## RELACAÖ <br> DO CULTO COM QUE

- ILLUSTRISSIMO. E REVERENDISSIMO CABIDO METROPOLITANO

Da Cidade do Salvador Bahia de todos os Santos, applaudio os feliciffimos Defpoforios da
SERENISSIMA
PRINCEZA
DO BRAZIL N. SENHORA,
Com o Sereniffimo Infante o Senhor
D.

P


DR

#  

Dedicada, e offerecida

## AO REVERENDISSIMO SENHOR

## JOAO BORGES DE BARROS,

Thefoureiro Mór da Sé da Bahia , Protonotario Apoftolico de Sua Santidade, Defembagador numerario da Relaçaó Ecclefiaftica, Governador, que foi defte Arcebifpado, e no melmo por muitas vezes Vifitador, \&c. Por Seu Auctor
OPADRE JOZE ANTONIO DESARRE, Meflre em Artes, Bacharel nos Sagrados Canones, Presbitero Secular, Cavalleiro Lateranense, Academico numerario da Academia Brazilica dos RenaJcidos, むoc.

## REVEPENDISSIMO SENHOR THESOUREIRO MOR

C
Oftumaō os que querem dar à luz as fuas compofiçoens eleger protectores, pertendendo, que os feus nomes fejaō efcudos, que reparem os golpes da emulaçaō, e maledicencia: euporèm conbecendo, que efle arbitrio naö confegue effeito pois a inveja a todo o refpeito atropella, Só tenbo por movel defta minba offerla moftrar-me grato aos muitos favores comque me tém obrigado a fua benevolencia; dedicando a Vm. ofructo do pequeno traballo,que tive na prefente Relaçaõ.

AVm. com muito particular razaó pertence efte papel, por fer devido em muita parte à fua actividade, e diligencia o plaufivel Culto, que defta Relaçaō confta. Receba Vm. efte obfequio fenn atiender ao material da offerta, fó fim ao affecto, que a valoriza. Deos guarde muitos annos a V .

## Faculdade de Filosofla <br> Clếncias e Letras <br> Biblioteca Central

## Seu Creado, e reverente Capellaō

## Jofé Antonio de Sarre.

A 2


## RELACBOO.

EScrevo com deminuta pena as feftivas, plauziveis, e devotas demonftraçoens de alegria, e gratidaó, com que o Illuftriflimo, e Reverendiffimo Cabido da Sé Metropolitana da Cidade do Salvador, Bahia de todos os Santos, celebrou a alegre noticia dos Feliciflimos Defpoforios, que no dia 6. de Julho do prefente anno encheraó de Jubilo a Metropoli de Portugal, celebrados entre a Sereniffima Princeza do Brazil Noffa Senhora, e o Sereniffimo Infante oSenhor D. Pedro, dando graças ao Autor de todo o bem, a cuja beneficencia conheciaö dever mercê de tanta utilidade para a Monarquia Portugueza, e de taó felizes confequencias para todos os. feus Vaffalos.

Naó poffo retractar o intenfo jubilo, que occupou por efte gloriofo motivo os coraçoens daquelles Muito Reverendos Conegos, na verdade Vaffallos Fideliffimos, e dos mais amantes dos feus Soberanos, direy porèm os effeitos do feu prazer para ficar affim conhecido o caracter da fua fidelidade, e do teu amor. Naó devo fer fufpeito por fer eu tambem Fcclefiaftico, affim por naõ fer parte daquelle nobilifitB
mo
2. Relaçaö dos feliciffimos Defpojorios
mo Collegio, como por naố fer naturral defte continente, razoens ambas, que qualificaô o que differ por fincero, e verdadeiro, livre de tudo o que podia occazionar julgar-fe hyperbole, o que he ingenuidade; àlem do que, efcrevo para o publico, e chamo por teftemunhas a todos quantos prezenciaraó o que vou a referir. No dia 22. de Septembro deu fundo no porto, defta Capital, hum Navio dos Contratadores geraes do tabaco, intitulado Santa Anna, e Santa Izabel, e nelle nos veyo a aplaufivel noticia dos Feliciflimos Defpoforios da Sereniffima arinceza do Brazil Noffa Senhora com o Sereniflimo Sentior Infante D. Pedro. Naó podia efte Navio virmais intereffado, nem trazer-nos joya taó preciofa come a prefente noticia, pela qual lufpiravaö todos, os que tem a felicidade de ferem Vafo falos dos Auguftiffimos Reis de Portugal. Ainda a nao velejava, e já em toda a Cidade fe commovia o Povo dando-fe mutuamente os parabens, e romperdo a athmofphera, parece queriaó, que as fuas allegres vozes chegaflem ao Impireo, para nelle darem a Deos rendidas graças por mercê taố generofa da fua liberalidade. Por nada mais fe perguntava. Totalmente fe elqueceraó, o homem de negocio da noticia dos feus interefles, o pleyteante do eftado da fua caufa, o pertendente do exito do feu requerimento ; em fim de tal fórte preoccupou os animos, noticia taơ feliz, que pelo que tinha de bem commum fes efquecer todo o bem particular. Nada mais fe ouvia, que: Vivaŏ Suas Mageftades Fidelifimas, gue affim attendem ao bem dos Jeus. Valfallos: Viva a noffa Princeza, e feo venturofiffimn Efpofo:

## a Serenif/ima Princeza do Brazil N. S. 3

Viva o Excellentifimo Conde de Oeyras, que be o Minifiro de tantas felicidades: Viva o Brazil, que tem cazado a fua Princeza.

O 11 lu iflimo, e Reverendiflimo Cabido, que actualmente he Ordinario defta Metropoli, fes patente o nimio jubilo, que the caufou a noticia de matrimonio taó defejado, e a fidelidade, com que eflima, e reverencêa as difpofiçoens do feu Soberano, eper-mittale-me dar huma idea defte Corpo Ecclefiaftice, que no prefente governo tem feito mais, que nunca publico othetouro de prendas, e virtudes, que em fi encerrava, de fórte, que fendo bençaŏ defte Arcebifpado ter fido fempre regido com paz, e circunipecçä em todas as vacancias, nefta mais, que em qualquer outra, fe tem admirado hum governo em tudo acertado, prudente, e recto.

Compoem-fe o Illuftriffimo Cabido Metropolitano de cinco Dignidades, que faó Deam, Chantre, Thefoureiro mór, Meftre Efcolla, e Arcediago. Nove Conegos de Prebenda inteira, dos quaes treś faó titulares; que vem a fer Doutoral, Magiftral, e Penitenciario, e quatro Conegos de meya prebenda, qualquer delles fó perfi fufficiente a governar efta Metropoli, fendo efte Corpo o mais erudito, e entimavel, que em huma Sé fe póde defejar, por ferem todos os Reverendos Conegos ornados de singulares virtudes, entre as quaes refplandecem muito as que faó indifpenlaveis para a certar o methodo do governo, que faŏ prudencia, manfidaō, benignidade, e juftiça. Governadoefte Arcebilpado na prefente conducta, com tanta rectidaó, gue naó há hum quei-
xofo, que com juftiça publique a minima offença, Os mais deftes Reverendos Conegos faô graduados em direito Pontificio, e feis dignamente occupaó lugares na Relaçaó Ecclefiaftica. He hu.n o Muito Reverendo Deam Manoel Fernandes da Cofta, que por muitos annos tem lervido os Cargos de Vigario Geral, e Provifor, fendo as fuas experiencias, e annos coneludente argumento dos feos acertos. O fegundo o Muito Reverendo Thefoureiro mór Joaó Borges de Barros, cuja jurifprudencia Canonica, e Civil he affas conhecida em todo efte eftado, fugeito taô douto em humas, e outras letras taö prudente, de nafcimento taó preclaro, è de vistudes taó conhecidas, que the naó faita hum fó dos predicados, que conftituem hum varaó perfeito, e hum Ecclefiaftico digniflimo de huma Mitra. O terceiro he o Muito Reverendo Conego Miguel Honorato Guirard Miniftro provecto, douto, e em todo fentido mui recommendavel à univerfal eftimaçaó. O quarto he o Muito Reverendo Meftre Efcolla Antonio Gonçalves Pereira, cujas letras, e virtudes tem merecido fe lhe levante indeleveis fimulacros no templo da fama, affim na Europa, como em toda America, cheio de erudiçaó fagrada, e profana, Theologo doutiffimo, e Poéta dos primeiros, que tem admirado a republica das bellas letras. O quinto o Muito Reverendo Conego Magiftral Antonio da Cofta Baptifta, cuja clareza de entendimento he das raras, dotado de admiravel agudeza, e cheio de prendas eftimabiliffimas, pois he attento, benigno, generofo, e muito efficaz para fervir atodos, os que delle fe valem, em $f i m$

