



Sotheby if.

$$
\frac{125}{4^{3}} 3^{6}
$$

$$
\frac{R E S}{H^{3}}
$$

A V T O R PERO DE MAGALHAES DE GANDAVO.

EM LisBoa Na officina de Antonio Gonfaluezi: Annode i $544^{\circ}$

COM
210906



prusestay

 X
hatyouk

4 산 chenges 3u - 104



wer x-63 of at: $=$


iado 56.
$502+20$

VI por mandado dos illuftrísimos \& rèuesen difsimos fenkores da fancta \& geral Inqui* fição efta obra de Pero de Magalháes fobrea orthographia da linguz Portuguefa com hum Dia logo em favor da meffita Ingua, ts náo achey nella coufa contraa Fee \& bós coftunies antes tenho o tal exercicio por licito \& proueitofo neIte genero det materias defta qualidade, \& mepa rece fe deue imprimir. Em fe do qual alsiney ab qui viij. de Octubro. 1574 .

## E. Bertholamen

## Ferreira.

- Vifta a enformação acima efcripta imprimafe. EmLixboa a 9. de O ctubro de 1574.
Lião Anriquez. Manoel de Coadros.


# A elRey nofo fenhor. 

 OR SER A PRESEN te obra (muito alto \& lerenisimo Rey fenhot nofo) em defenlao da lingua Portuguefa ; \& V. A. ter tanta razáo de a ho nrar \& en grandecer muto, pella profeflar \& fer fenhorda mesma naçáo, cobreyanimopera a dedicara V. A. a quem hu milmente peço ma receba dcbaixo de feu emparo, pera que leguramente lem temor dos mal dizentes poffa fairaliz, illuftrandoa com o nome de V.A. Cuja real peffoa noffo Senhorguarde \& deixe reinar per longos annos em muita felicidade.

Prologo

# PROLOGOAOLECTOR: 



Vâ das coufas (difcreto \& curiofo lector) que me pareceofermuy neceffaria \& conuenienté a toda peffoa que efcreue, faber bern guardar a orthographia, pondoem leulugar as lectas \& os accentos neceffarios que fe requerem no difeurfo das efcripturas. E porque neftaparte os mais dos Portuguefes faó muy eftragados \& viciofos, \& com innumeraueis erros que cometem, corrompern a verdadeira pronunciaçáo defta noffa linguagem Portuguefa, quis fazer eftas regras da orchographia a rogo de alguis amigos, as quaes trabalhey por comprehender em breoes palauras $A_{3}$ com

## PROLOGO

com a menos difficuldade que pude, pera com ellas aproueitar a toda pef. foa que as quifer feguir. Porem hafe de entender que minha tençáo não foy fazellas,fenão pera os que não sảo latinos. E por efta razáo quis nellas vfarde algūs exéplos, pera que afsifi. caffem mais claras, \& có menos trabalhofoffem entédidas de qualquer peffoa ainda que nam tenha (como digo) inteligencia de latim. Borque fe meu incento fora fomente aprovei tar com ellas aos grammaticos, ounera os taes exéplos por efculados: pois eftâ claro nāo ferem neceffarios fenão a cftes que efcaffamente fabem que coufa ne nome, \& que coufa he verb80. Os qques ainda que tenhão mui

## AO LECTOR:

ta experiencia de efcreuer, núo po deráo deixar de cair em muitos erros, fe não teuerem algúas regras que nefta parte os allumiem. Eallem da orthographia que nas prefences fe pode comprehender, ha muitos vocabulos em que fe comette vicio, \& fäo tantos que feria coufa muy comprida querer aqui exprimir \& tratar de raiz como le'háo todos de efcreaer. Porque hüs feefcreuem com $c$, outros com $s, \&$ outros com $z$ : cada hum em fim fegue fua origem, \& afsi huis per defcuido, \& ousros por não faberem latim (que he a fontedonde manor a mayor parte defies noffos vocabulos ) coftumáo
A $4 \quad \mathrm{trog}$

## PROLOGO

rrocar muitas vezes húas letras por outras, o que realmente fe nam pode fazer fem offenderem â pronunciação defta noffa linguagem. Efe os Portuguefes nifto quifeffem aduertir com diligencia moftrandofe hú pouco mais curiofos deft a arte de que tão pouco fe prezão, nāo aueria pela ventúra tantos que praguejaflem defta noffa lingua: porque com faberem bem efcreuer, taberião bem pronunciar os vocabulos, \& com os faberem bem pronunciar, ficaria a mefmalin gua parecendo melhor aos naturaes que a profeffam, Por onde nảoauia de auer peffoa que fe prezaffe de fi,q näo trabalhaffe por faberalgú latim, qque niffo confifte o falar bem Portu-

## AO LECTOR.

gues: \& defta maneira facilméte euitariāo todos eftes errns, \& Ceriāo perfectos em guardar a orthographia có forme â ethymologia \& pronunciação dos vocabulos

De como fe ha de fazer differençá na pronunciaçáo de als güas letras em que muitas peffoas le coftumáo enganar.


S L E T R A S que le coftumäa muitas ve zes trocar hilias por orle tras, er em que fe coa metem mais vucios nesta
 (เทนเก

ORTHOGRAPHPA
s sonuemalaber, $c, s, z$, ev ifto nace de näo faberen muitos a differença que ba de buias ás outras na proninciacão. E. afi ba nefla parte erros täo manifes fos, ve tambem recebidos de algüas pef foas, que cuidāo que dous If, em mejo de parte, tem muito mais jemelbança de $₹$, que de c, no que sotalmente fe enga näo, porque dous ff, tem mais femellban. ça de $e$, que de $z$, aßi como remißäo, profißão, ec. E bum mais de z, que de s, (digo ein meyo de dição entre duas Hogaes) aßi como, cafa, pefo, ve. gue fe eftever diante confoante ainda que Jeja em mejo de parte, bum sô terà a mesma forca que tem dous, a $\beta$ como defension , descanfo, carro, VC. Eno fixs

## 1PORTVGVESA:

fin que efla letras, em principiso de dio çã, to em meyo diante confoante, (v) ent meyo dobrado entre duas vogao es, fempre tem hü mesma forca v゙・ pronuncia de maneira que parece ter ma is femelhança de 'c, que de z, v-en meyo fingello entre duas vogaes mais de z. que de c, (como ja tenho dito.) - Mas ainda que into a pi pareça, nem - por iffo terăo licença de pôr $C$, em lue gar de $s$, nem $s$, em lugar de z, nene 2, em lugar des, nem s, em lugar de e, porque na verdade feria corrompe. - rem a verdadeira pronunciação dos vocao bulos, © muitas lezes fignificar büa coufa por outra, a $\beta$ como, pafos que $\int$ escrenem com dous ff, quando fognificăo os que

