MONUMENTOD 0
A GRADECIMENTO,tributo da venerac,am,obelisco funeral do obsequio,RELACAM FIELDAS REAESEXEQUIAS,que á defunta Mageftade
DO FIDELISSIMO E AUGUSTISSIMO REY O SENHOR
D.

J

OA



DEDICOU

## O DOUTOR MATHIAS

ANTONIO SALGADO
Vigario Collado da Matriz de N. Senhora do Pil. lar da Villa de S. Foaõ delRey
OFFERECIDA
AO MUITO ALTO, E PODEROSO REY D. JOSEPH I. NOSSO SENHOR.

(<br>LISBOA:

Na Officina de FRANCISCO DA SILVA, Anno de MDCCLI.
Com todas as licenças neceffarias.

$$
\begin{aligned}
& \text { (5) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 88040858
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0 \\
& \text { (a) } \\
& 2+20 \\
& \{2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { m:A \& \& 21 } 1
\end{aligned}
$$

# SENHOR <br> Faculdade de Filosofia <br> Clências e Letras <br> Biblioteca Central 



ENDO taô dilatadas as maôs dos Reys, naô be muito que § ii
cu
eu nefta diftancia chegue a beijar a Real maö de Volfa Mageftade. Com efta precifa demonftraçaô do refpeito, e da lealdade pertendo, como fiel vaffallo, manifeftar o gofio excelfivo. que me toca pela exaltaçañ de V. Mageftade ao Throno. Naô repare V. Mageftade que, entre tantos exce/fos da alegria, offereça a $V o \int f a$ Mageftade efte tributo funeral, que pagon o men agradecimento ao Fidelifimo Senhor Rey D. Joaõo V. Pay Au-

Augufto de V. Mageftade
Naô be ifto, Senbor, confundir as cyprefles com as palmas, os vivas com os gemidos, as acclamaçoếs com as exequias; antes be contribuir para a gloria daacclamaçaô de V. Mageftade. Pois á mayor annuncio das felicidades, que no Reynado de V. Mageftade profetiza o augmento do Seu Real Nome, em tudo primeiro, do que vermos que tem bum Pay immortal! Todas as profperidades, que gozou o Egypto
pto no governo do Seu ViceRey Foseph, tiveraô a sua afcendencia nas bençoens do Ceo. No Ceo tem V. Mageftade quem lhe lançou, e lança a bençaõ, e por iffo fe promette Portugal em $V$. Mageftade, como primeiro Jofeph, felicidades correfpondentes á que logra em ter a V. Mageftade por Sen Soberano. Profpere Deos a vida de V. Mageftade, como lbe pedimos, para defempenbo das noffas efperanças, e complemento ultimo da no $\mathrm{J}-$
noffa gloria. S. Foaô de ElRey 14. de Majo de 175 I.

O Vigario de S. Joaõ de ElRey.

Mathias Antonio Salgado.

## LICENCAS.

## Do Santo Officio.

> CENSURADO M.R.P.M.Fr.FRANC/SCO Xavier de Lemos, Qualificador do Santo Officio da Sagrada Ordem dos Prégadores, $\varepsilon^{\circ} c$.

## ILLUSTRISSIMOS SENHORES.

FIel executor das Ordens de Voflas Illuftrifi: mas vi a Relação das Exequias, que ao Rey Fideliffimo dedicou o Doutor Mathias Antomo Salgado, Vigario da Matriz de N. Senhora do Pilar da Villa de S. Joaõ delRey, Comarca do Rio das Mortes, e com mayor applicaçao attendi ás duas Oraçoens Funebres, que a efle objecto recitou o mefmo Reverendo Vigario.

Para expôr a Voflas Illuftrifimas o conceito; que fiz defte papel, bafta fignificar o que há muito formey defte Author. He efte, que o Doutor Mathias Antonio Salgado foy hum dos mais egregios Oradores, que talvez com vantagens a muitos, que appareceraō nos roftos da famofa Roma, fubiraŏ aos pulpitos da nofla Lufitania, foando ainda hoje em cada dia feftivo os doces eccos da fua eloquencia $\S \$$ ii
nas abobedas dos mais famolos Templos defta Coris te, que fe honraraô com a fua prefença. Efe efte he o mefmo Author deflas Oraçoens Funebres; quem duvîda que nellas fe admira a mefma elegancia do Seu grave, ferio, e magiftral eftylo?

Dittofo Orador fempre igual ou para fefli, vos; ou para funebres dezempenhos, moftrando ens toda a occafiaŏ a melma harmonia nas vozes, me. Ihor que a cythara de Eumenides variando os tons, e mudando as letras.

Nao merecia menor Orador a heroicidade do Fidelifimo Monarcha, cue occupou a penna de elcriptor taō infigne, que foube reduzir aos limites de dous panegyricos as acçoens, que naō caberiaõ em grandes volumes, explicando com a figura de huma nova reticencia, o que outros naō poderiaõ puhlicar com a multidaō de pleonafmos, com que fe occupariaö innumeraveis paginas,

Em fim, digniffimo he todo efte papel de fahir á luz publica, muito mais naō contendo coufa contra a Fé, ou bons coftumes. Aflim o julgo. Voffas Illuftriffimas mandaráó o que forem tervidos. Convento de S. Domingos de Lisboa 15. de Setembro de 179 r .

Fr. Francifoo Xavier de Lemos.

VIfta a informação ; pỏdem-fe imprimir a Re: laçaõ; e Sermcens, que fe aprefentaõ ; e depois voltaráó conferidos para fe dar licença que corraō ; fem a qual naō correrad́. Lisboa 16. de Setembro de 175 I .

## Fr. Rodrigo de Alancaftre. Silva.

## Faculdade de Fillosoffa

Biblioteca Central

## Do Ordinario.

> CENSUR ADO M.R.P.M.Fr.FRANCISCO Augufto da Ordem de N. Senhora do Carmo $\mathfrak{E}^{\circ} \mathrm{c}$.

## EXCELLENTISSIMO SENHOR?

$T$I a Relaçaŏ das Exequias; que á Mageftade do Rey Fideliffimo dedicou o Reverendo Dou: tor Mathias Antonio Salgado, Vigario da Matriz de N. Senhora do Pilar da Villa de S. Joá delRey, Comarca do Rio das Mortes, e juntamente os dous Sermoens, que com a melma Re. laçaô pertende imprimir, e me parecem dignos da licença, que pede; porque nelles, nem tampouco
na Relaçã fe acha palavra, que repugne aos dogmas da Fé, ou pureza dos coftumes. Carmo de Liṣboa r. de Outubro de 175 r .

Fr. Francijco Augufo.

vIfta a informaçaó, póde.le imprimirr a Relaçaõ, e Sermoens, de que trata a petiçaó, e depois de impreflo torne para fe dar licença para correr. Lisboa 3. de Outubro de 1751.
D. Jozé A. de Lacedemonia.

## CENSURA DO M. R. P. M. PEDRO Alfaya da Sagrada Companbia de FESUS, EOC.

## SENHOR.

$L^{\text {! }}$I por ordem de V. Mageftade efta Relaçaó, os dous Sermoens, em que, como em Pó. los fe revolveo a grande esfera do engenhofo Doutor, o Reverendo Mathias Antonio Salgadn, e me parece que nunca a Frota do Rio veyo taô importante, como quando nos trouse efle precio: fo papel, em cuja comparaçaõ parde os quilates to, do
do o ouro; que nos coftuma vir daquelle novo mundo: Omne aurum in comparatione illius arena eft. Eftá Obra fingular, e por todos os lados taó perfeita, que naô he facil de rezolver, fe fobre-fahe mais nefta Obra a materia, com que para ella concorreo o Fidelifimo , e Auguftiffimo Rey, o Senhor D.
 Orador ; porque fe as acçoens daquelle grande Mo: narcha nos fufpendem por raras, e em gráo fuperla: tivo heroicas, tambem o eftylo defle celebrado en. genho nos eleva, por te achar nelle fingularmente unido o mais natural, e efpontaneo com o mais perfpicaz, e profundo. Affim o moftrãó os feus con. ceitos os mais profundos, as fuas reflexoens as mais agudas, e as fuas palavras as mais proprias. Com ellas retratou taō vivamente ao noffo Fideliffimo e Auguftiffimo Rey, que quem tomar nas maós ef tes Sermoens le achará com hum fiel retrato, em que contemple todas as prendas, com que a natureza o aperfeiçoou, e todos os dotes, com que a graça o enriqueceo. Por iffo me parece efla obra muito digna do Real agrado de V. Mageftade, e de fe dar ao prélo para gloria fingular do noflo rey. no; pois quando efte naó tivefle cultivado outros engenhos mais que o do Author, efte fó baflaria para credito immortal da naçaō Portugueza; affim como baftou para credito do Egypto hum fó Antonio: Quod $\sqrt{\imath}$ nullum alium protulifet Fgyptus, $1 a$. tis erat Antonius, elcreveo S. Jeronymo. Efte o meu parecer. V. Mageftade ordenará o que for Lervido. Lishoa Collegio de S. Antaõ da Compau nhia de JESUS 6. de Outubro de 1751.

Pedro Alfaya,

QUe le poffa imprimir, viftas as licenças do San. to Officio, e Ordinario, e depois de impreffo tornará á Mefa para fe conferir, e taxar, e dar li, cença para que corra, e fem iffo naŏ correrá. Lif. boa \% de Outubro de 1751.

Attaide: Almeida. Mouraö.

RE.



## $I$

## RELACAM FIEL DAS REAESEXEQUIAS da defunta Mageftade

 DO FIDELISSIMO, E AUGUSTIISSIMO REY O SENHOR
# D. JOAO V. 



UANDO eftas Minas; fempre leaes aos feus Monarchas, efpera* vaō anciofas a dezejada melhoria da rebelde queixa, que ha tantos annos padecia a Mageftade Fide. liffima do feu Auguftifimo, e Se: renifimo Rey, e Senhor D. Joaŏ o V., trocada a efperança em magoa, o dezejo em tormento, a gloria em trifteza, e a galla em luto, pela Bahia de todos os Santos chegou a vaga, e trifte noticia (ainda que ao principio tó como ruím acre:
ditada)

## 2 <br> Relaçẫ

ditada) de fer fallecido para o mundo efte Poderozo Monarcha Lufitano, de todos os feus Reys exem. plar incomparavel.

O pouco feguro allivio, que efta noticia ainda por duvidoza, aos povos communicava, fe def. vaneceo com as ordens, e expreffos, que o Il. luftuffimo e Excellentifimo Gomes Freyre de Andrada, Governador, e Capitaó General deftas Minas, mandou da Cidade do Rio de Janeiro para todas as fuas Comarcas, Villas, e Camaras, para que, affim como na vida de tal Rey tinhaõ fido parti* cipantes de feus beneficios, foflem na fua morte com publicas, e particulares, internas, e exteriores demonftraçoens do jufto lentimento, laftimaveis pregoeid ros de tanta perda.

