## SERMAÖ <br> N A S <br> EXEQUIAS <br> Do muito Alto, e Poderofo S E NHOR D. JOAO V,

QUE EM A IGREJA DE SAN-TIAGO DA VILLA de Pena-Macor fizeraó os feus Senadores.
$\begin{array}{lllllll}R & E & C & I & T & O & U-O\end{array}$
M.R.P.F $\mathrm{F}_{\text {R }}$ ANTONIO

D A CHARNECA,
Religiofo da Ordem do Patriarca Serafico na Provincia
da Soledade, Ex-Lcitor de Theologia Moral, afif. scnte no me fnio Convento de Pena-Macor.

DADO A' LUZ Por
JOSEPH ANTONIO
DAS NEVES.
Bacharel formado cm a Univerfidade de Coimbra, cordeal amigo do Autor, e natural da Villa de Thomar.

## L I S B O A:

Na Offic de MANOFL DA SYLVA.
Anno de M. uCC. LI.
Cum todas as lic.nças nece ffarias.
 a A U O D X olorsboq 2 , oll A ofium od
STOM J 马 ?




$$
0+368+5046
$$

$$
\text { a } 04 \text { K月 A } 3.0 \mathrm{AC}
$$

xunca OdAd
OTTEOTMA H9AROT

$$
: A O \text { \& } 0 \text { I }
$$

## (3)

## A V E M A Pracldade de Filosofix AVE M A R I A $\begin{gathered}\text { facliancias e e Letres }\end{gathered}$

 Biblicteca Sentrai Immortalis eft memoria illius, quoniam nota efi apud Deum, ©o apud homines.QUANDO oh Parca dura, inimiga declara da dos viventes: muito alto, e poderofo Rey, e Senhor noffo. Quando ceffarás de fazer oftentaçaō do teu rigor feróz, e da tua tyrannia inexoravel? Quando acabará a tua altivez prefur.ptuofa, com que afpiras a elevar teu negro folio de defcarnados oflós fobre os mais excelfos thronos? Quando abaterás aquella infolente foberba, com que anciofa folicitas te rendaô trifte vaffallagem aquelles mefmos, aquem até a fama paga feudo? Aquelles, aquem erigîo columnas, levantou padroens, dedicou eftatuas, e obelifoos, immortalizando por efte modo a fua gloria, para que nem ainda depois de fepultados fe rifcaffem da memoria dos homens feus illuftres faftos, o que obfervou com os Auguft ss, com os Alexandres, com os Xerxes, e Filippes? Quando haô de ter fim teus execrandos infultos, com que ufurpas da maó do Supremo Paftor da Igreja as chaves de ouro, da dos Principes Ecclefiafticos as dignidades, da dos Reys o fceptro, e da dos Generaes os baftoens.

Quando chegará aquelle taó defejado dia, em que para termo das noflas penas fe cortaraó tuas pallidas azas, com que accelerada remontas teus vôos atè ao Libano a defpontar com a fouce curva na maŏ as pontas dos cedros, aos mais eminentes montes a cortar os louros, e as palmas, e com a mefma apreffada ligeireza defces aos valles a decepar as rafteiras plantas, e a fegar o humilde feno? Quando finalmen-
te compadecida de nofio extremofo penar deixarás de multiplicar golpes para nos renovares dores ? Quando? Mas para que he repetir lamentos queixofos aquem, affin como faz gala de ter vendados os olhos para cortar ás cégas, tem por brazaô moftrar-fé furda ás noflas queixas, para que fe nos perpetue a magoa, fe naó he (como entendo fer) que tendo por tymbre gloriofo o fer tyranna, a mefma deprecaçaó humilde a incita a executar as mais crueis atrocidades: Es 6 morte dragaŏ mais cruel, que o mefmo tigre; pois quanto mais fina he a pena, com que em tua prefença fe pulfaö as cordas do coraçaō humano, tanto mais te embraveces furiof: vá Anfiaŏ tocar a fua cithara em as mais agreftes folidoens, que as mefmas penhas attrahidas da confonancia lhe hiraõ no feguimento; vá Orfêo ás portas do inferno com a lyra, que ao feu tóque aplacada a furia de Plutaô, lhe reftituirá daquelle abyfmo a fua querida Euridice; mas fe comtigo re fizer a mefma diligencia,até a confonancia do inftrumento paffará a eftimulo da mayor fereza : ifto he o que fazes 6 morte tyranna, e nunca mais cruel, que na occafiaó, que motiva recitar efta Oraçaō fûnebre.