ORTHOGRAPHIA os que fe däo com os pês, to pacos quañe do fe entendem pellas calas reaes com.c. $E$ ontros algus nomes iv verbos ba, que näo tem outra differença na /ıgnificaçāa, l e näo escreuerem Je com $s$, ou com $c$, ou com $z$, a $\beta_{i}$ como cozer que fe escreue com $z$, guando be por cozinbar algüa coula em fogo, or cofer com s, quando be por cofer com agulha. Tambem ceruo /e escreue som c, quando be pelo veado, vo ferun com s, quando /e entende pelo escrauo. E afi tamber cello com c, quando le toma pelo apofento do religiolo, ev jella com $s$, quando fignifica a que fe poem no cauallo. E porque de todas eftas deuer fidades de vo: cabulas que ha em noffa lingua, fe não po dem fazer reoras zeraes pera fa conbecer cam que letras $\int$ e bā̃o de eacreuer, be fore ${ }_{2}$ cado.

## PORTVGVESA

şädo que todos os escriuăes que neffa paris te quilerem jer perfectos, tenhīo aloum conbecimento de latim, ou ao menos conbe çăo a differença que ba na pronunciaçāo do $c$, aos, $v$ do $s, a 0 z$, porque fe cairem nella, com mais facilidade poderāo vedar muitos erros conforme ao fentido da ores Tha que nefta parte näo be pouco fiel $\backslash E$ pera faber como fe ba de fazer efla diffes renç, entendam que quando proñuncige rem qualyuer dição com c, häo de fazer força com a lingua nos dentes debaixo de maneira, que fique algum tanto a ponta dobrada pera dentro, ev quando for coms s, porao a lingua mais folgadamente pera cima que fique Joando a pronunciação á maneira de offuxio de cobra, que efta foy

- caula porque os Antiguos formaram os,


## ORTHOGRAPHIA

da feição da cobra, ev oc, à maneitra de meyo circulo que fica dobrado femelhano te à lingua quando o pronuncis. Quanto effa letra $z$, compoferão os Gregos de du. as letras, conuemafaber, do s, bo do d, ev a ßl a pronunciaçăo della näo he oure tra cou/a, lenäo a de hum s, carregado por refpecto daquelle $d$, que lhe formão diante, ${ }^{\text {qual d, näo deixa foltar a line }}$ ģua täo liuremente como quando o mesmo s, per li le pronuncia. A $\beta$ i que efla vo todas as mais letras inuentaram os mes* mos Antiguos fapientißsmamente, porque cada hưa tem a forma conforme à

$$
\begin{aligned}
& \text { natureza vo femelhançade } \\
& \text { jua pronunciae }
\end{aligned}
$$

## PORTVGVESA.

DAS LETRAS COM que fe efcreue, \& fyllabas que fe formão dellas.

- TEST $A$ arte do escrener ba vinte: letras, ou vinte vo hüacom efte y gres $\mathrm{g}^{0}$, a fora $b, q$ ve lhe näo chamão os Latinos tetra, fenäo aspiração. Deftas viate es buia, são feis vogaes er quinze confoantes. As vogaes /a $\overline{\text { a }}$ estas $, a, e, i, 0, u, y$. As confoantes as mais que restão. Equantas vogaes teuer büa diçäo,de tantas syllabas fera. Saluo quä do acontecerem duas vogaes juntas, eftas due as näo terão mais que büa jó sjllaba: quero dizer que aquille us, que fe fegue fempre dio ante $q$, tr algüas vezes diante $g$, que näo Se conte por vogal, nem Je faça menção, fe näo da outra vegal que fe fegue diante delo le. Eafitambem quando j, ouv, feruirem


ORTHOGRAPHIA
de conjomtes, nam le entenderâo entäo por vogaes. As iyllabas são estas que Je seguem, or deftinguense defta maneira que nefte vocabulo fignifico. con; ue, ni, en, te. Finalmente que büasyllaba não be ma* is que bum som que se faz com a vozco: mo cada büa deftas que atras ficam deftin. tas. Tambem be neceffario saber fazer to das estas letras grandes (ou maiusculas por melbor dizer como the chamáo os Latio nos) pera blarem dellas (como a diante direy ) nas partes onde forem neceffarias: As quaes le fazem desta maneira leguinte. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, C, \mathcal{D}, E, F, G, H, I, K, \mathcal{C}, M$ $2, O, P, Q, R, S, \Gamma, V, X, Z, X$.

## PORTVGVESA:

# Dos lugares onde fe hade 

 vfar deftas letras maiufculas, \&\% das paufas \& diftinçóes que ferequerem no difcurfo das efcripturas.

M principio de regra quane do fe começar a escreuer al* gŭa coufa, fempre fe vfara de büa letra deftas maiuscua las. E no discurfo da escriptura auerá tres maneiras de diftinçŏes, pera que o lector faiba mellor paujar or entender o fentio do da fentença, ou claufula, conuemafaa ber, auerá Virgula, dous pontos : bum ponto. (da maneira que fica fignificado) Da virgula fe v/ara quando quiferem dea

> B finguir

## ORTHOGRAPHIA

finguir bua parte da outra indo proseguine do pela Jentença adiante todas as vezes que for neceffario. Dos dous pontos em algüs lugares, onde fe fezer mais paula. De bum ponto no fim da claufula, onde fe ca caba de concluir algnia coufa. E logo a dia ante do mesmo ponto a primeira letra que fe feguir ferà maiuscula: porque bum pons to sô tem mais força que dous, ev os do us mais que a virgula. E afi todos os nomes proprios, ev fobrenomes de homës, ou de molberes, or nomes de cidades, de villas, ou de lugares, de reinos, prouincia as, naçơes, कr rios, or de nomes exquia fitos de animaes, ou bichos feroces, wos doze mefes do anno, tambem fe escreucrão com letrama.

iuscula. <br> \title{
PORTVGVESA: <br> \title{
PORTVGVESA: <br> ЧDOQVESEPOEM per parenthefis. <br> OEM
}

## ORTHOGRAPHYA

Do que le hade pôr com interro: gação.

