# PANEGYRICO <br> EVA NGELICO, 

EPITHALAMICO, E GRATULATORIO NA SOLENNIDADE, QUE NA SANTA Igreja Cathedral do Porto fez em s- de Fevereyro de 1728.0 Nobilifsimo Sertado da mefma Cidade em Acçaó de Graças pelós Auguftifsimos

Defpozorios
dos serenissimos senhor
D. JOSEPH PRINCIPE DO BRASIL,
D. MARIANNA VITORIA, INFANTA DECASTELLA; EDOSSERENISSIMOS SENHOR
D. FERNANDO PRINCIPE DAS ASTURIAS, ESENHORA
DONA MARIA BARBARA INFANTA PRIMOGENITA DE PORTUGAL, EXPOSTO PLLO REVEREND
MANOEL DOS REYS BER NARDES; CONEGO PREBENDADO DA MESMA SE DO PORTO, E MAGISTRAL. de Efcritura, e Commiflario do Santo Officio. Dado á Eftampa pelo Nobiliffimo Senado do Porto.


## LISBOA OCCIDENTAL,

 NAPATRIARCAL OFFICINA DA MUSICA Anino de MYCC. XXVIII.1








 $4+0$ 4. 6 .



# APOLOGIA 

## Aos Nobiliffimos Senhores do Senado do Porto.

NOBILISSIMO, E PRESTANTIS.....


$M_{\text {jecuo cuv venuas- }}$ rofo,que a minha $\mathrm{Pa}-$ tria fe gloria de Serado taö illuf re, quiz a fortuna intereffarme nas fuas glorias fem outro merecimento, ${ }_{-}^{*} i j \quad$ mais
mais que o das minbas obediencias. QuizV offa Senhoria que na folennidade da Acçaó de Graças dos Auguftos Defpoforios dos Sereniffimos Principes de Portugal, e Caftella folle ete o Orador. Teve efta vontade inclinada para mim forga de preceiio rigoro/o. E aindaque eu quizera com buma civilrefftencta encontrar tanta efficacia na confideraçaō, de que fendo taö grande o empenbo nos Reaes applaulos, deviaō fer na eleiģā̆ do Orador iguaes os acertos; porque primeiro, que as creditos da minba peffoa, fe faziaŏ attendiveis as approvaçōes da eleiç̧ã̆ de Volfa Senhoria; com tudo cedeu a razaõ ao refpeito, como gratificando com efta attençao aquella bonra; paffando a ter as circunstancias de dividao que fóparece (e animava das qualidades de obzequio. Entrey emfim na empreza com infallibilidade de que naó podia fatisfazer ao empenbo; e pafjára efte eforupulo a fer cuidado, fe me naõ alentàra o Nazianzeno: Nemo eft, qui omnia ad fummum abfolverit, corum duntaxat, quos nos cognofcimus.

Do Pulpito quer Voßa Senboria quepaffe - Panegyrico ao Prelo. E naó fey em qual deftes empenbos feja mayor o meu facrificio? A/fim repete V. Senboria as bomras, que faz ins) defculpaveis.
defculpaveis todas as repugnancias. De V. Senbovia be o papel, pois todo clle foy bum producto do feu refpeito; e fendo taö nobreo feu fer, naö lhe devo chamar meu, pelo baver recitado, mas fim de V.Senboria, pelo quever impreflo. O fer, que lhe dey, limitou-fe do breve eppaço de buma bora, o queV. Senboria lbe quer dar, naŏ tem menos esfera, que a Eternidade; que efla be a differença, que vay da Eftampa ao Pulpito. Enefta reflexaŏ naö poßo negar a minha vaidade; naõ de que a obra fe publique, mas que naö poffa labir à luz , fem que a todas as luzes fe manifefte o quanto V. Senboria me bonra. Em cujo agradecimento vay opapel, naŏ como obzequio, mas como reftituiçaō. Nā̆ /ey porém /e fatisfaģo em reflituir o que poffo; affim o duvidava jà Seneca: Quxritur:an quiomnia fecit, ut beneficium redderet, reddiderit? Porém a taö grande Meftre devo refolver a meu favor Sence. lib. a queftaö:Iniquus es, fi rem à me exigis, cùm ${ }_{8}^{7 .}$ cap. cap. $3_{4}^{\circ}$. videas animum non defuiffe. Deos guarde aV.S. Porto 10. de Fevereiro de 1728.