Mas quem tal differa, que fe havia atrever a morte contra a columna mais firme da naçaó Lufitana! Contra o modélo dos Princepes, e exemplar dos Monarcas! Quem tal cuidára, que fe havia arrojar a dar com a fua fouce hum golpe em hum dos mais florentes ramos da Real arvore de Bragança, quero dizer, na digniffima vida do muito Alto, e Poderofo Senhor, perde a vóz o alento para articular feu nome; eftála o coraçaŏ de pena, por renovar com o nome a dor, e a faudade; porêm fe he lance forçozo o repetilo, do muy Alto, e Poderofo Senhor D. Joaõ V. Rey de Portugal, a cuja faudofa, e fempre feliz memoria fe confagraó (pelos feus mais cordeaes, no* bres,
bres, e reverentes vaffallos da antiga, e leal villa de Pena-Macor ) eftas fûnebres exequias, fe tributaơ eftas demonftraçoens generofas de fentimento, e fe dedica efte lûgubre, e mageftofo aparato; fim pois a tanto como ifto chegou o atrevimento da morte.

Em annos dilatados andou a morte córmetendo ao noffo Sereniffimo Rey com a multiplicidade de accidentes, com que pertendia dar-lhe o golpe; e fendo já a fua ferida mortal, fe fizeraó precés pubiicas, e particulares, pela fua taó neceflaria vida; porém nem tiveraó defpacho as fupplicas de todo o Rey: no, nem foraô attendidas as vozes das cômuas deprecaçoens da Corte; taó cruel fe moftrou aquelle eftrago das vidas, que naô fó naố deferio aos rogos humildes, mas accrefcentou mayores motivos á magoa; porque fe em tantos annos lamentámos ao noffo Augufto Monarca enfermo, fez que no dia 30 de Julho defte prefente anno o choraffemos fem remedio mor to :ô rigor mais cruel! $O^{\text {‘ }}$ fereza de tigre o mais bravo! Quando efperavamos enxugar as lagrymas, ne-ceflitar-nos a dar principio ao novo pranto? Oh atro* cidade fem igual, e tyrannia fem femelhante; quando confiavamos dar alegres, e reciprocos parabens pela feliz faude do noffo Auguftiffimo Rey, obrigar-nos a veftir de luto para expreffar pezames de fentimento pela fua morte? Ifto he 6 verdugo deshumano, Parca dura, o que fez a tua tyrannia; rogarte cormiferaçaõ foy eftimulo para executares a mais atróz maldade , nem pódes negar o fer ifto affim, porque o eftaó publicando effas ardentes linguas de fogo, effa abrazada pyra, effe funefto tumulo, effe taŏ magefto $\hat{0}$, como trifte maufoléo, e o eftá filenciofamente expreffando o fentimento, e geral magoa, que fe reconhece nefte nobiliffimo, e pio Auditorio.

Porém onde nos levas o fentimento! Sufpen-daó-fe as lagrymas, e ponha-fe termo ao pranto, que -2.1 fe da