$V A N D O$ for neceffario escrever algŭa coufa a q que Te faça a lgũa pregunta a mos do de exclamação, ou de qualquer maneira que feja, no fim della Je porà bum ponto, wo junto delle bum risco reuolto pera cima, como fe pode ver nefte exemplo que fe fegue. Ha pela vena tura coula no mundo que o bomem coma indusiria näo alcançe? A ifto fechama ine terrogação, a qual fempre fe ba de $\nu$ far defta maneira que digo nas partes fea melhan. tes.

## PORTVGVESA:

DOS SINAES QVESE hảo de vfar quando fe nāo acabar a dição no fim da regra, \&z de como fe ha de fazer efta diuifáo.

$V A N D O$ no fim de algŭa regra fe näo acabar a dição de escreuer por nāo caber na mesma regra, pôr Seba junto da parte que fio ca escriptadous finaes desta maneira $=$ que fignificăo irfe acabar a outra parte que resta no principio da regra que pe ba de Jeguir. Porem baje de ter aducrtencia que em lemellantes lugares nunqua fe pare ta syllaba pelo meyo ainda que pareça fer meceffario partir fe pera igualdade da escrio B 3

ORTHOGRAPHE
pture : porque näo fe fofre eftar a con foante em büa regra, or a vogal na ous tra, digo quando ambas fe ajuntäo que faa zem hüa syllaba. Saluo efia letra s, nun: qua fe apartará de p, nem de $t$, ainda que parec, que fe parte a syllaba pelo meyo, a fs. como, eftes vocabulos que fe feguem or ou tras femelhantes, quando $\sqrt{e}$ ouue $\iint$ e de par. tir a syllaba que eftá antes do s, por não caberem na regra, diuidirfetiäo desta maa neira, re= spondo, de spacho, bone $=$ firs dade, con = Franger, coc. Finalmente que fempre andará os, pegado no $p$, or no $t$, pera perfectamente fe auer de escreuer. व E tambem efta letra c, pelo confeguinte em tal cafo nunqua fe apartará do $t$, aßie
 cr. Ainda que nefta noffa linguagem pela
corruse

## PORTVGVESA:

corrupção dos vocabulos, psăo muitoo pouccas Dezes, ou quafinunqua de $c$, ante $t$ : mas quando ovocabulo o tem de Jua origem, , 心 afoi inteiramente foyvsurpado do latim pea ra nofjo vso, não fera desneceffario, nem inconueniente v fallo (como algüs querem dia zer) antes vsandofe (como digo) nos taes Docabulos, fera muitia perfeiçäa: por q̆ quan . to mais chegarmos ao latim eftes bo outros quaesquer vocabulos latinos que corruptamente bsamos guardandolbes fielmente fua orthograpbid, tanto fera noffa lingua mais polida, ev ficara nesta parte mais fingular, Go appurada que as outras. IE a ßit tama bemquando em algum vocabalo fe dobrar a confoante, quero dizer quando duas letras femelhantes eftenerem entre duas vogaes, ou ätre vogal or cöfoante, aßicomo, approvo,

$$
\text { B } 4 \text {, affijo, }
$$

## ORTHOGRAPHIA

äffigo, affeguro, ovc. o que cada bum dos taes vocabulos fe haja de diuidir por näo caber na regra, nunqua a confoante fe apartará da vogal que eftá antes della? - a aßi náo auendo lugar em que poffa cae ber mais da vocabulo que a syllaba que está ante das duas con Joantes, hüadellas fio caráa no fim da regra junto da vogal que lhe antecede, of a outra que resta responden rá no primipio da regra á outra letra er ás mais que a diante fe leguirem, aßicoa mo, ap $=$ prouo, of $=$ ficio, nece $f$.
fodade, or outros infinitos a que fempre em jeme. lhantes lugares Je ba de guar
dar esta regra.

[^0]
## PORTVGVESA.

## TDOS ACCENTOS QVE

 re háo de vfar em algúas letras, out vocabulos que teuerem dunidofa a fignificação*- $V \wedge \mathcal{D} 0$ efte articulo a, on as, $\sqrt{2}$ e ajuntar a algüs nomes fea meninos, a que fe concede ou nega algüa coufa, terá bum accento em cima, aßicomo, à voffa geração fe deue efta bonra ${ }_{2}$ ás couf as diuinas fe ba de ter grande acatamento, ecc. Enfim que aßis como dixeramos, a0, ou aosem nomes mase culinos, a ßỉ diremos à, ou âs, com efte accento em cima em nomes femininos: falo uo quando fe ajuntar a algüs nomes proa prios, näo fera neceffario vfarfe desle ace cento nelle ainda que sejäo femeninos, pore


## ORTHOGRAPHIA

que fe dixeffemos, a Lixboa fe deue efít bonra, eftaclaro näo ter alli efte a, neceßßie dade de accento, pois fe năo deue vsar fe näo quando a pronuntiação carrega nelle da maneira que nos exemplos acima fica declarado onde fedenota com o tal accento - mesmo que outros denotăo com dous aa, näo Sendo a meu juizo neceffario mais que bum sô, v a ando fenelle defte accento quse digo. - E a joi tambem quando fo ouver de vsar defta letra o, em algüa inuocação, pôrfeba com hum accento emcima, jaßsomo. Vos $\hat{\theta}$ poderofo Senhor valeinos, $\hat{0}$ gräo Rey do judainos, evc. Tamber ba muitos verbos que năo fe fabe fe falăo do tempo paffado, fe do por vir: es pera fe tivar efla dunida, quando falarem do tempo paffado, fe poráa accentana pensltima, que näo be a derradein

## PORTVGVESA.

ra syllaba, fenäo a que esta antes deilla, aßsis como, alcançàra, louиára, agradecéra, ơ $\varepsilon$. E quando falarem do por vir, pôrfeba nua vlitima desla maneira, aßicomo, akança rá, louuoará, agradeceráa, ecc E estes verbos er todos os mais no plurar, quan= do falarem do paffado que fezeremo accens to na penultima je escreuerão com $m$, a ßicomo, alcançaram, louuaram, evc. Equan do falarem do futuro que fezerem o accens to na viltima, fe escreueräo com āo, aj ßio como, alcançarāo, lonuaräo, ovc. Ou tam bem fe podem escreuer comi $m$, quer falems do pajfado quier do por vir, disting uindo effa dunida com os mesmos accentos da maneira que acima digo. Alem deSiles ba outros muitos vocabrilos, em que be neceffaria

## ORTHOGRAPHIA

neceffario $\nu$ Iarje defte br doutros accene tos, pera que mellbor fe faibäo pronunciar, * entender a fignificação delles. Mas por agora năo quis tratar aqui, fenăo deffes em cuja fignificação pode auer duuida nāo je v fando do tal accento que acima fica dee clarado.