Aos 25 . de Dezembro do anno paffado de 1750. chegou a efta Villa de S. Joaō de ElRey, Comarca do Rio das Mortes, a certeza de taó infaufla noticia; e he de crer que, fendo na lealdade, e no nome efta Villa taó particular da Mageftade defunta, havia forçozamente de fer tambem entre todas a mais efpe: cial no fentimento.

Naö houve em todo efte povo creatura; que, tendo o Racional por differença, naō fizeffe nefte lamentavel eftrago mais apreço do fenfitivo ; morador, que naō moftrafle no pranto a magoa de feu fe: rido coraçaö : e ainda na multidaō dos efcravos pouco intelligentes da publica utilidade, e que naô fa: bem pezar a ruina do Ceptro na balança do entendi mento, fe naõ via algum, que no enlutado 1emblan: te, tem mudar de cor, naŏ fofle muda eftatua da pena; eda magoa immovel eftafermo.

A Igre-

## Fiel.

A Igreja fentia a falta de hum Monarcha taō liberalmente piedozo para o Culto Divino ; os Ec. clefiafticos moftravaō.fe fentidos na perda de hum So. berano, que, fem dezar da Mageftade, tanto os réfpei; tava; os valfallos choravaó a morte do leu Rey, que taō pacificamente os confervou; os Politicos lamentavaō, que morreffe hum Principe taô perfeito ; a quem, efquecidos do Senhor D. Joā̃ o II. no nome, dezejavaô immortal na duraçaó ; e o po. vo finalmente clamava inconfolavel que perdera, naô hum Rey, mas hum Pay, de quem, fendo vaf: fallos por fujeç̧̧ã, eraō mais que filhos por amor:

Com efte univerfal fentimento, depois de que: brados os Efcudos nas praças mais publicas da Villa; (antiga ceremonia, que fe obferva na morte das Ma; geftades Portuguezas ) fez a Camara na Igreja Matriz de N. Senhora do-Pilar da mefma Villa, affiftindolhe o Doutor Corregedor da Comarca Thomaz Roby de Barros Barreto do Rego, com pompozo, e fune: bre apparato as fuas Reaes Exequias aos 28. do mez de Dezembro, moftrando na morte do feu Rey o final tributo da vaffallagem, mas naŏ o ultimo para a fua veneraçaó, e faudade

Quiz o Doutor Mathias Antonio Salgado Vigario collado defta mefma Igreja Matriz, ou foffe por obrigaçaō de divida, ou por agradecimento do beneficio, moftrar á Fideliffima Mageftade defunta do Senhor Rey D. Joaó o V., que nem a diftancia o fis zera equecer dos Reaes favores, nem a morte o havia arguir de defagradecido á memoria de hum Monar:cha, que tanto em fua vida o favorecera; e determinou, no modo poffivel, pagar- lhe em bem da almao

## 4

## Relaçaõ

bem; que the havia feito na aptezentaçaó do feu Real Padroado defta Igreja; fineza, que, ainda que experimente a emulaçaō dos ingratos, naõ chegará a fentir a crifi da lizonja.

Seffenta dias fe dilatou a funebre, e magoada; mas amante demonftraçaoo defte fiel, e fervorozo agra: decimento; holocaufto, que, naö confentindo pela dor demoras ao dezejo, precizou, a eftimulos do defvélo, defta tardança, para proporcionada execuçaö da idéa de hum obelifco mais tublime, que os decarstados da antiga Roma, de huma Pyramide mais ele؛ vada, que as maravilholas do Egypto, e de hum Ree gio Maufoleo mais pompozo, e amante, que aquelle, que foube erigir Artimiza para padraõ do amor; e monumento da laudade á memoria do feu Rey, e defunto marido Mauzeolo.

Era efta artificiola fabrica copia da engenhofa idéa do Sargento mór Antonio de Moraes Sarmento, tinha todo o corpo 40. palmos de alto defde o ultis mo, e fuperior degráo ; 20. de largo, de figura oitặ vada em forma pyramidal ; efta fe repartia em quatro corpos parciaes, membros, de que fe compunha a pompozo, e agigantado compofto de machina taõ fu* nefta: os primeiros tres bancos fe ornavaó pelas fuas faces com 12. tarjas de meyo relevado, veftidas de faftoens, e mais folhagens de ouro, e prata, que realmente as formozeavaõ, e enriqueciaó: eraõ os efo cudos deflas tarjas de morte cor, dentro dos quaes le viaoo finamente pintados varios Emblemas, deduzidos de alguns lugares da Sagrada Efcritura, com feus Lemmas, e letras por baixo em fitas de ouro, e pra: ta, o que logo de decifrava em elegantes Difticos?

## Fiel.

efcritos em pannos prateados, que pendiaö das metmas tarjas, e ficavaō nos córtes dos ditos corpos, que faziaö o vitavado da figura, omandore tudo com varias folhagens douradas de engenhofo, e admi. ravel artificio.

O quarto, e ultimo banco fe adornava de va= rios gomos, e meyas canas douradas, e prateadas, que com apparatoza architetura, e torma fingular lhe faziaō diftinguir o plinto, corpo, e cornija, tendo fobre efta hum banco, em que affentava huma almo. fada de veludo preto agaloado de ouro, rematando em cima efta funebre Pyramide com huma Coroa, e Ceptro de prata, como Real Coroa de taó magefofa obra.

Suftentava le efta trifte, e fublime machina em oito quartoens de altura de 9 . palmos de fingido Ala. baftro com varias folhagens douradas, de cujas volutas prendiaō faftoens dourados de huns aos ontros, que fe enlaçavaó com igualdade por baixo do plinto do primeiro banco; os plintos, em que affentavaõ aquel. les quartoens, eraō de fingido marmore azul $\leqslant$ o pa: vimento defta obra era hum eftrado formado na mefo ma figura oitavada de tres degráos da merma pedra; cujo plano fe via pintado de hum admiravel xadrez azul, e branco, que além da perfeç̧̧aó fazia fobrefa. hir melhor a elevada fabrica defte magellozo, e trifo tiffimo Obelifco.

Divizavaõ.fe os Emblemas nas oito faces prin. cipaes dos dous primeiros corpos defte compollo; ideados, e applicados todos pelo amor, e engemho do meimo Mathias Antonio Salgado, que na urna da dor, ou na pyra da faudude queria, na fenfivel mor.

## 6 Relaçaô

te de taơ Augulo Monarcha, naó fó moftrar a ma. goa no dılpendio, mas accrefcentá la na lembrança das acçoens, e virtudes, com que efte Rey Fideliffimo em fua vida tanto de diftinguio entre todos os Mo: narchas de Religiofa Chriftandade.

Na frente defte corpo, e face principal do primeiro banco fe lia em huma bem lançada fita de ou. ro o feguinte lugar da Eicritura Sagrada.

Scio hominem in Chri/to . . . raptum huius. modi u/que ad tertum caslum.

$$
\text { 2. ad Corinth. I2. v. } 2 .
$$

Por baixo huma bem pintada Nán de morte cor dentro do efcudo de huma das 12. tarjas, furgin. do dos abufmos do Oceano, e elevandofe até o mefmo Ceo, em cujo feguro porto parecia querer li. vrar fe das tempeftades do mar, e inconftancia das ondas; era a Letra: E tumulo ad collum.

Decifra-fe no gloriolo tranzito da defunta Mageitade Fidelifilima, fubindo ao feguro porto do $\mathbf{C e o}$, como chnflaămente cremos, do undozo, e inconftante pelago de trabalhos, em que vivia nefte mundo, naô fó no inlopportavel pezo da Monarchia, como no tormentofo abyimo da dilatada molefia, de que deo a alma ao Creador de tudo, e Rey dos Reys; o que cordialmente moftrava aquelle Salgado engenho em o prateado panno neftas claufulas.

Quæ modo dilciffis vila eft tumularier undis
E tumulo ad coelum fultulit unda Ratem;
E. tunulo ad calum tempeitas improba fati

## Fiel.

Regem effert: portum jam fua puppis habet.
Na face fuperior do fegundo banco fe vino fa. biamente applicadas eflas palavras da melhor Sabedoria, elcritas tambem em fita de ouro

Spes illius immortalitate plena eft. Ad illud Sap. 3. v. 4.

Era o Emblema huma Real Aguia bebendo os rayos do Sol, a cujas luzes tó afpirava, com efte Lemma: Non eft mortale, quod optat.

Bem o explicava a mefma apparada penna; defcrevendo nos feguintes Difticos o infaciavel dezejo, com que efta Imperial Aguia Portugueza, defprezando a fragilidade do mundo, e fombras da terra; fe queria illuftrar entre as luzes do Divino Sol.

Afpicis, ut Solem quarit Jovis armiger ales; Intentisque oculis lumina grata bibit? Non eft terrenum : Non ef mortale, quod optat; In Sole obtutum paicere folus amor.
Nomina non fallunt ; Aquila eft Augufta Toannes, Atque Aquilam expreffit, dum parat ire polum.
Non fibi terra placet: Non ef mortate, quod optat; Jeterno ut fatcat lumina fole, volat.

Da parte collateral da Epiftola fe divizava na face do primeiro corgo em fita de prata o feguinte lus. gar da Eicritura Sagrada.

## Relaçaô

Quafi non ef mortuus, fimilem enim reliquit fibi polt le.

Ecclefiaft. 3. v. 4.
Moftrava-fe dentro do efcudo da tarja a pintu: ra do Emblema na celebre fabula de ElRey Athlan. te, quando, para dar detcanfo ao feu trabalho, largou de feus hombros fobre os de Alcides o pezo de todo o mundo, que nelles fuftentava; e era o Epygrafe : Non defcit alter.

Quiz com muita propriedade dizer o feu fabio 'Author, que o noflo defunto Monarcha, incompara. vel Athlante, que por tantos annos fuftentou o pezo grave da Lufitana Monarchia, querendo por premio de feu trabalho ir defcançar na celefte Patria, morrera, largando o pezo do Imperio fobre os Regios hombros de feu Aguftifimo Filho, e Succeffor, o Sereniffimo, e Fideliffimo Rey D. Jofeph N. S., que, como verdadeiro Hercules Portuguez, o fuftenta: rá por tantos annos, quantos pede o noflo intereffe, quantos dezeja o noflo amor, e quantos merece a fua Real Piedade, e Beneficencia : e bem fe explica o Emblema nas leguintes claufulas.

Feffus Athlas dum liquit onus; non deficit alter Par fibi, qui fimiles fuppleat orbe vices. Non aliter, nam fata vocant, dum Lyfius Athlas Depofuit Regni, quod grave geffit, onus ; Viribus Herculeis Princeps non deficit alter, Qui molem Imperij, Rege cadente, ferat. Funere ne credas totum periifle Joannem,

Dam

## Fiel.

Dum poft fe Sobolem linquit in orbe parem. Regnat adhuc, vitamque trahit poft funera lofpes, In Nato regnat, vivit \& ille flo.

Na face do banco fuperior do melmo lado fe moftravaõ efcritas em outra fita de prata eftas palavras da Sacra Pagina.