## (6)

fe da nofla vifta nos faltou hum taó inclito, e catho. lico Monarca, foy para lograr em o Ceo outra vida mais feliz; he verdade, que nos deixou, mas foy para que aufentando-fe defte defterro de penas entrafle com a gloria de immortal na feliz patria de delicias: acabou a peregrinaçaô,em que andava havia 60 annos 9 mezes e 8 dias, mas foy para melhor reynar em o domicilio dos viventes; eftava nefte fombrio valle, e foy por mandado de Deos fubir ao alto, para em premio das fuas heroicas virtudes lograr como immor. tal o excelfo trono do Empyreo; e fe todas as virtudes vivem na memoria da fama com fymptomas de mortaes, fó Deos, que he effencialmente eterno, the póde dar a gloria de huma perpetua duraçaó. Efta fem duvida he a caufa, porque o divino Oraculo affirma, que fó he privilegio de hum jufto a eternidade da memoria: In memoria ceterna crit jufus; porque fe Deos coftuma coroar em o Ceo o merecimento das virtudes com huma gloria eterna, tambem as coftuma premiar na terra com huma gloria immortal. Naố vio ainda o mundo outro Monarca mais digno da immortalidade da memoria, que o noffo Auguftifimo Rey D. Joaó, que Deos tem; porque fe todas as virtudes o conftituîraó jufto, foy porque naó houve alguma, de que o reu Real animo fe naō adornaffe; e fe para a memoria fe conftituir immortal, ha de fer conkecida de Deos, e dos homens: Iminortalis eft memoria illius, quoniam nota efl apud Deum, oo apud homines; como nas palavras do meu thema diz Salamaó, ferá aflumpto defte panegyrico o moftrar, que a memoria do noflo Auguftiffimo Rey D. Joaô fe fez gloriofamente immortal para Deos, e para os homens : motivos, que nefte penfamento me confirmaó expreffar a Oraçaó funebre pela narraçaŏ hiftorica de fua exemplar, e juftificada vida.

## (7) <br> DISCURSO.

IMagine a morte o que quizer, que fe ella fe perfuadir, que na ruîna do noflo Auguftiflimo Rey dava a conhecer a inexoravel jurifdiçaó do feu imperio, faiba que a feu pezar vive coroado de gloria na vida da admiraçaó ; fim cahio rendido da crueldade da morte aquelle milagre do valor, e da generofidade ElRey noflo Senhor, mas das injurias do tempo - refgảtaraô gloriofamente as fuas catholicas acçoens; e fe a violencia de hum achaque the cortou a vida, que em naö fer mais dilatada, teve prejuizo grande a Republica, como entendeo Santo Ambrofio: Quiam beata fuiffet Refpublica, fi eum diutius fervare potuiffet; naó padeceria a fua gloria femelhante defgraça, por quanto ferá eterna fem intermiffaó de louvor; fim fez a morte tyranna alvo da Real Peffoa do noffo inclito Monarca, mas defpedindo fettas para o abrazar: Sagittas fuas ardentibus effecit; errou o tiro (e naơ he muito, que erre hum taó grande alvo, quem atira ás cegas ) fe naõ foy, que com effeito acertou; porèm achou taó incontraftavel refiftencia, que as mefmas farpadas fettas, com igual, ou mayor violencia á com que foraô do arco, dando no alvo retrocederaô, e fe empregaraó na mefma morte, que as atirava; fendo efta huma das occafioens, em que fe vio verificada a certiffima fentença do Pfalmifta: Draco ifte, quem formafi ad illudendum ei, e querendo o cruel dragaó ti-rar-lhe a vida, fe valeo das mefmas armas da morte para confeguir a victoria, obrando nefta occafiaó o mefmo, que o valerofo David; pois com a mefma efpada, que cingia para o matar, cortou a cabeça áquelle monftro da natureza o gigante Goliat, e alim havia de fer; porque ainda gue entre a Rey de Ifrael, e o nofé
e o noffo inclito Monarca, naó ha a menor analogia em quanto á razaṓ das penas, que nos motiva, e em quanto ao motivo das penas, que nos caufa, há entre hum, e outro Rey, femelhança nas Monarquias, e nas armas; fim.