## -DAS LETRASSVPER fluas que fe häo de vedar nas partes onde não forem neceffarias.



V NQV A em principio nemem cabo de dição, fevfa rá de duas letras femelhan. tes, nem ainda no meyo, Saluo quando a origem do vocabulo as pee dir, ou quando algum nome ou verbo for compos

## PORTVGVESA:

## compofto como adiante fedira.

Em nenbūa diçăo diante consoante fe Seguirão nunqua dous $r r$, porque fers grande vicio, aßicomo, Anrique, bonra, evc. que fe escreuem com bum sô $r$, ev nāo com dous como muitas peffoas coftu. mäo: porque hum $r$, diante consoante tems tanta força como em principio de dição, wo por iffo be desneceffario nas taes dições v/ac rem de dous, fenäo de bum sô.

- Outras impropriedades de letras fe vsäo em algŭs nomes, que säo täo bem recebie das \& acceitas na terra, como $\int e$ as tes ueffem de jua origem, os quaes säo eftes - coftumão je escreuer defta maneira á imitação dos Gregos, X $\bar{p} o$, $1 b u$ s, Xpäo, Xpuäo, espriuão: auendofe de escreuer defoutra, Chrifto, Iefus, Cbristäo, Chria


## ORTHOGRAPHIA

foriäo, escriuăo. E ainda que deftas duas as manciras je vse, ov a pronunciação todo feja bua, todauia como eu digo fera melbor vJado, pois eftas são as letras de jua natuo ral origem com que fe deuem escreuer.

# ๆDE COMO SE HAÓ DE efcreuer os nomes \& verbos 

## compoftos.



0 D $O S$ os nomes ev ver bos que forem compostos de. Atas letras, a, i, o, di, a pri meira que fe feguir diante de qualquer dellas, fera dobrada. De a, a ßicomo, affirmo, accidene te, afjeguro, v'c. De i, a ßicomo, illuftre, innumerauel, irrigular, ©cc. De o, aßico.

## PORTVGVESA:

mo, officio, oppreßß̈o, offendo, ecc. De di, aßicomo, differente, disßimular, dif= ficuldade, ovc. E pelo mesmo cafo que e/ta regra fe guarda emo latim, fe deue tama bem guardar com a mesma fidelidade nesta noffa linguagem.

## © Da pronunciação G.


$E M P R E$ diante $z_{3}$ fe Seguirá $u$, ante $e$, © ante i, quando fe pronunciar com forca, a ßicomo, guerra, fan gुue: guitarra, guia, ©cc. E Je não tevier efte $u$, ante $e$, er ante $i$, tea rá a promunciaçăo defta maneira, aßia

## ORTHOGRAPHIA

aicomo, gente, geraçăo: fugida, regie mente, vc. Eq quando diante $g$, Se feguir a, ou 0 , nunqua fe porà u, aßicomo, Gon çalo, gozo, braga, lygar, vc. Salno quando for neceffario a pronunciaçäo gos Star delle, aficomo, inual, guarda, line gua, erc.

## - AS PARTESA QVE fe ha de ajuutar efta afpirção H .

Hexcrod juntarà $b$, quando for ver bo, que fignificar auer al. güa coula, quer com elle le affirme quer fe negue, a ßıcomo, ba muitos amnos que vi foäo, näo he

PORTVGVES A: ba impedimento de ninguem, vcc.

Eaßitambem ào mesmo a, fe ajuntará $h$, quando com elle fignificar algüa excla maçäo, então neste lugar fe porá $b$, diana ie, a ßicomo. Ab defauentura tão grande. Ab campos Luficanos fuspiray, voc.

Tamber a efta letra e, fe ajuntará ${ }^{\prime}$, quando for verbo, que frgnificar fer algüaa coufa, quer negando quer affirmando, afll como, be muito meu amigo. não be quems parecia, vc. Eitto náo porque o tenba de fua origent, mas pera com elle denotar que be verbo como digo, er năo conjunção. Poo fo que tamber coftumão algüas peffoas por escufar effe b, notal verbo, escreuello fomente com hum accento em cima defta maneira é. Finalmente que de qualquer des Jtas fe pode $\nu$ ar: Mas porque com efte ata $C$ sento

ORTHOGRAPHIA
cento be muito pouco vJado, w muitas peffoas o averäo por nouidade, ignorando pela ventura o que o tal accento denota, pareceme que fera mais acertado bo mea lhor escreuello com b, por fer pelo coftume mais claro ov facil a todos, que defoutra maneira que digo ( faluo meliori iudicio.)

- E pelo confeguinte be neceffario vfar Je tambern defte $b$, em alous vocabulos aina da que de fio näo tenbäo, nāo porque feja neceffario a pronunciação goftar delle, mas por razäo de fe entenderem, ov fignifica. rem melhor, conforme ao v/ 0 defta nofla linguagem, a ßicomo, bum, büa, bia, bi. Porem tirando estes, muy raramente, ou nunquia teremos nece ßidade em principio de dição, vfar mais delle, faluo em algus vocabulos que o teuerem de fua origem, asis


## gORTVGVESA

Bicomo, homem, honra, honeftidade, bis foria, erc.