## Mini.... mori lucrum.

 Philip. I. V. 2I:Explicava-fe o Emblema em huma véla,dando, como coftuma, mayor claridade, e relplendor de luz ao tempo de apagar.fe, equando morre; e era a propriedade da Letra: In interitu clarior.

Dando-fe a entender, que efte Fideliffimo Principe, e Rey Soberano, naō tó como véla acce za, mas como brilhante tocha da Fé, e da Chriftandade, tivera em fua morte mais clara a luz do feu Real Entendimento, moftrando na mefma o mayor reiplendor das fuas virtudes; aflim o enfinuai va a defcripçaŏ dos verfos leguintes, que ideou a eloquencia do varaŏ, que votava enternecido eftes triltes, e amorozos obfequios, que fe viaō lavrados no praa teado panno, que pendia da tarja, onde o mefmo Emblema fe inclua.

Mayorem emittit fax jam moritura nitorem;
Clarior interitu, dum cadit umbra, nitet.
Hæc eft Lufiadûm Regis morientis imago, Clarior interitu, quàm fuit ante, manet.

## 10 <br> Relaçaô

Na frente, que correfpondia parao Altar ma: yor, fe naô a principal para a curiofidade do concurlo, a primeira pelo termo, que mais drectamente venerava, fe lia na face do corpo inferior dent.. funebre maravilha efte fagrado Lugar :

Abiit accipere fibi Regnum.
Luc. 19. V. 12.
Confintia o Emblema, que no efcudo da tarja fe divizava, na primorofa pintura daquelle brilhante Planeta, Rey, e Monarcha dos Aftros, quando fepultado em urnas de cryftal, procura brilhar no Reyno dos Antipodas, deixando entre confuzoens, e triftezas aquelles, de que te aparta, e para quem morre; tinha por Lemma: Regnum aliud querit.

Foy felicidade do Author moftrar com tana energia, que o Sol Portuguez da Mageftade Augulta do Senhor Rey D. Joaõ o V. no feu fentido oc. cafo antes quizera deixar o feu Reyno de Portugal, a pezar do noffo fentimento, pelo Reyno celefle; onde reynará triunfanre, e gloriofo por toda a eternidade entre os habitadores do Empyreo: e ifto he o que inculcaõ as metricas confonancias, que le feguem:

Phcebus in occafu non Regni amittit habenas, Regnum aliud quarrt, dum tumulatur aquis.
Ut Sol occubuit, liquit dum regna, Toannes,
Non tamen occubuit funere Regis honor.
Reghum aliud querit, nullo quod clauditur eevo, Par meritis folum eft ifta corona fuis.

Na face do corpo fuperior fe achavaŏ efcritas en fita de ouro eiltas lagradas letras da Efcritura.

Sol cognovit occalum /uum.
Ex Pfalm. roj.v. 19.
Em efcudo de rica tarja fe reprezentava o Emblema na artificiofa pintura da ave Fenix, renafcendo advertida das mefmas chammas, em que morre pregoerra do feu final deftino ; fendo o feu Epygrafe: Fati fobi con/cius.

Dava a entender efte fiel Panegyrifta das virtudes, e acçoens da Fideliffima Mageflade defunta, que antes da fua morte fora fabedor da ultima hora da lua vida, conhecendo o tempo, em que havia de dar a fua alma ao Creador dos Ceos, e da terra; conceito, que bem explicou na elegancia do metro.

In tumulo Phænix fatz fibicoin/cius ardet,
Natalemque parat, dum perit igne, diem, Inflar Phænicis novit fua fata JOANNES,

Atque pio, fati confcius, igne flagrat.
Qui fua previdit Rex funera doctus amore,
Crede, carens œevo mors fibi vita fuik.
Pela parte collateral do Evangelho na face do primeiro corpo defta elevada maquina fe mettiaõ pe. los olhos, e pelo entendimento de todos, os que a contemplavaố, eftas fentenciofoc verdades das Divsnas Letras.

## 12

## Relaçaô

Pretiola in confpectu Domini mors cius: $\quad$. Pialm. il 4. v. 5 .

Moftrava em vifofa pintura o efcudo da tarja aquella decantada Arvore pelos Poetas de hum ramo de ouro, que cortado, logo de novo apparecia com outro fimilhante na grandeza, e preço, a que fe applicava a Letra: E cede acquirit pretium.

Alludia efte Emblema á Real, e Preciofa Arvore do Fideliffimo Rey, e Senhor D. Joaó o V., que, fendo cortada no Outono de feus annos a violencias do cruel golpe da Parca, adquirio no mefmo córte o mayor preço, brotando com mais riquezas; renafcendo Arvore de ouro no Paraizo, veyo a fervir the a morte de inftrumento para o premio, que alcança na gloria, como aquella moralmente nos prognoflica; parece, que affim o quiz dizer aquelle dous, to Orador, e Poeta:

E cede acquirit pretium, dum cæditur, arbor Aurea, fub ferro lefa refundit opes. Funeris hec Regis pretium late explicat arbor, Nam pretium acquirit, dum modo crade cadit. Quot virtutis opes felici in funere prodit?

Qui fic occumbit, mors pretiola fua eft.
Finalmente na oitava face do fegundo corpo defte lado fe reprefentava em fita de prata efte texto. da Elcrituta Sagrada.

## Volabo; it requiefcam: <br> Pfalm. 54. v. 7.

tarja amo ecia que iofa V., len. efmo zas;
ferque pro dou,

Naö podia o Emblema fer mais genuino para - intento, moftrando no efcudo de outra fimilhante tarja huma incendida chamma de fogo, fubindo para - Ceo, e bufcando por materia os meímos ares, ens que fe ateava; tinha por conceito o leguinte Lemma : Ut requiefcat.

He a fua applicaçaŏ, que affim como a cham: ma do fogo tóbe para cima, querendo fugir da terra; como violento defterro da fua inclinaçã, por bufcar nos Ceos a fua propria regiaó; da melma forte a luz do entendimento, e a incendida chamma, em que fe abrazava oardente coraçaó, e Regio peito defte Sereniffimo Monarcha no amor de Deos, quiz fugir do defterro defte mundo, búcando no Ceo, a que fu* bio, a patria, para que fora creado, come propria regiaō, que tinha merecido por fuas virtudes: efte foy o conceito do Author deftes Emblemas, igualmente fentenciofos, que difcretos, como fe moftrava do prateado panno, e lenço, que pendia da met. ma tarja.

> Cernis, ut impatiens terras fax ignea linquit? Cælenti ut tantum tede quie/cat, abit. Pectoris ifta tui monftrat fax vota, JOANNES; Orbe fugis, colo nam Tibı fola quies.

Nas outras quatro tarjas, que ferviaō de or. nato ao terceino corpo defla eflupenda, e mageflofa

## 14 <br> Relaçaô

architectura pelas quatro faces principaes do oitavado te liaŏ outras tantas infrripçoens, e Lugares da Sagrada Pagina, que applicou a curiofidade á memoria qaudoza defte Fidelifimo Pcincipe: Na fronteira á porta principal da Igreja era o feguinte Texto :

Vivit anima tua, Rex?
Reg. lib. I. I7. V. 55.
Na face collateral da Epifola o feguinte:
Efugitit mortis imperium.
Tob. 2. v. 8.
Na fronteira ao Altar mayor fe moftrava efte;
Tranfit à morte in vitam.
Joann. 5. v. 24.
E pela pärte do lado do Evangelho le offereciả o feguinte Texto:

Non ef viro huic judicium mortis.
Jerem. 26. v. i6.
Entre os quartoens, que ferviaõ de Athlantes, fuftentando o agigantado corpo defta maquina ; igual. mente luzida, que horroroza, por baixo do plinto do primeiro corpo le aprezentavao tambem no meyo das quatro faces principaes em idioma vulgar quatro Sonetos. lavrados em artificiolas tarjas, que a trifte e nunca mais tarda Mufa do indigno Efcritor defta Relaçă Funebre formou em Epitafios na magoa com a penna

## Fiel.

a penna do fentimento: era o da frente o feguinte

## SONETO.

AQui jaz, e naö jaz, ó Lufitanos, Hum Rey, cujas acçoens daô larga hifloria: Realmente naō jaz, fim na memoria Dos vafiallos leaes Americanos. Para feu bem, e noffos dezenganos, O feu Reyno trocou pelo da Gloria; Por moftrar que efta vida he tranzitoria, E faô tambem mortaes os Reys humanos. Perdemos, eccliprada a Magefade, Fino amor, certa paz, firme efperança; Hum Pay da patria, o Rey de mais piedade:
Dando nos, como a filhos, por herança
Eterna fua vida na iaudade, Sua morte perpetua na lembrança:

Na face do lado da Epitola fe lia em outra tarja efte

## SONETO.

CRuel Parca, golpe fero; duro córte ! Como entre lahyrinthos, e entre horrores Te oppoens tyranna aos Regios efplendores Trovaó de lutos, rayo de Mavorte ! Tudo acaba, confóme tudo a morte, Pobres vaffallos, Reys, Imperadores; Baixas choupanas, torres fuperiores, Ceptro Regio ${ }_{2}$ elmo duro, eipada forte.

## 16 <br> Relaçaô

Naō me admira que a Parca enfurecida Tudo confumma, quando a todos chama Quem do Quinto JOAM foy homicida. Mas advirta, que tanto o Po vo o acclama, Que ie póde roubar-lhe a fragil vida, Naó póde efcurecer-lhe a regia fama.

Na face fronteira ao Altar mayor fe dexxava ver o leguinte

## SONETO.

1Sta funebre maquina, que encobre Em Regio Maufoleo a Real Grandeza, Dezenganando a humana Natureza, He funefta expreffaö do amor mass nobre. Occulta a Mageftade, e fe defcobre, Que a morte, por mais tymbre da inteireza, Naō diftingue a humildade da nobreza,
O Rey, ou o vaffallo, o rico, ou o pobre: Tudo morre, e naŏ he, naŏ, impiedade, Que a mefma natureza he que aflegura Ser feudo da mortal fragilidade. Pois nem póde izentar-fe á morte dura

A Regia oftentaçaō da Magertade Nos eftragos fataes da fepultura.

E logo pelo lado do Evangelho fe oftentava nos efcudo da ultima tarja o leguinte Epitafio, e

## Fiel.

## SONETO.

AQui eftaó, Portuguezes celebrados, Do noflo Rey os Regios efplendores
Ou em pyra de luzes exteriores,
Ou em urna de dor depozitados. Nefla morte os fufpiros duplicados

Sejaõ em tanto exceflo fuperiores;
Com que do povo os funebres clanores
Correfpondaô leaes da fama aos brados.
Chore poss efta America fentida
De tao grande Monarcha o efltrago forte,
A que a pena a conduz, e a dor convida.
Lamente Portugal, publique a Corte
A breve duração de tanta vida,
O golpe accelerado defta morte.
Finalmente, efte affombro dos Maufoleos, efta maravilha das Pyramides, e efte funefto, e incompas ravel Obelifco eftava com tanto cufto, e engenho artificiofamente ornado, que, além das riquiffimas tarjas, e folhagens douradas, e prateadas, em que fe davaö a admirar tantos Emblemas, fagradas Inferi; pçoens, e Epitafios, a abundante copia de precio. fos galoens de ouro, e prata, de que fe ornava, fa. zia encobrir o campo dos veludos, e fedas pretas, com que fe veflia todo efte architectado compofto, fobrefahindo fó em pequenos claros, que enlutados faziaŏ realçar o ornato com diftinçaô viftola do artio ficio.

