SERMĀ OPANEGYRICO
D A IMMACULADACONCEICATO
MARIA SANTISSIMA,
Prégado no dia 12. do mez de Dezembro do anno de1756. na folemnidade intitulada a Feffa da Bolfa,com affiftencia do Regio Tribunal doConfelho da Fazenda,Offerecido com huma Oraçáo AcademicaA ${ }^{6}$ ILL.ma E EXC.ma SENHORAD. LEONOR ERNESTINA,Condec, $A$ DE DAUN,Por feu Author
O P. Fr. MANOEL RODRIGUES,Da Regular Obfervancia do Patriarca S. Francifco,E dado à eftampa porANTONIO SOARES DE BRITO,
L I S B O A,
Na Officina de MIGUEL MANESCAL DA COSTA, Impreffor do Santo Officio. Anno M. DCC. LVII.
Com todas as licenças nece/farias.

meu reconhecido affecto, me havia lido a carta do Excellentifimo Senhor Conde Bento de Daun, Irmão de V. EXCELLENCIA , que com azas de Mercurio fe remontou à Corte de Viena a offerecer aos pés da verdadeira Bellona aquelles glorin fos trofeos, que a fadigas do valor navw. merecido a Marte, condemnou V. EXCELLENCI $A$ que eu me houveffe retirado fem efperar a appetecida fortuna de beijar-the a mäo ; porque nä̃o ignorando fer aquelle Illuftrifimo fangue, que alentou pelo tempo de fete horas o heroico braço do Excellentifimo Senhor Conde Leopoldo, o mefmo de V. EXCELLENCI $A$, ainda que em diftintas veias anime, näo tivefle eu hum minuto para dar os parabens da victoria. PromettiaV.EXCELLENCI A emendar o meu defcuido com - beneficio da eftampa, e logo me lembrei que havendo tido a fortuna de fer no anno paffado eleito para prégar o Panegyrico da reftauração de Portugal na folemne Fef.

Fefta, que todos os annos confagrãa à Purifima Conceição da Senhora os nolfos Auguftos, e Fidelifimos Soberanos, eque - Panegyrico com huma Oração Academica, que recitei ao mefmo Sagrado Objeto re achava em poder de hum efpecia-- Jimo devoto da Senhora, que por vezes com a luz do prélo tem dado a conhecer a humildade dos meus conceitos, the roguei efperaffe pelos fins defta campanha, para fallar dos triunfos, com que foi reftaurada Bohemia.

Quando Paulo Emilio, EXCELLENTISSIMA SENHOR A, entrou victoriofo em Roma, requereo o povo que com a fua Eftatua, que jà enobrecia o Capitolio, tributaffem ao feu valor todas as coroas: Paule, te omnium coronis coronat Roma. Mas reflectindo o Senado naquelles gloriofos trofeos, que haviăo enriquecido o Templo da Deofa Belona, e que fe Roma devia victorias ao feu braço , era acredor o feu confelho à impor-
tancia dos accrtos, refolveo que era diminuto o premio das coroas para a heroicidade do feu valor: Nec hoc fufficit. Aqui me lembro, EXCELLENTISSIMA SENHOR $A$, ter lido em papeis veridicos, que havendo o Conde de Khevenhuller reconquiftado no anno de 44 . Eleitorado de Baviera, depois de outros progreffos, que entre palmas o refufcitão, jà quando vizinho a apagar-fe a formofiflma luz da fua preciofa vida, difera à Augufta Emperatriz Rainha quizeffe ter Sempre prefente o feu valerofo difcipulo Conde Leopoldo de Daun, porque no feu confetho, prudencia, e valor refplandeciäo para a guerra os documentos mais fabios. Com a coroa defte louvor, e com as mais, que $\tau$ er ciáa os Romanos ao feu venceaor Emilio, direi com os Magiftrados de Viena, que ao merito do noffo Heroe chegão cobardes os premios: Nec hoc fufficit. E paraque não pareça affecto, ou li fonja, temos, EXCELLENTISSIMA

SENHOR A, fabido que em huma fó campanha libertára o Excellentifimo Senhor Conde Leopoldo de Daun todo o Reino de Bohemia, livrando a fua capital, que he Praga, daquelle horrorofo citio, que mandands chammas ardentes nas balas, foi i aro o Templo, ou Palacio, que da fua perfeitiflima eftructura não paffafe a lafimofo incendio. Era citiada por hum exercito jà victoriofo com a afiftencia de hum Rei, que às reconhecidas prendas de fabio tem vinculado o attributo de guerreiro, de efpirito täo valente, que ao compalfo da marcha influe novo ardor aos combatentes; (näo teria tantos creditos o vencedor, a näo viver com aquellas qualidades o vencido) e fendo no citio de praças a empreza mais ardua divertir com bataTha o inimigo , o Excellentifimo Senhor Conde de Daun, qual outro Pyrrho contra Scipiäo, attrahindo com hum eftratagema o feu contrario, nos fete ataques, em que fempre fe confervou immovel, näo
teve evolução, que näo inclinaffe as palmas, näo deo golpe, que näo cortaffe os louros. Alli confeguio a celebre victoria, a quem as fuas confequencias däo o nome de decijiva; e para elogiar o valor daquelle fublime Heroe, e fe gravarem ar fuas proezas, são diminutas as vozes dafama, e tem eftreito campo as laminas da pofte. ridade, merecendo que todos digaío como Poeta Ovidio:

Fortunam Priami cantabo, \& nobile bellum.

## Notempo, EXCELLENTISSIMA

 SENHOR A, que em Roma florecêrão os feus dous primeiros Confules Lucio Bruto, e Publio Valerio, fe foi reflituindo ao Imperto a liberdade com o caftigo de alguns Reis tyrannos, que introduzirão por lei para a polfe: A' pedum impofitione, o injufto eftrepito das armas. Achava-fe na preSença do Emperador o celebre Mamertino, que havia acabado de vencer osinimigos, e dando louvores ao acertado governo dos dous Confules, dife o Cefar: A effes deve o Imperio a independencia, a vós porèm a liberdade. Sabe, EXCELLENTISSIMA SENHOR $A$, toda a Eurnna que a Auguftifima Cafa de Auftria para a fua confervação, e independencia tem tido aquelles Generaes famofos, que ainda nas fuas cinzas eftão renafcendo os trofeos, e que a exiftir Homero no feu tempo, não daria tantos louvores a Achiles; mas do Excellentifimo Senhor Conde Leopoldo de Daun confeffa o Augufto Emperador Francifco I. dever a Cafa de Auftria ao feu braço com a reftituição da Silezia todo o Reino de Bohemia, e que qual outro Cefar, que fó comver, e marchar vencia, fez retroceder os mi nioos da mefma forte, que aos raios do Sol fogem medrofas as fombras; e que para deixar mais goftofo a Marte, fizera que a fertilifima Saxonia, infaufto bergo de Luthero, a quem de novo haviäo occupado
as fombras, tornaffe nella a refplandecer hum Sol. Se eftes são os frutos de huma fó campanha, de pouco ferviriäo as palmas, e os louros, a não haverem coroado dous Soes a heroicidade do vencedor.

Platăo, e Ptolomeo, que paffeárão com o difcurfo a dilatada campanha da effera, dizem, que as doze cafas, que säo os doze fignos, onde he hofpede breve o Sol, ficão de forte ornadas com a nobre influencia da fua luz, que em todo o decurfo do tempo fcintillão beneficos ardores; e como nos fins de Junho, na mais firme Aftrologia, entra o Sol no figno de Leăo, conhece hoje o mundo que não se vê tão enobrecida aquella cafa da esfera com o gyrn, puo entre a milicia dos Aftros corre ef e - Monarca das luzes, como ficou ilvuttrado o Palacio do Excellentifimo Senhor Conde Leopoldo de Daun com a vifita de dous Soes, a do Augufto Emperador Francifco I. e a da Augufta Emperatriz Maria Terefa, que para augmenta-
rem
rem as glorias do dia 18 . de Junho, fo răo dar os parabens da victoria à Excel. lentiflima Senhora Condeça de Daun, dizendo, que o feu amabilifimo Efpofo, Leão valente, havia deflroçado hum Hercules furiofo; e que fe Hercules com a fua clava havia rendido leöes, aquelle Leão com a fua efpada foubera vencer hum Hercules ; deixando tă cheio de glorias ofig. no, que hoje parece virtude a emulação, por ficar invejofa a esfera.

