$$
\begin{aligned}
& \text { PANEGYRICO } \\
& \text { AO ILLUSTRISSIMO, E EXCELLF }{ }^{n t} \text { r®SIMO SENHOR } \\
& \text { E SYLVA, }
\end{aligned}
$$

Do Conselho de Sua Mageflade, e Secretario de Efado dos Negocios do Reyno,
NO DIA DOS SEUS FELICES ANNOS, em 27 de Abril de 1751:

ESCRITO POR
FILIPPE JOSEPH DA GAMA,
Academico da Real Academia da Hiforia Portuguexa, Academico do Numero da Acadeniia dos Arcades de Roma, e Oficial da Secretaria de Efiado dos Negocios do Reyno.


## LISBOA,

Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real.

> M. DCC. LI.

Com todas as licenras neceflarias.


## LICENCA <br> Do Santo Guicio.

Approvaçaŏ do Reverendifimo Padre Me/tre Fr. Nicolão da Affumpçă̆ Becquer, da Ordem dos Iréga. dores, Aprejentado em Santa Theologia, Qualificador do Santo Officio, e digniffimo Prior do Real Convento de S. Domingos de Lisboa, ơc.

## ILLUSTRISSIMOS SENHORES.

OPanegyrico, de que a petiçaó trata, he obra de Filippe Jofeph da Gama, bem conhecido pela fua erudiçaơ : e em nada degenéra efte papel dos mais partos intellectuaes defte Auctor, que a luż publica tem admirado. Em nada fe oppoem aos dictames da noffa Santa Fé, ou bons coftumes: à vifta do que Voffa Illuftriffima mandará o que for fervido. Convento de S. Domingos de Lisboa, 8 de Julho de 175 t.

## Frechldrde de Fillosolle Fr. Nicoláo da Afjump̧̧aŏ Becquer. clas e Letras <br> reca Central

VIfta a informaçaó, póde-fe imprimir o Panegyrico, que fe aprefenta, o qual depois voltará conferido para fe dar licença, que corra, fem a qual naô correrá. Lisboa, 9 de Julho de 175 I .

Abreu. Trigofo.

## Do Ordinario.

> Ode-fe in o papel, de que fe trata, e deis torne para fe dar licença para correr. ,$\Rightarrow$ de Julho de 175 I .

> D. F. A. de Lacedemonia.

# Do Defembargo do Paço. 

Approvaçă do R. 1. M. Fr. Manoel de S. Damafo, Religiofo da Ordem Serafica da Santa Provincia de Portugal e Seu Cbronifta, Academico da Academia Real da Hifloria Portugueza, ơc.

## JESUS, JOSEPH, MARIA IMMACULADA.

## SENHOR.

ESte Panegyrico, dedicado aos annos do Secretario de Eftado dos Negocios do Reyno, Pedro da Mota e Sylva, he compofto por Filippe Jofeph da Gama, hum dos mais benemeritos Vaffallos de Voffa Mageftade, pela fua vafta erudiçaó, fagrada, e profana; e por fer igualmente adornado de huma fublime eloquencia, em ambas as linguas, Latina, e Lufitana. E fe o Principe dos Poetas Portuguezes, no primeiro Canto da fua Lufiada, Eftancia 33 as contempla irmăas: e o erudito Antonio de Soufa de Macedo, nas Excullencias de Portugal,
tugal, cap. 22. Excellencia 7, mais que irmăas, as reputa identicas; defta identidade, infiro eu, a que ha a refpeito do Tullio Romano, e do Gama Portuguez: que fe aquelle foy o Principe dos Crajores do I a

I-alia, efte he o Principe dos Oradores do 1 aun Lufitania. Affim o deveráó confeffar todos aquellas, que tiverem recitado, e recitarem as multiplicadas Oraçōes Panegyricas, com que o noffo Orador Gama tem elogiado muitos dos grandes Heróes do noflo feculo, já impreflas nas duas germanadas linguas: E o confeffaráó os que lerem o prefente Panegyrico, em que o mefmo Orador, com a fua innata eloquencia, e aquilina penna elogîa, e defereve excéllentes virtudes, dotes, e dons gratuitos do feu feliciflimo Heróe. Que, por fe naó oppor em coufa alguma às Regalias de Voila Mageftade, o julgo dignilimo do prélo. Efte o meu parecer, Volía Mageftade mandará o que for fervido. Nefte Real Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa, i I de Julho de 175 I .