Nos quatro córtes angulares, com que efla fa, C brica

## 18 <br> Relaçaô

fabrica formavà a figura oitavada eflavaõ outros tantos pedeftaes de dous corpos, fazendo a metma figura com feus reffaltos, os plintos eraō de Alabaftro fingido, os corpos de marmore azul refendidos, as cornijas do mefmo Alabaftro, e ouro ; o fegundo corpo deftes pedeftaes, como fielmente demoftra o riico, tinha o plinto azul, o corpo branco, e o capitel Jonico, e dourado, demandando cada pedeflal de altura 17. palmos até os capiteis.

Sobre o pedeftal do lado direito fronteiro á porta principal da Igreja fe via em vulto hum horro: rofo Eiqueleto cuberto com manto de Cavalleiro da Ordem de Chrifto, e na maõ direita huma Coroa em final de Mageftade, tendo em parno branco de tombras eftendido na frente pela face do feu pedeftal a feguinte inlcripçao , parto do entendimento do mefe mo erudito Vigario.

Sifte, Viator, \& fifte lacrymas Major jactura eft , Quam ut flere poffis. Imo Non lacrymis opus eft, Quando
Non Regem parentamus amiffum ,
Sed profequimur coelo redditum. Auguftifimus Rex JOANNES QUINTUS

Nec Regnum amifit, nec coronam.
Nunc maxime fupra nos regnat, cum in coelo regnat.
Quod coronam adhuc retineat, Ex eo proditur,
Mittit coronam fuam ante Thronum.

## Ficl.

19
Na face interior do mefmo pedeftal fe lia em huma bem lançada tarja a inadvertida reprehenfaō; com que o mal limado Efcriptor defta funebre rela. çaó accufava a mefma Morte da crueldade do gol. pe nefte

## SONETO.

DEtem ; morte cruel, furia tamanha: Vê que acabas hum Principe perfeito; Reges o golpe, ignoras o fujeito, Que he eftrago deffa funebre guadanha: Ninguem te approvará, antes te eftranha Todo o mundo effe golpe fem refpeito, Que effa acçaõ he curiofa, e fem preceito, He rigor, e impiedade, naō façanha.
Com taō pouca attençaó, e defla forte Se ultraja huma Coroa etclarecida, Se mata hum Rey, tal Rey, taó fabio, e forte? Pois fabe, monftro cruel, dura homicida, Que defpojo naó póde fer da morte, Quem merece por premio eterna vida.

Sobre o fegundo pedeftal do outro lado oppol. to, e tamben fronteiro á porta principal da Igreja, fe levantava em vulto outro horrivel organizado Efiqueleto cuberto com outro manto da mefma Ordem de Chrifto, fazendo alarde da defattenta fouce, que empunhava, como inftrumento duro das fuas victo. rias, moftrando em outro lenço branco extendido pela frente do pedeftal efta infcripçaõ da mefma penna Latina

## 20 <br> Relaçaô

Ubi eft, Mörs, victoria tua ?Non jacet hic,Qui hic jacet.
Fidelifimum Regem JOANNEM QUINTUMTumulus non capit,Cui
Anticipato obfequio,
Clientum defideria
Suis in cordibus
Pofuere monumentum.
Ibi
De Regno immortaliter meritusRex Fideliftmus
Et vitam, \& RegnumAulpicatur immortale,Hoc tantum nomine.Morti obftrictus ;
Quia fibi abftulit, quod mortale erat;
Ut totus fieret immortalis.

Na face interior do mefmo pedeftal fe eften: dia em bem recortada tarja a defculpa religiola, com que a mefma morte áquelle Soneto da queixa pelos mefmos confoantes refpondia no feguinte
SON ETO.

CRuel naō he minha furia, nem tamanha; Como cuidas; que o Rey ; por mais perfeito ; Por força do deftino eftá fujeito Aose ftagos finaes defla guadanha,

## Fiel.

## 21

Se o pede a natureza, como eftranha O mundo perder eu qualquer refpeito ? Que quem cumpre de Deos o alto preceito Obra por fujeiçaõ, naō por façanha.
Se o Rey dos Reys mandou cahiffe a forte de JOAM na cabeça efclarecida ; Defte Poderofo Rey no peito forte; Naö fou cruel, nem fou delle homicida;

Pois o levo da vida para a morte, Por leválo da morte a melhor vida:

No terceiro pedeftal do lado da Epiftola fron: teiro ao Altar mayor fe erguia em vulto outro Efqueleto, igualmente ornado com o manto da Ordem de Chrifto, fuftentando no braço direito a Real Purpura, por baixo da qual fe lia em outro panno efta engenhoza infcripçaõ, obra do Reverendo Doutor Vi. gario:

Poft immenfum glorix curriculum
Relinquens Regnum Filio, Regño Pacem,
Orbı defiderium fui ;
Eidetifinus Toannes Quintus Portugalic Rex, Hic in pace quiefcit

Rex Pacificus,
Vixit in Imperio
Annos pené quatuor fupra quadraginta
Nobis parum, fibi fatis, glorix nimium:
E finalmente no quario pedeflal com outro manto da melma Ordem fe elevava o ultimo Elque.

## 22 <br> Relaçaó

leto da morte, empunhando na maõ direita o Regio Ceptro, dando a entender que o noffo Fidelifiimo Monarcha ; ainda depois de morto, naō perdera a infignia da Mageffade, por eftar de poffe de outra Coroa no Reyno do Ceo: e em outro fimilhante lenço aos mais fe via na frente do pedeftal lavrada a prezente infcripçã, feliz parto do mefmo Vigario,

Pone luctus; Portugalix Regnum;
Poft morbum duaturnum,
Fideliinum TOANNES QUINTUS Rev tuis Tandem convaluit.
Quod fanus fit Inde conijice,
Obdormivit in Domino:
Non aliter dormire debuit 'Dilectus hic Chrifto Jo ANNES, Qui fupra pectus Domini nunc recumbit. Ibi
Et fomno , \& amori indulgens, Oculos in terris claufit,
Ut in coelo aperieñs fibi reditus Intueatur Qux oculus noa vidit.

Ficava toda efta engenhoza, e riquifima obrä no meyo de quatro grandes, e bem fabricadas cos lumnas da ordem corinthia com feus pedeftaes de outto fingido alabaftro, as columnas de marmore a: zul fingido, cintadas de folhagens de meyo relevado de ouro com capiteis dourados, coroando-fe com quatro jarroens de 7 . palmos de alto todns prateados,

## Fiel.

Os trifpalares deftas columnas ferviaö de gigantes aos arcos, em que fe fufpendia a cupula do pavilhaō, a qual era da melma figura oitavada com cimalha, e oito quartellas de ouro, e mais cores, moftrando nas guatro faces principaes da figura as Reaes Quinas Lufitanas.

Era a cûpula, e pavilhaõ, que cobria a gran. diofa machina defte Regio Mauzoleo de veludo preto, todo franjado, e agaloado de ouro, e prata com curiofa direcçaō, rematando.fe por cima com hum dourado floraō, que coroava o todo defta architetura: fahiaō defta bem compofta, e rica cûpula quatro cor. tinas, que, indo apanhar as volutas dos capiteis das columnas, formavaố quatro arcos de meya volta redonda, fazendo por dentro a figura de barrete com varios floroens, e tarjas de ouro ; naō havendo em toda efta fabrica ornato, que naó foffe preciofo, materia, que naō folle rica, e fórma, que naõ foffe applicada nas obrigaçoens da architetura pela melhor idéa da curiofidade, e invençaô dilcreta do artificio.

Batia efta funebre, e agigantada machina com o floraō da cûpula no levantado tecto defta Igreja Ma. triz, que fendo na verdade hum dos mayores tem: plos, que com incrivel defpendio erigio neflas Minas a piedade Portugueza, achava ainda ofentido, e magoado coração, que á alma da Fidelifima Mageftade do Senhor Rey D. Joaõ o V. offerecia efte facrificio, fer todo o feu dilatado ambito pequeno theatro para reprezentar-lhe o feu amor, e fer tanta altura curta diftancia para hum fincéro agradecimento, que para fer acceito havia de chegar forgozamente da fuper.

## 24 Relaçaó

fuperficie da terra ao interior das efpheras celeftes. E para fatisfazer de algum modo na execuçaó; ao que appetecia, e a Igreja lhe negava, quiz que a intenfaó nas demonftraçoens do fentimento lupprifle a extenfa efphera do feu grato dezejo. Fez enlutar to: do o efpaçozo ambito interior defte fagrado templo defde a porta principal até o Altar mayor, moltrando nos horrores da cor a jufta caufa do fentimento: as negras paredes fe ornavaö com multiplicados Ef. queletos de inteiros corpos, mortes, ofladas, e innumeraveis tarjas, em que fe viaô lavrados varios Lu gares, e Infcripçoens da Sagrada Efcritura, Difticos, e outras muitas variedades de Verfos, e Epitafios, que ideou, e applicou a curiofidade para fi. gnaes da dor, e tributo da veneraçaó,

Na porta principal defte mageftofo templo da parte de fóra apparecia logo á primeira vifta hum taō magnifico, como trifte Portico, cuberto todo de panno preto, fobre o qual fe viaõ pintados em lenço dous Efqueletos de meyo corpo, e com coroas na cabeça, entre os quaes le admirava huma excel. lente tarja com efta infcripģao da Sagrada Efcritura.

Exaltas me de portis mortis
Pham. 9. 15.
Logo ao entrar da porta da parte direita fe fiae $m$ huma tarja efte Diftico.

Mortuus ef: oculis abeuntem amplectimur uidis, Atque in perpataum, Rex, $A v$, , ufque Vale.

## Fiel.

Na parede do lado da Epiftola tinha outra ta. jeta a feguinte Letra da Efcritura Sagrada:

Ne unguam obdormiam in morte. Pfalm. 12. v. 5.

Seguia-fe hum inteiro Elqueleto pintado, que 20s pés tinha outra tarja, com efte texto:

Nunc ergo vide, ubi fit hafta Regis?
I. Reg. $26 . v_{1}$ I6.

Do melmo lado fe moftrava mais adiante ene outra tarja efte Diftico:

Qui bene prateritos fine labe peregerit annos, Non horret mortis vulnera dira pati.

Bem no meyo do pulpito fe lia em huma tarja o fiel dezengano do homem nefte Diftico:

Vita quid eft hominis ? Ventus; flos; fabula, fonum.
Aura, cinis; flatus, pulluis, vo umbra, nihil.
E fobre a cupula do melmo pulpito ō leguinte lugar da Efcritura:

Et erat /apientior cunctis hominibus. 3. Reg. 4. V. 3 I.