## à Serenifima Princeza do Brazil N. S. 5

fim hum dos naturaes da Bahia, que certamente a acreditaó. O texto he o Muito Reverendo Conego Bernardo Germano de Almeida Lettrado de dilatada comprehençaó, reEto, infletivel, e eruditiffimo, cheio de madureza fem affectaçaó, de affabuidade fem lifonja, e de clemencia fem injuftiça. Naô poflo efque-cer-me nefte lugar do Secretario do Illuftriffimo Cabido, que he o Muito Reverendo Conego Manoel de Jefus Bahia, fogeito na verdade de immortaes elogios, e confeffo, que defejando termos para poder dar huma idea das prendas defte Ecclefiaftico, me naó occorrem os que baftem, nem ainda para produzir o conceito, que delle fórmo: Bafta mé dizer, que fervio por i6. annos de Secretario do Excellentiflimo Senhor Dom. Jofeph Botelho de Mattos, Arcebifpo defta Metropoli, fem que em todos elles houveffe peffoa, que delle foffe efcandalifada, e que tendo dependencia, que refpeitaffe à quella Secretaria the naó devefle as mayores obrigaçoens ; porque he fummamente affavel, preftativo, defentereflado, politico, prudente, em fim naó tinha penfamento, nem obrava асс̧аŏ по feu minifterio, que fe nаó encaminhafle a favorecer, e fêrvir, fem attender a accepçaб́ de peffoas. He difcreto, baftantemente douto, muito inftruido em pratica de governo Écclefiaftico; em fim he homem a todas as luzes perfeito.

Efte Corpo, pois compoits de homens, taô pre* claros, celebrou, com as acçoens proprias de feu Sạgrado minifterio, o venturoto hymineo dos noflos Se reniffimos Principes pelo feguinte modo. Logo no dia 23. fe congregou o Illuftriflimo Cabido na fua C

Cafa

## 6 Relaçaö dos felicijfimos Defpoforios

Cafa Capitukar, e naó permittindo mora o feu affecto, e o feu prazer nas demonftraçoens mais expreffivas de tanto jubilo, fez lavrar o feguinte Edital.

NO's Deam, Dignidades, e mais Conegos do Cabido Sede-Vacante da Sé Metropolitana defta Cidade da Bahia. Fazemos faber a todos os Reverendos Parochos, e Sacerdotes defta Cidade, e Freguezias della, e feus fuburbios, que em demonftraçaб do devido jubilo, com que devemos celebrar o auguftiffimo Matrimonio da Princeza do Brazil Noofa Senhora com o Sereniflimo Senhor Infante Dom Pedro, façaô illuminar as fuas cafas nos dias de hoje 23. do corrente 24. e 25. e os Reverendos Parochos faráó, que nas fuas Matrizes, e Capellas filiaes fe acompanhe com repiques as fobreditas luminarias à imitaçắ, do que virem praticar nefta Sé Cathedral, e o mefmo praticaráó nos dias 23 . 24. e 25 . de Outubro, em que haó de continuar as ditas luminarias, e efperamos, que em folemnizar objecto taö foberano delempenhe cada hum com fervorolas, e feftivas demonftraçoens à fua precifa obrigaçaó. Dada nefta Cidade da Bahia em Cabido; aos 23 . de Setembro de 1760.

Na noite do mefmo dia fe illuminaraố com cupiofo numero de luzes a Cathedral, Igrejas Parochiaes, e janellas de todos os Ecclefiafticos moradores nefta Cidade, e os fagrados bronzes ferindo o ar eftimulavaó os affectos mais feftivos, fendo os olhos a refpeito das luzes, e os ouvidos a refpeito dos repiques os ductos porque as almas $f e$ enchiaé de efpecies,

## à Serenifsima Princeza do Brazil N. S. y

cies, que thes occafionavab, darem repetidas graças a Deos por tanta felicidade. O mermo fuccedeo nos dous dias feguintes luzindo em todoso ardente amor aos feus Soberanos, e è à Patria.