TDE QVE MANEIRA \& em que lugares fe ha de vfar deftaletra I, \& onde ha defer grego.
 escreuer de tres maneiras vo de cada büa fe ba de v/ar nas partes onde for ne ceffario, conuemafaber, $j$, comprido, $y$, gregro, $i$, pequeno. Defte $j$, comprido fe vjara, quando feruir de conjo. ante, quer em principio de diçāo, quer ems meyo, a Picomo, jornada, Jobeja, vcc. Efie y grego /e Seguirájempreẽ meyo de diçāo, ändo

> C asontecer

ORTHOGRAPHIA
acontecer entre duas vogaes, ev nunquale ra pronunciaçāo de confoante, afficomo, jo ya, mayor, moyos, bc. E noutra nenbüa parte fe deue v/ar, nem fera fof fiuel, fal. uo fe for em cabo de dição diante vogal, afficomo, Rey, darey, foy, muy, \&c. que parece bem em. Jemelhantes lugares, vo não offende à pronuniciaçāo da linguagem. Nāo trato dos vocabulos que o tem de fua orte gem, porque effes de feu fe effá năo tho nes garmos quando $e$ offerecerem, ev nos viea rem á noticia. E posto que aja opiniōes de algüas peffoas que sô nos taes vocabulos qै o teuerem de fua origem fe ba de v/ar delo le, năo faltäo outras muitas (cujo parecer be digno de grande authoridade) que affir mem auerfe de $\nu$ far deste $y$, nos lugares $q$ digo, aiñda que o nāo tenbäo de fua orige

## PORTVGVESA:

affe pela neceffidade que nefta noffa linguaa gem temos delle, comopor eftar ja tăo bem: recebido pelo coitume, que pareceria eftra* nho querer vedallo, mayormente fendo tão neceffario como digo nas partes femelhana tes.

Ete $i$, pequeno feruirá fempre em to: das as mais partes que ye offerecer.

## GDOS LVGARES

 onde fe ha fempre de feguir M. $N T E p_{2} m, b$, Jempre fe esa creuerá $m$. Ante $p_{2}$ afjicomo. imperio, companbia, emparo, बc. Ante $m$, afjicomo, immenjo, fummo, immortal ${ }_{2}$ ©c. Ante b, aficomo ${ }_{2}$ Ambroa$$
\underline{C} 3 \cdot \sqrt{10},
$$

## ORTHOGRAPHYA

fio, ambiçăa, embargo, occ. E noutra nenbiua parte $\int$ e feguirá ante confoante fe ทăo $n$.

## -DECOMOSE HADE vfar defta letra $R$.


$\checkmark A N D O$ em meyode dição a pronunciação desta letra $r$, for dobrada, femo pre fe escreuerá com dous $r$ r, a Sicomo, terra, focor $=$ ro, ferro, occ. Saluo diante confoante fe Seguir'á bum sa (como ja tenbo dito) aine da que pareça que a pronunciaçăo pede dos uis, a ßicomo, tenro, genro, occ. porquie fe näo lofrem duas letras femelbantes diante conjoante.

## PORTVGVESA:

Aunqua fe vfará deste $R$, maiusculo em meyo de parte alghia, nem ainda em princio pio,como vsäo muitos, faluo nos lugares ons de fe ounerde vfar de letra maiuscula coa mo a tras deixo declarado.

## - DE COMOSEHADE vfar deftaletra $V$.



Empre em principio de qual quer diçăo fe vaarádefie $v_{2}$ meăo, ovem meyo fempre fera u, pequeno, ainda que firua de confoante, aflicomo, viuua, viuer, orc.
Outras rearas năo finto ao prefente que an qui poffa trazer, nem de que deua mais par. ticularmente fazer mençäo, porq̆ men intëto. C 4 ñ̆

## Orthographia Portuguef

„uãa foy tratar aqui, fenäo deftas que boà̀ mente 「e podeffem entender dos que näo faa bem lation pera com ellas euitar algŭa para te dos muitos vicios ov barbarismos que ne sta noffa linguagem fe cometem. E por iflo pretendi fer nellas facil, er paffar por tudo ifo com breuidade.

## - Fim

# TS SEGVESE HVM 

 Dialogo em defenfaó da lingua Portugue fa, Iobre a qual tem disputa bum Portue gues com bum CaFtellhano, onde por Se tratar defta materia v/a ca da bum de fua linguagem na maneira feguinte.

## Interlocutores.

Petronio
Falencio.
Portugues. Castelbano.
 Embrame, fenhor
Falencio, que os dias
paffados nos acha-
mos em cafa de Fla-
minionoffo amigo,
onde

## Dialogo em lounor da

onde reuoluendo certos hiuros de diuerfas linguagés, a que menos vos quadrou \& mais vituperaItes, foy efta noffa Portuguefa de que todos praguejaes, fendo ella em fi tão graue \& táo excellente afsi na profa como no verfo que fó a latina lhe pode nefta parte fazer ventagem. Quifera logo entáo (como fabeis) prouaruos efta ver dade, \& moftraruos per razóes claras quanto efta noffa excede á voffa: mas porque o tempo nem - lugar eräo pera efta difputa, náo fomos com ella mais por diante. Pelo que affentamos (fe vos lembra) de concluir efta queftáo o primeire diaque nos viffemos.

## lingua Portuguefa.

Ealen. Por cierto feñor Petronio que no es poco de agradecer el amor que en effo moftrais a vueftra naturaleza. Porque fiendo effa opinion tan contraria de todos, y conofida vueftra lengua por la mas tofea y groffera del mundo, quereis defenderla y fuftentar el contrario: lo que yo creo que que no fera, fino con algunas apparentes razones, 0 argumen tos fophifticos de que fuelen vfar los hombres fabios \& de buenos ingenios para quefe juzguen por buenas y verdaderas fus opiniones.
Petro. Pouca necefsidade tenho eu
Senhor Falencio, de bufcar pera Cfta

## Dialoga em louuor da

efta difputa argumentos deffaqua lidade, auendo tantas \& táo verdadeiras razōes que nefta parte me fauorecem \& com verdade poffo alegar. Mas ja que temos mouida efta queftão, \& o tempo nos dálugarpera a concluir, agora vos peço me digais, qualhe a razäo que tendes pera julgar porto\{ ca, \& groffeira efta noffalingua, que em eftremofolgarey de aouuir?
Fal. La caufa feñor Petronio, de vue ftra lengua fer juzgada por effa (nofolo de todas las naciones del mundo, mas aun de los mifmos. Portuguefes que la poffeen)es por que en fu principio como le puede

## fingua Portuguefa.

de verénel lenguaje de algunas hiftorias y chronicas antiguas de Por tugal, vfauan muchos vocabulos muy differentes y improprios de fu natural fignificacion y origen. Ydefpues conofciendo los hombres por el tiempo adelante la impropriedad, y poca policia defte lenguaje, vinieron poco a poco appurando lo con diriuar y componer vocabulos de diuerfas lenguas ayuntando los ala fuya: y anfi con fauor delas agenas fupplieron muchos defectos que ella en firenia. Por dőde fe no puede llamar verdadero Portugues el queagora en eftos tiempos vfais, fino el antiguo que en principio fe vfaua