Em cima da porta da Sachrifia fe achava hŭa bem formada tarja com o Diftico feg uinte

D $I_{y} \sqrt{i a}$,

## 26 <br> Relaçaỗ

Ly/t.a, quid ploras : Regem : Quis luctus? Amarūs. Ve nobis! Regno! Ve, Aurifodina, tibi!

Na outra porta fronteira a efta do lado do Ewangelho fe divizava em correfpondencia efte Diftico em outra tarja:

Latus ad occafum; nunquam redditurus ad ortum;
Vivo hodie, moriar cras; here natus eram.
No meyo do pulpito do mefmo lado efta Les tra Sagrada :

Sum quidem vo ego mortalis homo fimilis omnibus: Sapient. 7. v. I.

E fobre a fua cupula o feguinte Diftico em hưa suriofa tarja.

Non vixiffe diu vita elf; at vivere, vita eft: Quid juvat ergo diu vivere, deinde mori?

Pouco mais adiante fe feguia em outra igual larja efte Diftico :

Hic jacet immiti confumptus morte JO ANNES; Quem calo aftrifero vivida fama colit.

Moftrava-fe logo adiante hum Elqueleto com a fua foice de que cahia huma taria com a fegunte Letra da Sagrada Pagina:

E por baixo do coro na mefma parede fe lia efta em outra tarja:

Mors illi ulira non dominabitur. Ad Rom. 6. v.g:

E emfim, era tanta a variedade de Poemas, e Infcripçoens, Difticos, Epitafios, e Efqueletos, que ao mefmo tempo, que todo o corpo defte Templo horrotizava a vifta para os eftimulos da dor, ad. mirava o vario dos conceitos, e a applicaçaô dos lugares aos juizos difcretos, que os attendaao.

O Altar mayor, e todos os mais defta gran: de Igreja fe viaō fuperiormente encerrados com negras cortinas, e veftidos com pendentes doceis, efitiaes de veludo preto, em que fómente fearvoravaō os Eftandartes das Sacrofantas Imagens daquelle Rey dos Reys, que quiz, fendo immortal, morrer voluntariamente no Lenho Sagrado da Cruz para a redemp: çaô dos homens, cujos docess, e fitiaes, entre as demonftraçoens do fentimento, faziaō nas muitas fran, jas, e galoens de ouro, e prata, de que fe compu. nhaó, huma vifta apparatofa, e enternecida a to. dos os circunflantes, de taō funefta acçaõ.

Todo efte funebre apparato foy piedola difpofio. çaō para aquelle dia, em que o agradecido coraçao do Doutor Mathias Antonio Salgado houve de tributar a taõ Auguito Monarcha por facrificio da von.

D ii
tade

## 28 Relaçaổ

tade as mais folemnes Exequias, que tem vifto até o prezente efte dilatado contmente Americano, affim na eftruधtura, e cufto da expofta machina, como na affiftencia do concurfo, na harmonia da Mufica, na folemnidade do acto, no numero dos Sacerdotes, em abundancias de cera, e no difcreto, e conceituo. fo da Oraçaó.

Nos dous lados da Igreja fe duvidiraõ dous coros de Mufica em outros tantos coretos; em cada hum dos quaes eftavaō dous rabecoens, e hum crawo, e quatro vozes, todos tam bem ajuftados, que cantando todos os Relponforios, Verios, e Liçoens debaixo de rigorofo compaflo, era tal a melodia, e confonancia, que fe julgava fazerem todos hum cons certo, fem faltar algum ao regulado contraponto da fua voz.

Da parte collateral da Epiftola affiftio o Dous tor Corregidor defta Comarca com os Juizes Ordinarios em corpo de Camara com todos os feus Senadores, Capitaō mór da Villa, e mais Nobreza; da parte do Evangelho a Veneravel Ordem Terceira do Patriarcha S. Francifoo, com toda a fua Mefa, e Irmaôs Profeflos, e Noviços, fegaindo fe a nobiliffima Irmandade do Santiffimo Sacramento, e todas as mais Irmandades, e Confratias da mefma Igreja Matriz, que para acto taō ferio quizeraõ affiftir em corpo de Communidade ; e finalmente era taō innumeravel o concurfo, que fendo efpaçozo o corpo def. te fagrado templo; fe via naō menos numero por toda a fua exterior circunferencia.

Illuminados todos os Altares; e quando ja na urna da dor queria efte Regio Maufoleo fer Pyra de

## Fiel.

## 29

luzes, que vomitando incendios de hum amor penali. zado, ateados no dentimento, fcm cs poder apagar o pranto, pertendiao defafiar as Eftrellas do Ceo pelo Sol, que nos roubara ; digo, quando ja eftavaó accezas as innumeraveis tochas, que circulavaō o mageftofo artefacto defta funebre Pyramide, fe deo feliz principio ao folemne Officio, que offereceo aquelle grato, e trifte peito pela Alma da defunta Mageftade do Fidelifimo Rey, e Senhor D. Joaõ o V. de fempre faudoza memoria.

Contavaō-le 20. Sacerdotes por cada lado (nu: mero exceffivo para huma Villa das Minas) affítindo no meyo deftes 4. Dignidades com Pluviaes: era Prefidente o mefmo Reverendo Vigario, que o offerecia ; e tudo tan bem difpofto, que naō experimen. tou defordem : regiaõ o choro dous cantores de fono ras, e ajufladas vozes, havendo dous Thuriferarios; que inceflantemente eftavaō incenfando a urna com ornato, afleyo, e gravidade, aos quaes acompanhava hum Sacerdote Sachriftaō da Igreja Matriz: Apenas no folemne Officio fe chegou ao Palmo Laudute, foy tan a a abundancia, e profuzaō da cera, que a impulfos da liberalidade do dito Reverendo Vigario repartirab por todo o numerofo auditorio e povo quatro nobres amigos feus, que em breve efpaço diffribuiraō mais de quinze arrobas della, naō ficando em toda a extentaó do templo pefioa de qualquer condiçaō, a quem naō fe offertaffe véla de hbra; fendo depois de accezas tal a illuminaçaŏ, e incendio, que deixavaó a perder de vifta as eftrellas do Firmamento.

Principiada a Miffa, que celebrou o mefmo Dou:

## Relaçaõ

Doutor Mathias Antonio Salgado, fe puzeraō as quatro Diguidades nos quatros pedeftaes, que ornavaō nos córtes do oitavado aquelle luctuozo Monumento, onde exiftiraõ até o fim da funçaō.

Concluido o facrificio, fubio ao pulpito aquel: le incanfavel efpirito, a quem fe a fadiga naō póde cortar lhe os paffos para o trabalho, foy poderoza a magoa, e era baftante a caufa, para the embargar as vozes para os fufpiros. Entre montes de penas, e entre mares de prantos expốs na dor particular o fentimento commum : no funebre elogîo das acçoens heroicas, e virtudes do Muito Alto, e Poderozo Rey Fideliffimo, e Senhor D. Joāo o V., fe concie liou affectos ja inclinados para a pena, infundio no auditorio baftantes fundamentos parao allivio, ou ja folfe na chriftaă credulidade, que devemos ter; de que gozará por aquellas o eterno premio da Gloria, ou porque, morrendo gloriofo, nos deixou no Augaftifimo, e Fidelifimo Rey, e Senhor D. Jofeph N. Senhor, hum fimilhante Filho, hum fiel Exem plo, hum Subflituo, e Succeffor da fua Coroa, das fuas acçoens, e das fuas virtudes.

## Manoel Jolepf Correa, e Alvarenga.

## 31

# SERMA Ö RECITADO 

Pelo Vigario de S. Joaõ de ElRey , o Doutor MA THIAS ANTONIO SALGADO,
Nas Exequias, que fez celebrar ao Fideliffimo Rey, e Senhor

# D. <br> J <br> O <br> A <br> OV. 

 Non recedet memoria ejus, \& nomen ejus requiretur à generatione in generationem; fapicntiam ejus enarrabunt gentes, \&olaudem ejus enuntiabit Ecclefia. Eccl. 39.

EGUNDA vez, Fidelifimo Rey, e Senhor D. Joaō o V., defunto para a noffa faudade, vivo, e immortal na noffa menoria: Non recedet memoria eius, fegunda vez venho a efte lugar para offerecer diante deffa fombra funebre do voffo throno os extremos da nofla dor. A primeira vez fubi para, em nome defta Villa, do feu nobiliffmo Senado; de todo efte povo, vos tributar os affectos mais puros do coraçã̃, com que eftes fieis vaffallos deraō mayor preço á magnificencia dos fuffragios. Ho je fubo a impulios do meu amor, a imperio da minha obriga.

## 32 <br> Sermaö

obrigaçao, ea empenho da minha dividaa Quem, como eu, vos deveo tanto; quando vivo, ja que naō póle pagar de outro modo, pague fentindo o que perdeo na volfa morte. Vofla he, Senhor, efta Igreja, a quem como Padroeyro a devo, e quando a Igreja toda fentida da voffa perda le occupa em perpetuar na memoria dos leculos os voflos louvores ; como podia faltar efta Igreja, que por todos os titulos he tanto voffa! Ella por mim, e eu em feu nome fa. rey, o que faz a Igreja toda; bulcarey o allivio da magoa, que caufou a voffa morte, nos louvores auguftos, e immortaes da volfa vida: Laudem eius enuntiabit Ecclefa.