Entre as mais heroicidades do Excellentifimo Senhor Conde Leopoldo ref. plandece com invejados tymbres a que de* ve atroar o mundo com as cem bocas da Fama, que he eftabelecer no Imperio o defejado beneficio da paz, fechande com a fua triunfante efpada as portas to Tem. plo de Jano, e abrindo-as ao da Concor. dia; e para affegurar as felicidades, que com a paz fe confeguem, tem tolerado com a maior conftancia os infoffriveis trabathos da guerra. Conheça, EXCELLEN-TIS-

## TISSIMA SENHOR $A$, o inimigo mais

 formidavel da Auftria, que fe hoje fe queixa da fortuna, (que aflim corre em papeis publicos) por the haver fido inconftante, quem ignora que na roda dos fucceffos foi fempre a fua condição mudavel. Quando em 17. de Abril invadio o Reino de Bohemia com huma marcha precipitada, vencendo aquellas fracas prevençöes, a quem näo podem auxiliar defcuidos, devia prefumir, que havendo de marchar o Excellentifino Senhor Conde a foccorrer Praga, era natural que fahife vencedor, porque os gloriofos trofeos dos feus Illuftrifimos Afcendentes fe refpeitão vinculos. da heroicidade do feu braço.Mas fe he jufto queixar-fe da fortuna o Vicnarca vencido, digne-fe mandar ver a Eliano, o qual refere, que perguntando Filippo, filho de Aminta, a Dionyfio o II. como perdéra o Reino, que herdára de feu pai? refpondeo: Eu herdeio Reino para o polfuir, mas não herdei a
fortuna para o confervar. Hoje vendo ElRei de Prufia invadidos os feus proprios Eftados, he jufto que para alivio da fua mágoa fe confultem os Dionyfios, para que conheça näo fer a Deofa da Fortuna, a quem os Athenienfes fujeitavão em correntes de prata, paraque fempre thes foffe propicia, a que no dia 18. de Junho the moftrou contrario femblante, mas fim a roda da Providencia fujeita ao Senhor dos Exercitos, na qual eftamos lendo o fabio documento do grande politico Tacito, que he natural perder o proprio quem pertende conquiftar o alheio: Qui quærit aliena, propria amittit.

Os Heroes infignes, e Soldados valentes, que milităo às ordens do Excellentifimo Senhor Conde, pela wria de vencedores, e peloamor, que rendidos the profefsäo, fempre nas marchas the bufcâo palmas, depois que nas acçŏes tem desfolhado os louros. Entre elles le admira aquelle inexpugnavel prefidio da uniäo,
que tem lavrado a doce harmonia. Nas cartas, que Sua Excellencia recebe dos feus Auguftos Soberanos, e dos Miniftros do Confelho Aulico, não fe enconträo recommendaçōes à boa conducta, mas fim elogios ao fingular valor, por eftar infor. mada a Corte, que ainda as fuas idéas, quando concebidas, parecem triunfos exe. cutados.

Por todos os referidos motivos difle a V. EXCELLENCI $A$, quando fe dig. nou exaltar a minha humildade, que fe a Deofa Bellona (que näo paffou de fabula) na realidade exiftife, ainda não era fogeito proporcionado para dar a V. EX CELLENCI A os parabens daquellas palmas, e louros, que eftavão enriquecendo os forme iffimos Catitolios, não fei Se prevendo não Ser jufto dar naquelle tempo paraberis, quando para o refplandecente figno de Leão principiavão a correr dous Soes. Aqui , EXCELLENTISSIMA SENHOR $A$, me ordenavão os preceitos de
de hum Elogio fizeffe memoria dos Illuftriffimos Afcendentes de V. EXCELLENCI $A$, que em virtude do Sagrado Hymeneo, e pela prizäo fublime de innumeraveis linhas tem vinculado à pofteridade os tymbres da maior nobreza; mas julgo temerario o meu difcurfo em pertender reduzir a numero os excelfos Progenitores de V. EXCELLENCIA , que defendendo Praças, governando Reinos, e commandando Exercitos, tem multiplicado clarins à fama, e enriquecido com volumes a Hiftoria: não deixarei porèm de referir a attenção, que mereceo a toda a Europa o Excellentifimo Senhor Virichio PhiTippo Lourenço, Conde de Daun, que fendo Vice-Rei no Reino de Napoles, fez no governo politico lembrazas os Lypfios, e no Militar os dous Scipiōes: Duo fulmina Belli. Por haver deftroçado hum Exercito Francez, e por defender a Corte de Turin de outro mais formidavel, mereceo ao Augufto Emperador Carlos III. a hon-
ra de Grande de Hefpanha unida à do Tuzão de Ouro, e com o Marquezado de Trivoli o Principado de Theano. Em 1713. voltou reveftido do mefmo caracter de Vice-Rei ao Reino de Napoles, para que a fua prudencia, zelo, e valor, excellentes qualidades, que fempre o fouberäo diftinguir, reftabeleceffem o bom governo do Reino, que com a fua aufencia havia padecido deliquios. Mas para Se referirem as proezas daquelle famigerado Heroe, e dos innumeraveis, que coroão a fublime Arvore da Genealogia de V.EX. CELLENCIA, näo tem a pofteridade bronzes, e à Fama faltão clarins.

Os parabens, EXCELLENTISSIMA SENHOR $A$, damemoravel victo. ria, que contra ElRei de Pruffia alcançou o Excellentifimo Senhor Conde Leo. poldo de Daun no dia 18. do mez de Ju= nho, fe convertêräo nefte breve Elogio, que hoje dedico a V. EXCELLENCIA por meio da eftampa à fombra dos louvo.
res da Conceição purifima de Maria, ha vendo efperado mais triunfos, para que a minha penna foffe voando a effa tão refplandecente esfera. $\boldsymbol{E}$ com motivo muito juftificado cheguei a amparar-me de tão foberano aufpicio; porque fe o doutifimo Nicoláo Vernuleo no Seul livro, que intitula: Annus Auftriacus, quando pelos dias do anno vai numerando os fuccelfos gloriofos da Auguftiflima Cafa de Auftria, que a gritos, e voos da Fama fe näo podem efconder ao mundo, no dia 8. de Dezembro (em annos diftintos) faz relação de duas victorias, que em femelhante dia alcançou - Sol fem macula, eclipfando Othomanas Luas, fendo tambem manifefto, que nos dias dedicados à purifima Senhora nunca para a Cafa de Auftria forão contingentes os triunfos, eftas circumftancias, e as çue ficão referidas, näo ce $\int$ são de requerer que no fumptuofo Altar do fublime refpeito de V. EXCELLENCIA fiquem facrificadas as prefentes victimas, que humilde, e reverente confugro.
V.EX-

## V. EXCELLENCIA fe digne re-

 ceber o Panegyrico da victoria de Maria Santifima contra a culpa no foberano Myferio da fua Conceição immaculada, e com elle a Oracão Academica, que recitei ao mefmo Sagrado Objecto, para que quando os Zoilos, e Ariftarcos virem tão remontada a minha penna, embainhem para os feus golpes a efpada. Deos guarde a Peffoa fublime de V.EXCELLENCIA por Neftorios annos, como roga, e defeja
## De V.EXCELLENCIA

O mais bumilde fervo

Fr. Manocl Rodrigues.
LI.

# LICENCAS. DO SANTO OFFICIO. 

Cenfira do M. R. P. M. Fr. Efteră刀 Cardozo Telles, da Ordem dos Prégadores, Prejentado na Sagrada Theologia, Qualificador do Santo Officio, Examinador das Ordens Militares, e Meza da Confciencia, doc.