Determinou logo o Illuftrifimo Cabido agradecer ao Ceo hum favor taö generofo da fua providencia, fazendo na Cathedral hama fefta, que em tudo foffe grande ; de forte, que no poffivel modo correfpondeffe à grandeza do beneficio, e deftinou para efta funçắ o dia 26. de Outubro, defpondo fe cantaffe Miffa, prégafle o Muito Reverendo Conego Jofé de Oliveira Beffa, Orador fem difputa dos primeiros, que florecem nefte Arcebifpado, e no fim do Sacrificio fe cantaffe o Te Deum, concluindo-fe a acçaö pela tarde com humà mageftofa, e requiffima Procillaō, feito a defpezas do Illuffrifimo Ca bido, de cuja bolça tahio voluntaria, e generofao mente tudo quanto fe gaftou nefte culto, eftando cada hum dos Reverendos Conegos prompto com maó protufa, e cheia de ouro para toda a importancia, que fizeffe mais publico o feu affecto, e mais refpeitofo aquelle acto.

> AJim determinado elcreveo o Illufri Gimo Cabido a todos os Reverendos Parochos defta Cidade" a Jeguinte carta circular

COmo nas prefentes demonatraçoens de alegria, para que todos os fieis Vaflatlos de Sůa Mageftade Fideliflima devem concorrer com os mais feftivos jubilos pela feliciffima noticia da celebraçaó do

## 8 Relaçaõ dos felicijlimos Defpoforios

matrimonio da Sereniffima Princeza do Brazil Noffa Senhora, com o Serenilfimo Senhor Infante Dom Pedro, nos devemos igualmente intereffar, os Ecclefiaflicos, rendendo a Deos N. Senhor repetidas graças por efta imcomparavel felicidade da noffa Monarchia, ordenamos a Vm.e inftantemente lhe pedimos, erogamos, que com o mefmo fervorolo zelo (infeparavel da noffa obrigaçaõ ) com que fe tem havido nas mais exprefloens deftes Regios aplaufos, nos queira acompanhar na celebridade, que fe ha de executar na noffa Cathedral em o dia de Domingo 26. de corrente, affiltindo affim de manhaă à fétra, e Te Deum Laudamus, coma de tarde acompanhando com toodos os Sacerdotes da fua freguezia a folemniflima Prociffaö, que ha de fair da mefmà Igreja, fazendo conduzir em hum carro, ou andor decentemente ornado a Imagem do Santo Orago da fua Matriz, e e convidando as Irmandades della , para que tamberm venhaó condecorar o metme acto, trazendo as fuas coftumadas infignias. Affim o efperamos indefectivelmente do exemplar zelo, e piedade de Vm. que Deos guarde muitos annos. Bahia em Mefa Capitular, e de Septembro 13 . de 1760.

Incumbio o Illuftrifilimo Cabido ao Architecto Paulo Franco da Silva o ornato da Cathedral, e fe admirou a riqueza, e o artificio. O Throno eftava illuminado com muitas velas, cujas luzes faziaŏ reflectir as de muitos ramilhetes prateados, que o a formoreaväơ. Na banqueta acompanhavaó a hum magefrofo Crucifixo, e Cruz de prata, muitos caftiçaes do mefimo metal. Todas as janellas das tribunas, que 13
ha affim na Capella mór, como em todo Corpo da Igreja eftavaó ornadas com cortinados de damafco carmezim, pendendo dos balauftres de cada huma ricas colxas do mefmo. No arco da Capella mór contendiaó a opulencia, e a coriofidade, efta na elegante proporçaó das cores, e aquella nas tellas, nos volantes, galoens', e franjas de ouro, e outras preciofidades, pendendo defte arco os retratos de fuas Mageftades Fideliffimas, pois nаó fe achando nefta Cidade as copias dos Sereniffimos Defpofados, pareceo jufto eftiveffe os dos noffos Auguftiffimos Soberanos. As Capellas Collateraes naó eraó deffimilhantes no ornato, e formofura, todas mageftofamente armadas, e illuminadas com muitas luzes. Junto à Capella mór da parte do Evangelho, fe definou affento para a Relaçam com o feu Governador, so qual fe deo lugar na parte interior do arco da melma Capella, e para os mais Delembargadores fóra delle, porèm com imediaçaō da parte da Epiftola em correfpondencia da Relaçaó fe dįpozeraó affentos para o Senado da Camara, tudo na fóma fempre praticada nefta Ca thedral em fimilhantes occafioens.