## De V. S. <br> Obzequentiffimo Servidor <br> Manoel dos Reys Bernardes.






 rige petis












 Sh'twen 208Cl shifiob non muE mincesalais


$$
0 \times r \cdot r
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Tobivis2 omithionsresscomat }
\end{aligned}
$$

# LIC ENCA DO SANTO OFFICIO. 

## EMINENTISSIMO SENHOR.

vio Sermaó, que o Reverendo Conego Manoel dos Reys Bernardes prègou na feftividade, e acçáo de graças pelos Defpolorios, e me parece digniffimo da licença, que pede : porque fobre naó ter coufa contra a Fé, ou bons coftumes, faz conhecivel alguma parre das lecras, e vaftas noticias, que o Authior logra, e tem moftrado aos que de longe veneramos as fuas eftimaveis prendas, e fingular literatura. Voffa Eminencia mandará - que for fervido. S. Domingos de Lisboa Occidental 9. de.Março de 1728.

Fr. Manoel Guilberme.

vIfta a informaçaō, póde-fe imprimir o Sermaô, que prégou o Conego Manoel dos Reys Bernardes, em acçaó de graças pelos Defpoforios dos Sereniffimos Principes; e depois de impreflo tornará para fe conferir,e dar licença que corra, fem a qual naó correrà. Lif boa Óccidental g. de Março de 1728.

Lancaftre. Cunha. Teyxeyra. Sylva. Cabedo.


## DO ORDINARIO.

PO'de-fe imprimiro Sermaō, de que efta Periçaó faz mençaó, e depois de imprefto torne para fe conferir, e dar licença que corra, fem a qual nạó correrá. Lisboa Occidental 12 . de Março de 1728.

> D. 7. A. de Lacedemonia.

DO PAÇO.

## SENHOR.

 de que tratá a Petiçaó inclufa, e naó achey nelle coula, que encontre o R eal ferviço de V. Mageftade. S. Domingos de Lisboa

> Fr. Lucas de Santa Catharina:

OUe fe pofla imprimir, viftas as licenças do Santo Officio, e Ordinario, e depois de impreffo tornará á Mefa para fe conferir, e taxar, que fem iffo naó correrá. Lisboz Occidental 23. de Março de 1728.

## M. Prefidente. Pereyra. Teixeyra. Bonicho. Iavares. Rego.

Cum effet defponfata Mater Fefu Maria Fofeph. Matthæi cap. 1. n. I 8.

Gaudeamus, $\langle v$ exultemus, o demus gloriam ei, quia venerunt nuptia. Joann. in Apocalyp. cap. 19, n. 7.
 OUS Reinos venturo (amente unidos, e por dous Regios Defpozorios, ambos gloriolamente felicitados, faó nefta acçaó gratulatoria todo o argumento literal, e myftico do prezente Evangelho, e haó de fer nefte Panegyrico Epithalamico todo o emprego do mea difcurlo (Illuftriffimo, e Reverendiffimo Ca bido : Nobiliffimo, e Preclariffimo Senado). Dous Reynos venturofamente unidos; epor dous Regios Defpozorios gloriofamente felicitądos, faó nefta acçaō gratulatọria todo oargumento literal, e myftico do prezente Evan* gelho, e haó de fer nefte Panegyrico Epithalamico todo o emprego do meu difcurlo. Dous Reynos, digo, taó grandes na extenfaó,
A
de feus dominios, e taó dilatados na vaftidaó dos feus imperios; que fe a temeridade, querendo cranfcender a esfera do poffivel, fe animou a medirthe a grandeza, primeiro, que com as Balizas, encontrou com as adniraçöes. Mas alfim havia de fer, porque implicava que foffe objecto adequado da comprehenfaö humana o que fora emprego foberano da Onnipotencia Divina. Alfim foy. Fundout o Poderofo, e Omnipotente Braço do Altilfimo dous Reynos, diftinctos ambos; porém ambos grandes, e taō grandes, que hum he o Reyno do Ceo ; outro he todo o Univerfo em hum fó Reyno. E para que fe viffe que a magnificencia da Obra correfpondia ao fublime da Idéa; primeiro que o Soberano Fundador puzeffe em practica a Idéa, grâvouo fell nome no principio da Obra: In principio Gen.cap. 3. n. $1 \cdot$ creavit Deus Calum, G terram.