## ILL. ${ }^{\text {mos }} \mathrm{E}$ R. ${ }^{\text {mos }}$ SEN HORES.

POr ordem de Voffas Illuftriffimas li o Sermăo, e Oraçăo Academica, que tem por objecto a Senhora da Conceição, Padroeira defte Reino: neftas Obras năo achei coufa alguma contra noffa Santa Fé, ou bons coftumes, antes fim muito que admirar pela pureza, e delicadeza dos conceitos, e difcurfos, pelo que fe faz digno de fe dar ao prélo. Voffas Illuftriffimas farảo o que forem fervidos. Convento de S. Domingos de Lisboa 7. de Novembro de 1757.

## Fr. Efevăo Cardozo Telles.

Ifta a informaçáo, podem-fe impimir o Sermăo, e Oraçăo Academica, de que fe trata, e depois voltará conferido para fe dar liceniça que corra, fem a qual nảo correrá. Lisboa 8. de Novembro de 1757.

Silva. - Breu. Trigozo. Silveiro Lobo. Pacoldded de Fllosofta

## DO ORDINARIO.

Cernfura do M. R. P. M. Victorino Pacbeco, da Sagrada Companbia de Cefius.

## EX. ${ }^{\text {mo }}$ E R. ${ }^{\text {mo }}$ SENHOR.

MAnda-me V. Excellencia Reverendiffima interpôr o meu parecer fobre duas Oraçōes, ambas do Sacratiffimo Objecto da Immaculada Conceição da Mäi de Deos, que o Mi. R. P. M. Fr. Manoel Rodrigues recitou, huma do Pulpito, outra da Cadeira : da Cadeira na Affemblea dos Efcolhidos, do Pulpito na Fefta anniverfaria, que os Reis de Portugal, depois do feliciffimo anno da Acclamaçăo, fazem àquelle foberano, e devotiffimo Myfterio pela affiftencia do Confelho da fua Real Fazenda, com o titulo da Bolfa.

I ara qualificar ambas eftas Oraçóes por digniffimas da luz publica, ou por conformes em tudo aos Dogmas Catholicos, e Canones Pontificios, năo me era precifo maior exame, que leì na fachada dellas o veneravel, e bem conliecido nome de feu Author ; porque tendo e ${ }^{\prime}$ - bebido no mare magnum da vafta, e prcfinada fabedoria da Religiäo Serafica a torrente mais cryftallina do feu Doutor Mariano o Subtil Efcoto, năo podia deixar de nos propôr a Conceiçắo da Senhora mais pura, e engraçada, que as aguas năo fó do mar, que fe efpraia pela terra, mas do que cobre, como nos enfina o Profeta David, aos mefmos Ceos.

Atè aqui o que poffo dizer do Author, attendendo puramente à Religião, que profeffa; porèm eftendendo mais os olhos, e contemplando a fua peffoa, ainda que foffe defpida deftas nobiliffimas circumftancias, quem fem facrilega temeridade poderia nem ainda prefumir defcubrirfe a minima fombra da mais leve culpa na que foi, e he por antonomazia a Immaculda, fendo o feu affertor de táo inculpavel vida?

Tenho por ociofidade defcrever-lha aqui, porque outros a derảo jà à eftampa, e com a fua bem aparada penna o M.R. Abbade Diogo Barbofa Machado no Tom. 3. da Bibliotbeca Lufitana pag. 356. Alli fe póde ver a gloria dos pais,
que produzíráo tal filho, e a educaçăo lo ivavel, que the derảo: alli fe póde ver como o tilho correfpondeo fem violencia à inftrucção de feus pais: alli Te póde ver como aufente delles, por apartado de fua cafa, mas nur . de feus preceitos, fe applicu i ? -ellas letras, em que feu vivo engenho năo fó c lezz correr, fenăo voar: alli fe póde ver como fe dedicou às armas, pelas quaes a honra o diftinguio nos poftos, e the requeria adiantamentos, fe a fua bem provada chriftandade the năo infpiraffe depôr com a lança o elmo, arnez, e grevas para cingir à raiz das carnes o afpero cilicio do faco Serafico, em que hoje o veneramos com tanta edificação noffa, e noffa doutrina : como tambem finalmente allif fe vê nas repetidas obras, que tem dado ao prélo, de Sermőes Afceticos, e Panegyricos, que efcritos fervem a todos de affombro, como ouvidos excitárắo a compunção.

A hum fogeito, Excellentiffimo, e Reverendiffimo Senhor, de táo fagrados talentos năo fó fe the deve dar licença para eftampar o que ef reve, mas deve-fe-lhe pôr preceito, para que eicreva, e eftampe quanto diz , a fim de que o publico fe aproveite da fua doutrina para bem efpiritual de fuas almas, e gloria immortal de Deos. Efte o meu parecer, V. Excellencia Reverendiffima mandará o que for fervido. Lisboa, Cafa C ii Pro-

Profeffa de S. Roque da Companhia de Jefus, 11. de Novembro de 1757.

## Victorino Pacheco.

VIfta a informaçăo, póde-fe in $\cdots r: m$ is o Sermăo, de que fe trata, e depors de impreffo, e conferido torne. Lisboa ir. de Novembro de 1757.
D. F. Arceb.

## D O P A C O.

Cenfura do M.R.P.M.D.Thomaz Caetano de Bem, Clerigo Regular da Divina Providencia, Qualificador do Santo Officio, Examinador das Ordens Militares, Socio do Numero da Real Academia, ơc.

## S E N H O R.

ADevoçăo, e culto, que fe dirige à foterana Mäi de Deos, he fem dúvida muito propria de hum efpirito illuftrado com as luzes do Euangelho. Entre os actos da piedade Catholica he fingularmente util, e proveitofo. Porèm nos cultos dedicados ao prodigiofo Myf-te-
terio da fua Conceiçăo puriffima he ane mais fe acredita de fina, e fingular a mefma devoçăo, e piedade Catholica. Efta gloria mereceo com finguiaridade notavel a fidelififima naçăo Portugueza, principalmente depr is que a illuftre piedade da Rain h ' Canca Irabel erigio no Convento da Santiffima Trundade defta Corte huma Capella dedicada ao mefmo Sagrado Myfterio, e parece fer a primeira, que houve nefte Reino com efte titulo. Dilatou-fe mais efte devido obfequio, mandando logo o Bifpo de Coimbra D. Raymundo celebrar na fua Diecefe aquella feftividade, e o mefmo praticáráo outras Igrejas, fenảo he mais antigo, e quafi immemoriavel efte culto, como fe póde inferir de huma verdadeira tradição, e confirmar com o teftemunho dos mefmos Breviarios. Porèm entre todas as Religiofas Jerarquias, que florecem em Portugal, fe diftinguio notavelmente neftes fagrados cultos, e devidos obfequios à Conceiçăo immaculada de Maria a Santiffima Familia do Serafim humano S. Francifco, e entre todos os feus devotiffimos Filhos o preclariffimo Padre Fr. Manoel Rodrigues. Da fua piedade, e devoçăo para com Maria Santiffima, particularmente no Mytterio altiffimo da fua Conceiçăo izenta do peccado, he evidente teftemunho efta Oraçăo Panegyrica, e igualmente argumento da fua vaftiffima erudiçăo, e fuperior ta-len-
lento, ainda que huma, e outra gloria the năo poderia eicurecer a inveja, ou a pofteridade, por a ter confeguido immotal nas differentes, e fingulares producçṍes do ieu engenho. Efendo ufte o brado univerfal, di.e agora, fatisfazendr ao preceito de V. Mageftade, que ef ${ }^{\text {P }}$ So máo he abono feguro daquelle commum applaufo, e que nelle fómente tem lugar a admiraça̧a, e năo a cenfura; porque năo fó fatisfaz às leis de Orador Euangelico, mas às de fiel vaffallo de V. Mageftade, năo fe oppondo-em coufa alguma ao Real agrado de V. Mageftade, que por tanto póde mandar o que for fervido. Cafa da Divina Providencia em Lisboa 13. de Novembro de 1757.