Porque fe oRey de Ifrael foy hum Monarca, a quem Deos conftituio Rey: Conftitutus fum Rcx ab eos tambem o Monarca de Portugal foy hum Rey, a quem - mefmo Deos fez Monarca. Volo inte, ơ in fermine tuo imperium mibi fabilire: fe ElRey David tinha por armas as cinco chagas figuradas nas fuas cinco myfteriofas pedras: Quinque David lapides erant Cbrifiz) quinque plage; cinco chagas, explicadas nas fuas fagra* das Quinas, faó as armas de Portugal: finalmente fe David tinha por armas a Cruz figurada no baculo: Quem femper babebat in manibus; tambem o defejado da noffa faudade teve por armas o lenho, e fignal da: Cruz: In boc Jigno vinces: e fe David, fendo Monarca eleito por Deos, com as armas da Cruz ficou na me-: moria gloriofamente immortal, feguramente podemos dizer, que nas fuas heroicas acçoens ficou o noffo Augufto Rey D Joaố com a excellencia de immortal; pois naó fó foraố conhecidas por Deos, mas tambem ma. nifeftas aos homens : Immortalis eff memoria illius, quoniam abud Deumnota eff, \&o apud bomines.

Agora poderemos conhecer a pouca razaö do noffo pranto, pela falta do noflo Auguftiflimo Monarca: nenhuma couza temos para triftes lamentos na fua aufencia, muitas fim para vivas, acclamaçoens, e applaufos; porque a feparaçaó, que de nós fez, foy para fua, e noffa mayor utilidade; foy apartamento em tudo femelhante, ao que fezaquelle varaó nobiliffimo, de quem faz mençaõ o Evangelho, para empunhar o centro, cingìr a Coroa, e tomar poffe de hum dilatadifimo Imperio: Hom quidam nobulis abiit in regionem longinquam accipere fibi Regnum; e parafe affentar
affentar em hum excelfo, e mageftofo fólio dos muitos, que há em aquelle Reyno: In domo patris mei manfiones multe fint; he que de nós fe aufentou o noflo Sereniffimo Rey. O coraçaó do noffo Monarca difputava grandezas com o de Alexandre, e era tanto mais dilatado, e generofo, que naó cabendo já em Portugal, foy precifo bufcar mayores Reynos, que efte toy o difcreto confelho, que a feu grande filho deu Filippe de Macedonia: Quare tibi fill alia Regna, sam Macedonia te non capit; efta fua, e tambem nofla utilidade efteve, em que o tomar a inveftidura daquel. le feliciflimo imperio, foy para que ficando na memoria immortal, oftentafle ainda com os feus vaflálos a fua beneficencia; e ninguem póde duvidar, que quando os que fe amaó com reciproca fineza, faố no apartamento igualmente intereflados, naó devem ter lugar em algum delles expreffoens de mágoas triftes.

Houve o Filho da Virgem de reftituir-fe aa Reyno, de que por noflo amor fe tinha aufentado, e aflim o declarou aos feus Difcipulos: Vado ad eum, qui mifit me; defmayaraô elles affuftados com efta naố efperada refoluçaó, fendo tanto o fentimento, que lhe penalifava a alma, que fem fe poderem reprimir exteriormente, o moftravaô com triftes fignaes, que teftemunhavaó fua affliçaó, e grande faudade; mas quando parecia, que Chrifto havia approvar eftas demonftraçóos de fentimento, fortemente os reprehendeo, como indicios de menos afecto nos Difcipulos : si diligeretis me, gaudcretis utiquc; tomando por fundamento defta fua reprehenfaó o fer a fua aufencia para gloria, utilidade, e conveniencia dos Difcipulos: Quics vado ad Patrem, expedit robis, ut ego vadam.

Affim he Senhores, que feaufentou da noffa companhia o noffo Auguftiffimo Monarca, e foy para Deos, que o tinha mandado a efte mundo: $V$ ado ad eum, quii mifit me; mas na confideraçao do que eftá gozan-
B do,
do, e as conveniencias, que entereçamos nefta ausfencia: Expedit vobis, ut ego vadam; nos deve perfuadir, que fó he fineza abundar nefte lance o coraçaó com alegria; e o admittir triftezas he argumento de naŏ extremofo o noffo afecto : Si diligeretis me, gauderctis utique; accrefce para efficaz alivio da noffa faudade, o que particularmente ferve de affumpto á oraçaó; o apartamento, que o noflo Augufto Monarca fez de nós,foy tranfito para outra melhor vida de duraçaơ eterna, para nella lograr a gloria de fer na gloria immortal, jufto, e condigno premio das raras virtudes, que exercitou nefta ( fe bem ajuftada) mortal vida : entremos pois já a difcorrer algumas acçoens della, que fazer mençaô de todas naŏ́ o permitte o breve efpaço defta hora; mas do que difler, vireis no conhecimento do que calo, nem efta he a vez primeira, que pela medida de hum fó dedo fe moftrou a def. marcada grandeza de hum gigante.