Fr. Manoel de S. Damafo.

QUe fe poffa imprimir, viftas as licenças do Santo Officio, e Ordinario: e depois de impreffo tornará à Mefa para fe conferir, e taxar, e dar licença para que corra, e fem illo naố correrá. Lifboa, 12 de Julho de 175 I.

## <üarqquez $P$. Ataide. Vaz de Carvalho. Almeida.



## II. L. ${ }^{\text {No }}$, E EX. ${ }^{\text {noo }}$ SENHOR.



OJE nos traz o Sol o feliciffimo dia dos annos de Voffa Excellencia : e as virtudes, que começáraó a brilhar em Voffa Excellencia com tanta anticipaçaó defde os crepufculos da primeira idade, faó outros tantos aftros refplandecentes, que o fazem ainda mais luminofo, do que o dia, em que Vofla Excellencia nafceo. Efte ferá o alfumpto do obfequiofo culto, que dedico a Voffa Excellencia com o mais reverente, e profundo refpeito; e dos parabens, que dou a Voffa Excellencia defte grande dia, e do novo anno, que principîa a contar, a que fe feguiráó outros muitos, todos taó felices, e venturofos, como fab os que compoem a gloriofa vida de Voffa Excellencia. Os Varoens infignes até ennobrecem os mezes, e os dias, em que nafcem: e Voffa Excellencia, como hum delles, illuftrou para fempre o dia 27 de Abril, pois nelle vio as primeiras luzes da vida; e o deixou com o feu nafcimento taó celebrado nos faftos, e annaes da fama, que os que nelle nafcerem, teraó efta fortuna pela mayor gloria. Nefte dia ornáraó as Mufas, e as Graças, com flores, e com eftrellas, o bera iv

## (II)

co de Voffa Excellencia. As eftrellas Tignificavaó as cidades, e as flores prognofticavaó os frutos de yor, com que Voffa Excellencia havia de enri cer a Patria. Oh! e fe entaó the revelaffe a Prov dencia, que nelle the nafcia hum Varaô excelfo, hum fiel Confelheiro, hum Protector vigilante, e hum Miniftro incomparavel! Mas ponhamos diante dos olhos hum, e outro dia, pois tem huma notavel correfpondencia o dia do nafcimento com o dia dos annos. E quem rerá efte menino, que vemos nafcido nos braços de Lucina, e de Amalthéa? Pois h le fer aquelle, em quem dous Auguftos Atlantes da Lufitana esféra reclinar'śo huma grande parte do immenfo pezo da fua augufta Coroa. E quem he efte Sabio Varaó , de tao veneravel prefe ç̧ı , benigno, e circumfpecto, e de tanto defintereffe, e inteireza, que excede naó fó a hum, mas a muitos Catoens, de quem foy nelle o noffo Portugal mais fecundo, do que em tantos Heróes a antiga Roma? Pois he aquelle mefmo tenro infante, que nafcendo em hum tal dia, como hoje, foy crefcendo tanto com os annos na prudencia, e na fabedoria, que chegou ao alto, e fublime gráo, em que o vemos collocado. Rara maravilha! E qual deftes dous dias ferá o mais alegre, e venturofo para a Patria: o dia, em que Voffa Excellencia nafceo; ou efte, em que já Anciaó cumpre os feus felices annos? Naó ha duvida, que efte. Porque naquelle dia nafceo Vofla Excellencia dando os primeiros paffos na carreira da vida: nefte he já Varaó confummado, e conta fobre os feus annos, muitos feculos para o merecimento, e para a farm. Os annos, que Voffa Excellencia viveo até agora já paffáraơ, ainda que ficaráó eternos na memoria dos homens, e da pofteridade: os que Voffa Excellencia começa hoje a viver, ainda eftaô por vir: e faó elles taó defejados, como eraob aquelles, que Voffa