## D. Thomaz Caetano de Bem C.R.

QUe fe poffa imprimir, viftas as licenças do Santo Officio, e Ordinario, e depois de impreffo tornará à Meza para fe conferir, taixar, e dar licença para correr, que fem ella năo correrá. Lisboa 14. de Novembro de 1757.

## Carvalho. Emaís.



## Beatus venter, qui te portavit.

 Luc. cap. II., SOBERANA Rainha do


Empyreo confagra, e dedica hum Fideliffimo Rei da terra eftes Reaes agradecimentos. (Senhor, novo Rei da nova Lei da Graça: In bac menfa novi Regis.) Com folemne voto jura defender a fua pureza, e celebrar com efte culto toda a mageftade do feu fer. Na folemnidade do voto acredita o Catholico zelo, no culto manifefta a Real gran-

## 2 Sermão Panegyrico

 grandeza do animo, e na mefma fumptuofa Ara, em que a impulfos do mor accende hoje os aromas, facrificaria pel 'uça do voto a vida.Com a morte do Curdeal Rei morrêrás defte Lufo Imperio as efperanças. Pat euou de forte os coraçởes Portuguezes a falta daquella Coroa, que como a Monarca eftranho foi força a obediencia, ficou fem merito a fujeiçăo. No Celeftial Paraifo pela defgraçada formofura de hum pomo ficárăo gemendo os mortaes a cruel pensăo de hum tributo : Morte moriemini : no Reino, logo que os olhos de hum feeptro vírăo defta belliffima Arvore a formofura, the forăo tirando as folhas, deixando-a com tributos nua. Refpirava com fobrefaltos a dor, porque no tribunal da ambiçăo julgavảo delinquentes os gemidos. Era pezadiffima a impofiçăo dos tributos, e fe augmentava a dor de os dar com a afpereza de os pedir. Nas Conquiftas vacilava a feguridade, porque pertendiáo com violentos tratados reduzir o Reino a Provincia. Năo eráo as varas de juftiça como a de Aarăo, que fe veftia de flores para recreio dos olhos, erắo como a de Moyfés, que fe transformava em ferpentes para terror dos animos. No Paraifo pelo delicto original forăo os noffos primeiros pais condemnados a hum defter-

## Da Conceiçăo de N. Senhrma

ro, no Reino os primeirc homens erảo fem culpa fentenciados a extermin o. No Paraifo foi complice huma defobediencia o Reino era delinquentc o amor. Infeliz 1 araifo, que tanto chorou! Defgraç 'o Reino, que tanto fentio!

No Paraifo pizava a culpa táo ambiciofa o terreno, que toda a campanha do mundo era defpojo da fua tyrannia. Quatro mil annos eráo paffados, e com os fufpiros dos Profetas fe uníráo os defejos dos montes, e dos valles, porque aggravado o infenfivel de tanto infulto fe introduzio a defejar o remedio : Defiderium collium aternorum. (1) Sufpiravâo pela exiftencia daquella creatura, que jà na mente Divina fora em graça concebida, para que dando à luz do feu puriffimo ventre hum Rei novo: Beatus venter, qui te portavit, viffem os mortaes que no Myfterio da Conceição tinháa fegura a defenfa, e no novo Rei a confolação de remidos. Sei que he immenfa a diftancia entre o limitado, e o infinito, entre o eterno, e o caduco, mas fei refpeitar accidentes, quando fallo de Myfterios. Para fuftentar Filippe IV. dous exercitos no Flandres, foi recolhendo defte Paraifo os frutos ; e como a opportunidade no executado he huma prenda, (I) Genef. cap. 49.verf. 26.

## 4

 Sermäo Panegyricoque coftuma enobrecer os acertos, recorrêrảo os invictos Reftauradores ao braço do Omnipotente, e ao Myfterio ci• Conceiçảo , dizendo com a mefma Senhora: Fecit potentiam in brackio fuo. O Senhor o defpregou : Fecit misi magna, qui potens eff. Aqui refplandece o Myfterio. E com efte Divino auxilio appareceo em Portugal hum novo Rei: Foannes quartus Portugalic Rex vivat, infcripçăo das medalhas efparcidas naquelle tempo. Obrigados os feus Fideliffimos Succeffores a táo alto favor, jurảo dar a vida pelas verdades do Myfterio. O douto Sanches diz, que os filhos năo eftảo obrigados aos votos peffoaes dos pais : Vota parentum, que perfonalia dicuntur, filii non tenentur implere. (2) Corráo effas Leis entre outras Aras, que como nâo vírảo tảo fagrados os aromas, defconhecem auguftas victimas. Para moftrar do noffo Augufto, e Fideliffimo Monarca D. Jofé I. o ardente zeio, o contemplo nefte Regio Tribunal, que para celebrar a pura, e cafta Diana eftá reproduzindo com os Cefares os Senadores fabios Romanos, e todos dizendo a Maria: Beatus venter, qui te portavit, ©o ubera, qua fuxifi.

Ao ventre bemaventurado de Maria chama
o meu

[^0]
## Da Conceição de N. Senhora

 o meu S. Boaventura Real, năo fó por ElRei David, mas por todos os feus Reaes progenitores: Generofus eft fructus ife, quia de utero Regali eft, non Solim propier David Regem, fed do propter omnes Reges progenitores fuos. (3) Logo a hum animado, e Real compoito fe dedicăo hoje Reaes, e animados cultos. E porque? A caufal he o meu affumpto. Porque como ao Myfterio da Conceiçăo deve o Reino a feguridade, vamos mais obrigando a Senhora, quando o agradecimento he Real. Temos affumpto. Para o acerto recorramos à fonte da graça.Ave Maria.

## Beatus venter, qui te portavit. Luc. cap. ut fupr.

ANtes de largar as vélas ao derrotado baixel do meu difcurfo, pertendo fondar huma erudiçăo dos antigos, que nas puras, e cryftallinas aguas me mandăo que retrate o dia. Hoje doze de Dezembro, refere o meu Polo, dedicavảo os antigos huma folemne fefta aos feus
D ii

Deo-

[^1]
## 6 Sermão Panegyrico

Deofes; e venerando por fagrados os rios, àquelle fugitivo, e liquido cryftal, que corria mais vizinho, fe juntava m o Rei o povo, e com os nobres o Magiftrado. Erigiáo fumptuofas aras facrificavăo victimas, rogando $c \sim \mathrm{n}$ altas vozes pela faude do Rei, pela exaltaçăo do Reino, e pela faude dos vaffallos: Die duodecima Decembris apud Indos facra fluminia, quibus Rex cum omni populo ad flumen propinquum accedens, Diis fiiis immolabant pro falute, do incolumitate Regis , Regni, ©o populi. (4) Eftamos no dia doze do mez de Dezembro, e naquelle fuperfticiofo rito parece que retrata o dia a fua efpecial formofura. Vemos a Mageftade do Fideliffimo Rei na affiftencia do Regio Tribunal : ouvimos concertadas vozes, ou as doces, e fuaves do canto, ou os écos daquellas vozes, que no anno de 40. atroavão a esfera com os vivas : todo o fumo daquelles aromas, onde em fagradcs ardores fe ha de logo facrificar a victima, he pelo Rei, pelo Reino, e pelos vaffallos: Pro falute, do incolumitate Regis, Regni, do populi. Mas nas vizinhanças de hum rio o mais propinquo : $A d$ flumen propinquum accedens, ha de fer o campo, em que fe dedique táo grande folemnidade? Se12
(4) Polo Diar. profan. die 12. Decemb.