Bem fey que alguem condenará como demora culpavel o fufpender eu tanto tempo efte funeral oblequio. Ha perto de teffenta dias que recebe. mos a noticia infaufta da morte do nofio faudozo Mo. narcha. E como le póde conter tanto tempo, fem que refpiraffe a nofla magoa, fem que prorompeffe nos exceflos do fentimento o noffo amor! Mas como fe engana o difcurfo! Itho nāo foy conter.fe a obrigaçaō eo amor; foy dilatar-le mais o fentimento. Démos tempo ao tempo, para dar mais tempo ás lagrimas. Dilatamos efte publico obfaquio, para eftender a mais dilatada esfera os exceffos da dor. Settenta dias continuos chorou o Egypto a morte do pay do feu grande Vice Rey Jofeph: Flevit eum Exgyptus leptuag inta diebus. Eque muto dilatemos nós por ferfenta dias o chorarmos a morte do Pay Soberano do nofio Augutiffimo Rey, e Senhor D. Jofeph, da do com tanta providencia a Portugal, como Jorepl ao Egypto : Joleph o Primeiro para a felicidade d Portu

## Sermaî.

Portugal, como foy o primeiro Jofeph para a proiperidade do Egypto. Mas que digo chorar? Eu nā̄ venho a chorar morto hum Monarcha gloriono, a quem as palavras do noflo thema recommendaó vivo, e immortal: Non recedet memoria eius, vi nomen ejus requiretur à generatione in generationem. O Syro verteo: Non defciet memoria ejus ufques in leculum, v nomen eius oblivioni non tra detür à generatione in generationem. Saõ Joaō efcreveo que ̧̣s defuntos, que com huma ditoza morte daó principıo a huma vida bemaventurada, entraõ noCeo acompanhados das fuas obras: Opera enim illorum Fequuntur illos. Sua Ma. geftade, que Deos nos levou, entrou no Ceo naö Tó acompanhado das fuas obras, mas do teu grande nome; das obras como aciedoras do premio; do nome, que, incluindo no feu fignificado a graça, lhe fegurou a poffe da gloria. Sendo ifto tanto, nã he o mais; o maas he, que as obras, conome, que feguiraố a Sua Magettade até o Ceo, com huma fimilhança de immenfidade tanbem ficaraŏ comnofoo na terra. Foraō com elle para the negociarem a inte mortalidade na Pattia, ficaraō comnofco para oime mortalizarem no mundo. Foraō com elle para o mettérem de pofle da eterna gloria, ficaraō comnofco para Ihe effabelecerem huma gloria, que nunca ha de acabar na memoria dos feculos, e na admiraçao dos homens: Non recedet ơc. Sim. Naō ha de a cabar, porque as naçoens do mundo, e a Igreja, repatindo entre fíos elogios defte Monarcha, o faraö immortalem todas as idades; as naçoens publicando a fabedoria, com que governou os valfallos, a Igreja celebrando a piedade, com que engrandeceo a mageftade da coroa: Sapicitiam E

## 34 <br> Sermẫ.

cius enarrabunt gentes, $\mathcal{O}$ laudemeius enuntiabit Ecclefa. E fem advertirmos, temos achado o lenitivo da nofla dor na perpetuidade da memoria, e na immortalidade do nome do noflo defunto Monarcha o Fideliffimo Senhor Rey D. Joaō o V. Ouviremos o que dizem as naçoens do mundo, e a Igreja; ouviremos os acer. tos do feu reynado, as maravilhas da fua piedade; e acabaremos de entender que o Fidelifimo Senhor Rey D. Joaó o V. he de gloriofa memoria, e immortal, pelo que delle publicaráó as naçoens, e cele: brará a Igreja: Non recedet $\mathcal{V}^{\circ} \mathrm{c}$.

Nada dezeja tanto a vardade dos mortaes, como illudir o decreto malteravel da morte com a vida per. duravel da fama, e com a immortalidade do nome. Com efte penfamento levantáraó eftatuas, fabricáraó collollos, erigıraõ templos; enganaraófe porém os mortaes na eleiçaõ deftes meyos para o fim da immor: talidade, a que afpiraraó. Naô faō as obras alhêas mas as proprias, as que fazem immortaes os homens: Cada hum com as fuas obras he o artifice da immortalidade do feu nome. O homem ficou mortal pela culpa, e pelo merecimento he que recupera a immor: talidade, que perdeo. Ninguem foube melhor efta arte que o Fideliffimo Senhor Rey D. Joaõo V.: a pezar da morte o répeitaó immortal todas as naçoens; mas a fua immortalidade he effeito gloriofo da fabe. doria, com que governou: Sapientiam ejus enarra. bunt gentes. Naō ha arte taō difficultoza como a arte de governar homens, por iffo nenhuma coufa he taob neceffarra aos Reys como a fabedoria. Bem o conhe. ceo Salamaō, a quem offerecendo Deos dar-lhe o que dezejaffe, o que pedio para dezempenhar as obri. gaçoens

## Sermaö.

gaçoens de Rey, foy a fabedoria : Poftulafititibr fapientiam. Até o meimo Deos em confirmaçaõ defta verdade, quando nos prometteo a feu Filho comu Rey, o prometteo como Sabio: Regnabit Rex, $\sigma^{\circ}$. fapiens erit. Efta fabedoria, que relplendeceo no Rey immortal da gloria, he a que fez immortal o nome augufto do noflo Rey. Naō fou eu o que o digo: jaô as naçoens todas: Sapientiam ejus © $c$. Reparem: naó fó louvaō a fabedoria do feu governo, mas a fua fabedoria. Nos Reys huma coufa he governarem com acerto, e outra coula he fer fua a fabedoria, com que governaō. Houve no mundo outros Mo. narchas, yue dezempenharaó no governo as maximas da fabedoria; mas a fabedoria, que refplendecia no governo, naõ era fua, era do vaflallo, era do con felheiro, com quem repartiaó o pezo da Monarchia. Em Babylonia o Rey era Balthazar, mas o fabio era Daniel. Em Jerufalem o Rey era David, mas a fabe: doria do conielho eftava em Achitofel. Em Egypto o Rey era Faraó, mas a fabedoria, que felicitava o imperio, toda era de Joleph. Em Portugal fe admirou a excepçaõ defta regra, onde o Rey era taö la. bio, que os acertos do feu governo todos featiribuiaó, naō á fabedoria dos valfallos, mas á fua fa: bedoria: Sapientiam eius. Elle era o Balthazar, e o Daniel, o David, e o Achitofel; elle era, o que governava como Faraó, e o que fabia como Jofeph: por iffo os louvores, que merecia a fabedoria do feu governo, fem fe repartirem com os vaffallos, todos craŏ leus: Sapientiam ejus. Affim como a labedoria teve lugar taõ difinto no !eu throno, tambem prow curou gue dominafle no feu Reyno: para efte fim Eii
infli.

## 36 <br> Sermaü.

moftituio a Academia Real da Huftoria, de quem foy Piotecior, e Mecenas, e ferá glotiofo aflumpto. Efte mermo dezejo menitettou nos dous clauftros religiofos, que fundoi em Mafra, e nas Neceffidades, aonde eflabeleceo outras tantas calas de fabedoria. Como conhecia que as livrarias faó as officinas, em que a fabedoria coftuma polir os engenhos, e aperfeiçar os fahios, ofeu mayor eftudo foy ajuntar Bibliothecas. Para confliturr o feu palacio palacio da fa: bedoria, o ornou de huma Bibliotheca taõ magnifica, como quem a ajuntou. A Mafra, e as Necelfidades, que fundou, tambem enriqueceo com livrarias co. piofas. Na Univerfidade de Coimbra mandou fabricar huma Bibliotheca publica taõ magnifica, que em tudo corre!ponde á grandeza daquelle emporio das letras. Até nos eftudantes de S. Antaõ fez Sua Mageltade publico o amor, que tinha á fabedoria : para os promover na fciencia lhe introduzio novos eftimulos no certame, e the fez huma occulta, efuave força com os premios. Confignou rendas para que duas vedes no amo te publicaffem compoficoens, deftinan: zofe aos vencedores proporcionados premios em to. das as clafles. Por efte meyo vio Sua Mageftade o feu Reyno taó povoado de fabios, que no feu tempo teve a fabedoria em Portugal ofev imperio. A fabedoria para engrandecer a lua gloria dizia por boca de Sabio: Per me Reges regnant, que por teu meyo reynavao os Soberanos. Em Portugal teve efta divia da proporcianada fatisfaçaõ: a fabedoria fez reynar o Monarcha, e o Monarcha fez reynar a fabedoria. A fabedoria o pôs no thron, e elle collocou a fabe. doria no throno, em que o pôs. Deiorte que ao mef.

## Sermaô.

meimo tempo que a fabedoria olbando para todos os Reynos do mundo repete gloriofa: Per me Reges regnant ; olhando para o noflo Reyno, e para o noffo detunto Monarcha póde confeflar agradecida : Per Regem regno. Mas le ella foy taó exaltada pelo Rey no feu Reyno, ella exaltou tanto no mundo ao noffo Monarcha, que por todas as naçoens he celebrada a fua labedoria: Sapientiam eius.

Teve o noffo Monarcha fabedoria, mas a fua fabedoria teve por credito fer huma fabedoria bema: venturada, por fe applicar ao foccorro dos pobres; que effa he a fabedoria bemaventurada na opiniaō deDavid: Beatus, qui intelligit fuper egenum, ov pauperem. Deos den ao noflo Monarcha naõ fó a labedoria, mas as riquezas; podendo repetir o noffo Soberano: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa; porém elle para fe dezempenhar com Deos beatificou a fabedoria , reftituindo liberalmente a Deos as riquezas que lhe deo, pelas maōs dos pobres. Naō ha em todo Portugal Communidade Religiofa, nem houve neceffidade pu blica, a quem o noflo Monarcha naō foccorreffe com maō taō larga, como fua. Diga o Campo Mayor abra: zado com dezaftre violento. Diga.o Lisboa na epidemia, que no feu tempo padeceo. Diga o a Provincia de Alen-Tejo na efterilidade continuada, que experii mentou por alguns annos, onde Sua Mageflade a huns deo o loccorro, a outros o remedio, e a to. dos fupprio a falta do neceffario. E que diraō os mais vaffallos, a quem Sua Mageftade foccorreo nas mais urgentes neceffidades? Naö he precizo gue digaō mais do que diziao as fuas lagrimas todas as vezes que Sua Magefade fe via em perigo de vida, que foraö muitas

38

## Sermẫ.

tas, chorando todos a fua falta, naõ fó como Rey, fenaó como Pay. Affim fez o noflo Monarcha bema. venturada a fua fabedoria applicando a ao foccorro dos neceflitados: Beatus, qui intelligit fuper egenum of pauperem. Mas fe a fua fabedoria foy bemaventu: rada por dar aos neceffitados o foccorro, de que ca, reciaõ, tambem foy bemaventurada por dar aos feus vanallos o mayor bem. E que bem ferá efte? He aquelle, que de continuo pedimos a Deos: Da pacem Domine in diebus nolris. Foy a paz, que Deos nos concedeo por meyo da fabedoria do noflo Monar: cha. Efte foy o primeiro cuidado de Sua Mageftade, apenas occupou o throno, concluir os ajuftes da paz e confervá-la. Tudo teve o effeito dezejado; porque ef. tipulada a paz com Cantella, e França, que no princio pio de feu reynado eftavaó em campo contra Portugal, a paz, que eftabeleceo, foy huma paz firme, e perduravel. O Real Profeta David, fallando do reynado de Chrifto feu fitho, difle, faria gloriofo ofeu imperio com abundancia da paz: In diebus cjus abundantia pacis. Eu bem fey que os Monarchas do mundo affim como reprézentaó a Deos no dominio, que delle recebem, tambem faó huns Deozes pequenos cá da terra, e como taes filhos fingularmente do Altiffimo; affim o reconheceo o welmo David: Ego dixi, dii ellis, ev filii Eacelfi omnes. Porém entre todos os Reys fe diftinguio o nofo Monarcha, como filho do Altil. fimo, que ao feu imperio communicou Deos aquella abundancia da paz promettida no imperio de feu Filho: In diebus ejus abundantia pacis. O doutifimo Leblanch; explicando efta abundancia de paz, efcreveo: Pax copionfina, or maxime diuturna. Huma paz copio: fifima;