## (III)

Excellencia tem vivido, quando fahio à luz do mundo. Naquelle dia tudo eraó efperanças, nefte tudo far frutos: E o agricultor naó eftima tanto a efta-子ай , en que as fuas arvores fe reveftem de flores; como o tempo, em que fe utilifa dos abundantes, e deliciofos frutos, que ellas the eftaó produzindo. He tambem efte dia para Voffa Excellencia o mais gloriofo : porque naquelle dia nafceo Voffa Excellencia como os mais homens para fer o que agora he : nefte parece, que tornáraó ao feu principio os annos, e cue fem dependencia do tempo nafce, Voffa Excellencia Miniftro grande, e incomparavel ; moftrandonos naó fó verificados, mas excedidos os vaticinios, que fe formariaó no feu nafcimento pelas benignas influencias dos aftros. Naquelle dia os applaulos, que VoTa Excellencia teve, eraó fó effeitos do amor, e do alvoroço, vendo a Volfa Excellencia nalcido, pois ainda naó podia merecer: nefte recebe Voffa Excellencia os parabens, que the dá a mefma Patria, agradecida aos relevantes ferviços, que the tem feito. O.dia natalicio, ou he acafo, ou myfterio: mas feftejarfe depois efte mefmo dia, fuppoem merecimento, e grande merecimento. O Sol gyrou no dia do nafcimento de Voffa Excellencia fem nenhuma differença dos outros dias : mas Voffa Excellencia he quem depois o fez illuftre, e affignalado com as fuas virtudes, e foberanos dotes, para fer celebrado todos os annos. Em conclufaó, naquelle dia nafceo Volta Excellencia para o mundo, nefte renafce para gloria, e felicidade da Monarquia. Sim, para gloria, e felicidade da Monarquia: pois Voffa Excellencia he hum tal Minintro, que o defejaó para feu Secretario todos os Principes da Europa. Ainda fe naó vio paixaob mayor pela gloria do Monarca, e pelo augmento, e credito da Patria, do que em Vorfa Excellencia. As fuas refoluções faơ as mais ajuftadas, e confor-
mes com as leys, com a razaó, e com a politica; aquella politica verdadeiramente Chritata, , que em Vulle Excellencia tanto refplandece. A fua prudenci. ain ta he mayor, que os feus annos; e parece quirida na larga diuturnidade de muitos feculos. Dc
xa Voffa Excellencia igualmente fatisfeitas a juftiça, e a clenencia : e fe em Voffa Excellencia fe póde conhecer alguma inclinaçaó, he fómente para a piedade. Que beneficios, que defpachos, que mercês, que favores, que graças, naó tem diftribuido os noflos Monarcas pelas liburaes, e definterefladas mảos de V ofa Excellencia? Em todos os negocios, que occorrem, taó graves, taó importantes, he Vofla Excellencia confultado com muia mayor attençaó, e refpeito, e com fuccellos muito mais felices, do que os Oraculos de Apollo, e Dodona. Que direy do feu impenetravel fegredo, e da fua feliciffima memoria, aonde permanece eftampado, como em huma viva, e copiofa Bibliotheca, tudo o que lêo defde os primeiros eftudos; lembrando-fe aflim dos nomes de infinitos pertendentes, e do que pedem nas fuas fupplicas ; como das que baixáraö refolutas ha muitos annos, e do tempo em que as defpachou? Que direy do amor da verdade, que tanto arrebata a Voffa Excellencia, como fe efta fermofifima virtude, defcendo do Ceo cercada de luzes, e reiplandores, appareceffe a Voffa Excellencia no feu fabio Gabinete? Naó poderá louvar dignamente a eloquencia, e a difcriçáo dos mais polidos, efacundos Oradores, os attributos, e dotes de Voffa Excellencia ; nem aquella paz, e focego do feu efpirito entre a multidaó dos negocios de huma Monarquia, que fe dilata muito além das balizas, que perfcreveo ao Sol o Author da natureza. A fuavidade do genio de Volfa Excellencia ettá refpirando na brandura das fuas palavras : e aquella efcrupulofa circumfpeç̧aó, com que $v e ̂$, attende, e examina tantos requerimentos, e