No anno de 1689 aos 22 de Outubro nafceo no Emporio de Portugal, e fempre celebre Cidade de Lisboa o noflo Augufto Monarca D. Joaó V. grandeza, que fó baftava para ennobrecer aquella famofa Corte, e para a fazer decantada nas idades futuras, e em todos os feculos memoravel : gloriem-fe as alperrimas, e incultas brenhas de Italia de ferem berço de Ulyffes, por ferem taố celebrados no mundo os applaufos bem merecidos de Homero; armem cruenta guerra fete Ci dades as mais populofas, pertendendo cada huma por triunfo o fer patria defte Heróe. Erijalhe Efmirna ( mais opulenta entre todas) Templos, e Altares, que Lisboa fem contradiçaô de nenhuma Cidade da Euro pa, entre as glorias, que a illuftraŏ, the ferve a todat de Coroa, o fer fem controverfia conhecida por ber ço do noffo Augufto Monarca. Pirncipiou a Reyna em 9 de Dezembro de 1706, e foy acclamado no pri meiro de Janeiro de 1707, e logo nos gloriofos prin cipio:
cipios de feu feliz Reynado deu evidentes fignaes, que nos feus fins the havia correfponder a gloria de Ter coroado na memoria da immortalidade : Inmortalis eft memoria illius; e como no curfo da fua vida vimos, que recopilou em fi as mais illuftres acçoens dos Heróes da fama affignalando-fe na valentia, e amor da patria, como Heitor; na grandeza do animo, como Alexandre; na conftancia como Cefar; na liberdade , como Artur; na Religiaó, como Carlos Magno; na modéftia, como Gofredo ; como Jofué, em fer idéa dos Princepes, como diz Alapide : Voluit enim Deus in $70 f u e$ darc exemplar optimi Imperatoris, \&́ Principis: na piedade com os defuntos, como Judas Macabeo, e em todas as virtudes, como David; bem manifefto fica, que faṓ as memorias da fua immortalidade, naô fó notas a Deos, mas tambem manifeftas aos homens : Otooniam apud Dcum nota ef, \& apud bomines; porêm fe logo nafceo com obrigaçaŏ de imitar as acçoens mais Regias, para que mais fe immortalizalle nas memorias, afpirou o feu generofo animo a excedelas com ventagem no feu Reynado.

De Quinto Maximo , e Publio Scipiaó (conta Saluftio ) que em as eftatuas dos Heróes Romanos aprendiaó o que deviaố obrar; e cada vez, que olhavaó para aquellas virtudes retratadas, fentiaô no feu coraçaó novos impulfos de fazerem outras femelhantes : Sepe audivi Quintum Maximum, or Publium Scipionem noftre civitatis preclariflmos riros, folitos ifta dicere: Se cummaiorum imagines intuercntur, maximé animum ad virtutem accendi; pois fe taó forte he huma imagem do valor, que fó introduzida pelos olhos naö permitte focegos ao coraçaó, em quanto naố emprende acçoens femelhantes ás que o exemplar reprefenta; como fe naô abrazaria o magnanimo coraçaô do noffo Augufto Rey em ardentes defejos de exceder as acçoens dos Heróes da fama, fe nellas tinha
( naố eftranhos ) mas proprius retratos do esforço? Se tanto pode a reprefentaçaô morta de huma eftatua, que naô fará a virtude participada com o fangue? Fez tanto o noffo Sereniffimo Rey, quanto naō podemos expreffar, póde fim a emulaçaơ nobre invejar, mas imitar naô; e fem duvida, que bem merece a gloria de immortal, quem como elle affim a todos com o Real, e generofo animo excedeo.