## Sermaõ.

fiffima, hưa paz, que fe eftende pela ferie dilatada dos té. pos. E naó he efta a paz, que fe vio em Portugal no tempo do noffo Soberano? Toda Europa ardendo em guerra, todas as Monarchias inquietas, e algumas affoladas com as levas, com as campanhas, com as batalhas, com os tumultos da guerra ; e Portugal logrando a abundancia da paz, que the communicava o feu Monarcha: In diebus cius abundantia pacis. Huma tó guerra confervou o Auguftifimo Senhor Rey D. Joao o V., e foy dentro no feu Reyno ; era a guerra, que fazia aos crimes, e aos delinquentes: porém como nefla guerra refplendecia o exercicio da juftiça, eraō novos vinculos, com que firmou a paz, que nos dava: Jultitia, ov pax of culate lunt. Bem conheceo Sua Mageftade a fympatia, que entre fi tem eftas duas virtudes; por iffo bulcou na paza adminiftraçaō da juftiça. Efte foy hum defeus ma. yores cuidados, como o primeiro que devem ter os Monarchas. Efcolhia para os tribunaes os miniftros mais incorruptos. Naō permittia que os grandes, e os poderozos entendeflem eraö privilegiados para a ob. fervancia das leys; taō attento fempre ao fiel da balança da juftiça, que te no feu tempo fez lembrar o imper o do Filho de Deos pelo attributo da paz, naö menos o reprezentou na inteireza da juftiça: In die. bus cjus juflitia, ov abundantla pacis. Prerogativas taō fingulares, que publicadas no mundo peloseccos da fama, de tal forte excitaraō os affombros das naçens, que todas com acclamaçaó uniforme engran: decem a fabedoria do feu governo: Sapientiam ejus enarrabunt gentes. Ficando por efle modo o Fidelfffimo Senhor Rey D. João o V. de gloriola memoria pela

## 40 Sermaö.

pela immortalidale do feu nome: Non recelet me. moria eius $v_{c}$.

## Et laudem ejus enuntiabit Ecclefia.

Mal podiaō faltar os louvores da Igreja a hum Monarcha, que com tanto defvélo cuidou nos aug. mentos do Culto Divino, na perfeiçaõ das ceremo. nias Ecclefiafticas, e em enriquecer, e levantar al. tares, e templos ao Rey do Ceo. Mas que louvores diz a Igreja defte Rey? Diz o mefmo, que eftaô dizendo o ouro, a prata, os bronzes, os marmores as pedras preciofas, que Sua Mageftade offereceo a Deos nos templos com liberalidade Real. Diz que foy hum Rey pio, hum Rey Catholico ; hum Rey exemplar do zelo, da Fé, e da Religiaō: em fim, hum Rey dado fingularmente por Deos para augmen; to da divina gloria, e para utlidade da Igreja. Eter. no ficara of feu nome, e a fua memoria nos annaes do Vaticano. Alli fe lerá, para exemplo dos Reys Catho. licos, a veneraçaó, o amor, e o refpeito, que teve á Igreja, e a feus Paftores. O titulo eftimahiliffmo de filho da Igreja he hereditario nos Reys dePortugal, depois que o Padre duas vezes S. Pio V. o deo ao noffo taudozo Rey D. Sebaftaoo. Mas o noffo Monarcha o fez tanto feu, como fe naó fora berdado, accrefcen: tando ao nome de Filho o titulo gloriolo deFidelifimo com que o fupremo Paftor da Igreja engrandeceo a fua piedade. E na verdade em todas as occafioens re portou fus Mageftade como Filho Fidelifimo da Ygreja. Dos filhos, que em Chrifto gerou, dizia S. Pau. lo que por feis eraõ a fua coroa: Vos eftis corom mea.

## Sermaô.

## 41

Defte filho Fideliffimo póde dizer o mefmo a Igreja, que he a tua Coroa, pois para firmar na cabeça do Paftor Supremo a Tiara lhe accrefcentou com as fore ças navaes do feu Reyno mais huma Coroa. Ja fabem quero dizer que, implorando o Summo Pontifice foccorro de Sua Mageftade contra o Turco, que com huma poderofa armada ameaçava a ultima ruina á Cabeça da Igreja, Sua Mageftade lhe mandou hum foccorro taö recopilado, que fendo fette os navios, de que conftava a armada Portugueza, le the fizermos a conta pela arithmetica do valor, acharemos era huma armada compofla de milhares de va: fos. Affim o deve confeflar o mundo, o qual com inveja, e affombro vio que baftaraó as Quinas Portuguezas para eclipfar o orgulho infiel da Lua Otho: mana. Retirou-fe deftruida a armada dos Turcos: Ficou a victoria pelos Portuguezes, que tiveraō a gloria de engrandecer a Tiara da Igreja com mas efta Coroa. Quando Pedro no Horto queria defender a Chrifto, naŏ acceitou Chrifto a defenfa, dizendo gue para iffo tinha no Ceo a milicia dos Anjos: An nelcis pofum rogare Patrem meum, $v$ exhibebit mihi plulquam duodecim legiones Angelorum? Vejaō a glo. ria dos Portuguezes. A Chrifto querer fer defendido no Horto, nā̃ admittiria os A poftolos, porque tinha Anjos. Mas para Chrifto, e Pedro ler defendido no feu Vigario, e Succefior, naō fe vale da milicia dos Anjos, e quer os foldados Portuguezes. Ja houve, e foy o principe dos Prégadores, quem interpretaffe a favor dos Portuguezes, dando a conhecer no mundo por meyo das Conquiftas o nome de Deos, a profecia de Izaias: Ite Angeli veloces. Naõ duvido foraō

## 42

## Sermaô.

como Anjos ña propagaçaó da Fé os Portuguezes ; mas tambem he certo encheraō as vezes de Anjos, defendendo a Chrifto no feu Vigario. O certo he, que Chrifto, no cafo que quizeffe fer defendido, havia de pedir ao Pay os Anjos; e o Vigario de Chrifto para fer defendido dos inimigos de Deos pedio o foccorro a efte Filho Fideliffimo. Efta gloriofa acçaō, com que efte Filho dezempenhou o titulo de Fidelifí. mo, fuftentando a Cabeça da Igreja na alteza, que the era devida, fervio tambem de manifeftar a uniaó in. tima do amor, que com ella tinha. O Divino Efpozo, querendo louvar o pefcoço da Eifoza, que em fi. gura era a Igreja, fe valeo da fimilhança da torre de David, toda guarnecida de efcudos, e armas: Turris David collum tuum, mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium. Similhante á torre de David o pef. coço da Efpoza? E com que penfamento? Direy o que entendo. Naŏ he o pefcoço na fymetria do corpo o mais unido a cabeça? Naô ha duvida. Naquelle formofo compofto da Efpoza naó fe reprezentava a Igreja? Todos o fabem. Agora notem: A torre de David foy deftinada para defender a fantidade do Siaō figura da Igreja, dos infultos atrevidos dos Jebuzeos, que eraõ os infieis daquelle tempo. Tudo difle o dou: tiffimo Gislerio: Extitife vero turrim hanc maxime Ipectabilem, ut ab expuijis Jebuzeis tutam lervaret ar. cem Sion. Quer pois dizer o Efpozo, que quem com uniaō mais intima eftá unido á Cabeça da Igreja, he quem fabe dezempenhar a gloria da torre de David; detendendo o Siaõ da Igreja dos aflaltos dos infieis. Na ō ha duvida que todos os Reys Catholicos faó membros da Igreja, mas quem occupava o lugar do

## Sermaõ.

peicoço, como mais unido á cabeça, toy o Elho Fidelifimo da Igreja o Senhor Rey D. Joaõo V. Nas lette náos, com que focorren a Igreja, pôs en campo fette movediças Fortalezas, e naquella ocio. fiaó os Caftellos, que cercavaö as Quinas nas ${ }^{2}$,andei. ras de Portugal, eraó outras tantas tores de David para a defenfa da Igreja: mas cor ifr, o noflo Monara cha manifefta mais intima uriaö fom a cabeça da Igre: ja. Bem ley, que nadectle cronflicto tambem fe viraö as armas dos outros Filhos da Igreja, todos valorofos; e alentados: Eit omni's armatura fortium. Mas quiz a Providencia que sille, affugentando os infieis, que fe oppunhaō á 'greja, affimilhaffe a gloria da torre de David triunfando dos Jebuzeos: Ab expulitis Jebuleis Vrc. Pary que affim conheceffe o mundo, que efte Filho Fideliffimo no corpo myftico da Igreja repre. zen'tava o myfterio do pefcoço, por fer o mais unido đ́ Cabeça da metma Igreja : Turris David $v$ c.

Mas deixemos ja de admirar eflas acceons da piedade do Filho Fidelifimo da Igreja, em que fe reparte a gloria entre a piedade, e o valor, entre o zelo da religiao, e a valentia; eentremos a ouvir a quellas acçoens do noflo Monarcha, que a Igreja publica, todas filhas da fua piedade. A devoçaõ def. te grande Rey ló póde ter fimilhança com a fua fé. A recreaçao para elle mais goftola era o vir á tribuna afo filtir aos Officios Divinos, procurando que em todos fe praticaffem com exacta perfeiçaõ as ceremonias da Igreja, em que era peritifimo. A fua Patriarchal era todo o feu amor. Alli fe achava affitindo na tribuna - a todas as horas do coro; taö pontual nefta affifencia, que nenhum Muifro do Altar, por mais que fe F ii diftin.

## 44

## Sermaĩ.

diftinguife na recienceria, lhe levava a primazia. O mais he, que nem nos ultimos annos da fua vida foy baltante a enfermidade para lhe fazer interromper efla miftencia, antes quanto mais le via opprimido da enferts, 'dade, entaō bufcava no Author da vidao alli vio. Nefla nateria admirei hum fucceflo, que, ainda que o naóp ofio canonizar por milagre, nas fuas circunflancias parecia excede as forças da natureza. Huma das occafioens, em que aquelle fatal accidendente affaltou a Sua Magetade, fe vio em perigo taö evidente, que re publicaarā preces em toda Lifboa. No fegundo dia das preces eiteve Sua Mageftade tanto ás portas da morte, que fe valeraô os Medicos do remedio violento das farjas para o livrarem do perigo. No terceiro dia das preces, an mefmo tem: po que toda Lisboa eftava cuidadoza, e afintada com o perigo do feu Soberano; ao mefmo tempo que a. Santa Igreja Patriarchal multiplicava affectuofas rogativas pelo fou Augufto Fundador, appareceo de repente Sua Mageflade na tribuna acompanhando as preces, que fe faziaô pela fua entermidade com acçaŏ de graças, que vinha render a Deos pela fua melhoria. David, aquelle piedozo Rey taõ empenbado no Divino Culto, dizia viera dar ao templo infinitas gra. ças ao author da vida pelo livrar das portas da morte: Ewaltas me de portis mortis, ut aununtiem omnes lau. dationes tuas in portis fllice Sion. Vejaō a differença, que faz. David ao noflo Rey. David primeiro o livra Deos das portas da morte, e depois he que vem ao templo a dar a Deos as graças pelo livrar da enfermidade. O Senhor Rey D. Joaōo V., ao meimo tem-. po que eftava ás portas da morte, por eflas mefmas