Confultas, como fe eftiveffe pezando as fuas deliberaçőes nas balanças do Santuario, he hum teftimunho ilIuftre da fua independencia; e de que Volfa Excellen--.. naơ tem outras valîas mais, que a juftiça, $\mathrm{e} \approx$ razaỏ, eque fó executa o que determinaó as Leys, e o que he mais conveniente ao ferviço de Deos, e do Monarca. Naô fe póde gloriar a lifonja, de que impetrafíc coufa alguma de Volla Excellencia, nem com enganos, nem com lagrimas, nem com elogios: antes poucas vezes fe atreveo a apparecer na fua prefença, pois fabe muito bem, que Joffa Excellencia he du ado da prudencia da ferpente, e da fimplicidade da pomba; que conhece o animo, e o interior dos homens; e que penetra a verdade, ou o fingimento das palavras, e dos conceitos, como fe viffe a idéa, com que fe formaö. A virtude, fim: a virtude, a quem Voffa Excellencia he todo femelhante, he fó quem alcança a fortuna de que Voffa Excellencia a ouça, e a patrocine; fendo taó liberal na profufaó, com que a honra, e favorece, que os premios excedem o mais diftincto merecimento das letras, e das armas. Logo por todas as circumftancias he taó grande o dia dos annos de Voffa Excellencia, que compara das as flores do herço com os frutos da idade madura, as efperanças om a poffe, o Sol na infancia do feu Oriente com o mefmo Sol coroado de brilhantes rayos no luminofo progreffo dos feus refplandores, e V offa Excellencia comfigo mefmo, já envolto nas mantilhas, e já empregado no trabalho das fuas illuftres occupaçoes; fica fendo o dia do nafcimento de Voffa Excellencia como fombra, e crepufculo defte feliz, e venturofo dia.

He verdade, que nos lembra o dia do narcimento o verdor dos annos, e o mimo da primeira idade: mas em Voffa Excellencia a Primavera, e o Outono, fempre he Primavera. Quando a vida fe
paffa no exercicio das virtudes, até os annos já maduros, faó verdes, e florentes, como thes chamou o Poeta Latino, fallando da provecta idade de Entello. Equem melhor, que Voffa Excellencia, tem cultivado aquella utilifima Filofofia, que he meftra da vida, das Sciencias, da politica, e dos bons coftumes? Confundiraob-fe maravilhofamente em Volfa Excellencia eftas duas eftaçőes da vida. Os frutos purpureos, e fazonados, anticipáraó-fe à idade por força da educaçaó, da doutrina, do genio, e do eftudo; e pareceo Outono a Primavera. As flores brotáraó juntamente com os frutos, e ainda continuad no vigor dos annos, pois as virtudes vaó renovando a Vo Ta Excellencia a idade; e parece Primavera o Outono. Allim vive quem principîa na adolefcencia a fer velho. De maneira, que o que tem feito em Volfa Excellencia o tempo, he fó imprimirlhe no femblante mayor veneraçaó, e mageltade.

Que tem mais o dia do nafcimento? O fer principio da vida? Affim he: mas os Varoens excellentes devem mais ao dia dos annos, porque com elles fe lhes vaob augmentando os progrefos, a idade, e a fras bedoria: e fe houve tempo, de que fe polfaó arro pender, he fó o que viveraó defde o nafcimento ats à infancia, pois naó conheciaó o merecimento, nem a virtude; ainda que para ella os hia difpondo a indole, e a inclinaçaó natural, com que nafcéraó para o exercicio das acçőes heroicas. Tambern a gloria da primeira idade naó confifte em eftar mais proxima ao dia do nafcimento, mas em parecer, que eftá delle muito dittante. Nos primeiros exordios da vida logo Voffa Excellencia principiou a fer homem : e a fua adolefcencia naó fe illuftrou tanto com as flores da Primavera, como com a prudencia, com a gravidade, com os acertos, e com as virtudes de huma anticipada velhice. Por efta razaó, fe perguntarmos àquel-