## Da Conceição de N. Senhora. 7

 rá por ventura effe rapido, e fugitivo Tejo, que falfo, aleivofo, e fement to nos levou animados corpos ainda antes que as ruinas nos moftraffem is fepulturas ? Não póde fer. Será o celebrado no Nilo, que correndo indefinivel, porque fe nảo póde averiguar of feu principio, por fete bocas de prata a fi mefmo fe define : Per Septena mifit in mare? Bem podia fer, mas năo he. Será por ventura o caudalofo rio Danubio, que, quando paga tributo ao mar, conferva o doce das fuas aguas entre o amargofo daquellas ondas: Incorruptumque detinet Saporem, como diz Plinio? Era propriiffimo, mas năo he. Será acafo o rio Lethes, rio do efquecimento, que corre entre o Douro , e o Minho , e ao fom da doce corrente nos vai dizendo, que olhando para a grandeza do culto nefte fitio, fique efquecida a mageftade daquelle grande noffo Templo? Näo he poffivel ; porque fe o agradecimento he hoje de hum Rei devoto, hum Rei Santo nos eftá dizendo, que com as trez potencias da alma vivăo lembrados os fentidos: $\begin{aligned} & \text { Gudicia tua non firm }\end{aligned}$ oblitus. Logo que rio he efte, que no cryftallino efpelho das fuas aguas retrata a folemnidade do dia: Ad flumen propinquum accedens? He a torrente das graças, com que foi concebida Ma ria
## 8 Sermão Panegyrico

ria . Fhuminis impetus latificat Civitatem Dei, Sanctificavit tabernacuium fium Altiflimus. (s) Perdoai, foberana Senhora, que chegue táo tarde ao principal objecto defte maravilhofo culto mas no mar das voffas graças năo póde tomar pé o difcurfo. Efte rio diz David que alegra a Cidade de Deos, e que com elle fantificára o Altiffimo o feu tabernaculo : Sanctificavit tabernaculum fium Altiffmus. E onde collocou Deos o feu tabernaculo? No Sol, diz o Profeta Rei: In Sole pofiuit tabernaculum fuum. ${ }^{(6)}$ E quem nảo dirá, que he todo myfterios o dia; porque affirma o meu Polo jà citado, que o dia doze de Dezembro era dia dedicado ao Sol: Dies Sodicatus. Mas porque năo lavrou Deos o feu tabernaculo na luz, mas fim no Sol? Para mais refplandecer o mytterio na Real folemnidade. A luz ao principio eftava comerciando com as fombras : Tenebra erant fuper faciem abyfi. Näo erăo tảo refplandecentes os raios da luz, diz o Sinaita , (7) na fua creaçăo fobre a terra, como quando delles fe formou effe Monarca das luzes para reinar no Palacio do Empyreo; e foi tâo grande o cuidado do Altiffimo com huma creatura,
(5) Pfalm. 45. verf. 4 .
(6) Pfalm. I8. verf.5
(7) Sinaita apud Mayol. in cap. 1. Genef.

## Da Conceição de N. Senhora.

tura, que havia de fer Mải do Verbo : Beatus venter, qui te portavit, que năo firmou o feu tabernaculo na luz, que tinha por vizinhas as tréas, fim em hum Sol, que vive diftante das fombras: In Sole pofiuit tabernaculum fuum. Vizinhos àquelle puro, e cryftallino rio : Ad flumen propinquum accedens, com que Deos fantificou o feu tabernaculo, rogamos, e pedimos pela faude do Rei, pela exaltação do Reino, e pela faude dos vaffallos: Immolabant pro falute, ó incolumitate Regis, Regni, do populi. Vejamos de quanto nos ferve o myfterio, e o quanto deverios ao Sol, e ao Tabernaculo.

Quem năo chama à memoria aquelle dia, em que o muito Augufto Rei D. Joăo o IV. acompanhando o Diviniffimo Sacramento era cada paffo huma chamma, por fer o Regio peito hum incendio. Barbaramente louco, facrilegamente atrevido pertende hum affeffino defcubrir o foberano alvo, e ficou cego com huma chamma de Divinos refplandores. Equem efcondeo o Rei? O Sol, e o Tabernaculo, a Mái, e o Fitho. A ${ }^{\text {c }}$ melodia da fua cythara o havia jà cantado o Profeta Rei. No Pfalmo 26. diz affim: Abfcondit, © protexit me in die malorum, in abfoondito tabernaculi fuii: ${ }^{(8)}$ No dia, em que (8) Palm. 26.

## IO Sermäo Panegyrico

me difpunhắo o maior mal, me efcondeo o Altiffimo no mais occult do feu tabernaculo, li-vrando-me das traiçơes dos meus inimigos: affim o diz Tirino naquelle breve refumo, com qu expöe os Pfalmos: Abfcondit, maximeque tuto ab boftium infidiis. (9) Confeffo que rifcar da memoria o favor feria efconder os motivos do agradecimento.

Continúa David nos verfos feguintes do mefmo Pfalmo o que efcreveo com gofto a minha penna. In petra exaltavit me, do nunc exaltavit caput meum fuper inimicos meos: Em huma pedra me exaltou, coroando a minha cabeça de immarcefciveis louros, commenta Leblanc : Exaltavit caput meum in Regem, ungendo, ó coronando. (10) Profegue o Rei Santo, e diz o mefmo, que executou hum Rei devoto. Circumivi, \& immolavi in tabernaculo ejus boftiam vociferationis, cantabo, \&o pfalmum dicam Domino: Em todo o circuito do meu Reino mandei nefle tabernaculo offerecer facrificios, que foffem eloquentes: Hoftiam vociferationis, contando que àquella pedra, imagem de Maria no prefente Euangelho: Emitte agnum depetra deferti: Beatus
(9) Tirino Pfalm. ut fupr.
(io) Leblanc ibi.

## Da Conceiçăo de N. Senhora. II

tus venter, qui te portavit, devo a Coroa, devo o Reino, e devo a vida, porque o Senhor me efcondeo no feu tabernaculo : Abfcondit, bo pro'exit me in abfcondito tabernaculi fui. Mas devo reparar naquelle efconder no efcondido; e julgo quer dizer, que devendo o Sereniffimo Rei D. Joáo o IV. a Coroa a Chrifto facramentado, e igualmente a Maria no alto Myfterio da fua Conceição puriffima, fe Chrifto no Sacramento fe efconde: Vere tu es Deus abfconditus, ahi eftá - Myfterio efcondido: Caro Cbrifti caro eft Marice ; e nefte Real agradecimento o adoramos manifefto, quando David o celebrava efcondido: Abfcondit in abfcondito tabernaculi fui. Mas pergunto : Lavráráa a Coroa do Reino de ouro, ou de prata? Foi guarnecida de perolas, ou de diamantes; de topazios, ou de rubins? Refpondo, que como Maria a lavrou na officina do feuamor, a efmaltou com as regalias do Myfterio. Defcubramos entre as fombras a verdade da luz. Refere Berchorio , que os Antigos fe perfuadírắo fer Efculapio filho do Sol : nafceo efta ficçăo de haver vifto no campo hum paftor, que coroado de folhas de cinnamomo triunfava dos bafilif$\cos$; e confeffando que o Sol the havia dado a coroa, ufou tambem della effe falfo Deos da MeE
di-

## 12

## Sermäo Panegyrico

dicina : Corona ex cinnamomi foliis contexta :::: capiti illius infifente bufflifoi victor evadebat. (11) Diz a puriffima Senhora, que refpira fragrancias de balfamo, e de cinnamomo: Sicut cinnamomum, $<$ balfamum aromatizans odorem dedi. Plinio dız, que da fombra do cinnamomo fogem cobardes os bafilifcos: Imò ab umbra fua procul repellere. ${ }^{(12)}$ A puriffima Senhora, Măi do Sol Divino , com a fragrancia do cinnamomo deixou no primeiro inftante do feu fer immaculado o bafilifco Lucifer vencido ; e vendo que àquelle Rei, a quem havia exaltado, pertendia hum bafilifco tirar-lhe a vida, o coroou de folhas de cinnamomo, efmaltando a coroa com as regalias do Myfterio: Corona ex cinnamomi foliis contexta, capiti illius infflente bafilifci victor evadebat.

Contemplo Lisboa reftaurada qual outra Bethulia defendida. Se hoje monte de cinzas pelo eftrago, feráo eternos padrớes as piedades de Maria. Se à formofa Judith deveo Bethulia a confervaçăo, a Maria nefte Mytterio deve o Reino a liberdade. Sahio da Cidade a formofa matrona, bufcando com virtuofiffimos disfarces o inimigo, e jà ao avifo dos primeiros paflos hia o Сео ( II ) Berchor. apud Cornucop. fol. 25 I. col. 2. ( 12 ) Cornucop. fol. go. col. I.