## Dialogo em lounor da

como yatengo dicho. Y poreffo con razon llaman todos aeftalen gua barbara, que en la realidad dela verdad loes, pues de fi es tan pobre, y tan poco polida, que fin ayuda delas otras quedaria tan ruda y tofca, que en eftos tiempos no fe poderia oir, ni aun en tender delos mifmos Portuguefes:
Petro. Neffa opiniảo nảo confentirey eu, nem vos fenhor Falencio deuieis de ir com ella mais pordiante : porque aueis de faber que efta noffa lingua foy inuentada como foráo as outras linguas. E , fe algúa nefta parte a fauoreceo foy a Latina, da qual todos eftes noffos

## lingua Portuguefa.

noffos vocabulos, ou a mayor par te delles trazem fua origem. E afsi a linguagem que neffeantiguo tempo fe vaua nefte noffo Portugal a que vos chamais tofca \& ruda, eftá claro em muitos vocabulos fer mais chegada ao la tim que efta que agora vfamos: porque hoje em dia ha nefte Reino lugares onde ainda fe vfa delles como antiguamente. Pelo que fe póde affirmar com verdadeq́ não era outra coufa eftamaneira de falar fenão hī latim corrupto. Mas como a géte pelo tépo a diãte foffe é creciméto, \& os homés teuefsé necefsidade de exercitaré eftalingua é varios negocios; cada

## Dialogo em louuor da

cada vez a foráo mais appurando defcobrindo nella outros vocabulos que aindá que não faó latinos como eftes antiguos que atras deixamos, todauia foam melhor aos ouuidos da gente polida, \& faó mais proprios \& accomoda dos pera fignificarem aquillo que queremos, que outros que aja em nenhūalingua. Ora naquelles em que feguimos o latim, nảo ha que reprehender, pois claramente fe vé que quanto mais a elle nos chegamos, tanto melhor parecem \& mais authorizada fica noffa linguagem. Pela qual razāo fe náo pode negar ferefte o natural, \& verdadeiro Portugues que agor

## lingua Portuguefa!

2gora vamos: no qual fe defapalsio? nadamente quiferdes pôr os olhos, \& notar a ethymologia \& fignificaçảo de algús vocabulos defta nofe Ia lingua, achareis que em muitas partes faz ventagem á voffa, como logo vos poffo moftrat em hum noffo vocabulo que agora me lembra (allem doutros muitos que aqui náo alego por efcufar proluxida de ) \& he que dizemos olhar, \& vós mirar: pois fe o inftrumento com que vemos chamamos olhos, com razáo dizemos olhar \& vós cha maislhe ojos, \& dizeis mirar. O qual verbo nảo pode fer conueniente, nem conforme a fua fignificaçáo, fem dizerdes ojar, ou chamardes
D 20 ,

## Dialogo em loutor da

às olhos miros. Outras muitas: impropriedades de vocabulos ha defa maneira em voffa lingua que muy ratamente ou nunqua fé achaxiro na nofla. E allem diffo outros temos cá de que vós lá careceis, fem os quaes näo podeis por nenhum modo bem explicar aquillu que el. les fignificâo, conuemafaber, dizee mos yeito, faudade, lembrança, praguejar, enxergar, agalathar, \&c. E. nos náo carecemos daquelles com que vós quereis fignificar eftes $\dot{\&}$ os mais que ha. E por codas eftas razóes, \& outras muitas que alegarey. náo fe pode a efta noffa lingua chamar pobre nem groffeira, pois na realidade da verdade o nảo he, nem pelloa
lingua Portuguela.
peffoa que fentir bem della auera que tal confeffe.

## FALENCIO.

- Beinfe feñor Petronio, que fiem pre en vueftras tazones y argumen* tos os aueis moftrado hombre de grande ingenio: mas aun que conel pretendais efcreuer las mias, no de. xaré de fuftentar efta opinion de vueftra lengua fer la que digo, baAta no ver contra my otras mas vre gentes que me obliguen a confeflas el contrario. Ypor effo os fuplico me digais yágella es tan dilicada yexcelé cecomo dezis, y tiene tāta grauedad é

$$
\mathrm{D} 2 \quad 14
$$

## Dialogo em louuor da

fu eftylo: qual es la caufa porque todas las naciones del mundo la aborrecen tanto, $y$ la tienen en tan poco.

## PETRONIO.

A caufa deffe aborrecimento, \& defprezo (ou por melhor dizer inueja ) fenhor Falencio, naceo de ella fer em fi táo difficultofa, que de marauilha vimos eftrangeiroal gum que a podeffe bem tomar, ainda que nefte Reino andaffe muitos annos, \& trabalhaffe pela imprender quanto humanamente foffe polsiuel. E daqui vem a todas as naçóes aborrecerem na tanto, \& náo na poderem goftar,

## lingua Portuguefa.

 goftar, porlhes fer (como digo) täo pouco facil, \& de tão ruim defíftāo!
## FALENCIO.

- Luego fialsi es, muy mejor es la Caftellanay mas vtil a todos: pues no hay nacion enel mundo que no la tome con mucha facilidad, y la tenga en mucho mas eftima que la vueftra, la qual con razon fe deue llamar groffera y tofca, ya que es tan escabrofay difficil de tomar, que no aprouechaa nadie el vfo della finoa fus naturales.
PETRONIO.

Antes hũa das prouas que eu tenho

$$
D_{3} \text { deella }
$$

## Dialogo em louror da

de ella fer melhor, \& muito mais delicada que a volfa, he por effa difficuldade que vós lhe achais, porque vemos por experiencia que quâto as coufasem fi faố melhores, \& mais excellentes, tanto he mais trabalhofo \& difficil ao homem alcançallas. Quanto mais fe efta noffa lingua fora difficultofa por caufa de fer barbara, \& groffeira, de crer he, que a mefma difficuldade tiueramos em tomar as outras linguas, que tem os eltrangeiros em tomar a noffa. Mas pelo contrario he ella tal, $\&$ de tanta preminencia, que a todos os naturaes habilita \&difpoem de maneira, que em pouco tempo \& com muitafacilidade (como cla-

## Ifingua Portuguefa.

Famente fe vé por experiencia) to: mão qualquer lingua eftranha, \& nifto fazem ventagem a todas as ous tras nações.
FALENCIO.

