dinto e. coplo grio do nesus Mascines to hoper sobo e fir havise mol ar a e
 - ere. intá Llastos.

Entra.o reprefentador, ©- dir à.
 Ebem fe confideraffe o bem de noyte como eftá, feguro que agente andaffe douda de alegria, \& fefta pelo bem que nella nafce.
Quando o homem mais le cobre, de feda: brocad , \& pelle, mais forrado rico, \& nobre entam nafce Deos por elle defpido na palha, \& pobre.
Equando frio ameaça
ao pobre, \& ao mal veftido, que tudo fere, \& trefpaffa,
entam nalce Deos delpido
por nos veflir de fua graça.
E quando o tenro animal
deyxa o campo de pafcer, porque o frioo tratamal,
entam he que quiz nafcer
Deos por nós em hum portal.
Tudo pelo frio Inverno
fe recolhe, \& agazal ha
com regimento, \& governo,
\& entam nafce Deos eterno
defpido por nós na palha.
Quando o paffarinho leve naó fae do feu ninho fóra

- que de fýo naô fe atreve, - Menin J I S U US chora cubert de frio, \& neve

Ifto faö obrigaçỏens, que todos a Deos devemos com o que lhe pagaremos he darlhe cos coraçoens, as feftas que lhe fazemos. Vay-fe, ó entra Gul, \& diz.
Que frio que percà jaz;
mas como queyma o rocio
por diante, \& por detras:
ora quem faz efte frio,
para que efte frio faz?
Tam eftrancilhado venho,
que non finto pè, nem máo,
porèm fe eudifpo o gabam,
todo efte frio que tenho hey de facudir no chäo.

Dera eu hoje o meu jornal \& non fahira do abrigo ou já que o frio era tal quando fahi do curral, non o trougera comigo. Affopra como affovia,
\& mais queyma como braza; non queroeu tal companhia, \& fe affim faz outro dia en o leyxarey em cafa.
No palheyro onde dormi; jazia cu mais abrigado, mais ainda bem num fahi; fe alguem me deo olhado ainda fe veja affim,

## Seä tal tempō, \& tal geada

geytar cu o gado fóra, tenha eus ainda má ora ou deme a minha foldada; que me quero ir muyto embora: Vós vedes as chamadellas de Gil, Gil, tira as ovelhas, \& o Ceo com milhante eftrellas
talhado tenha as orelhas
quem foffe agora por ellas.
Acachopa fica là
\& ao olar no leu gazalhado,
\& chamame que le ve o gado,
leveo ella, \& faberà
como o jornal he fuado.
Canta Silveftre de dentro que vem andan:
do, © torna a dizer.

Gul. Eu apoftarey que he efte
Silveftre, que ouço cantar?

- efte he Silveftre: oh Silveftre.

Silveftre. Aflim o tono lhe prefte
aquem nos fez ma drugar.
Es tuefte:Siluefre. Nunca o fora,
Eftès embora parceyro.
Gil E tueftès muyto embora;
quem nas tirou do palheiro
hum olho the tirem for ra .
Tuves a levantadura
de ir co gado por tal neve,
\& por noyte taö efcura;
fabes fue digaen; que oleve, quem dorme muyto fegura,

## A 3

Dize

## Dize, agimo, chamön ella,

 pornos daquella fey çaó?Chamarà por Madallena.
Sil. Sim, que tambem a donzella como nòs come o feu paö.

Gil. Bafta que o trifte paftor
por tal frio fe ha de erguer
para ganhar feu fuor,
em quanto fica a molher debayxo do cubertor.
Silv. Ah bofe Gil que he canceyrag
que eu non poffo foportar,
mas non te quero jurar,
canteu fetomar parceyra,
ella havos de trabalhar.
Gil. Säo ellas muy boas peças
para outra coufa fazer,
mais que bradar, \& gemer;'
ou que lhe doe as cabeças,
\& que naä podem compr.
Silv. Leyxa agora parouvelas,
vè que avemos de fazer.
Gil. Efperar á manhecer,
que indeu avento as eftrellas,
para ir co gado a pacer.
Silv. Nem eu deytoo gado fòra
fem alguma colaçaõ.

- Gil. Efperamos muyto embora.

Sil. Sabes tu que oras faó
Gil. Agora mais de trinta oras fe 20.

## Nem eu non vouao trabalho;

fem que a barriga primeyro tenha offorda ou migas de alho: ou ouvir de algum cabreyro of feu bode do chocalho. Virà cantando Pafchoal.
Silv. Là vem Pafohoal no caminho'
Paftor do noffo cazal
fazelhe de cà final.
Gil. Oh Pafchoal, ou Pafchoalinho;
faz per lá frio, Parchoal.
Pafo. Mantenha Deos companheyrosa
Silv. E tu lejas bem chegado.
$P$ afchoal. Venho de frio a leyjado.
Gil. Non te faltráó parceyros, que eu eftou entranfinhado.

