## ELEGIA

NA InFAUSTA, E INTEMPESTIVA MORTE D 0

## SERENISSIMO SENHOR

D. J O S E P H PRINCIPE DO BRAZIL,

OFFERECIDA

$$
\begin{array}{r}
\text { A'SAUDOZA PATRIA: } \\
\text { JOAU XAVILR DE MATOS. }
\end{array}
$$



## LISBOA

Na Officina de FILIPPE DA SILVA E AZEVEDO,
ANNO w.Dcc.Lxxxviss.

Gom Licenga da Lical meza da Conimi Saŏ Geral, Jobre o Exame, e Cenjura dos Livros.


# (3) 

## ELEGIA.

Freculdade de Filesofefle
Clências el etraf
Brblioteca cemtrat
EPOEM, ó Muza minha, o inftrumento,
Que nas margens do Tejo brandamente,
Os rochedos trazia em feguimento.

Aranca os louros, orma a triffe frente
De roxos lirics, d'immortal cif ref a?
S ja tudo fignal de pranto ardeate.

Chegue o noffo clamor thé á celefte
Esfera venturoza, onde defcança,
Aquelle Heroe, a quem louvores deftè

JOZE', Caro JOZE'..... em raỏ fe cança
O noffo terno amor..... ah! guem te efconde;
Se te faz immortal noffa lembrança?

* ii
an mase

Aonde, en que lugar, dize nos, onde Poderemos, ó Principe, encontrar-te, Se Ecco longe, por ti, trifte refponde?

Se com faudozos ais vamos chamar-te; JOZE', refponde a voz, tambem faudoza; He o teu nome ouvido en toda a parte!

Mas ah! que nefta Campa tenebroza
Defcança c B gio Heroe, aqui re encerra;
Seu frio Corpo. oh feena laftimozi!

Nefte lugar, que os coraçoens a terra Jaz quern foi nolfa gloria; oh ! trife cazo,

- Que do Sepulchro os mortos defenterra.

Quan breve foi da fua vila o prazo;
Duraraó tanto feus felices dias, quauto o Scl coriente athé Occazo.

Que mal fizemos nós, que acçơers impias
Contrati commettemos, (Céo fagrado, )
Para vißtimas fermos dagonias?

Morreo JOZE' : JOZE' PRINCIPE Ama do
Da Luza gente, edas Naçőes eftranhas, Defenfor das Sciencias, Pai do Eftado!

Iquelle ... Oh! dor que n'alma affim te entranhas, Deixa, que faiaó de meus olhos fontes, Qual o gelo, que corre das manhas.

Aquelle, que alegrava os Orizontes
Dos noffos campos, por quem chora o Tejo,
Por quem fe tornaó triftes eftes montes.

O virtuozo Heroe, cujo dezejo
Já mais canfou no amparo do indigente,
Tunaó me enganas, fantazia ..... eu vejo!

Ah! implacavel $\mathrm{N}^{\text {rorte }}$, cegamente
A fanguinoza fouce defcarregas,
No máo, no jutto, em todos igualmente!

Tuas aras com fangue humano regas,
Tu nos roubas JOZE', nós ofentimos
Naquella vida o golpe duro empregas.
Ein vaó de ti lembranças omittimos,
Nunca de horrores farta, defabrida,
Veloz mos lugus, quanto mais fugimos.
Porèm, fe a noflo rogo endurecida,
Cortas en flor as nolfas efperanças,
Tantas mortes fazendo n'uma vida!

Os extremos do noflo amor naó canfas,
Seu Grande, leu bom Nome memoravel,
Mais que em marmor fará noffas lembrançıs.

## Pois

## (7)

Pois re as bellezas da virtude am el
O humano coraçá deixa encantado;
Quanto merece hum PRINCIPE adoravel?
Qual impio coraçao d'aço forjado, Que Marpezio rochedo inda mais duro, Naó fica em branda cera transformado?

Ih dia de terror! oh dia efcuro!
Sempre de nós chorado, em ti perdemos O modelio dos Principes mais of $0 .!$

Já mais, amados Luzos, gozaremos Aquella Alma Benigna, Affavel, Pia, Que para noffo bem prompta tivemos!

Compaternal amor, attento ouvia Os clamores da mizera pobreza, A quem fempre contante foccorria.

No tormentozo go'fo da grandezı
Sabia conhecer Jufto, e Prudente,
Que todos faó iguais por naturez.
Vós Luzitana, inconfolavel gente,
Contai, contai por mim os beneficios,
Falle o pupillo, o mizero indigente.
Quantas vezes de infauto precipicios;

- Elle vos libertou, calcando forte

As Hidras infenaes d'infames vicios.