## (VII)

les grandes homens, que, como Voffa Excellencia, tem gloriofamente paffado os feus dias, fe defejaó torna . . o berço; refponderáó todos pelas facundas vozes do Pay da eloquencia Romana*, que de nenhuma for-* Cicero te : porque entaŏ perderiaó o fruto de tantos traba- in Catoo lhos, e dos feus bem empregados annos. Tornar aó os ${ }^{\text {ne. }}$ que já eraó famofos na fabedoria, a abrir os livros, e aprender as Sciencias; e principiariaŏ de novo o exercicio das virtudes os que por ellas tinhaó merecido eterna fama. E quem lhes dife a elles, que feriaó o que antes eraó? Que o Filofofo tornando ao berço, naö ficaria rude, e ignorante? Que o Soldado valerơo, naơ feria depois tímido, fraco? Que o virtuofo, o modefto, o politico, que ornaó, e ennobrecem a Republica com os feus coftumes, naỏ veriaó a fer monftros de vicios, e o efcandalo da Patria? Mas ainda que foubeffem, que ficariaó o mefmn , que antes eraô; ou que fe tomaffem outros exercicios, feriaó nelles igualmente illuftres; como Pythagoras, que para provar a idéa das fuas tranfmigraçöes, dızia defi, que primeiro fora Soldado, e depois Filofofo : nem affim quereriad tornar a nafcer, jor naó perderem a authoridade das căas, e de boa
intade acabariaó a vida, fó por naó efperarem tanto tempo pela madureza dos annos, que he melhor adorno das virtudes, e a Coroa de hum Varaó confummado. Efta Coroa, Excellentiffimo Senhor, he hoje nais preciofa para Vofla Excellencia, do que tem fido até agora: pois fe augmenta à proporçaó dos annos, que Voffa Excellencia conta nefte venturofo dia que he por tantos titulos mayor, que o do feu ла :imento.

Notavel prerogativa he a dos annos já maduros! Os velhos nada invejaó aos mancebos, nem as fuas forças, nem os feus annos: e os moços quantas vezes defejaó ter mais annos de vida, parå fe adianta-

## (VIII)

rem aos feus competidores? Quem ha, que naó queira antes as forças do entendimento de Socrates, ou de Cleantes, do que a valentia dos braços dos mais cortes, e invenciveis Atletas? Quem ha, que fe pudeffe, naó trocaria os feus annos, ainda que foffem os mais floridos, com a proveta idade, com a fama, como merecimento, e coma a fabedoria de algum deftes, ou de outros Coryfeos do Templo de Minerva, fe elles confentiffem nefta troca? Toda a gloria de hum mancebo benemerito, he a efperança do que póde vir a fer. As coroas de louro, os póftos, e troféos militares, as Cadeiras, as Togas, as Mitras, e as Dignidades Ecclefiatticss, faó os cuidados, que continuamente the embaraçaó o fomno. Mas a mayor gloria de Vofla Exceilencia he lembrarfe do alto, e eminente gráo, a que chegou no governo defta Monarquia ; e que já naó póde a fantafia illuminar outras efpecies de mais infigne caracter, nem tem outras imagens mais brilhantes, que reprefente a Voffa Excellencia, do que as fuas proprias virtudes: He lembrarfe dos paffados annos, e tanto ferá mayor a gloria, que delles ha de refultar a Vof $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ Excellencia, quanto em luftros felices, c lumino fos fe tem multiplicado mais r feu numero: He lembrarie do feuzelo, do feu deff. tereffe, e da conftancia, e igualdade do feu efpirito: He lembrarfe do grande conceito, que todos fazem da fua peffoa: e que as fuas maximas, e arbitrios, faó inlpirados; naö pelos afforifmos de Tacito, imas pelo que enfinaó os preceitos, e a doutrina do Evangelho: He lembrarfe da fua inteireza, e juftiça, em tudo o que tem executado; fendo tanta a confideraçă, e e o acerto, com que obra, que eftá int iramente fatisfeito das fuas refoluções: He lembrarfe do empenho, com que promove as letras, para fe tranfplantarem na famofa Athenas do Mondego a Fyfica, e Medicina moleraa; e que nella fe eftude, e enff-
ne com tanto ap roveitamento, e credito da naçaó, como utilidade d em publico: He lembrarfe do cuidad, e vigilancia, comque Voffa Excellencia concorre para a noffa felicidade, promulgando-fc tantas Leys, e Decretos, para fe eftabelecerem em Portugal os feculos de ouro; fem nunca ceffar, nem antes, nem agora, na continuaçaó de obras taó heroicas, e dignas da fublime comprehenfaô de Voffa Excellencia em todas as materias do governo, e do Eftado: He lembrarfe dos amigos, que teve; das perfoas, que conheceo; dos fucceffos, que vio; e das terras, por onde andou, ou eftudando as Sciencias, ou fervindo a Patria: He lembrarfe, de que foy a voz de hum Principe, que competio na felicidade com Augufto, e com Tito na gloriofa antonomafia de delicias do genero humano; e que repartio com Voffa Excellencia os feus Reaes elevadiffimos dotes: e que he Secretario de outro Monarca, que merece eftes manosilluftres parallelos, e que artende a Voffa Excellencia come hum dos feus mayores Miniftros, da mefma forte, que o fazia feu efclarecido Pay, que effá no Ceo: E he em fim, conhecer, que Voffa Excellenainda tem forças para fe empregar incanfavelmente nas fadigas da fua laboriofiffima occupaçaó, fem haver dia, em que naó faça muitos ferviços a efta Coroa; e fem reparar nas horas, nem no tempo, como fe eftivefle nos mais florentes annos da fua idade. E fe naó, dizey-o vós, ò luminofas fentinellas do Firmamento: dizey-o vós, e contay, fe pudeis, as vezes, que deixaftes ainda efcrevendo a efte grande Miniftro, quando já fe acabava o tempo da voffa afliftencia, e começavaó a defvanecerfe as voffas luzes com os purpureos rayos matutinos, depois da applicaçaó de huma noite inteira. Creyo eu, que fe algum Efritor, imitando o eftylo dos Dialogos de Plataó, nos quizer reprefentar vivamen e a heroica imagem