> No dia 16. de Outubro fez lavrar, epriblicouoll luftrifimo Cabido o feguinte Edital

NOs Deam, Dignidades, Conegos da Sé Metropolitana da Cidade da Bahia, Fazemos faber a todos os Reverendos Sacerdotes, e Clerigos noffos fubditos, refidentes nefta Cidade, e Freguezia da Sé, que attendendo Nós com a devida circunfpecção

## 10 Relaçaŏ dos felicijfimos Defpoforios

çaó as prefentes demonitraçoens de alegria, para que todos os fieis Valfallos de Sua Mageftade Fideliffima devem concorrer com os mais deftintos, e feftivos jubilos pela feliciflima noticia da celebraçaó do matrimonio da Serenilfima Princeza do Brazil Noffa Senhora, com o Sereniflimo Senhor Infante Dom Pedro, em que igualmente nos devemos intereffar, os Ecclefiafticos, nos incumbe a indifpenfâvel obrigaçaŏ de render mos a Deos Noffo Senhor inceflantes graças por taó incomparavel felicidade da noffa Monarchia, de que nos refultaó as mais exuberantes conveniencias.

Por tanto lhes ordenamos, e inftantemente lhes rogamos, que com o mefmo fervórofo zello, com que fe tem portado nas mais expreffoens deftes Regios aplaufos, nos acompanhem na Solemnidade, a que fe ha de proceder nefta noffa Cathedral em acçaó de graças no dia de Domingo 26. do corrente, ailifindo aflim de manhaă à fefta, e Te Deum Laudamus, como, e muito principalmente de tarde acompanhando. na fórma já mandada aos Reverendos Parochos, Sacerdotes, e Clerigos das mais Freguezias a Solemniffima Prociffaó, que ha de fahir defta mefma Igreja. E para que aquella fe ordene com a mais plaufivel pompa, e luzido apparato competente à foberania do feu objecto, fazemos, com naô menor efficacia, a mefma rogativa aos Irmaos, e confrades das Irmandades, que nella fe achaó erectas paraque tambern nos acompanhem com as fuas coftumadas infignias. E para affin exactamente o cumprirem thes impomos fómente a pena de obediencia grave, e de muito

## à Sereniflama Princeza do Brazil N. S. II

muito tho eftranharmos, procedendo contra os trans, greffores como nos parecer jufto, e merece o cafo, o que delles naö́ef ${ }^{2}$ eramos, por confiar-mos da piedade, e zelo de huns, e outros o executem indefeEtivelmente, detempenhando cada hum com a mais goftofa promptidaó a impreterivel obrigaçã, que lhes aflifte como fieis Vaffallos de Sua Mageftade Fidelifima. E para que chegue à noticia de todos, e fe lhes faça patente, e manifefto, mandamos lavrar o prefenfe Edital, que depois de publicado nefta noffa Sé, ferá fixado no lugar mais publico della. Dado nefta Cidade da Bahia em Mefa Capitular fob noffo fignal, e fello aos 16. de Outubro de 1760. E eu - Conego Manoel de Jezus Bahia Secretario do IIluftriflimo, e Reverendiffimo Senhor Cabido o fiz efcrever, e fobferevi.

