## ¿ ER M A M

NAS EXUQUIAS DELREY NOSSO SENHOR DOM PEDROII. QUE PREGOU

O R. P. MIGUEL DIAS DA COMPANHIA de JESUS, ASSISTENTE PELAS PROVINCIAS DE PORTUGAL em Roma,

## NA IGREIA DE SANTO ANTONIC da Naçaö Portugueza no anno de 1707.



Em Roma na Officina de Antonio da Rofa.
Anno de 1707.
Com licenģa dos Superiores. $L 2669$



Memoria Fofice in compofitionem odoris fatta opere pigmentarij. Ecclefiaft. 49. 1.


Efta urna funeral mais chea de lagrimas,que de cinzas;nefte Regio, \& fumptuofo tumulo, que a Naçaõ Portugueza, em teftimunho igualmente de feu amor, que de fua dor, confagra hoje com trifte luto, \& funefto canto, a fuave memoria do feu amabiliffimo Rey, o Sereniffimo Senhor D.Pedro II. podemos com muyta propriedade gravar aquelle celebre Emblema, que os Egypcios coftumavaõ antigamente efculpir no jalpe, que cubria as urnas dos feus Reys defuntos. Era o Emblema hú coraçaõ atraveffado com duas lanças, \& coroado com efte Mote, Tecum amor in Sepulchro; querendo Fignificar no Mote, que ainda entre as cinzas do Sepulchro eftava muyto viva a braza do amor, quea feus Reystiveraõ em vida; \& no coraçaõ alanceado, que a dor de os perderem na morte lhes atrave riva us corações.Podemos, digo, gravar com to ropriedade efte Emblema, \& efte Mote, ta uina do noffo Sereniffmo Rey, porque fuas Reaes prendas, \& fingulares vittude as quaes faço conta de elogiar, naô cc..ı difcutfos rhetoricos, nem com periodos eloquentes, porque quando o objecto de hūa oraçaô funebre he taó dolörofo, como he, o que tenho entre mãos, nem a Rhetorica atina a formar difcurfos, nem a eloquencia a compor periodos, para que atè na defcompofiçaõ do eftylo fe veja a força do fentimento; por iffo me naõ valerey tanto do difcurfo, quanto da memoria, Memoria Fofie, fazendo hũa fimplez recordaçaō das fingulares prendas, que o noflo Rey Sereniffimo teve para fer amado, \& por boa confequencia as muytas razões, que temos para na fua morte nos moftrarmos fentidos.

E vem a fer, o que reza o noffo thema, fallando del Rey Jofias, cuja memoria renovava em todos os feus vaffallos o amof, $\bar{q}$ the tiveraó em vida por fuas grandes virtudes lemelhantes a hũa confeyçaõ de fuaviffimos aromas: Memoria Fofí in compofitionem odoris; \& ao compaffo do amor, que the tinhaõ, fe lhes via nos olhos a dor, desfazendo-le todosem terniffimas lagrimas, por haverem perdido hum taõ grande Rey: Univerfus $7 u d a$, © If Parali. rael luxerunt eum. Qual foffe a confeiçaô aroma35.24 tica, a que era femelhante a memoria de Jofias explica bem o Texto Grego, dizẽdo, que era o $T$ Tmiama, no qual diz o doutiffimo A Lapide

## to Serenilfimo Senhor D. Pedro II.

a a fingular piedade daquelle Rey: ian a maximè notat pietatem 7u/id; porque affur. como o Thymiama fe compoem de varias efpecies aromaticas, affim a piedade de Jofias, fendo hūa fó, comprehendia muytas, \& muy excel, lentes virtudes: de forte que todas as virtudes, com que EIRey Jolias fe fez amavel em vida, \& fuave, como preciofa confeyçaô de aromas, a fua memoria depois da morte, Memoria Fofic in compofitionem odoris, fe reduzem ao Thymiama da piedade : Thymiama maximè notat pietatem. Fofia, da qual o fagrado Texto o louva muyto,dizendo, que acudira pela honra, \& culto, Divino, deftruindo as impiedades da idolatria : Tulit abominatio- Ecclef. nes impietatis... in diebus peccatorum corroboravit 49 -5 pietatem; \& pela qual o canoniza por hū dos Reys mais lantos, que houve em Ifrael: Preter David,

```
Ibid.n
``` Ezecbiam, © Fofiam, omnes peccatum commiferunt.