Entre os habitadores de huma, e outra Monarquia eraó infaciaveis os dezejos de huma mutua correfpondenciase para eftabelecer a paz em huma communicaçaó reciproca, e firmar a amifade em huma concordia perpetua; foraó mandados do Reyno do Ceoao da terra, muitos Embaixadores; Paranynfos das primeiras Jerarquias: e fubiráo da terra pa-

## Evangelico.

rao Ceo enviados os clamores de tantos Pa . triarcas, e Profetas, quantos refere o fagrado Texto. Até que o todo Poderofo, e Omnipotente Deos, Arbitro fupremode hum, e outro Imperio, decretou a uniaó, paz, e concordia entre bum, eoutro Reyno, affirmando com juramento a David, que da fua Real Profapia havia de defcender quem ambos os Reynos havja de unir, porque collocado no feu Throno foberano, fe faria entre a Reyno do Ceo , e o da terra huma aliança taófirme, que feria a Eternidade a medida da fuaperma- pfal. 13 In. nencia: Juravit Dominus David veritatem, \& non $11 . \& 14$. fruftrabitur cam: De fructuventristuiponam fuper Jedem tuam: Hacrequiesmea in faculum faculi.

Correraó os tempos, mas com tanto vagar, que jà da conta dos annos le paffava o numero dos leculos. Aquella felicidade promettida affim influhia os dezejos de lograda em huma idade, e ourra idade; em huma geraçaó, e outra geraçá, que a naó fe certificarem todas da infallibilidade da promeffa, poderia ter fua decadencia a efperança. Arè que efta (a quem pagava alimentos o Divino Oraculo) fe confirmour porque de todo a promeffa fe comprio. Equando, ecomo? Oquando: Foy nos mezes de Dezembro, e janeyro. O como: Ab Aij Foy

Foy por meyo de dous naó menos Sagrados, que Auguftos Defpoforios. Dous Defpolorios, digo, porque huns fe feguiraó, e refultárá́
Math. c. I. Alap. in c.e Maria: Cum effet defponfata Maria 7 fofeph. Jo1. Martho feph,aquelle Jofeph, $q$ por herdeiro mais proxiD. Joreph. dos outros. Os primeyros foram de Jofeph, mo do Reyno de David,como notou Alapide: Fofeph videtur fuiffe proximus Regni David bares; naó fó o acclama a Igreja Principe : Principem fecit eum; mas tambem hum Cortefaó do Reyno do Ceo o cortejou como Principe, porque Matth. c.r. He deu o tratamento de filho de Rey: 7ofeph fli David. Maria, aquella Princeza de familia taó efclarecida, que de Abrahaó trouxe a ExOffic. fua defcendencia : Ex femine Abrabe orte, e
Nativo B. Nativ. B. de fangue taó Real, que por vinculo de parentefco, que tinha com feu Efpofo o Principe Jofeph, era tambem da clara eftirpe de David; Clara ex firpe David. Senhora emfim S. Sim. Stok in de tal Mageftade, que quando Princeza, jáef. Hymn. de tava inaugurada Rainha: Maria Princeps Muns-Deipar.Vir-di, ©a Regina. Diffe o Beato SimaóStok. gine.