Pofchoal. Ficaō dormindo as Senhoras
\& nòs cheyos de geada:
efta he boa madrugada:
Má grado a quem a taes horas
leve a pacer a manada.
Se ellas tomaó por coftume
de erguer de noyte os moços
erguaôfe ellas queb̉rem os offos.
non fiquem poftas a a lume
a guizar os feus almoços,
Porèm efta paffará
por eu non fer tenfoeyro.
mas por vida do cabryero,
que man s non faya de lá,
fem en Imoçar primeyro.

## A 4

Quanté

Quantè vida defte geytö
mal fe poderá fofrer
day vós ao demo tal feyto;
comer fem dar de comer, que lhe faça mà proveyto.
$G l$. Inda fe efpreguiçar quer
algum pequeno de fono. Silv. Quantea iffo hey de fazerd Pafc. Eu por vida meu dono non me hey de deyxar morrer?

## Deytarfehaŏ a dormir, ó dirì a o Anja de dentro.

Paftores do verde prado, defpertay por noffo bem; deyxay por agora ogado, \& hide ver a Belem,

- voffo Deos humanado:

Vereis hom portal que encerra
humbem eterno,\& divino, qué voffos males defterra
em fim vereis hum Menino
Gloria do $\mathrm{CeO}_{2}$ \& da terra.
Acordarăo muytale vagar pafmados's ơ dirà Silveftre.

Silv. Parchoal, que he ifo a tal ora, euouvi dizer Belem,
\& que vamos $\log$ a a efta ora. Gil. Por la vimos nós agora, mas nòs non ouvimos ninguen -

Se algum paftor dố lugap feziffopor zombaria, fe volo poffo al cançar ev heyvolo de zimbar, que non jugaffe outro dia:

Pafchoal. Quezombarias mermanjo? bem digo que es hum fandeu.
Grl. Pois ifto donde nafceo?
Pafchoal. Do Ceo, que era voz de Anjò
\& Ieria Anjo do Ceo.
Silveftre. A meu dono ha muytos dias; que avia, ouvi dizer,
perfias, ou perficias,
que a via denafcer
em noffo tempoo Meffias,
Pajchoal. Een ouvi que nos dizia
efta Voz , que num portal
hum menino nafceria,
\& que feria final
de noffa paz; \& alegria.
Silveftre, por tua vida,
fe te parece que he perto
buifquemos neffe deferto portal, ou cafa cahida,
para ver ifto fe he certo.
Tu Gil, fe te has de amanhat
fenaō fica neffe chaö.
Gil. Ficar, fique algum ladraö?
ondentemo hey de ficar, a que me trilhe algum caó.

Silvefre. Tudo avemos de correr
té, topar efte cachopo
que o Anjo o veyo a dizer,
\& fe es comelle vas topo
hey de faltar de praze.

## Pafcheal. Non avemos de leyxar

porguntar por donde vamos.
Gil. Que temos que perguntar
em achando o que buicamos;
non temos mais que buicar.
Vă̈-je, Or cantarecha alguma coufa, \& tornariă ao prefepio, é dira

Silveftre.
Sel. Em decendo aquelle oyteyro:
que nos fica alli detras,
vi eu efte candieyro.
Gil. Efmermelega parceyro
o partalinho aqui jaz.
Pafchoal. Non diziastu, Madraço'
que ifto non podia fer.
Gil. Tè prometter fer efcaço,
\& non crer a tès non ver;
como eu agora faço.
Silv. Abayxare toleyraó
olha que he Deos verdadeyro.
que eftá nas palhas no chaó.
Gil E cá o velto anfiaó.
Silv. Dizem que he carpinteyro.

Ora tu Pafchoal começa alguma coufa a prometrer. $P$ afchoal. E que coufa ha de fer effa? Silv. Cada hum ha de dar huma peffa de enchemaó, fe puder fer.

Pafch. Quan teu naô trago aqui nada que lhe poffa dar agora,
porèm tralhoey da pouzada huma Tripicinha uzada, em que fe fentea Serihora. He peffa que me ficou.
da máy de minha madrufta
em que non era de caita, a mim fofmente a leyxou, por eu fer bom filho? Silu. A bafta
$P$ afchoal. Inda outra coufa efperay,
que meul pay tinha cafado
co a filha do entiado,
que fica com minha máy
primo fegundo, \& cunhado:
Veo a tripeça a ficar
entaö por direyta linha
ao ter ceyro a vó, que a tinha;
que def pois veyo a cafar com a fegunda fobrinha.
E agora por derradeyro
de grado iha quero dar,
\& feal uum pee lhe faltar
o Senh fr que he Carpinteyro.
lho p tera concertar

Etu que the has de trager:
Sil. Non tenholeyte nem cabra;'
mas o que the en prometer naquella ors que tho der -comprirey minha palabra.