Donde efte mefmo rumo faço eu conta de feguir, reduzindo todas as virtudes do Sereniffimo Rey D. Pedroá fingular piedade, de que Deos o dotou, \& pela qual foy hü dos mais infignes Reys, que houve em Portugal. Mas para difcorrer com diftinção, \& clareza, devemos primeyro fuppor ci is ados Expofitores, que a piedade confr. daem toda a fua circunferencia inclue, ou m duas efpecies; a primeyra, \& princi-
\[
\mathrm{A}_{3} \quad \text { pal, }
\]

6 Sermaönas Exequias. pal, tem por objecto fó a Deos, \& comprt. a virtude dozelo, que devemos ter da honra alto, \& religiaô da verdadeyra Divindade; \& juntamente a virtude do affecto, \& devoção para com o mefrio Deos; affim offirma odoutiffimo ALapide fobre aquellas palavras do Apoftolo a Ti motheo: Exerce te ad pietatem. Propryijfimè pietas (diz elle) Deum reficit ; eftque Dei cultus, © fincerus erga etim affectus, ac fudium interne devotionis. A fegunda efpecie tem por objecto os homés, \& comprehende as virtudes da mifericordia, da clemencia, \& da benignidade; affim o enfina Santo Ambrofio allegado pelo mefmo A Lapide: Ambrofins intelligit mifericordiam, © beneficentiam in proximum.

Ifto fuppofto, comecemos pela primeyra, \& principal efpecie da piedade, em quanto comprehende o zelo da hohra, culto, \& religiaõ do verdadeyro Deos. Nefte particular foy a piedade do Sereniffimo Rey D. Pedro hūa virtude de esfera tão dilatada, que naõ fe reftringindo aos limites de Portugal, abrangeo a todo o mundo com taō feliciffimos fucceffos, que me daó fundamento para caydar, que a efte fim o levantou Deos ao trono, \& The meteo na maó o cetro. Parece muyto dizer, que abrangeo efta fua piedacic ar io Univerfo, maso difcurfo me defempenhar: vantou Deos a David do humilde efta.

\section*{do Serenifimo Senbor D. Pedro 11.}

10 rono de Ifrael; a caufa aponta a meu intentc, S.Joaó Chry foftomo na fua Homilia deDavid, \& vem a fer, porque em todo o povo, \& exercitos de Ifrael, naó houve, nem grande, nem pequeno, nem foldado, nem Capitaô, ( \(\&\) nem ainda o valentaõ de Saul) que fe atreveffe a acudir pela honra de Deos contra as blasfemias, queo Gigante Golias vomitava em opprobrio da verdadeyra Divindade, \& dos feus exercitos, quaes eraõ os de Ifrael: Au/us ef maledicere exercitui Deiviventrs. Sò o paftorinho David teve animo para taõ ardua empreza, executando-a, affim ao longe com a funda, como ao perto com a elpada; ao longe com a funda, dando em terra com o Gigante, figura, como quer o mefmo S. Chryfoftomo, da idolatria; \& ao perto com a efpada, cor-rando-lhe a cabeça em caftigo de fua impia, \& temeraria ouzadia: Saul Rex, (diz Chryfoftomo) populufque terretur, formidant cuncti, trepidant omnes... © trementibus cunctis, folus David conftfit intrepidus. E quem affim acode pela honra de Deos, digno he, (conclue o mefmo Santo fallando com David ) digno he de empunhar o cetro, \& cingir a Coroa: Tu enim, deficiente Rege, Rex ijve, \(\mathfrak{b}\) dignitate, do merito extitifti.

Outro David na Ley da Graça me parece a mim o Sereniffimo Rey D. Pedro, porque affim las fuas Conquiftas da Afia, da Africa,

\section*{Sermaönas Exequias}
\& da America, como ao perto no feutu, o de Portugal, \& na fua Corte de Lisboa, acudiu fem. pre pela honra, culto, \& religiaó do verdadeyrc Deos. Ao longe nas fuas Conquiftas a promoveo, derrubando o Gigante da idolatria com o eftalo da funda, ifto he, com o fom da prégaçaō Evangelica: In omnem terram exivit fonus corum, David: Infunda, \& lapide profiravit Davia GoLiam, ideft, Cbriffus Diabolum, predicatione, oo opere. Derrubou, digo, o Gigante da idolatria com o eftalo da funda, ou fom da prégaçaõ Evangelica, por meyodos muytos, \& fervorofos Prégadores da Fé, que todos os annos mandava para aquellas Regiões bem inftruidos com prudentes, \& pias exhortações, que lhes fazia, animando-os a fe empregarem com todo o defvelo na falvaçaó daquellas almas, porque naó eftimava, nem que ria tanto a dilatação do leu Imperio, quanto a mayor gloria de Deos, a propagaçaõ da Fé, \& a ruina da idolatria: \& para melhor promover taō pia, \& religiofa empreza, fundou nas mefmas Regiôes, \& dotou á fua cufta cinco Bifpados, \& hum Seminario; promulgou leys muy favoraveis aos Indios, a pezar de quem os queria vexar, \& cativar; fuftentou Bifpos, Parochos, Miffionarios, Catechiftas, \& ainda muyto numero de fold: 1 n para defenfa das fortalezas, \& amparo d

\section*{\({ }^{6}\) S Sereniffino Senbor D. Pedro II.} (b) .vamente convertidos, com tao largos dif. endios de fua Real fazenda, que tudo, quanto he rendiaō as Conquiftas da India, gaftava, (como o mefmo Sereniffimo efcreveo ao Papa Alexandre Vili. ) no fuftento dos Miniftros Evangelicos, \& mayor bem daquellas novas Chriftandades.