- Effo no niego yo, ni dexo de conofcer, feñor Petronio, la razon que en effa parte teneis: porque he vifto murchos Purtuguefes en Caftilla hablar nueftra lengua, como fi fuera de fu natiraleza fuya. Yen Italia porel configuinte algunos vide que en ella no diffirian delos mifmos Italianos. Mas effo tambien fe puede refirir a fus buenos

$$
\text { D } 4 \text { inge: }
$$

## Dialoga em louuor da

buenos ingenios y habilidades que tienen de lu naturaleza, y no ala dif? puficion de fulengua.

Petronio.

Dizeime fenhor Falencio, fe hum homem não for bom mufico, \& teuer ruim vóz, por muito habil, \& fentido que leja, poderá bem contra fazer a outros quaefquer muficos que ouça?

## Falencio.

Effo mal podrafer, fi el no tiene boz que le ayude.

## Petronio.

Pois de crer he, quefe os Portugucfes teueráo ruim lingua, \& fora táo grofs feira como dizem, que náo contrafezeram com ella tambem as outras

## lingua Portuguefa.

linguas, nem lhes aproueitára nefta parte leu bom ingenho.

Falencio.
Pues feñor Petronio, ya que effagra cia es attribuida a la capacidad de vueftra misma lengua, y por virtud della fois tan habilifsimos en tomar las agenas, qual es la caufa porque los mismos Portuguefes fiendo ella fuya la defdeñan, y porfu boca confieffan fer ella la mas tofca y barbara del mundo?

## Petronio.

A iffo vos refpondo, fenhorFalencio, que efta nação Portuguefa pela mayor parte , he mais affeiçoada ás coulas dos outros Reinos, que ás da fua mefima natureza, coufa que fe náo acha

## Dialogo emi founor da

acha nas outras nacóes: porque to ${ }^{2}$ das engrandecem fua lingua, \& fazem muito pelas coufas que quadrảo nella, fós os Portuguefes pareceque negão nefta parte o amorána tureza. E daqui vem a muitos dizcrem malde fua lingua, \& confentirem na opiniáo dos eftrangeiros, o q́ realmente fe póde attribuir mais a ignorancia, que a razão algũa que a iffo os moua. Porem os homés de bom juizo que bema fentem, nả̉o podem deixar de engrandecer muizo, \& confeffar comigo que a ella fé deue mais lounor queá voffa.

## Falencio.

- Creo yo feñor Petronio, que dez


## lingua Portuguefa.

uen fer muy pocos o quiça ningunos, los que quieran affentir con vós en effa opinion. Porque hombres Portuguefes muy principales y de grandes ingenios, escriuieron, y aun oy dia escriuen fus obras en Ca ftellano por fer lenguage mas appazible y dulce, y lonar mejor a los oydos que la vueftra : y efto es tan notorio y manifiefto, que haftalos niños vueftros naturales conofcen y confieffan efta verdad.

## Petronio.

- Nâo he baftante razảo effa que alegais peraque voffa lingua por effe refpecto mereçafer prefiridá noffa,
Porğ


## Dialogo em lounor da

Porque aueis de faber que cadalin: gua per fi tem hum eftylo mais pror prio, \& em que melhor parece , como he, a Grega nos verfos, a Latina nas oraçóes, a Tofcana nos fonetos, 2 Portuguefa nas comedias em profa \& no verfo heroyco, $a$ Caftelhana nas trouas redondas \& garridas que naturalmente parecem feitas $\&$ inuentadas pera ella. E daqui veo a muitos Portuguefes vendo quä bem parecia nefte eftylo, \&que nella feachaua mais facilméte cófozntes pera verfo, exercitarem na por feu paffatempo em eglogas, cançóes, elegias, \& cantos paftorijs que fáo materias leues, \& accomodadas ao eftylo da mesma lingua. Mas coulas graues,

## lingua Portuguefa.

\& de importancia, näo me dareis ne nhum Portugues antiguo nem moderno que as trataffe nem efcreuefle em vofla lingua. E fe quereis faber quam pouca necelsidade temos della, vede o eftylo das comedias \&c dos verfos do noffo verdadeiro portugues Francifco de Sâ de Miranda, que foy o primeiro que nefta noffa Lufitania o defcubrio com tamanha admiraçảo, que de todos em geral ficou confeffada efta verdade. Vede 2 Afia daquelle famofo \& excellente efcriptor loam de Barros quepor ella em Veneza eftá prefirido a Ptolomeu. Vede a primeira \& fegund parte da Imagem da vida Chriftâa daquelle doctifsimo varãoFrey He -

## Dialogo em lotuot da

Etor Pinto que agora em noffos dias fahio a luz: Vede o eftylo da linguagem de Lourenço de Caceres, de Frá cifco de Moraes, de Iorge Ferreira, de Antonio Pinto, \& doutros illuftres varóes que na profa tanto fe afo finalaram, defcobrindo com feus ingenhos peregrinos of egredo da graui dade \& fermofura defte noffo Portu gues. Pois fe no verfo heroyco vos parece quea voffa the pode fazer ven tagem : vede as obras do noffo famo fo poeta Luis de Camóes de cuja famao tempo nunqua triumphará,vedea brandura das daquelle raro efpirito Diogo Bernardez: vede finalmé reas do do ctor Antonio Ferreira de á omun.

## lingua Portuguefa:

- mundo tantos louuores canta: $\&$ en cadada hum deftes autores achareis hum eftylo täo excellente, \& táo natural \& accomodado a efta noffa lingua, que forçadamente aueis de vir a deceruos de volfa opiniāo, \& confeffar comigo fer ella indigna deffe nome que vos the dais. Pois fe quereis ver a lingua de que he mais vizinha, \& donde manou, lede a arte da grammatica da lingua Portuguefa que o mesmo loam de Barros fez, \& o mefmo podeis ver no liuro da antiguidade de E wora de Meftie Andrede Refende, onde claramente fe moftra, que co pouca complyão deixa de fer Latina. Enfini


## Diafogo em tovuor ta

Enfin que fe algūa comrazáo fe po. de chamarbarbara he a voffa, a qual roma da lingua Arabia, \& a mayor patte dos vocabulos falais do papo com afpiração: \& afsi fica hūa linguagem imperfecta, \& mais corru ${ }^{\text {d }}$ ptado que vos dizeis quea noffa he. Falencio.
Pues feñor Petronio, ya que con el arteficio de vueftras razones quereis ahogar, y confundir las mias, y pien fais quedar vencedor, y trumphat de my opinion :agora os quiero pro uar en como la nueftra lenguaes mas: propinqua al latim que la vuefīa con algunos vocabutos que aqui offereceré, conuienealăber. Dezis hontem, nos hayer, el datin heri.