Deralhe eu, fe ella quizera. Pafc. Que lhe deras? Silv. Cudaloey; entaö logo to direy:
fabes Pa ichoal que the dera.
Palc. Que lhe derasi Sil. Nonnofey
Emfim fe a ti te parecer, quea tal Menino fe dè; porque elle tudo merece.
Pafc. Ora acaba? Silv. Já me efquece,
mas eu Iho darey bofé.
A Senhora huma beatilhas
ao Senhor velho huma capa;
ao Menino huma mantilha
\& de mel chea huma bilha para lhe fazer a papa:
Ao Boy bento que trabalha,
huma joeyra de palha,
\& ámula maliciofa,

- que refpinga, \& he rayvofa non the hey de darni migalha.
Edarlhey, fe a tite apras,
hum cabiz, que dos pequenos,
non ha hi melhor cabaz,
fem fundo com huma aza men is, porém non faz, nem desfaz.

Pafoch Já tendes Virgem fem par hum cabazinho fem aza, \& em que vos poffa fentar: faö pertenças de huma cafa, que fenaō o pòde efcular.

## Pois tambem ò Măy fagrada

outra peffa vos prometo que feja peffa eftremada, a qual ferá hum efpeto com fós a ponta quebrada. Era hum efpeto eftremado quando efta falta naó tinha non tem mais que eftar quebrado, \& faltarlhe a argolinha com que eftava pendurado.

E já que a gente começa,
a vir a voffo portal,
como a d arvos fe offerece;
bempodereis peffa a peffa
fazer muy lgrande enxoval.
E nòs hemos ca de vir
fenhor velho fique embora.
Gil. A bençaô de Deos Senhora
Silv. Agora podemos ir
a deyxar o gado fora.
Gil. Ha fim que jà me efquecia
minha dóna, \& minha tia, meu paç afto, \& meus irmáos lhe may daó Beijar as máos que via â cá outro dia.

Vă.je, \&r cantardä : \&j tornarăo outros dous Paforeses bem traja-
dos, é dirà opri.
meyro.
Primeiro. Já temos paftor chegado ao find do noffo dezejo.
ólugar fanto, \& fagrado, he poffivel que vos vejo,
lugar bemaventurado,
Vòs portal fois demais porte, que os paffos reaes que ha, porque bem fe fabe já que aquelle lugar he Corte, onde qualquer Rey efta:

Pois que Corte ferá aquella, onde affifte o Rey do Ceo em companhia daquella Máy, \& Virgem, pura. \& bella, onde hum Rey, que he Deos, nalceo

Segundo. Portal a bulearvos venho, inas eu vejovos portal, porque já portal vos tenho, como Corte Celeftial.

Ereis portalo mais pobre, de quantos o mun to fabe, porè n já mais rico, \& nobre, depois que Deos em vòs cabe, de todos os que o Cea cobre.

As pedras de dentro, \& forra; que eraó pedras tofcas dantes; com razaó parecem agora, depois que Deos em vòs mora; rubis, fafiras diamantes.
As palhas, em que deytado
eftá J ES U que nafeeo, he cama de ouro; \& borcado, \& o lobreceo he Ceo, de Anjos, \& eftrellas lavrado.

## Torna a dizer o primeiro.

I. Deos, \& Menino Gigante, Maria mãy, \& denzella: hay myfterio femclhante, may, \& filha defte Infante, \& elle filho, \& pay della.
Nem palha Senhor vos cobre; \& o tromem que ahi vos poz, no leyto dourado, \& nobre, vòs por elle affim taó pobre elle taô rico por vós.
De que chorais Deos eterno; fendóalegria dos Ceos, tremeis tambem pelo inverno de que tremeis meu bom Deos; fe de vòs treme o inferno?
Chorais, por que nos moftrais, que tudo be lagrimas no inundo que vós mqu Deos alegrais com myftel io taó profundo. Anjos, hg iens, animaes.

Maria mar de grandeza,
Maria mar de piedade,
Maria mar de beleza,
Maria mar de humildade
Maria mar de pureza.

## Maria Arca de Noè

Secretario onde efteve jà toda noffa Santa Fè,
bento fruy to que tal dá bento fruto que cal he.

Arvore que o fray to feu
foy todo o remadio humano;
Ave Santa onde nafceo
o Divino Pelicano,
que o fangue a feus filhos deu.
Vamos bufcar que offretar
a Deos Menino que achamos nafcido por nos falvar:
a mim nam me hade faltar queijos leyte, ovos vamos.