Nem foy menor odefyelo, com que ao perto no feu Reyno, \& na fua Corte, meneou por fimefmo a elpada do zelo, que tinha da honra de Deos, do culto Divino, \& do augmento da Religiaó. No feu Reyno zelou a honra do \(\mathrm{Ce}-\) leftial Efpofo das Religiofas confagradas a Deos, prohibindo fob graves penas a todos os feus valfallos, \(\bar{q}\) naõ as inquietaffem com efcufadas converfaçöes, \& perigofas correfpondencias. Na fua Corte promoveo o culto da Sacrofanta Euchariftia com feu exemplo, porque todas as vezes que fahindo de Palacio encontrava o Santifft mo Sacramento, que o Parocho levava a algum enfermo, logo defmontando da carroça tomava na maõ huma tocha, \& a pè acompanhava o Senhor atè a cafa do enfermo, \& dalli até a Parochia, deyxando ao enfermo, fe era pobre, \&'á Parochia, huma boa efmola. Na mefma Corte procurou a converfaõ dos Mouros, que os baxeis de Portugal cativavaõ, fazendo os vir à fua Real \& razōes, que reduzio a muytos, dos quaes hin, antes de fe bautizar, tendo algumas duvidas fobre a Fé, as foy confultar com o Sereniffimo Rey a tempo, que eftava á mefa, da qual logo, fem demora, fe levantou ; \& dizendo-lhe os feus \(\mathrm{Ca}-\) mariftas, que entretanto fe esfriariaõ as iguarias, refpondeo, que mais defabridas the feriao , leo feu coraçaô fe esfriaffe no amor de Deos, \& daquelle proximo, (repofta muy parecida áquella de Chrifto, quando todo applicadoá converfaó da Samaritana naõ attendeo às iguarias, que the 7oan.4. offereciaõ os Apoftolos: Rabbi manduca,... meus 32. cibus eft ut faciam voluntatem ejus, qui mifit me) \(\&\) de tal forte fatisfez ás duvidas do Catechumeno, que finalmente fe bautizou com fingular confolaçaõ do piiffimo Rey.

Em fim ate á fua mefma peffoa abrangeoo golpe da efpada, comque zelava ao perto a honra de Deos, porque affim o moftrou na rigorofa penitencia, que fez por fuas culpas, a qual, (comofente Tertulliano) he hum pio defaggravo da honra Divina impiamente leza pela culpa: Zib. ac Nunc maceror, (diz elle ) of crucior, ut Deum re\({ }_{11}{ }_{10}\).ac. conciluem mibi, quern delinquendo lafi; \& nefte generode fatisfaçaõ, ou defaggravo da honra Diyina por meyo da penitencia, foy admiravelo

\section*{do Sereniffimo Senbur D. Pedro II.}

Ser anmo Rey, porque fabemos, por relaçaó do leu Confeffor, que perto de hum anno dormio veftido fobre huma taboa, envolto em hum vil, \& groffeiro pano ; que jejuava a paó, \& agua as Seftas feyras da Quarefma, veftindo neffes dias hum afpero cilicio, \& tomando huma rigorofa difciplina; \& que naõ le podia acabar com elle, que comeffe carne nos dias prohibidos, por mais que the foffe neceffaria, \& lha receitaffem os Medicos. Verdadeyramente, que taõ afpera penitencia em hú Rey parece raro prodigio digno de toda a admiraçaô : a que fez Âchab Rey de Ifrael veftindole de cilicio, jejuando, \& dormindo veftido fobre hum facco: Operuit cilicio carnem fuam, jejunavitque, \&o dormivit in /acco, levou de tal forte os olhos a Deos, que á maneyra de quem fe admira de huma coufa rara, \& prodigiofa, a manifeftou logo an feu Profeta Elias, dizen-do- lhe como admirado: Naõ vifte a Achab mortificado, \& humilhado diante de mim ? Nonne vidiftibumiliatum Acbab coram me? Pois fe a penitencia de hum Rey taö impio como Achab affim levou os olhos a Deos; que faria a de hum Rey taó pio como o Sereniffimo D. Pedro, particularmente fendo a penitencia naõ fó externa, \&nafcida do temor dos caftigos Dixinos, como a de A rhab, mas tambem interna, \& nalcida do B 2 amor,

\section*{Sermaõnas Exequias}
amor, que a Deos tinha, \& do ardente zelo \(c-\)-the reftituir, por meyo da penitencia, a honra, \& obfequio, a que lhe faltára pela culpa? Certo, que efte modo de penitencia em hum Rey feria de tanto agrado a Deos, que naõ fó lhe levaria os olhos, mas tambem lhe roubaria o coraçaõ.