## Sermaó.

## 45

portas entra no templo para agradecer a Deos a vida. Quando os Miniftros da Igreja offerecem preces pela fua enfermidade, aparece no templo a dar as graças pela melhoria. Por efte modo extraordinario manifel. tou Deos quanto lhe agradava a piedade defe grande Rey, concedendo the a vida com ta $\bar{\theta}$ particular cuidado para lhe continuar os obfequios. Porem efte mefmo cuidado de Deos me dá fundamento a hum reparo, que entendo terá de todos. Reparo em Deos condenar a huma enfermidade taō prolongada hum Rey piedozo, a quem com taõ declarado empenho concede a vida. Dá mayor força ao meu reparo hum fucceflo da Efcritura. A doença, que na Efcritura póde ter alguma fimilhança com a do noffo faudozo Rey, foy a de Ezechias. Enfermou ElRey Ezechias, e enfermou como o noflo Soberano, porque de ambos foy mortal a enfermidade: Egrotavit Ezechias ulque ad mortem. Hum, e outro conleguio a laude milagrofa por meyo de lagrimas. Ezechias por meyo das muitas, que elle melmo chorou, o nofo Mo. narcha por meyo das lagrimas de feus vaffallos, que com rogativas, procifoens, e preces alcançaraō pa. ra o feu Rey a faude dezejada. Para a melhoria de Ezechias contribuio hum prodigio do relogio de A. chaz, que eftava no palacio, que por efla maravi. lina fe manifeftou a expreffa figura de Maria Mäy de Deos. Tudo diffe Mauricıo de Vita Probata: Maria Horologium, ad cujus decimam lineam reverfus ef fol Tufitic.. ut fanaretur homo. A melhoria de Sua Mageftade tambem foy beneficio da Mãy de Deos: pois á Senhora das Neceffidades, que em Palacio the al fiftio, reconheceo o noffo Monarcha dever a vida. Fiii

Entre

## 46 Sermã̈.

Entre tanta fimilhança acho daparte da melhoria huma grande differença ; porque a Ezechias dilatou Deos a vida pormais quinze annos, ao noflo Monarcha the concedeo a vida pouco mais de oito. Ezechias teve vida, que na realidade foy vida, porque confeguio faude perfeita; o Senhor Rey D. Joaō o V. teve tal vida; que mais te the pode chamar ou enfermidade fucceffo va, ou morte prolongada.

Ah Deos, e que occultos taó os voflos juizos! Os homens, pondo os olhos neftes dous Monarchas, os reconhecemos os mais fimilhantes nas acçoens da piedade, e do zelo. Ezechias defruio os Idolos, e 4. Reg. Fez guerra aos Idolatras: Diffipavit excella, contrivit 28.4,81. fatuas. . ipfe perculit Philifteos. Lifo mefmo executou na India o noffo Monarcha, coroando a Effatua de pacifico com os triunfos da Idolatria. Ezechias foy o reparador do Divino culto em Ifrael. Sua Mageftade o promoveo no feu Reyno. Ezechias abrio novamente o templo. O nofo Monarcha fundou de novo muitas Igrejas. Ezechias cuidou em reftituir ao templo os Sacerdotes, os Levitas, e os Cantores, purificando com todas as ceremonias a cafa de Deos. O Senhor Rey D. Joã o V. fagrou templos, e altares em grande numero, ena Cala, que conlagroua Deos na fua Patriarchal, lhe offereceo naō tó Can. tores exquizitos convocados com defpeza exceffiva de todo o mundo, mas hum numero extraordinario de Miniftros taô condecorados pelos feus nalcimentos, polas fuas letras, pelas honras, pela dignidade, e taö abundantes de rendas, que nelles fe manifefta bem a grandeza de feu Real animo. Ezechias convocono leu povo para celebrar a Paichoa do Cordeiro com a for

## Sermaĩ. <br> 47

folemnidade dos Azimos: Mifit nuntios ad populum convocandum, Phafe celcbrans cum Azimorum |olemnitate. Elcreveo o doutifimo Merz. Sua Mageflade procurou tanto o culto do Corpo de Deos, figurado naquella iolemnidade, que convocou toda a tua Cor: te, e as fuas vizinhanças para formar hum triunfo tao magnifico, e gloriooo, que foffe digno da Mageftade Divina, a quem ie offerecia, e da humana, que o conlagrava. Finalmente, Ezechias louvava a Deos todos os dias entoando Pialmos no feu fanto templo : $\boldsymbol{P}$ falmos noltros cantabimus cunctis diebus vite noltre in domo Domini. E Sua Mageftade naó tó affiftia na Cafa de Deos todos os dias, ouvindo os Ffalmos, que em louvor de Deos fe entoavaố no coro, fenaō que particularmente rezava o Officio Divino todos os dias com raro exemplo de devoçao , e piedade. ${ }^{6}$ vifta defta fimilhança, que o Senhor Rey D. Joaõ o V. teve com Ezechias, quem naó diria que Deos movido das noffas lagrimas, e da piedade defte gran: de Rey, the concederia huma vida taó profpera, e dilatada por tantos annos como a Ezechias? Mas naō foy affim, como entendemos; porque a vida the foy to concedida por oito annos, e lhe foy otorgada com a penfaō de huma enfermidade continua, e diuturna. E com que providencia affignaria Deos efte decreto : Se os abifmos inetcrutaveis da Divina labedoria fe podem de longe reverentemente inveltigar, eu differa que affim o determinou Deos para fazer dous beneficios. Hum ás Almas fantas do Purgatorio, outro á alma de Sua Mageftade, que, como piamente cremos, hoje o goza. Era Sua Mageffade o mas fignalado bemfeitor das Almas do Purgatorio; conce.

## $4^{8}$

 Sermaï.concedeo Deos a vida a Sua Mageftade, e ahi fez be. neficio ás Almas do Purgatorio, porque lhes prorogou mais o tempo dos fuffragios. Deo a Sua Mageflade huma vida por oito annos, mas penalizada, e niflo confiftio o beneficio da iua alma. Quiz Deos que fatisfizefle pela pena temporal do Purgatorio correfpondente ás culpas com os facrificios quotidianos, que offerecia pelas Almas do Purgatorio, e com o purga. torio, que defte modo padeceo em oito annos de enfermidade, pudefle por meyo de huma morte bemaventurada voar a poffuir o eterno defcanfo na vifta de Deos. Parece-me que Salamaŏ no livro do Ecclefiaftico nos deixou myfteriofamente defcrita efta felicidaEccl. ir. de do noffo gloriofo Rey: Mitie panem tuum fuper v.2. tranleuntes aquas, quia polt tempora multa invenies illum. Da partem Jeptem, necnon ${ }^{\text {V o oto }}$ : quia ignoras, quid futurum fit mali fuper terram. Lança o teu paō fobre as agoas, que palfaō, e depois de muito tempo o acharás. Offerece "fette, e tambem oito, porque naó conheces os males, que eftaó para vir fobre a terra. Póde haver texto mais enigmatico? Porém fe fizermos reflexaō na vida do Senhor Rey D. Joaó o V., nos ferá facil addivinhar o enigma. Nas letras fagradas pelas agoas fe entendem as tribulaçoẽs, por iffo muitos intrepretes com Alapide explicaraô por eftas agoas as penas do Purgatorio, e pelo paõ o paō fagrado, e confagrado, que no lacrificio da Miffa

Alap. ibi. fe offerece em fuffragio: Aliqui, diz Alapide, Per aquas tranfeuntes intelligunt animas in purgatorio detentas, quaf hic pro eis jubeat effundere... (uffragia. Ela he a razaõ, com que nos diz o Ecclefiattes, que depois de muitos tempos acharemos efte paö, porque de-

## Sermaô.

depois do tempo da vida he que principalmente fe colhe of fructo deftes fuffragios. Toda a duvida confifte naquelle: Septem, necnon $\mathcal{V}$ otro. Rabi Salamã̃ com outros, allegados por Alapide, pelo fette entendem os fette dias da femana : Per feptem intelligzut Cepien dies feptimane, quald dicat, quotidie date eleemolynam. Como fe differa: dai efmóla, offerecei fuffragios todos os dias da femana, que affim vos livrareis das penas da outra vida. Affim interpreta $S$. Jeronymo citado por Alapide as ultimas palavras do texto: Ignoras $v_{c} c$., affirmando que aquelles males ameaçados faŏ as penas da outra vida. Tudo eftá bem explicado, todo o traballo he explicaronecnon vo ocio. Porém para iflo naó neceffito de outro interpre: te mais que o mefmo fucceffo. Parece que o texto foy talhado para Sua Mageftade, e por iffo até aquı fe naō achava cabal interpretaçao áquelle oito, por: que a interpretaçaó dos oito fó fe havia de achar nos oito annos, que Sua Mageftade padeceo a vida, ou viveo luctando com a morte. O Senhor Rey D.Joaō - V. feguindo o confelho do Ecclefiaftes, lançou o feu paö tobre as agoas, porque offereceo nos facrificios o Paô da Euchariftia, o qual, pela veneraçaó, que the teve, e pelo culto fingular, que lhe confagrou, ficou por antonomazia o leu paö: Mitte panem tuum $v c$. Todos os dias offereceo eftes fuffragios para encher of figuificado myfteriolo no numero 7. recommendado no texto : Per leptem intelligunt $\mathrm{V}^{\circ} \mathrm{C}$. Nos dias dos luffragios encheo o fignificado dos fette, e nos annos da enfermidade o numero myfleriofo dos oito: Da partem/eptem, necnon er octo. Defte modo ajuntand o purgatorio de oito annos aos fuffiagios, gue

## 50 Sermẫ:

que offerecia pelas benditas Alnras do Purgatorio to dos os dias, fe livrou das penas da outra vida taō temo. rozas: Quia ignoras quid mali futurum fit fuper terram. Toda elta felicidade the confeguiraō as acçoens de piedade, que exercitou, e por iffo a Igreja o engrandece immortal na piedade: Laulem ejus enuntabit Ecclefa.

Vivei pois, Fidelifimo Senhor, vivei, e reinai; em hum, e outro mundo Rey; em hum, e outro mundo depois da morte immortal. Na terra im. mortal pelas voflas acçoens; no Ceo immortal pelo voflo merecimento. Na teria mmortal com a affiftencia, que tiveftes de Deos no voffo throno ; no Ceo immortal affiftindo ao th ono de Deos. Na terra immortal pela fabedoria, com que governaftes o voffo reyno ; no Ceo immortal pela fabedoria, com que adquiriftes o reyno de Deos. Na terra immortal pela piedade com os homens; no Ceo immortal pela mifericordia de Deos. Na terra immortal como Rey Fidelifimo, no Ceo immortal como fervo fiel. Na terra immortal pela paz, em que contervaftes o voffo reyno ; no Ceo immortal pela paz, em que defcançais nefle reyno bemaventurado, que ja he voffo.


> Faculdade de Filosofla CiÂncias e Letros Blblioteca Central Requie/cat in pace.