## Da Conceição de N. Senhora. 13

Ceo na noite accendendo as luminarias. Avizi-nha-fe ao leito de Holofernes, e com a efpada do mefmo contrario degollou effe monftro da culpa. Havia Judith invocado antes o braço Divino, como confta do capitulo nove da fua hiftoria: Erige bracbium tumm ficut ab initio. (13) Entra na Cidade victoriofa, e diz difcreta: Vive o Senhor, que a minha vizinhança a Holofernes, retrato verdadeiro da culpa, foi de forte inculpavel, que fahi, qual candido arminho, fem o perigo de manchar-me : Vivit Dominus :::: quoniam non permijit ancillam fuam coinquinari. (14) Na prefença de tảo illuftre, e fabio auditorio julgo ociof̆a a applicaçăo, porque fabemos que em Bethulia fe vio a figura, em Portugal defde o anno de quarenta eftamos vendo o figurado : trato fó do que diffe o Principe Ozias à formofiffima Judith: Bemdita fois entre todas as mulheres. Vós fois a gloria de Jerufalem, fois a alegria de Ifrael, a honra, e tymbre defte povo, para fempre fejais louvada: Ozias Princeps populi dixit ad cam: Benedicta es tu filia à Domino pra omnibus mulieribus fuper terram : : : : © dixit omnis populus: Fiat, fiat. (15)

[^2]Naquelle gloriofo dia, no qual fe reprefentava em figura o triunfo de Maria contra a culpa pela vietoria de Judith, e a fegurança do Reino de Ifrael com o caftigo dos Affyrios, forare todos os de Jerufalem ao Templo, alli dilatáráo os ardores do feu efpirito, offerecendo nas aras do agradecimento folemnes votos, e rendidos facrificios. Era a formofa Judith celebrada, quando o Omnipotente Deos era no Templo fervido: Et factum eft poft bac, omnis populus poft victoriam venit in 'ferufalem adorare Dominum : obtulerunt omnes bolocaufta, ©o vota, ©o repromiffiones fuas. (16) Mais folemnes votos, e mais avultados facrificios fe dedicăo hoje a Maria, e a Chrifto facramentado, e com doces, e fuaves canticos eftamos dizendo com o Euangelifta : Beatus venter, qui te portavit, ov ubera, qua fuxifti.

A ${ }^{6}$ Deofa Pallas dedicavăo os antigos folemnes cultos, queimando cuftofos aromas nas aras do facrificio, para que a fuaviffima fragrancia do incenfo informaffe à esfera que viviáo lembrados dos feus altos beneficios. Havia confultado Agamenon o Oraculo de Delfos, fe Troia feria outra vez invadida, porque receando o ef-tre-
(16) Judith cap. 16. verf. 22.

## Da Conceição de IV. Senhora. I5

trepito das armas, temiăo as vinganças do aggravado Achiles. Ouvio em refpofta, que feriăo victimas do furor deffe, de quem temiăo a con(auifta : Troiam non nifi per Acbilem fore intercipiendam. Recorrêrảo ao Ceo , pedindo auxilio, e compadecida a esfera dos feus clamores, thes mandou a Deofa Pallas, que com o feu efcudo, e lança reprimio os enfados de Achiles : Atque ita Pallas, (diz Pierio Valeriano) de Calo defcendit incitatiorem Acbilis iram compre $\int$ (ura. ( ${ }^{7}$ ) E ainda que as fabulas fejáo hum delirio da cega gentilidade, com tudo podem fer efpelho de verdades Catholicas. Fingiaio os Antigos que Pallas era filha do entendimento do Deos Jupiter; e Maria Santiffima no Myfterio da Conceiçắo teve o feu claro Oriente da boca do Altiffimo: Ego ex ore Altiffimi prodivi. Reftaurou no anno de quarenta o Reino de Portugal, năo permittindo que Achiles o tornaffe outra vez a invadir. Sáo tantas as fuas piedades, que tem excedido a arithmetica os feus favores, e nas calamidades da noffa Troia refplandece todos os inftantes o feu alto patrocinio. Agradecido, e obrigado o noffo Fideliffimo Soberano à Deofa Pallas Maria , ordenou fe erigiffem novas aras, e que nellas
(17) Pier. Valer. Iib. 23 .

## $16 \quad S_{\llcorner }$nã̃ Panegyrico

las ardeffem os mais puros facrificios, emendando com verdades Catholicas os erros do cego gentilifmo. E para ter fempre prompto o amor da Deofa Pallas, fegue em tudo o fagrado $\mathrm{ev}^{-}$emplo dos feus Predeceffores fublimes, dizendo com o Santo Rei David: Circumivi, ó immolavi in tabernaculo ejus boftiam vociferationis.

Acabo pela infinuaçăo, que tive para fer breve, a qual venera a minha obediencia por foberano preceito , e finalizo com hum fó penfamento, dizendo, que a virtude, que mais eterniza a gloriofa fama do Augufto Monarca Dom Joăo o IV. e dos feus Fideliffimos Succeffores, he jurarem defender a pureza virginal de Maria. Vejamos efta verdade.

Querendo a Sagrada Efcritura elogiar as virtudes de Daniel, quando podia recorrer àquellas innumeraveis, que ainda antes de abertas as portas do Ceo parece o remontavăo ao Empyreo, fó fe lembra de haver fahido a publice, defendendo a innocencia de Suzana : Daniel factus eft magnus à die illa, ơ deinceps. (19) Eu differa haver fido Daniel maior, quando com a luz das fuas virtudes foube interpretar hum fonho: quando

[^3]
## Da Conceição de N. Senhora. I7

do com humildade foube pizar os Palacios ; e quando foube no lago vencer deftemidos leöes. Todas eftas virtudes o acredităo grande, he verdade; mas quando defende a Suzana, he maior: Factus ef magnus. Se pertendo referir as virtudes do muito Augufto Monarca D. Joăo o IV. e dos feus Fideliffimos Succeffores, darei novo trabalho à Fama, multiplicando-lhe os voos. Pizăo com humildade os Palacios, porque năo fe elevắo na foberania. O Sereniffimo D. Joăo oIV. foube interpretar hum fonho, porque convidan-do-o Filippe tambem o quarto, para que foffe Governador no Flandres, foube daquelle fonho interpretar o defignio. Venceo no lago os leöes, porque nunca the caufáráa medo os feus rugidos. Sảo eloquentes padrobes os Montes-claros, e nảo querem guardar filencio as Linhas de Elvas. Todas eftas virtudes acreditáo grande o Rei, e os feus Auguftos, e Fideliffimos Succeffores; mas quando jurăo defender a innocente Suzana săo maiores: Daniel factus ef magnus à dic illa, do deinceps. Mas parece me dizem, que Daniel fahíra a publico theatro a difputar, e que os noffos Soberanos năo tiverăo occafiảo para defender. Ao que refpondo, que fe no feculo paffado, em algumas Aulas, fe poftilavảo horrores, quando

## If $S$ lăo Panegyrico

os Fideliffimos reis para o juramento puzerăo a Real măo na efpada, os Efcritores com o medo deixárăo cahir as pennas: Daniel factus eft magmus à die illa, ơ deinceps.

Do Deos Pảa, a quem coroavắo de hoftias, e da Deofa Minerva, a quem coroavảo de oliveiras, fe perfuadiăo os Cretenfes tinhăo a feguridade do Reino : Ab illis Regnum, © Salutem. (20) Do Deos Păo, que he Chrifto naquelle Diviniffimo Sacramento, e da Deofa Minerva , imagem de Maria no Myterio da Conceiçăo, efpera, e confia o Reino a feguridade, reparos as fuas ruinas, reedificaçăo os feus Templos, affeio os feus Altares, defenfa os feus prefidios, fertilidade os feus campos, focego as fuas Conquiftas, e augmento os feus thefouros. Etodos efperamos fejão poucas as laminas da pofteridade para fe gravarem as coroas da promettida fuccefsảo, para que affim devotos, e agradecidos cantemos nefta vida, e na Gloria eterna ao Myfterio da Conceiç̧̃o os vivas : Ad quam nos perducat. Amen.