O lugar, que Deos teve de mayor agrado cá na terra em tempo da Ley Efcrita, foy ofeu Tabernaculo, em que morava como em cafa de fua Pfalm. recreaçaô: Tabernaculum fuum, ubi babitavit in 77.60. bominibus; \& fendo que por dentro tudo nelle era madeyra preciofa, \& ouro finiffimo, ainda affim ordenou Moyfés, que por fóra o cubriffe com onExod. zecilicios: Facies, © \(\begin{aligned} & \text { 26.7. } \\ & \text { aga cilicina undecim ad o- }\end{aligned}\) periendum tectum Tabernaculi ; parece que naó dizia bem huma cuberta taõ groffeyra em hum Tabernaculo taõ magnifico; para que tantos cilicios por fóra em huma obra taõ rica, \& preciofa por dentro? porque o Tabernaculo tinha dentro de fia Arca do Teftamento, da qual diz o Profeta Rey,que era a virtude de Ifrael: Tr adidit Pfalm. in captivitatem virtutem eorum, idefl, Arcam, (cõ77.61. mentou Lorino ) naō fó porque era a fortaleza, \& defenfa do povo Judaico, mas porque nella morava Deos centro de toda a virtude, \& fantidade; effa Arca, ou virtude de Ifrael, eftava cingida em roda com huma coroa de ouro finiffimo: corum, ideft, Arcam, junta com a coroa, ऽuprà coronam auream, cubra-fe de cilicios por ultimo complemento de fua admiravel architectura, \& perfeyçaõ, para ficar de todo perfeyto, \& agradavel aos olhos Divinos, porque fe agrada muyto Deos de ver veitida de cilicio, Jaga cilicina, hūa virtude coroada, virtutem eorum .... fuprà coronam auream. Logo fe o Sereniffimo Rey foube ermanar a virtude com a Coroa, \& efmaltar a Coroa com o afpero do cilicio, \& rigor da penitencia, claro eftá , que o Tabernaculo da fua alma havia levar os olhos, \& roubar o coraçaõ a Deos, \& morar a Divina Mageftade neffa alma com agrado femelhante ao que tinha em habitar no feu Tabernaculo cuberto de onze cilicios: Facies \(\sigma\) fag a cilicina undecim ad operiendum tectum Tabernaculi.

A efta primeyra efpecie de piedade pertence tambem, como acima prefuppuz com o doutiffimo A Lapide, a ternura do affecto, \& devoçaõ para com Deos: Eftque fincerus Dei affectus, ac fudium interne devotionis; da qual o Serenilfimo Rey deo fingulares moftras em maytos, \& muy pios actos para com o mefmo Deos, \& feus Santos. Para com Deos, porque o cordeal affe-
cto, que tinha a Divina Mageftade, the fahia aos olhos nas lagrimas, que derramava, quando ouvia, ou nos fermões publicos, (a que affiftia com grande attençaõ ) ou em praticas particulares, tratar algũas materias de efpirito, que podeffem mover a devoçaõ, dando com efta ternura exterior hū evidente final da piedade para com Deos, que the affiftia no intimo do coraçaõ. Para com os Santos foy tambem fingularmente pio, \& de-- oto; a muytos, cujas Imagês tinha á roda da \(\mathrm{Ca}-\) mera, em que dormia, fazia fuas particulares depreca̧̧ões antes de fe recolher ao defcanço do leito, por mais tarde que foffe ; \& por mais cançado que eftiveffe de expedir os negocios do Reyno. A S. Francifoo de Affis venerava com tal affecto, que em vendo algŭ Religiofo feu, logoo chamava afi, ainda que eftiveffe em publico rodeado de muytos fenhores da fua Corte, \& the beijava o habito, em teftimunho daefpecial devoçaõ, que tinha ao Serafico Patriarcha A Saó Francifco de Borja, feu Avò, pagava todos os annos o tributo de hưa boa efmola para a fua fefta, naõ ló em reconhecimento do parentefco, que com elle tinha, mas em final do muyto que o venerava por fua grande fantidade.
2. Mas aonde fubia mais que de ponto efta fua piedade para comos Santos, era na cordeal levo-