Eftes os primeiros Defpoforios, e os fegundos, que fe feguiraó por concerto dos primeiros, faõ os que celebrou Chrifto, Efpofo Divino, com a lgreja fua Efpofa fagrada. Chrifto, que pela Geräçō eterna he Filho do Rey
da Gloria ; e pela temporal defcendente de ElRey David. E fe por eftas circunftancias já muito de antes o intitulára Ifaias Principe: Princeps: Quando os Vaffallos dos Reynos do Iaias app.g: Ceo, e da terra admiráraŏ que vinha efte Print ${ }^{v}$ v. $\sigma$. cipe Real Throno: ARegalibus fedibus venit, Pf. 18. n. 5 : cipe do Real Throno: A Regalibus fedibus venit; Sapienc.ap. e já nas Galas de Efpofo veltido : Lpfe tanquam i8.v. 15 . fponfus procedens de thalamo fuo; com mais fagra- Lib. 3.Reg. do oblequio o aufpicáraó mais que Principe ${ }_{\text {Proverb. }}$ ap. ex celfo, Rey magnifico: Magnificatuseft Rex. 8. v. 2 2. A Efpofa tambem de folar igualmente Regio, vid, Bib, porque logo que naceu, fe declarou Princeza: Ecclef. ap. Ordinata fum Princeps. E como naö havia de 24 n. no 5 : feraffim, fe era do mefmo fangue Real do Efpofo; e filha Primogenita do Soberano do Empyreo: Egoex ore Altiflimi prodivi Primoge- Alande In: nita. E paraque tiveffe todas as qualidades de fud. in cap. Senhora, egrande Senhora, tambem fecha1. Cantio mou Maria: Maria Ecclefia Dei: diffe Alano. Mas por iffo o Effofo Divino nos feus Epichalamicos, quando lhe deu amaó para os Defpozorios, como Princeza, a convidou para a Coroa, como Rainha: Veni de libano Sponfa mea, veni, coronaberis.

Agora Sim, que poreftes dous Regios, Sa cros, e Myfticos Defpozorios fe eftaó dando as mäos de Concordes os dous Reynos do Ceo,
A iij eda
e da terra; fegurando aquelles dous Sagrados Conforcios à pofteridade eternas doçuras de huma pacifica harmonia! Agora fim eftá dezempenhada a Divina palavra; porque jà da defcendencia de David le ve exaltada, e multiplicada no Throno a Divina Soberana, e Ubi fuprà Myftica prole! Defructa ventris tui ponam Su* verfic. 14. per fedem tuam: Hac requies mea anfaculi quoniam elegieam. Porque emfim jà fe def polaraóo Principe ozeph, e a Princeza Maria: Cum cfet defponfata Maria 70 feph. E feguîram logo os mylticos Defpozorios do Principe da Gloria com a Princeza doLibano: Veni de Libano, Sponfa mea, veni, coronaberis: lpfe tanquam Jponfuspro. cedens de thalamo fuo: A Regalibus fedibus venit.