## ORA-

(20) Rhodigin. lib. I8.

19
OR A C Ā O
 MESMO AUTHOR, RECITADA NA ACADEMIA ESCOLHIDOS PARA O CULTO MARIANO No dia primeiro de Agofto do anno de 1756 . Na qual
o ERUDITISSIMO DOUTOR D. JOAQUIM BERNARDES

DESANTA ANNA,
Socio da mefma Acaismia,
Havia dado o feguinte Affumpto:
A maior gloria de Maria na fua Conceição foi ter emulos.


## OrACĀO ACADEMICA.



U A L Troia infeliz, (Soberana, e Sagrada Minerva) que extinctas as linguas de fogo, que a abrazáráa em frias cinzas, foi lendo o tempo os epitafios da fua ruina, ficou a noffa defgraçada Ulyffea. Abrazou-fe aquelle mimo da Europa, aquella delicia do mundo, aquelle thefouro de incomparaveis riquezas, aquelle erario das mais preciofas pedras, praça, que por enriquecer aos naturaes, e aos eftranhos a intitulou hum politico inexhaurivel mina de ouro. Se em fete montes julgou o Grego Ulyffes gravava como em laminas de bronze a fua eterna duraçảa, o vento da foberba a deftruio, e o fogo da concupifcencia a abrazou. (1) Daquella infeliz Troia refere o Symbolico, que em quanto ardêrắo aromas no fimulacro da Deofa Minerva, năo F ii te( I) Agg. cap. 2. verf. 18.
temiăo que Jupiter com os feus raios a abrazaffe, nảo receavão que Neptuno com o feu tridente a fubmergiffe ; porque os aromaticos facrificios, com que obfequiavão a Deofa Minerva, ferviäo de impenetravel efcudo contra os enfados dos Deofes, com efte lemma: Servata Servabimur $i \phi f$. (2) Confervaremos com a noffa Troia eftes breves periodos da vida, fe eternizamos os facrificios no fimulacro de Minerva. Todos, Soberana Senhora, todos confeffamos, que exittindo os voffos fimulacros, eráo baftardos os noffos facrificios : năo percebia o Ceo o fumo dos aromas, porque ardião os coraçōes nos altares da idolatria. Affim he, Sapientiffimos Academicos, porque todos os fimulacros da Deofa Minerva fe convertêrảo em montes daquelle fugitivo Mercurio : Acervus lapidum. Hoje porèm germanado com o receio o zelo, intenta o noffo fabio Protector, de quem fe a modeftia efconde o nome, o eftá manifeftando o culto: Antonius, quafi altitonans, inter enriquecer o fimulacro de Minerva com os altos conceitos, e fublimes difcurfos dos noffos Sapientiffimos Academicos, que como facrificios à fua pureza, terảo por emulos os Aftros, quando virem mais luzida a esfera.
(2) Mund. Symbol. lib. 3 . num. 98 .

## Academica.

Com eftes intellectuaes aromas teremos nefte fimulacro o refugio, porque parece eftar Deos irado, quando manda que ainda a terra trema. E daquella myfteriofa arvore, que dedicada à Deofa Minerva, della tece a Igreja coroas para elogiar a Maria: Quafi oliva Speciofa in campis, roubarei floridos ramos pāra coroar diftinto merito. O do noffo fabio, e zelofo Protector, que nefta abrazada Troia refufcita a fadigas do feu amor o fimulacro da Deofa Minerva, a quem doura com o ouro das fciencias, a quem guarnece com o efmalte dos conceitos; e de juftiça lhe pertence o premio, que deráo os Lacedemonios ao feu refpeitado Licurgo: Licurge, corono te corona Minerve. Ponderada efta circumftancia, que a eftava requerendo o tempo, paffo a difcorrer no que recommenda o affumpto.

A maior gloria de Maria na fua Conceição foi ter em?los.

EMpenha-fe o Ceo com diluvios de aljofar a congelar no embriáo da concha aquelle formofiffimo parto da esfera, a perola digo, e emulas as ondas de tanta formofura, per-

## 24 <br> Oraçăo

tendem com hum açoute de efpumas, a quem vai transformando o vento em montes de efcandalofas iras, ou entrar na claufura da concha a converter o doce do orvalho no amargofo das mefmas ondas, ou a fubmergir no mais profundo do golfo aquelle celeftial mimo da Aurora, que tendo por docel o Ceo, parece injuria ao feu refpeito náo ter por guarda as eftrellas. Sufpende a furia, efcandalofo monftro de horrores: abate effa emulaçăo, inconftante efpelho de tragedias, que he delirio de quem retrata o puro pertender desluftrar o bello. Mas defta emulaçáo das ondas fahe mais gloriofa a perola com a letra : Pura ab impuro. Emulos os ardores do Sol daquella celeftial formofura, intentáo que entre as aguas fique derretida a neve ; mas daquella emulação refulta dever a perola ao Sol a gloria de mais luzida ; porque ao ir o Sol accendendo a chamma para abrazar, a vai veftindo de purpura para mais a crobrecer: Sub Sole rubefcit ; (3) e eftas săo ar perolas mais perfeitas no fentir de Ayas Montano. No mar, quando emulas as ondas, parece que affopros do vento the lavräo throno de cryftal as efpumas: na esfera, quando emulo o Sol, ferve a vehemencia dos feus ardores

[^4]
## Academica.

res de accender novos gráos à purpura: Sub Sole rubefcit.

No inconftante mar do mundo foi concebida Maria com os fagrados privilegios da perola; porque fe effe luzido efpelho da Aurora, tendo por berço o mar, fó recebe no facrario da concha o doce mimo do Ceo, ${ }^{(4)}$ a Conceiçãa de Maria foi toda a empenhos da graça. No tempo, em que o meu Doutor Subtil hia com fortiffimos argumentos abatendo aquellas foberbas efpumas, que pertendiảo, nảo fem aggravo da Igreja, desluftrar a formofura da Santiffima Perola Maria, fe agitáráo como ondas do mar as dúvidas, que com os triunfos de Efcoto enchêrăo a Senhora de glorias.

Por parte do mar allegavăo as fuas razớes aquelles infelices fragmentos do derrotado baixel Adăo. Conteftavão com a fentença do Apoftolo, que fendo Maria filha do noffo barro, era precito que no mar do mundo houveffe padecido naufragio. Efte fundamento foi a viliado pela náo Argos, fem advertir que na colquifta de Colshos fora feu o vellocino de ouro. Năo foi baftante aquelle fagrado refpeito dos dous amantiffimos irmăos: Cafor, © Polux fratres, para im-

[^5]pedir que no profundo mar de fciencias fe examinaffem da fina perola os quilates, por fer aggravo contra o Ceo o duvidarem fer pura a que havia de fer Mái do Verbo. Depois do gloriofiffimo certamen da Sorbona, a quem ainda os emulos dắo gloria ; depois daquelle certamen digo, em que Efcoto defprezava oliveiras, porque jà a Deofa Minerva de rofas o havia coroado, entre douradas areias fe lia de novo a fentença: Omnes in Adam peccaverunt; e fendo cada letra hum emulo fifcal, todas em hum puro anagramma eftavấo definindo o Myfterio. Com elle def troe o meu Alva aquella feia emulação da noites

## Omnes in Adam peccaverunt. <br> Peccamus: una Dei Mater non.

Na claufura da concha define Picinelo a perola, elogiando a fua pureza com efta letra: $I n$ tra uterum jam pura; ${ }^{(5)}$ e aquelle fabio Querubim, que quand illuftrava o mundo com os feus efcritos, jà hav a enriquecido o Ceo com as fuas virtudes, Săo Vicente Ferrer digo, fallando da Conceiçăo fempre pura de Maria, diz affim : Năo acrediteis que na claufura materna de Anna for-

[^6]foffe concebida a perola Maria com o achaque das mais creaturas; porque no inftante, em que a fua Santiffima Alma foi creada, celebráráo os Anjos no Ceo a fefta da Conceiçã̃o. ${ }^{(6)} \mathrm{Da}$ formofura da perola fe infere a gloria, que refulta a Maria no Myfterio da fua Conceição, tendo emulos, porque o mar com as fuas traiçōes a coroa de glorias, o Sol com os feus ardores a vefte de purpura: Sub Sole rubefcit.