\section*{do Sereniffino Senbor D. Pedro 11.}
çaö, que tinha à Rainha de todos elles, a Virgem Santiffima ; efta Senhora era o alvo de feus mais tenros affectos, o objecto de feus humildes obfequios, \& o refugio, a que acodia em feus mayores trabalhos. Todos os Sabbados infallivelmente, por mais occupações, que tiveffe, \& por mais rigorofas que foffem as inclemencias do tempo, hia, fem comitiva de criados, fem cortejo de Fidalgos, \& fem Guarda Real, acompanhado unicamente de hũ feu Camarifta, vifitar a Imagem de N. Senhora das Neceffidades, que eftá fóra da Corte em huma Igreja diftante de Palacio duas milhas ; alli proftrado aos pès da Beatiffima Virgem largava as velas à fua devoçaõ; alli lhe manifettava a ternura de feus affectos; alli the offerecia toda a fua Cafa Real, \& pedia remedio para todas as fuas neceffidades. E não lhe fahirão irritas eftas preces, nem eftas vifitas fem remuneração, porque a Senhora com huna fó vifita, que lhe fez, the pagou largamente as muytas que o Sereniffimo Rey the fizera no feu Templo das Neceffidades, porque eftando mortalmente enfermo, depois que voltou da Campanha da Beyra, \& tendo-fe feyto na Corte de Lisboa muytas, \& muy fervorofas preces por fua vida, \& faude; tendo fahido em prociffaõ pela mefma caufa anuytas, \& muy devotas Imagés, particularmen-

16 Sermaonas Exequias
te a do Santo Chrifto dos Paflos, \& a dobum Jefus do Carmo, Imagḗs de fumma veneraçaõ naquella Corte, \& que não fahem a pablico lenão em algũa occurrencia tão urgente, como era ef, ta; ainda affim não fe via no enfermo final algum de melhoria, atè que finalmente lá fobre a tarde do mefmodia, em que fe cuidava acabaria a vida, The trazem em prociffaō ao Palacio a Sagrada Imagem da Virgem puriffima das Neceffidades täo amada, \& venerada do Sereniffimo Rey, \& logo naquella noyte, (coula que me pareceo prodigiofa) começou a dar finaes de melhoria, a qual nos dias feguintes fe foy corroborando cada vez mais, até recuperar baftante faude, com que viveo ainda dous annos, que aSenhora, como euimagino, the concedeo, para fe apparelhar mais devagar para a ditofa morte, com que paffouda vida temporal à eterna.

Eu obfervo nefte prodigiofo fucceffo a prefteza, com que Deos concedeo a vida, \& faude ao Sereniffimo Rey por interceffaõ da Virgem Senhora das Neceffidades, não lha tendo concedido por meyo das fagradas Imagẽ́s de Chrifto tão veneradas na Corte de Lisboa; \& atrevome a dizer, nos quiz Deos fignificar, que na extrema neceffidade da faude, em qife achava o Sereniffim Rey, podião os feus vaffallos fufpender o recur

\section*{do Sereviflimo Senbor D Pedro II.}
,a Chrifto, quando tinhão tanto à mão o patrocinioda Virgem Maria das Neceffidades, finguar Patrona do feu Principe moribundo. Navegaväo hüa hora os Apoftolos em companhia de Chrifto, \& vendo-le arrifcados a naufragar por força de hüa horrivel tempeftade, que de repente fe levantou eftando o Senhor dormindo: Motus Mattb? magnus façus eft in mari, itaut navicula operive- \({ }^{-24}\) : tur fluctibus, iple verò dormiebat, acodem a feu patrocinio, pedindolhe remedio para tão extrena neceffidade: Domine falva nos, perimus. Elperta então Chrifto do fono, \& reprehendeos leveramente de feu temor, \& pufillanimidade: Quid timiduefis? E bem, Senhor, vem-fe os Apoftolos arrifcados a perder a vida entre as ondas, \& dey-xais-vos eftar adormecido, fem tratar de os remediar, lpfe verò dormiebat? Vem-fe quafi comidos dos mares, \& não häo de temer, Quid timidi eftis?: Não; porque a naveta, em que hiāo, era imagem, ou figura da Virgem Santiffima, conforme aquillo dos Proverbios: Facta eft quafinavis inflitoris de longè portans panem fium. A qual femelhança de nào accommoda o doutiffimo A Lapidéa BeatiffimaVirgem: Eadem adaptes BeatijfimaVirgini, que in domum, ideft, in Ecclefaiam, ;zvexit panem vivificum, Cbrifum Domimunn..... Ipfa velut navis inftitoris plena fuit mercibus calefibu; \& quem no mayor perigo da vida tem tan- toá mão, (como tinhão os Apoftolos na fua na veta) hǔa fó Imagem, ou figura de Maria Santif frma, Ipfa velut navis infitoris, não tem que te mer, bem pòde Chrifto lançarfe a dormir, que a Senhora trataráde o remediar. No evidente perigo de vida, em que eftava o Sereniffimo Rey, bradava o povo de Lisboa ao Santo Chrifto dos Paffos, \& ao bom JESUS do Carmo, pedindo a vida parao feu Rey: Domine falvum fac Regem, 19.10. como a pedião para fi os Apoftolos: Domine Jal va nos; mas o Senhor, como fe eftiveffe adorme cido, 1 lpe verò dormiebat, não acabava de ouvir os feus rogos, nem de pòr ocumpra-fe a fuas petições, porque efperava, que em tão grande perigo recorreffem, \& invocaffem a Virgem Senho ra das Neceffidades, dizendolhe: Domina fal. vumfac Regem; \& tanto que recorrèrão ao patrocinio defta Senhora, \& invocando-a devota mente, levárão a fua Imagem á Camera do Rey enfermo, logo the entrou por cafa a faude, veri-ficando-fe nefte prodigiofo fucceffo, o que diffe devotamente Santo Anfelmo, que muytas vezes fealcança mais facilmente a faude, invocando a Virgem Maria, do que invocandoa Jefus: VeloLib. de cior ef nonnumquam falus memorato nomine \(M a\) -