## (X)

de hum Varaó confpicuo naó mencs pelos merecimentos, que pela idade; naó ha de to ...ar por idéa a Titaó, encanecido no ocio das telves, e dos bofq"es; mas a Voffa Excellencia fempre ativo, e vigilante no feu Gabinete: nem a Cataó, a quem notáraó o defeito de fevero, e rigorofo; mas a Vofa Excellencia, compafifivo, e affavel com os pertendentes, ainda que fejaó os mais importunos; benefico para com todos, e grande venerador da Nobreza, e das Familias illuftres, a que naó era muito inclinado aquelle antigo Romano; e nefta oppofiçád fe the conheceo outro defeito. De forte, que naó fómente ferá Volfa Excellencia o affumpto da fua penna: mas naoo duvidará, de que fe Cicero florecelfe nefte feculo, naó the occorreria o mefmo C taó, que elle preferio a todos os Heróes, e fó em Volfa Excellencia bufcaria outro mais digno exemplar : para que aflim tivelfe mais eftimação a obra, e fe illuftraffe com circumftancias mais elevadas a peffoa, que nella introduzile, como fimulacro de hum Varaó incomparavel. E nenhuma deftas glorias, que tanto fe renovaó, e fublimaó no dia dos annos de Vofla Excellencia, acho eu no dia do feu nafcimento. Jacte-fe muito embora aquelle prime ro dia, de que vio nafcer a Voffa Excellencia : mas que importava o ter nafcido, fe as flores definayaffem, e fe murchaffem na Primavera? Os annos, que Voffa Excellencia cumpre no dia de hoje, e naó as mantilhas, nem o berço, faó a fua gloria, e o efplendor da fua fama. Naquelle dia, em que Voffa Excellencia fahio das mãos da natureza, era femelhante aos que refpiravao os mefmos inftantes de vida: era como huma das eftrellas, que refplandec: $m$ na luzida conftellacaô da Via-Lactea, que fendo muitas, todas faó inferiores às eftrellas de qualquer outra grandeza: nefts, porém, ló póde ter comparaçá com os Varoens mais famofos, e infignes do mundo:
pois quafi todos os a wi.es das Sciencias, quafi todos os homens, a cuem a veneravel antiguidade deu culte, e levantou citatuas, e quafi todos os Heróes de ambos os Teffamentos, foraô velhos; e contáraó mais annos de vida, do que Voffa Excellencia hoje conta. Muito viveo Socrates, muito viveo E iteEfo, muito viveo Cataó, muito viveo Marhufalem, muito viveo Mathathias. Os Paulos, e os Hilarioens tambem viveraó muito. Mas para Vofla Excellencia viver tanto como elles, bafta que a fua idade fe haja de medir pelas fuas virtudes, e que os feus annos fe igualem com os feus merecimentos. Até pela neve das cảas fe dintinguem as mayores Per, nagens no Empyreo, aonde naob ha tempo: e hum. vez, que voando fobre os orbes, e as esféras, como remontada Aguia do Firmamento vio o Evangelifta no feu Apocalypfe a Corte Celeftial ; obfervou, que os vinte e que to Anciăas eraơ os que eftavaô mais chegados ao throno do divino Cordeiro.