Chegou o dia 26, e tendo precedido tres dias de luminarias, e repiques em a Cathedral, Igrejas Pa rochiaes, Conventos, e Capellas, concorreraó para a Solemnidàde a Rellaçā́, Camara, os Religiofiffimos Padres Benedictinos, Carmelitas calçados, e defcą1ços, Capuchos, Capuchinhos Italiannos, e da Congrega. çaóde S. Felippe Nerí, todo o Clero, nobreza, e povo em copiofflimo numero. A's nove horas fahio a cantar a Miffa o Muito Reverendo Chantre Manoel de Mattos Pereira, por impedimento do Muito Reverendo Deaó, que eftava infermo. Servia- the de Diacono o Muito Reverendo Conego Magiftral Antonio da Cofta Baptifta, e Subdiacono o Muito Reve. redo Conego Antonio de Araujo Buleaó. Hiaó ricamente paramentados com as alvas de finiflumas cambraias

## 12 Relaçaö dos felicijJimos De/poforios

brais quarteadas, e fimbriadas de preciofas rendas; e o mais paramento era de lhama de ouro com galoens do mefmo. Defta materia era o frontal da Capella mór, e panos dos pulpitos.

Cantoufe a Milfa da Virgem Santiflima huma das tres deftinadas pela Igreja, pro gratiarum actione, e concluido o Evangelho fubio a prégar o Muito Reverendo Conego Jolé de Oliveira Belfa, graduado em direito Pontificio, Filofofo, e Theologo dos primeiros, que fazem a melhor cathegoria nefta Cidade, e formando hum paralelo entre toda a Igreja figurada em Marcella, e a Igreja Metropolitana da Bahia difcorreo angelicamente, moftrando, que fe os defpoforios do Verbo com a natureza humana mereceraó as honorificas vozes de Marcelta pelas felicidades refultantes daquelles divinos defpoforios, tambem as venturas, felicidades, e utilidades, que refultavaô dos defpoforios celebrajos entre a Serenifima Princeza do Brazil Noffa Senhora, e o Serenifimo Infante o Senhor D. Pedro nos eftimulavaó a fazer demonitraçoens gratas, e plaufiveis pela celebraçaó de taó defejado hymineo. Naŏ carece efte Sermaó de mais elogio, que o lelo. Nelle veraó os entendidos defempenhadas as obrigaçoens de hum verdadeiro Orador Evangelico. Alli admiraraó competidos os Tulios, os Demofthenes, e os Hortencios. Alli aprenderaó a formalidade mais curial, e degeftaó mais ordenada, aperfuaziva mais concludente, a erudiçaō mais copiofa, em fim teraó a delicia de ler hum difcurfo taó bem fundado, que nos faz crer feraö verdadeiras as profecias, que contem; e na verdade attendido o pouco tempo, que

## à Serenifsma Princeza do Brazil N. S. 13

teve efte Orador para cuidar no defempenho do que fe the incumbio, fica conhecido por fingular o feo bem illuminádo entendimento.

Concluido o Sermaó rom univerfal aplaufo fe profeguio o Sacrificio, e chegada a turificaçaō defceo o Diacono a turificar o Chanceller Governador, e continuou turificando os Reverendos Conegos. Ao mefmo tempo turificavaô dous Beneficiados com fobrepeliz, hum a Rellaçaó, e outro o Senado da Camara, practica antiquiflima nefta Cathedral. O mefmo fuccedeo ao dar a paz. Nặ fe lembrem os eruditos em ceremonias do decreto da Sagrada Congregaçaó dos Ritos dado em 5. de Julho de 1614. no qual determinou, que o Diacono naô deve dar paz a peffoas leigas, nem ainda ao Senhor do lugar, o que incumbe a outro Miniftro; e de outro decreto da mefma Congregaçaó de 3 . de Septembrode 1615. no qual ordena, que os Conegos da Igreja Cathedral eftando em Sé vacante prefiraó em tudo, e portudo aos Magiftrados feculares, para notarem le deflem os ductos, e paz, primeiro, que aos Reverendos Conegos, ao Chanceler Governador; porque aquelle Miniftro he taó eftimavel, taô benigno, e taŏ politico, que fe determinoa o Illuftriflimo Cabido a ceder-lhe a preferencia, fazendo The efta honra na verdade grande, mas bem merecida da fua nobiliffima indole.