Virg. cap. 6.
lfto quanto à primeyra efpecie da piedade, que o Sereniffimo Rey teve a refpeito de \(D\)

\title{
do Sereviffimo Senbor D. Pedro 11.
}
le feus Santos; paffemos agora à fegunda, confi-erando-a a refpeyto dos homens, em quanto comprehende a clemencia, a benignidade, \& a mifericordia, como ao principio adverti com Santo Ambrofio: Ambrofius intelligit mifericordiam, 心6 beneficentiam in proximum. Efta efpecie de piedade he tão propria dos Principes, que chegou a dizer S. Joaó Chry foftomo, \(\bar{q}\) para louvar a hũ Rey não ha melhor elogio, que o da clenencia, \& mifericordia: Siquis Principem lauda-
 fericordiam; Principatus enimproprium eft meere\(r i\). Por iffo antigamente ( acrefcenta o mefmo Santo) na creação dos Reys fe coftumava ufar a ceremonia de os ungir com oleo, dando a entender, que affim como o oleo he tymbolo da benignidade, affim o Rey ha de fer todo benigno, \& affavel para todos: Propterea reges ungebantur, quia Divine benignitatis fymbolum babet oleum. Oh Rey benigniffimo, no qual a clemencia, \& benig. nidade era tão connatural, que mais parecia dote da natureza, que prerogativa da graça! era tão benigno, \& affavel, como fe foffe não Rey foberano, mas Pay amorofo de todos; affim o affirmáräo algŭs Senhores, que de Alemanha forão a portugal, os quaes depois de overem, \& trataren lifferão com grande admiração, que os Por*ug eezes tinhão hum Rey, que mais era Pay de

\section*{Sermaönas Exequias}
feus fubditos, que Principe, \& Senhor de feus vaffallos.

E pòde fer que efte foffe o motivo, que teve, para nunca, ( por mais inftancias que fe lhe fizeraõ) fe deixar coroar com a devida, \& coftumada folemnidade, porque não queria parecer Rey dos que tinha mais por filhos, que por vaffallos. Pela mefma razaõ foy taõ moderado em impor novos tributos, \& taō contrario a que os antigos fe arrecadaffem com violencias, \& vexaçoens: porque os Reys, que faõ Pays, naõ coftumaõ vexar com tributos a feus vaffallos, (confórme aquillo de Chrifto a S Pedro, fallando do tributo, que fe lhe pedia para Cefar: Ergo liberi funt fily:)
Matth. \& quando leja neceffario tirarlhes alguns, o devem fazer com tal moderaçaô, \& fuavidade, que naõ fintão os vaffallos, o que fe lhes tira. Naô tinha Adaõ no Paraifo outro Pay, nem outro Rey, mais que a Deos, \& querendo o Senhor tirarlhe hũa das coftas para formar a Eva, tiroulha eftando Adaõ, naõ acordado, mas adormecido, para
Genes.
\(\rightarrow\) I. que naõ fentiffe, o que lhe tirava : Cumque obdormiffet, tulit unam de colits ejus; porque hum Rey, que he juntamente Pay,como era Deos de Adaö, ha de tirar dos vaffallos, o que the for neceffario, comtal fuavidade, que o naõ fintaõ : fe Deos tirára a Adaõ a cofta eftando acordado, que dores naõ fentiria?: Tirar dos vaffallos com dor, \& tenti-

\section*{dó Sereniffimo Senbor D. Pedro 11.} 21 mento, o que he neceffario ao Principe, he vexação indigne de hum Rey, que fe preza de fer Pay; \& como o Sereniffimo D. Pedro fe prezava tanto de fer Pay de feus vaffallos, naõ os queria vexar. Antes a todos tratava com entranhas verdadeyramente paternas, a todos acodia, \& remediava; aos pobres comefmolas, affim publicas, como occultas; aos cativos, com o refgate, particularmente fe erão arrifcados a faltar na Fe ; ás almas do Purgatorio com Miffas, em que gaftava cada anno quatro, ou cinco mil cruzados; aos enfermos defemparados, com hofpital, \& medicinas, comofez aos Mouros convertidos á Fé, a quem naó fó mandou preparar hú holpital particular, \& acodirlhes com tudo, o que 1 hes foffe neceffario, mas tambem o mefmo Sereniffimo Rey em peffoa os vifitava algũas vezes, \& com fuas Reaes mãos lhes fazia, \& accommodava as camas, como fe foffe hum caritativo enfermeyro. Em fim para com todos era mifericordiofo, benigno, \& affavel; a todos ouvia com agrado; a todos refpondia com benevolencia; a todos confolava, ao menos com fuaves palavras, quando o naõ podia fazer com obras, para que nenhá fahiffe defcontentede fua Real prefença, verificando-fe nelle aquelle celebre dictame, \(\bar{q}\) do Emperador Tito Vefpafiano refere Suetonio: \(N_{c}\) oportere quemquain à /ermone Principis triftem difcedere.