Com guerras entrou no feu feliz Reynado, e foy tal a generofidade do feu Real animo, que conhecendo os eftragos, que eftas caufaŏ, fe empenhou fem fazer tributario o Reyno a confervar com huma continua paz as vidas, honras, e fazendas dos feus vaflallos. Naŏ quiz Deos, que David edificaffe o templo, por haver fido guerreiro, e fanguinolento: Non poteris cedificare domum nomini meo, tanto efufa fanguine; mas deixou efta obra para feu filho Salamaö, que pela paz, que confervou com os Reynos vifinhos, confeguio gloriofamente de Rey pacifico o ti? tulo, como continúa o mefmo texto em o cap. 22 do Paralipomenon : Filius, qui nafcitur tibi, erit vir quietif: finnus; faciam eniin requiefcere ab omnibus inimicis tuis per circuitum, of ob banc caufam pacificus vocabitur: como Salamaơ foy o noflo Sereniffimo Rey D. Joaô, que Deos tem, pois deixando feu Pay o Senhor D. Pedro de gloriofa memoria o Reyno em cruenta, fe bem jufta guerra, como David fe empenhou o defeja. do da noffa faudade a confervallo fempre em paz, como Salamaó; e e ainda que em o noffo Augufto Monarca naó houvefle mais virtudes, fó efta era mais que baftante, para que todos os feus vaffallos entre demonftraçoens fentidas publicaffem de taố grande Rey, como perderaô, o que na elegancia deftes verfos cantou de fi o Salmonenfe.

> Per te tamen meliore meis fuperalta peremnis Aftra ferar: nomenque crit indelebile noJtrum. fuas memorias ( por manifeftas ) gloriofamente. immortaes: Immortalis ef memoria illius, quoniam apud Dewn nota eft, \&o apud bomines.

Naó fó he, e ferá a fua memoria immortal pela paz,em que confervou a feus vaffallos; mas tambem pelo culto, com que venerou ao verdadeiro Deos: confeffo, que he limitada a energîa de Pericles para difcorrer nos exce flos da generofidade, que abundava em feu, em tudo catholico, e magnanimo coraçaõ.; pois no muito, que fez em louvor de Deos, o eftou vendo em tudo a David femelhante; fim, porque fe David era hum Rey taô pio, e tậ Religiofo, que ao Corpo de Deos (figurado em a Arca do teffamento) £azia huma prociffaó muito folemne: David, \&o omnis domus Ifrael duccbant Arcam teftamenti Dominni in jubilo, do in clangore buccince; ElRey D. Joaó foy hum, Rey taô Religiofo, e taó pio, que ordenou, que ao Corpo de Deos em o Sacramento do Altar fe fizefle: todos os annos a mais folemne prociffaó; e fe David. exercitava grande parte dos feus eftudos em a fagrada poefia dos Pfalmos : Stare fecit cantores contra Altare, \&o in fono eorum dulces fecit modos; o noffo Augufto Monarca em a ecclefiaftica compofiçaŏ dos córos he, que occupava naó pequena parte dos feus cuidados; mas ainda o heide moftrar com mais clareza.

Dilatou David a vifta pelos feculos futuros, e vendo os facrilegios, com que Deos havia fer offendido no templo, devotamente proteftou a fua fé: Credidi protter guod locutus fum; e proteftou louvas do mayor modo poflivel a Deos offendido, como diz o Para-

## (14)

- Parafrafte Caldeo: Propterca loquar, o laudavi maiorem im modum; e logo humilhado naõ 1 ó prometteo veneraçoens ao Sacramento : C'alicem Jahutaris accipiam, en modo transfertur ad calicem Eucharificis; como diffe Genebrardo, mas tambem fe difpoz a publicos obfequios: Vota mea Domino reddam coram omnì populo e jus; e para pôr em publico eftes nóvos louvores, e facrificios, determinou, que foflem por Sacerdotes, e por muficos adminiftrados: Tibi facrificabo boftiam lawdis, fcilicet (comenta o meu Lira) Per Sacerdotes hofias offercntes, \& cantores in facrificiis laudes divinas dicentes; e para que tudo fe fizefle á medida do feu defejo, diz Genebrardo, que promettera a Deos hum Templo feito á cufta do feu thefouro: Vota mea Domino reddam, ideft, de denariis, que offeruntur ad redificationem edis facre, ifto foy o que fez David : e lançay agora os olhos ao que vemos em efte Reyno, e vereis, que he iftoo mefmo, que executou, e excedeo o noffo Augufto Monarca.