Os ductos dados aos Defembargadores, que como diffe, eftavaô fóra da Capella, foraó miniftrafos: por hum Beneficiado com fobrepeliz, e naŏ pelo Diacono, affim, porque he coftume antiquilfimo defla Cathedral ; pois nunca fe praticou fahir o Diacono for

## 14 Relaçaó dos felicifimos Defpoforios

fóra da Capella moŕ a dar a turifícaçaó; nem ainda as oelfoas dos ViReis, fó fun hum Beneficiado com fobrepeliz, como fuccede com - camara, e fuccedeo com a Rellaçaö na a aç̧að de graças pelos defpoforios de Suas Magettades Fideliffimas, como porque confórine a tolos os Ceremoniaes, deve concluir-fe a turifiizaçaó antes que fe conclua o prefacio, e fem duvida confumiria dilatado ternpo o fahir da Capella o Diacono a turificar naब fem notavel indecencia. Alem do que devem notar fe as palavras de Merati part. 2. tit. 7. part. 210 . expofitor a Gavanto, o qual falando dos dustos, que fe podem dar aos Senhores das terras e e Magiftrados, depois de dizer, o que deve fazer fe a confelha, que fobre tudo fe attenda ao coftume para evitar efcandalos, e fendo coftumes como he, nefta Sé praticado fem tembrança do contrario, nặ fahir da Cupella mór o Diacono a turificar, ou dar a paz, acertadamente obraraó os Muito Reverendos Acolitos, e Meftre das Ceremonias, na fahindo aquelles, e mandando efte, que os turiferarios deffem os ductos, e os mefmos participaffem a paz aos Defembargadores, e Senado da Camara.

Concluida a Miffa déceo o Celebrante ao plano da Cipella mór, e na eftante do Coro entuou o Te Deum Laudamus, que profeguiraó dous Coros, que con doce armonia, a que concorriaó muitos in. Arumentos alegravaó, eenterneciaö as almas, accen© Jo nellas fagrada gratidaó, aoSenhor Supremo, pelo beneficio recebido.

A's tres haras da tarde fe principiou a formar a viftofilfims Prociflaŏ, que havia fer coroa defta ac-
çaó de graças. Principiava hindo a Cruz do Clero, a que o acompanhavaó dos lados dous Ceroferarios, e junto a elles o Reverendo Doutor Promotor com vara branca. Seguiaö-fe as danças, que os Officiaes de todos os Officios tinhaó dado fucceffivamente pelos dias antecedentes com a mefma preferencia, e pela mefma ordem; porque tinhaô fido defribuidas. Logo as Irmandades de todas as Freguezias, e no fim de cada huma o Clero correfpondente, e hum carro, ou andor com a Imagem do fèu Orago, junto ao qual acompanhava o Parocho refpectivo com capa rica de afperges, confervada porem aordem das fuas preferencias pelo modo feguinte. Em primeiro lugars contando da Cruz para o Pallio, o do Sacramento da rua do Paço, em fegundo o da Senhora do Pillar, em terceiro o de Santa Anna do Sacramento, em quarto o de Santo Antonio, em quinto o de S. Pedro ; em fexto o da Conceyçaö da Praya; e em fetimo as Irmandades da Ereguezia da Sêcomo Orago da mefma.

O Mui Reverendo Doutor Wencesláo Pinto de Magalhens Fonteira Defembargador numerario da Rellaçaỏ Ecclefiaftica, e Vigario Collado al Freguezia da Conceyçaô da Praya, mofrou nefta occaziaố? grandeza do-feu generofo ammo, най perdoando a qualquer defpeza para concorrer com a magnificencia defte acto, com o que the pertencia, fazendo collocar a Imagem da Senhora da Conceiçé em hum mageftofo carro coberto de fedas as mais primorofas, que pela diverfidade das cores, e matizes offereciab aos olhos deliciofo objecto, e ornado cim muitos galoens, e franjas de ouro. Aos pés da Senhura hiaeo do-

## 16 Relaçaó dos felicijfimos Defpoforios

us Anjos cuftofa, e curiofamente veftidos, e levavaó nas maós dous emblemas da Conceiçaố em graça da Măy de Deos. A Imagem da Senhora, que hia collocada no carro, he o primor, e credito do artificio romano, taó perfeita, que parece animada. Levava tunica de lhama de prata bordada de ouro, e o manto de fetim azul fiinbriado com huma larga, e primorofa bordadura de ouro fobrefahindo pelo centro eftrellas formadas do fio do mefmo metal. Defte era a coroa, que ornava a Imagem, e levava no peito muitos, e preciofos dianantes. Em huma clauzula o direi, tudo era riqueza, e tudo curiofo artificio.