\section*{Sermaónas Exequias}

E fe alguma vez a juftiça o obrigava, comoz Principe foberano, a fe moftrar fevero, \& juftiçofo, (o que fazia quando era precifamente neceffario ) fempre inclinava mais para a brandura, que para o rigor, porque entendia , ( \& entendia bem) q̆o Rey naō ha de menear a vara do gover* no, tanto para ferir, quanto para indireytar; por iffo o que podia emendar com palavras brandas, não o remediava com duros golpes. A vara do voffo Reyno (dizia Davida Deos) he vara de di-

\section*{Pfalm}
2.2. recçaõ: Virga directionis, virga Regni tui.Se a vara he fymbolo da juftiça, do rigor, \& da coacçaõ, como todos fabem, porq̄ chama David a do Reyno de Chrifto vara de direcçaõ: Virga directionis, virga Regnitui: Porque era vara de hū Deos mais inclinadoà mifericordia, que à juftiça: Miferatiopralm. nesejus fuper omnia opera ejus. Quem ufa mais de 104.9. juftiça, tem a vara para ferir; quem ufa mais da mifericordia, tem a vara para indireytar porque as defordēs, que pòde indireitar, fó fallando, naõ as remedea, ferindo:Virga Chriffi, (dife Lorino fobre o paffo) quia Deusef, tota directiont, \&r recła. Se Moyfés feguira efte dictame, quando lá no deferto quiz tirar agua de hũa pedra, naõ cōmetteria o peccado, pelo qualDeos the tirou a vida,\(\&\) negou a entrada na terra de Promiffaõ: era Moyfés Principe do Povo de Ifrael, tintialhe Deos ordenado, que fallaffe á pedra para della ti-

\section*{ao Serenifimo Senbar D. Pedro 11.} 23 rar agua: Loquimini ad petram; mas elle, em la Nam. gar de lhe fallar, a ferio duas vezes com a fua va- \({ }^{20.11}\) ra: Percutiens virga bis filicem; por iffo Deos o caftigou comtanta feveridade ; porque o Principe, qual era Moyfés, naõ ha de executar com golpes, Percutiens, o que pòde acabar fó com palavras: Loquimini ad petram.

Nem me digaõ, que a vara do Reyno de Chrifto naõ era fó branda para dirigir, virga directio\(n i s\), mas tambem ferrea para caftigar, como diffe melmo Profeta em outro lugar, chamandolhe vara de ferro, Reges eos in virga ferrea, por fer algūas vezes neceffario, que o Rey trate efte, ou aquelle vaffallo, in virga ferrea. Affim he; mas advirtaõ, como fe explica o Profeta nas palavras feguintes: Et tamquam vas figuli confringes cos: Quando o Rey, diz elle, houver de ular da vara do governo para o caftigo, Reges cos in virga ferrea, lembre-fe que o vaffallo delinquente he fragil, como hú vafo de barro, para delle fe compadecer: Et tamquam vas figuli confringes cos. Para quebrar hum pucaro de barro com huna vara de ferro, bafta hum leve toque, lem grande impulfo, nem demafiado golpe ; pois eis-ahi como hú Rey, para fer pio, \& benigno, ha de menear a vaa do caftigo contra o vaffallo delinquente: a vara feja embora de ferro: Regescos in virg a ferrea; mas o golpe, tó o que bafte para o quebrar, como vafo
vafo de barro, \& nảo para o confumir, \& acabar; feja tó o que bafte para the quebrar o coraçaõ com dor, \& reconhecimento de feu delicto, \& tanto que eftiver compungido, \& quebrantado: Tainquam vas figuli confringes, levante-fe a mão do caftigo, \& torne a vara à fua connatural brandura, \& direcçaõ: Virga directionis, virga Regni tui:Virga Chriffitota divectionis. Vaffallo ouve em Portugal, que merecia muyto bem fer tratado do Sereniffimo Rey in virga ferrea, mandandolhe tirar a cabeça ao golpe do ferro, por culpa de inconfidencia; mas foy taó benigno o clementiffimo Rey, que ajuntando com o caftigo a clemécia, fe contentou com o moderado golpe do exilio, perdoando-lhe a vida, que naô merecia lo. grar. Outro houve, que largou incautamente algúas palavras de menos répeyto à Peffoa Real; ouvio-as acafo o Sereniffimo Rey, \& fem fe alterar, nem proceder a caftigo algum, diffimulou, como fe tal coufa naõ ouvira, lembrado do que diz o Proverbio commum, que naó fabe reynar, quem naõ fabe diffimular. Oh coraçaõ igualmente pio, que generofo! fe naõ tivera já na mão o cetro, fó por efta generofa moderaçaõ de animo, mereceria lhe puzeffem na cabeça a coroa.