Publique-o a grandeza, e magnificencia, com que ornou a Santa Bafilica Patriarchal, e o Regio Convento de Mafra, onde (deixando outros muitos Templos, que em louvor de Deos erigio) parece que neftes dous empenhou o feu poder, para que por Sa cerdotes, e Muficos fofle Deos eternamente louvado. E fe David proclama defpezas na edificaçaŏ do Tem. plo, o devoto culto do noflo Augufto Monarca foy taô liberal, que nos Templos, e no que para o culto Divino era neceffario, difpendeo tanto, que bem podemos dizer com Claudiáno, que fe o fogo derreteffe a prata, que gaftou em obras pias, encheria lagos, e correriaơ rios.

Si folverit irnis.
Ouas dedit immanes facra Aipendia gazas, Argenti potuerc lacus, \&ை fumina fundi.
E fe David ficou immortal na memoria pelo muito,
que no culto de Deos obrou, obrando o noffo Auguf, to Monarca, fe naơ mais, ao menos o mefms, bem fe fegue, que haô de fer immortaes as fuas memo. rias: Inmortalis eft memoria illius; pois naö fó para Deos, mas tambem para os homens foraó notas, e manifeftas as fuas acçoens: Quoniam appld Deum nota ef, \&r apud bomines.

Novo, e ultimo motivo fe me offerece agora para verificar o meu affumpto, de que ha de fer immortal a memoria do noffo Augufto Rey D. Joaó; pois naó fe contentando, de que no eftreito campo defta vida fofie a f ua piedade util para os homens, ao mef mo tempo, que era tanto do agrado de Deos, a eftendia tambem pelas vaftas Regioens da morte. Lá chorou Alexandre, quando ouvio ao Filofofo Anaxarco, que havia mais mundos, por ver que ainda naố tinha chegado a dominar hum: mas fe Alexandre chorava por ambiciofo, alegrava-fe o noflo Rey, de que a fé The enfinaffe, que havia mais mundos do que efte em que vivemos; porque com efta noticia fe animava a conquiftar o mundo celefte por meyo das obras, com que edificava o mundo terreftre, e por meyo das Mif. fas, fufragios, e efmólas, com que foccorria a ma. yor parte do mundo fubterraneo, fazendo refplande. cer lá no coraçaó da terra os feus beneficios, pelo ali. vio das almas do Purgatorio, perpetuando a fua devoçaó nas noffas memorias com o indulto, que a feu favor alcançou nas tres Miffas, que annualmente fe celebraó em dous de Novembro, de cujas profundas minas da devoçaó tirava copiofiffimos thefouros de merecimentos. E fe até em o outro mundo experimentaraó as Almas a piedade do noflo Augufto Monarca, como naó havemos publicar, que para Deos, e para os homens haó de fer as fuas memorias immortaes? Mas o certo he, que ao mefmo tempo. em que devemos applaudir tanta ventura, como gloria fua, de-
vemos tamberm lamentar a fua falta como perda nofla; porque a falta de hum tal Rey, parece, que fó Deos em peffua a póde fubftituir.

