaffe o tronco, digo, o primeiro Pay ; recebey benignamente eftes cultos, eftes obfequios, com que vos invocamos Divindade Tutelar de toda efta Academia, para que nos infpireis aquella fciencia, que nos faz dignos da voffa Sagrada Protecçaó ; para que nos feliciteis com a volla affiftencia os noflos progreffos, affim neftes, como nos ffudos mais altos, e que neceffitaó de mayor luz, e prefpicacia; em fm, para que fejaes a Eftrella, que nos guie, que ncsilluftre pelo dificulóóo caminho da Virtude, da Sabedoria,

## (32)

bedoria, e da immortalidade. Os noftos Academicos, Seahora, vos offerecem hoje o ouro da fua erudiçã, como tributo; eu fó vos dedico humas poucas flores, que tenho colhido dos meus annos, as quaes às voflas influencias devem o nafcer. $\mathrm{O}^{\circ}$ como eftou certo, de que hoje me aceiteis efta pequena offerta, e me recebaes tambem o efpirito, lá quando o ultimo fono me fechar os olhos, e a Morte executar em mim o feu indifpenfavel decreto!

## 

## Bibioteca Costat