Com efta piedade para com Deos, \& para com os homês, reynou o Sereniffimo Rey Dom Pedrotrinta, \& oito annos, quafí todos em bel-

\section*{do vereniffimo Senbor D. Pedro II.}
paz, ainda em tempo, que toda a Europa ardia cm viva guerra ; fempre amado de feus vaffallos, como amorofo Pay, \& refpeytado como foberano Senhor; fempre favorecido de Deos comfeliciffimos fucceffos de repetidas vitorias, affim na Africa, como naEuropa; de ricas minas de ouro novamente defcubertas no Brafil;de Regia, \& numerofa fucceffaõ, que nos deyxou parafirneza da Coroa de Portugal ; \& o que mais he, om o feliciffimo fucceffo de huma ditofa paffamdefta para a outra vida; porque tanto que sentio o primeyro rebate da morte já vizinha, fu-万i. \(\log\) o para a fua Cidade de refugio, o Templo da Beatiffima Virgem das Neceffidades, \& polt ado alli em terra diante da Măy de Deos, invo-cando-a como eftrella do mar, the pedio húa boa viagem para navegar defte para o outro mundo, \& a Senhora lhe concedeo huma marè de rofas taó ferena, \& quieta, que com grande foffego, \& defengano da vida, fem fufto, nem perturbaçaõ, fe perfuadio que morria, \& recolhendo-fe logo a Palacio, fe confeflou muyto devagar, pedio perdaõ a todos, lançou a bençaõ aos Sereniffimos Principe, \& Infantes, fazendolhes hũa prudentiffima, \& piiffima extiortaçaó, que moveo a lagrimas a todos os prefentes; \& nos tres dias, que The reftáraõ de vida, eftando fempre em feu perfeyto juizo, hia repetindo as devotas jaculatoD
rias,
rias, que the fugeriaó os Religiofos, que the af. fiftiaó para o ajudarem a bem morrer; ate que finalmente perdendo de todo, (hum quarto de ho* ra antes de efpirar ) os fentidos, acabou com grảde paz, \& tranquillidade, a vida mortal para começar a eterna.

Oh que ditola morte! muyto temos nella, (meus Senhores Portuguezes) que envejar, \& tambem muyto que fentir, porque fe o povo de Judea, \& de Ifrael choráraō com grande exceffo a morte do feu Rey Jofias: Omnis Fuda, © Ifra luxerunt eum, por ter fido hum Principe muy do. do á piedade: Indiebus peccatorum corroboravit pietatem; com mayor razaõ deve a Naçaõ Portugueza, (pouco diffe) deve o mundo todo, chorer: a morte do Sereniffimo Rey D. Pedro, porter flo dohum Rey taõ pio para com Deos, \& taõ benigno para com os homẽs, como tenho moftrado. Digo, que omundo todo deve chorar a fua morte, porque fe na morte da Emperatriz Placilla difle S. Gregorio Niffeno, que o golpe daquella perda abrangia a todo o Univerfo: Prefens malum univerfiprorfus Orbis vulnus eft; omefmo podemos nòs dizer na do Sereniffimo Rey Dom Pedro, chamandolhe golpe que ferio com agudiffimador, \& fentimento todas as quatro par-
Orat. funeb. de Pla-
cil.Imp tes do mundo: Prefens malum univer/iprorfus Orbis vuhus eff; porque em todas tinha milhares, \&e

\title{
du Serëniffimo Senhor D. Pedro II.
} . .ilhares de vaffallos, que o amavaõ terniffimamente ; emtodas tinha Dominios, que the obedeciaố á rifca ; todas the rendiaó vaffallagem, todas the pagavañ em vida o tributo de fuas ricas drogas; \& poriffo todas na morte the devem pagar o de fuas lagrimas. Chore logoa Europa, chorea Afia, chore a Africa, chore a America, a morte defte feu grande, \& amabiliffimo Rey: Luxerunt eum omnis \(7 u d a\), ©́ Ifrael; cuja memoria lançará de fi para fempre o fuavilfimo cheyro de uas raras virtudes á maneyra de hum Thymiana, ou confeyçaõ de preciofos aromas : Memoria 70 fice in compofitionem odoris facta opere pigmentarij, orc. \(^{\text {and }}\)

\section*{Laus Deo, Vivginique Matri. Faculdare do fliosofle}

```