Cançado o povo Ifraelitico com a falta, que experimentou na tardança de Moyfés, foy ter com Aaraó, que os provelle de Princepe, que os governaffe; mas faó de notar as mylteriofas palavras, com que fizeraŏ o feu requerimento: Fac nobis Deos, qui nos precedant, Moy $\sqrt{\iota}$ enim ignoramus, quid acciderit; vemo-nos fem Princepe, que nos guie, e que nos governe, pois naô fabemos o que he feito de Moylés, e já que elle nos falta , queremos Deofes, que nos governem. Notavel dizer! Pois os fucceffores de hum homem naö haó defer menos, que huns fugeitos divinos? Sim ; porque, como diz Abulenfe, na eftimaçaŏ dos Ifraelitas fó hum Deos podia fubftituir a falta de hum tal homem, e de hum tal Princepe como Moyfés : Vifism fuit eis, quod nullum fufficientem directorcm babere poterant, ni/ぇ Deus effet. Mas ó faudade, e quanto nos atormentas! 6 memoria, e quanto nos martyrizas ! Mas ó morte, que fe na vida, que nos roubaftes em taö grande Rey, nos neceflitas a fentir tanto a fua falta, que para a nofla faudade, fo parece, que a podia fubftituir a peffoa de Deos, por fer Monarca, que entre todos fe admirou mayor: Non fursrexit maior ' f ane ; tambem entre os teus rigores achamos a outro Rey, que naó fendo Deos, como pediaŏ́ os Ifraelitas : Fac nobis Deos; tem em o nome de Jofeph o fer augmento de Deos: Fofenh, idéf augmant tum Domini ; e fe quando querias defcarregar o ultimo golpe da tua tyrannia, pedio o noflo Augulto Monarcaa feu filho, que hoje felizmente como ViceDeos nos governa, confervaffe o zelo do Divino Culto, e a rectidaŏ da juftiça, em que fempre fe exercitou; nefta demora, que fizeftes, nos obrigaftes a que melhor conheceflemos, que em tudo haviaö de
fer immortaes as fuas memorias: Invortalis ef memo. sia illius.

Mas como naö havemos dizer aflim, fe chegou a tanto a fua virtude, que para que a todos os feus vaflallos edificaffe, fe reveitio de huma humildade ta $\stackrel{\rightharpoonup}{0}$ fanta, que profeffando na fua enfermidade a terceira Regra de meu grande Padre S. Francifco ao tempo, em que havia fazer o folemne acto da profiffaó, nunca quiz dizer Eu D. Foaō; mas fim Eu Foaŏ pcccador, e o mais peflimo de todos os homens. Ora fufpende-te difcurfo, pois fó ifto baftava para a pezar da cruel morte o publicares immortal nas noffas memorias; e como naó fó na vida , mas na morte quiz moftrar o quanto venerava o Sagrado das Religioens, e Sacerdocio, bem podemos delle publicar, o que do zelo, e veneraçaố de David diffe Merliano, neftes verfos.

Principis aterni facros venerare miniftros.
Tunc tibi perpetuum Colitus auxilium.
Qui colit Ecclefiam, felicinavigat aura. At qui comptemnit, tendit ad exitium.
Quiz finalmente o noffo Religiofiffimo Monarca moftrar ao mundo, que no feu Real animo fó tinhaô lugar as maximas, que fervem á Religiaó , e ao feu augmento; porque evidentemente conheceo, que fó dilatando o Imperio do Supremo Monarca da eternidade, podia confeguir em o Ceo huma bemaventurança eternamente gloriofa, e alcançar na terra huma memoria gloriofamente immortal : Immortalis eft memoria illius, quoniam apul Deum nota eft, \& apud homines.

Affim o confeffará fempre (Senhor Auguftiffimo) cheyo de admiraçaõ, e de refpeito o mundo todo, pois fó vós foubeftes o fegredo de vos fazeres gloriofamente immortal na eternidade, e no tempo; porque com a grandeza das vofías acçoens foubeftes efcrever no livro da vida, que a immortalidade gloriofa fó mas ignoraơ o caminho ; porque defprezando a virtu: de, como indigna da grandeza, naô advertem, que fó a virtude he a porta, por onde no templo da ime mortalidade fe entra; mas fe eftes acabando a vida, fe ha de fepultar com o cadaver a fua fama, a vofla Augufta memoria, livre da jurifdiçaố do tempo, re confervará fempre gloriofa, e immortal, pois até aa fim dos feculos diremos como leais, e obrigados vaffallos: Requiefcat in pace. Amen.

## F I M.

Faculdade de Filosofia Ciéncias le Letras
Biblioteca, Central













```
    MNumatis wellatm
```


sit sbelthit $\frac{5}{4}$
\%