Se nos horridas Campos de Mavorte,
Para desmantellar foberbos muros,
Ligeiro naó voouá dura morte;
Se os feus dias ferenos, dias puros
$\mathrm{Naó}$ permitiraó, que brandiado a efpada;
Alfombro folfe dos Mortaes futuros:

Seguio mais nobre, mais feliz eftrada;
Foi a delicia de feu Povo amante,
Prenda do Céo, em noffo bem mandada.

Sabia conhecer, que hum bom Reinante
Do feu Povo era Pai, quando era julto, Arte que elle eftudou fempre contante.
$\therefore$ ouella Arte feliz, de tanto cufto;
Que fará immortal entre os vindouros
I'ARIA, herdcira de JOZE' Algufo.

Aquella Arte feliz, cujos thezouros
Pofluia, o noflo PRINCIPE ditozo,
Que era de noffo bem altos agouros.
Inda a pezar do eftudo rigorozo,
Temia governar quando pençava,
Quanto he dum Reino o mando ardo, ecuftozo:

Dell2

## ( 10 )

Defta forte mil - es exclamava:
„Se tanto encargo tem hum Magiftrada;
"Que vidas tira, que Eazendas dava.
3) Que obrigaçóes naó tem, quem deftinado "Foi por fupremo celeftial decreto, „Para fer Imperante, e Pai do Eftado.
\%) Idéas lizongeiras, vaó projecto ,
"A Anbiçaó de reinar, naó me alucina:
3, Quanto dev ham bom Rei ler Jufto, e Rect $\alpha$ !
${ }_{\text {in }}$ O Céo, o juto Cés, que me deftina "Para reger meu Povo a vida exalte, „De Miaha Amada Mäi, Prudente, e Digna.
3) A lua Companhia me nao falte, "Ella póle enfinar-me , .... affim diziz n. n era ent tudo da virtude efmalte.

Defte

## Defte modo incanfavel apprendia

Aquella alma gentil, fempre propença
Ao fummo bem da Luza Mcnarguia.
Mas a funefta Lei, que naó defpença,
Dos olhos nos levou, qual brando vento,
Aquelle, que em fazer ditozos pença.
Quem do tremendo dia vive jzento,
Se a humilde choffa, fe o palacio nobre, Teme da Parca o rofto macilento!

Só a bella Virtude, que hoje cobre,
De gloria as cinzas do Varád, que canto, Póde fazer feliz o rico, e o pobre.

A Purpura Sagrada, o Regio Manto,
Na fatal hora, como oburel rude, Servem de imagens de funetho efpento:

## ( 12 )

Muito embora o grerreiro idés eftude
De fazer-fe immortal, que tudo he nada;
Tudo he no Mundo vaó fen a Victude.

Ah! Mageftozo Heroe, tu que exaltads Vez tua gloria pelo Deos terrivel, Na Campina de eftrellas matizada.

Dize ( le porventura te he pollivel;
Nolfos rogos ouvir puros ardentes;
Lá onde tudo he gloria inextinguivel.)

De que ferviraú tantos afcendentes,
Ante o Deos das Vingaaças, que empunharaó
No Trono, os Scetros d'ouro refulgentes.
A grandeza, que em dote te deixaraô, Poder, Coroa, mando, ás maós da morte;
No momento fatal, fe efpedaçaraó.

> Faculdade de Fillosofile
> (iếncies \& © Piblioteca inntral

Só a fanta virtude, efcudo forte Contra o tempo, te fezem premio digno; Heroe fublime da celefte Corte.

Mas nós, que no defterro peregrino, Sem ti ficamos, lugrebes gemidos Aos Ceos efpalharemos de contino.

Qsnoflos rogos ternamente erguidos; Apprezenta por nós ao Deos clemente; A fim de que melhor fejaó ouvidns.

De joelhos curvada a Liza gente, Alçando as maōs, os olhos razos d'agua; Falla movida pela dôr pungente.
„Supremo Deos, que vês a noffa fragoa; , Confervai-nos a vida precioza „Da Rainha, a quem cérca côr, e magoa

## sfteroll 9b sbsblugs?

„Dai conforto a Princeza lactimoza, "Aquella muther forte, em cujo peito,
, Habita huma Alma Jufta, e Virtuoza.
\# De Joaó caro (imitador perfeito , Da Mäi Augufta) dai-nos fucceffores, „Por quem Portugal viva fatisfeito.
\% E tu caro JOZE', que nos verdores, „ Voafte ao Templo da immortal Memoria; „Em paz defcança, junto aos teus Maiores.
„, De Pais a filhos vivirá ahiftoria,
, De quantos bens fizefte á humani dade "Serà teu nome igual à tua Gloria :
3) E qual foi teu amor nofra Sadade.