O Muito Reverendo Doutor Jofé Nogueira da Sylva Leyte Vigario Collado na Freguezia do Pillar, tamben fez collocar a Virgem Senhora Orago da fua Parochia em hum carro, que imitava o antecedente, ornado de tedas, galoens, e franjas de ouro. A Sagrada Imagem vinha veftida de melania de prata matizada de flores. A coroa era de ouro, e lhe ornavaó o peito muitos diamantes.

Sobre tudo era afombrozo o carro Triunfal, que fe preparou para a Imagem do Saivador Orago da Cathedral. Correo a defpeza por conta do IlluAtriflimo Cabido; e peta genuina idêa do Reverendo Padre Agoltinho Pereira do Lago beneficiado na mefma Cathedral a formatura, e ornato do mermo carro. Tinha elle quarenta palmos de comprido, e trinta de alto, vazado de todos os quatro lados, e fuftentava 24. quartellas taó foltas, que era precifa muita applicaçaó da vifta para devizaro por onde fe fuftentavaó. Cuberto todo de feda branca
da fabrica matizada de muitas flores, e guarnecido com galoens de ouro todos de garça. Das quartellas pendiaó viftolos faftoens de flcres fobre largo galaó de ouro, de que pendia franja do meimo, acempanhando a cada quartella duas bolotas de ouro. A Iniagem do Salvador era da eftatura de homem. Levava tunica de borcado branco matizado de flores, e a capa de borcado azul com forro de galafé nacar, recamada de prata, fimbriada a capa, e tunica com galaö de ouro de garça. As mais Freguezias levavaó os feus Oragos em aceados andores. Depois do carro do Salvador feguia fe a communidade dos Religiofos Carmelitas calçados, e logo a Cruz do Illuftriffimo Cabido, e todo o Clero, que era numerofo. No centro das duas allas hia o Muito Reverendo Doutor Gonçalo de Souza Falcaó Vigario Geral defte Arcebifpado, e levava vara branca. Tambem hiaó turmatim dous coros de muzicos alternanLo pfalmos com o Clero. Seguiaö-fe os Muitos Reverendos Conegos todos com ricas capas de thama: branca de prata, com tanta decencia, que bem moAravaó a devoçaó, com que a Deos agradeciaó taö́ grande benc.cio. Levava a Cufodia com o Divino Sacramento o-Celebrante do Sacrificio matutino. O. Pallio era de borcado carmezim recamado de ourg ol $1 \Phi_{1}$ e ornadas as fimbrias de galä̈, franjas, e bolotas tudo de ouro. Conduziaó as varas os Cidadoens defta Cidade, todos de capas bandadas de fede de matizes, e veftidos com riqueza, e importante gatas. Junto ao Pallio acompanhavaó a Camara, e Cidadoens defta Capital, a que fe feguia insumeravel fo
18. Relaçā̃ dos felicijfzmos Defpoforios
vo. Todus as janellas das ruas por onde paffou a Prociflaó, que foraó as porque coltumaó paffar as procilfoens mais nobres, o folemnes, eftavaó ornadas de cortinados, e colxas, e de muitas fe lançavaó odoriferas flores, refpirando tudo o mais plauzivel obfequie, e o mais oblequiofo applaufo. Entrou muito pela noite efta funçaõ, para que lhe naô faltafle a viltoza pompa, que fazia hum fem numero de luzes, que emittiaó as muitas vellas conduzidas pelos Reverendos Sacerdotes. Finalmente concluiofe efte devotilfimo culto, recolhendo-fe a Prociffaó na Cathedral, de que fahira, fendo muito grata a Deos efta feftiva demonftraçã̆ de agradecimento, que quer the dem graças pelos beneficios recebidos para ficar empenhado a novos favores. Queira a fua beneficencia conceder-hos o porque tanto fufpiramos, que he a confervaçaó das vidas de Suas Mageftades Fideliffimas deSuas Altezas reaes, e breve fucceffaó, defejado fruto de taó alegres Defpoforios.

> Dixi.


$$
(5)
$$