## fingua Portuguefa

Dezis engenho, nos ingenio, el latin ingenio. Dezis dores, nos dolores, el latin dolores. Dezis cores, nos colores, el latin colores. Dezis calmas, nos calores, el latin calores. Dezis pai xöes, nos pafsiones, el latin palsiones. Dezis peffoa, nos perfona, el latin per fona. Enfimotros muchos vocabulos haen nueftralengua, que differen muy poco, o quafi nada dela la latina, delos quales la vueftra es muy remota, como en eitos os tégo moftrado. Pues como la lengua Latina fea madre delas otras lenguas, y mas copiofa y excellente de todas quantas hay (como fabemos) aquella q́ mas Femejäte y propinqua fuere a ella,effa Eerâ mejor y mas fingular q̧ las otras.

## Dialogo em lounor da <br> Petronio.

- Se có effa razáo vos parece, fenhor Falencio, que tendes concluido, ainda vos prouarey que a noffa he mais chegada ao latim quea voffa, como le pode verem outros muieos vocabulos noffos de que a voffa tambem fe defuia : algüs delles fáo eftes que fe feguem. Vos dizeis lengua, nos lingua, o latim lingua. Dizeis pluma, nos penna, olatim penna. Dizeis té prano, nos cedo, o latim cito. Dizeis lexos, noslonge, o latim longe. Dizeis años, nos annos, o latim annos. Dizeis daño, nos damno, o latim dãno. Finalmente que fe quantos me occorrem vos quilefle aqui dizer, feria coula infinita de nunqua acabar,


## Dialogo em lonuor da

porqu(como digo ) a mayor parte dos vocabulos pronúciaes có afpiraçóes, por onde fica voffa lingua muito ma is remota, \& defuiada do latim que a noffa: \& fe náo vedeo neftes que ago ra vos direy. Vos dizeis hembra, nos femia, olatim femina. Dizeis hierro nos ferro, o latim ferro. Dizeis hiel, nos fel, o latimfel. Dizeis hado, nos fado, olatim fato. Dizeis huir nos fugir, olatim fugere. Dize is hazer, nos fazer,olatim facere. Pois daqui pode is inferir quanto melhor, \& mais gra ue he noffa lingua: \& fequiferdes fa ber quanto nefta parte excede näo fó mente á voffa, mas ainda ás outras de q̃ náo tratamos, a efte propofito vos contarey, que hum dia em Parisfea-

$$
\mathrm{E}: \quad \mathrm{ch} \text { a }
$$

## lingue Portuguefa:

cháram uia certa parte homés de dỏ herfas ną̧öes, os quaes vieráo a ditpurar de fuas linguas, \& cada hũ fez verfos em latim bufcando vocabulos mais femelhantes a fua, \& nenhūafe achon que mais participalse do latim que a nofsa: porque dezou doze verfos fe fezerão, 9 não defcrepáo da lin * gua Latina coufa algúa, nem da Portuguefa: dos quaes me lembráo eftes quefe feguem.
${ }^{0}$ quam diumos acquiris terra triumplos, Tamfortes animos alta de jorte creando. S) numero fancto gentes tu firma referuase: Per longos annes isuas tu terra beata. Cötra non fanctos te armas furiofa Paganos. Vius ty lemper gentes mactando feroces, Que ethinpas $T$ urcos fortes lndos dás faluose De le u chrifta sactos möstrado Prophetas.

## Diafogo em lounor da

- Ficarảo todos táo enleados quando neftes verfos virảo a perfeição defta singua, que não podéram deixar de a confefsar por melhor, \& mais chegada ao latim de todas. E afsitambem vós fenhor Falencio, diuieis de cair na conta, \& acabar de conhecer que por todas as vias heella mais polida \& del gada qquea volsa.


## Falencio.

- Aunque con todas efsas razones os parefca que aueis prouado fuerçacōtra las mias, con todo efso no creo feñor Petronio, que totalméte fean baftantes para deshazer my opinion. Porquefupuefte que en efsos verfos


## lingua Portuguefa.

fe mueftre vueftra lengua tan cerca del latin, tambien fe de elpacio penfaffernos en la nueftra, podria fer que hallaffermos vocabulos con $\mathfrak{q}$ hizieffe mos otros tantos, o masen nueftro lenguaje, y tan latinos como eflos $\bar{q}$ aueis alegado.

## Petronio.

Náo me parece, fenhorFalencio, que fera polsituel achardes vocabulos tão perfectamente latinos nem que táo bem pareção em voffa linguagem, $\bar{q}$ vos firuáo pa verfos defta qualidade. Falencio.

- Y que razon aura, feñor Petronio, para yue tan perfectaméte los no ha.llemos en la nueftra, auédo entre am bas đi vnaala otra tan poca differécia? рогன


## lingua Portugue $\sqrt{2}$.

## Petronio.

Porquealem de as afpiraçóes व̆ vais vos corromperem(comoja dille)a fe melhança que a voffa lingua podia ter com a Latina, tendes nella muitas fyllabas que fe dobräo per duas letras vogaes, que o latim nem nós nunqua vfamos: como he, tierra, fuerte, muer te, fuerte, luengo, cierto, \& outrosin finitos vocabulos, nos quaes a noffa fegue o latim, \& náo defcrepa delle coufa algúa, \&\& voffa totalmente pa receque nelles fe efmerou em fe defuiar delle, como fe defta maneira ficaffe mais perfecta.

## Falencio.

- Ora fenhor Petronio, vos lo teneis muy bienhecho, y hafta aqui difpu* tado

Dislogo em lounor da eado fabiamente como hombre de grande ingenio, y que no deffea poco engrandecer las colas de fu naturaleza. Y por effo demos fin a nueftra di fputa, y feamos amigos como fiempre lo fuimos, que lo demás poco nos importa.

## Petronio.

Deffa maneira, fenhor Falencio, j2 ${ }^{\text {q. }}$ contra minhas razóes não tendes ma is $\bar{q}$ arguir, \& o campo fica por meu, demos por concluida noffa queftäo, que ifto he tarde, \& váofe fazédo horas. Poriffo náo me detenho mais, fi quaiuos embora que outro dia noe veremos.



[^0]:    4.-.