Finalmente: hoje fim, e naơ no feu dia natalicio, he que re verificaó em Voffa Excellencia os vaticinios, que fe the podiaó fazer no dia do feu nafcunento. Nafcen Voffa Excellencia para o mefmo, que hoje he. Nafceo para fer o Neftor, e o Cataó da Monarquia Portugueza; que eftes faó os dous mais celebrados exemplos, que nos offerecem as letras humanas, de Confelheiros, e Miniftros preclaros: mas Neftor naŏ foy Neftor, fenaŏ depois de viver tres idades: Cataó naó foy Cataó, fenaô depois que o habilitáraó os annos para merecer a grandeza defte nome; fendo que em todo o progreffo da vida forao, como Vofla Excellencia, egregios, e admiraveis. Só depois de Anciaô he que Voffa Excellencia acabou de fer o para que tinhe nafcido: ainda que o feu efpirito, e talento, he fu erior à fua mefma disnidade. Já pa" o anno, que vem, ferá efte

## (XII)

dia mais venturofo, do que noje he, porque Vofa Excellencia contará mais hum anuo de vida. E quanto fe forem multiplicando mais, e nais, os circulcs refplandecentes, que hoje principía a defcrever oSol, e com elles os annos de Vofa Excellencia, cheyos de virtudes, cheyos de experiencias, cheyos de gloriofas, e incelfantes fadigas; tanto ha de fer mais florente, e ditofa a Naçaó Portugueza. Ah Senhor! Vós, que fundaftes efte Imperio em victorias, e triunfos: Vós, que o dilataftes em tantas Conquiftas até os mais remotos climas da terra; moftray agora a efpecial providencia, com que o governais, com que the alfiftîs, com que o lefendeis, com que o confervais, augmentando a vida a efte grande Miniftro, que lhe déftes, como em cumprimento da promella, de que nunca haveis de apartar os volfos olhos defte Reyno fingularmente volfo. Bem fabeis quanto nos he util o defintereffe defte Oraculo das leys, da politica, e da fabedoria; quanto nos he proveitofa a fua comprehenfaó, quanto nos he necelfaria a fua vigilancia, e quanto dependemos das fuas experiencias, adquiridas em taô largo tempo, com tanto eftudo, e trabalho. Pois, Senhor, confervaylhe a faude, e accicicentay the a vida com os annos, que naó chegou a viver aquelle faudofo Heróe da Luftania Sacra, aquelle fufpirado Principe do Vaticano, e primeiro movel defta Monarquia : e reftituynos agora os annos, que elle facrificou nas aras do amor da Patria, fatigado com o pezo de tantos negocios, que the confiou o mais fabio, e magnifico Monarca defte feculo, de quem he o Augufto Filho a mais parecida, e verdadeira copia. Aceitay, pois, o tributo do incenfo, que arde nos voflos altares, para que exhalando-fe a fua fragrancia a elte Celeftial Propiciatorio em aromaticas nuvens alcancem as oraçóes, e os facrificios, - feliz defempenho dos nolfos ardentes votus.

## (XIII)

Eftas faob as fupt,icas, que fazemos pela vida de Voffa Excellencia, taó proprias da noffa veneraçă , como do meu agradecimento. E conhecendo Voffa Excellencia por elle, e muito mais pelo feu merecimento, a fynceridade deftas deprecaçơos, e o defejo, de que fe perpetuem immortaes os feus annos; permittame Voffa Excellencia, que eu dedique efte pequeno culto, e efte limitado obfequio da minha debil eloquencia, às glorias, com que Voffa Excellencia tanto fe illuftra nefte faufto dia: e que affombrado com a grandeza da materia, deixe para engenhos mais felices, e para mais eloquentes Oradores, os Elogios de Voffa Excellencia, fois naô cabem nas rudes expreffoens da minha penna, e os eftaó publicando com admiraçaó, e refpeito, tudas as Cortes da Europa, que pelas virtudes, de que a grande alma de Vofla Excellencia fe adorna, tem definido as nobiliffimas qualidades de hum perfeito Miniftro de Eftado.

## LAUS DEO, ET VIR GINI GENITRICI, in fecula feculorum.