Quem năo contempla a palma, aquelle alto gigante das plantas, que como geroglyfico de victorias efcreve em folhas de efmeralda triunfos de diamante. Sempre contra as injurias do tempo conferva illefos os feus verdores. Emulos os elementos da fua alta formofura, confpirăo traiçoैes contra a mageftade do feu fer. O fogo, que tem parentefco com o Sol pela vehemencia dos feus ardores, a pertende abrazar, e confumir, fepultando a fua grandeza em urna de funeftas cinzas. Sendo fabula a exiftencia da Fenis, triunfa como a Fenis a palma, purque eftảo triunfando as flores, quando fe avizinhăo as chammas, ( ${ }^{(7)}$ diffe o douto Villarroel, fallando do Meftre da paciencia. O vento com as fuas furias G in-
(6) Picin $^{n}$. at fupr.
(7) Viller. tom. 3.num. 7, fol. 152.

## Oraçăo

intenta desfolhar os feus verdores, mas daquella indifcreta emulação compóe no cryfol do tempo novo efmalte ì̀ formofura. Pertende a agua com as fuas inundaçớes affogar o feu alto tronco, e fica columna immovel, a quem dáo maior valor os mefmos aggravos do tempo. Os Antigos, ainda que cegos nos feus ritos, deixárảo entre fombras efpelhos, em que fe viffem fem engano dos olhos perfeitiffimos retratos da luz. Lendo nas folhas da palma trezentas e feffenta virtudes, que fervem de utilidade aos mortaes, dedicárão por geroglyfico ao anno huma robufta, e triunfante palma. Plutarcho, a quem cita Pierio, ${ }^{(8)} 0$ refere; e parece diziâo: Se a palma contra as diverfas eftaçō̃es do tempo náo defcompṓe a fua formofura, antes regulando pelo numero dos aggravos os favores, quantas injurias do tempo recebe, tantas utilidades aos viventes communica, confagremos ao ingrato tempo a palma, dedicando ao anno efte 「ibio geroglyfico, para que conheçăo os feus cias, que pelo numero dos emulos, que fe oppöem ao feu valor, vai com utilidades a palma augmentando os feus triunfos. Torcato Taffo, que pertendeo eternizar os gloriofos triunfos do infigne Reginaldo contra os feus
(8) Plutarch. apud Pier. Valer. lib. 50. cap. 2.
feus emulos, recorreo à triunfante palma para expreffar a fua gloria.

Erefifte, e s' avanza, e fi rinforza,
E come Palma fuol, cui pondo aggreva, Suo valor combatuto ba magior forza.
E nella oppreffon più fi Solleva. (9)
Ou como da palma diffe o douto Arefio : Adverfus pondera furgo. ( 10 ) Attendendo o Efpofo Chrifto à gloria, que refultava a Maria, tendo na fua Conceição emulos, retratou os feus triunfos nas mefmas folhas da palma: Statura tua affimilata eft palme, ( ir) por ficar fempre victoriofa contra a emulaçáo dos tempos, como commenta Ruperto no cap. 7. dos Cantares : Tota victoria eft.

Confultemos huma pedra, que accende luminarias ao affumpto. O diamante, effe luzidiffimo parto da esfera, que for ıando-fe de terra, e de luz, todo fe affoga em refplandores, tendo entre douradas areias a prizäo, as ondas the fabricảo tranfparente berço de cryftal, creando ao fom de correntes aquelle luzido efpelho, em que G ii cof-
(9) Pic .u. lib. 9. num. 340 .
(io) ${ }^{\mathrm{P}}$. nel. ut fupr.
(II) Cantic. cap. 7.

30

- "ação
coftuma retratar-fe o Sol fem engano da formofura. Paffa a fer emulo o intereffe, e pede à arte auxilios. Trabalha impaciente a roda por examinar os feus quilates, e lhe văo refpondendo os fondos com linguas de refplandores. Pela porçăo de terra, que guarda, duvidăo da pureza da fua luz, e no diamante fe augmentáo os quilates ao paffo que crefcem as dúvidas. Os pós de outros diamantes o lavrăo : Non nifı propriis fragmentis fcalpi poteft, ${ }^{(12)}$ porque a porfiada emullaçăo dos feus deixăo a pedra mais luzida. Văo aquellas brilhantes faifcas ferindo com emulaçăo a pedra, e fem que fe percebăo aromas arde huma fogueira de luzes.

O Symbolico querendo expreffar a rara formofura do diamante, julgou o deixava mais polido com efte difcreto emblema: Macula carens; e com refpeito de toda a erudiçăo fagrada o applica à puriffima $S$ nhora naquelle inftante primeiro, que foi er graça concebida. ( ${ }^{(13)}$ Oh providencia do Altiffimo, que nos fondos do diamante accendeftes luminarias à Conceiçăo de Maria! Vai o diamante fazendo publicos os feus quilates, quando emulos os fragmentos o vảo fe-rin(i2) Picinel. lib. I2. num. I7. (13) Picinel., lib, 12. num. 8 .

$$
\text { Acade ... } 3 \mathbf{I}
$$ Julga a roda que deftroe a fua conftancia, e lavra coroa de luzes à fua eterna firmeza. Săo os emulos os que the dáo a gloria de fer manifefto o feu valor, como bem ao intento o diffe o doutiffimo Domingos Gamberto: Dat pretium vulnus. ${ }^{(14)}$ Affim a puriffima Senhora, firmiffimo diamante, que fempre careceo de macula : Et macula non eft in te. No Myfterio da Conceiçăo foi gloria para a Senhora o ter emulos; porque concebendo-fe como a perola no mar, triunfa da traiçăo das fuas ondas: exalta-fe como a palma, vibrando, como efpadas, as folhas contra as injurias dos emulos : finalmente triunfa, como o diamante, contra a emulaçăo da roda, e contra os aggravos dos feus : Dat pretium vulnus.

## D I S S E.

## Aca-

(14) Dominic. Gamb. apud Picin. lib. 12. num. 13.

Acabando o M. R.P.M. Fr 工s el Rodrigues de recitar a fua elegante O. çăo com os fagrados epitctos de Palma, Diamante e e Perola, Marcos ${ }^{\text {Fofé }}$ Monteiro de Carvalbo e Veiga, Socio da mefma Academia, diffe de repente em louvor do Reverendo Autbor o Seguinta

## SONETO. Biblioteca Cental

## E ao mefmo pezo, que robufto a opprime,

 O mageftofo augmento a Palma deve, Que muito aos golpes de huma roda leve Seu valor o diamante mais anime?O puro deve à concha, que a reprime, A gelada porçảa de orvalho, ou neve: A concha, o pezo, a roda fe the atreve, Porque mais c'os contrarios fe fublime.

A‘ Palma de Cadés, gemma àgrada,
Doutamente moftrais mais gloriofa, Quando a Conceiçăo pura duvidada.

Porèm năo fei qual he mais ventajofa, Se a gloria, que the vem de contrariada, Se a crie a voffa Oraçăo the dá preciofa.



[^0]:    (2) Sanch. cap. 8. fol. 180 .

[^1]:    (3) D. Bonav. Specul. B. Virg. tit. 6. pag. 456.

[^2]:    (I3) Judith cap. 9. verf. I I.
    (14) Ibi cap. I3. verf. 20.
    (I5) Ibi cap. I3. verf. $23 . \& 26$.

[^3]:    (18) Pfalm. 26.
    (I9) Daniel. cap. I3. verf. 64 .

[^4]:    (3) Mund. Symb. Iib. I2. num. 20r.

[^5]:    (4) Picinel. Mund. Symb. lib. 12. num. 199.

[^6]:    (5) Picinel. ut fupr. num. 227.