Ifto he, Senhores, o que Jiteralmente fe contèm, e o que miftica, eallegoricamente fe decuíz do prezente Evangelho; cujasclaufulas, alfim allegoricas, comoliteraes, fe dirigem a formar huma idèa Real defta Real Solemnidade. Dous Saó os Auguftos Reaes Defpozorios, que com emulacaó reciproca, e jubilos inceffaveis, applaudem os dous grandes Reynos de Portugal, e Caftella. Os primeyros Defpozorios, que fe celebràram na Corte de Madrid no mez de Dezembro, foram os do Sereniflimo Senhor D. Jozeph com a Se -
a Sereniffima Senhora D. Maria Infanta de Caftella. E que genuino he o Texto: Cum effet defponfata Maria Yofeph! Ao Sereniffimo Senhor D. Joleph, filho do noffo Auguftiffimo Monarca o Senhor D. Joáo V. Rey de Portugal, fe os Brafis, por filho de tal Pay, o adoram Principe: Principem fecit eum; Portugal o accla ma por Principe já Delpolado, de Reyno fe. liz herdeiro: Fofeph videtur fuifet proximus Regni Davidhares. A sereniffinia Intanta a Senhora Dona Maria, que primeiro, que pelo nupcial vinculo, Ie ligara no Real langue com o feu Sereniffimo Eifozo; clara pela fua Eftirpe; porque filha do Auguftiffimo Monarca o Senhor D. Filippe V. Rey de Caftella : Clara exftirpe David. E fe Caftella, por filha de tal Rey, a venerava Princeza, Portugal, por defpofada com o feu Principe, a inaugùra Rainha: Maxia Princeps, et Regina.

Os fegundos Defpozorios, que fe fegaîraó aos primeyros; em tudo iguaes aos pri-- meyros, ainda que na ordem dos tempos fof--fem os fegundos; faó os que na Corte de Lisboa na Santa Igreja Patriarcal fe celebràraó em ir. de Janeiro entre o Sereniffimo Senhor D. Fernando, Principe das Afturias, ea Se-- reniffima Senhora Dona Maria Infanta de A iiij

Portugal ; cujas Reais filiaçóes faó as melmas, ¢́diffemos dos primeirosAuguftos Cófortes. E fe Caftella refpeitava no Senhor D. Fernando, por filho de S. Mageftade Catholica: A Rega* libusfedibus venit, hum Principe das Afturias: Princeps; agora que o vè nas gàlas de Efpozo reveftido: Ipse tawquam Sponfus procedens; the ferve o Defpozorio de faultitimo horòfcopo para o aufpicarem Rey Magnifico: Magnificatus eft Rex. Da mefma lorte a Sereniffima Infanta de Porcugal, a Senhora Dona Maria, que por confanguinea de feu Sereniffimo Efpozo; e por filha Primogenita de S. Mageftade Portlgueza: Ego Primogenita; era Princeza reconhecida : Ordinata jum Princeps; virà a fer Rainha coroada; porque delde a fua Real Corce a eftà feu Efpozo convidando para o Sceptro, clamando a vozes: Que venha do Libano de Lisboa para o Solio de Madrid: Veni de Libano, Sponfa mea, veni, coronaberis.

Agora fim, podemos dar os parabens aos: dous Reynos de Portugal, e Caftella, venturofamente entre fi unidos por eftes dous $\operatorname{Def}$ pozorios em huma, eoutra Monarquia celebrados: agora fim; fe augmentaráó os feus Eftados; dilataràō os feus Dominios; porque uniformes no imperio dзó os braços de con-
cordes, e gozaráó os Vailallos de hum, e outro Reyno dos doces fuaves fruttos de huma eterna aliança. A efta felicidade fe feguirá outra, qual he, na Regia Eftirpey ${ }^{*}$ felicidade, de que dependem todas as felicidades, e todos os bens, foy o que com juramento; Deos prometten a ElRey David tà no Reyno de If rael: De fructu ventris tui ponam fuper fedem tuam: bac requies mea in feculum feculi; efta foy tam- Brandao na: bem a promefla, que Deos fez no Reyno de Monarq. 3. Portugal a EIR ey Dom Affonfo Henriques : part liv.io. Volo in te, © infemine tuo 1 mperium mibiftabilize. cap.. . Mar.
E fe eftes faó os que feefperaố na Real fa- 5 . Et a aii milia altos progreffos: Se eftas faó as que fe quamp urio feguiraó em dous Reynos dezejadas felicidades: Gaudeamus, \& exultemus, \& demusgloriam ei, quia venerunt nuptia; diz no meu legundo Apocal.cap. thema a Aguia Real do A pocalypre, que dan- 17. n. 7 . do para os Defpozorios do noflo Principe o feu dia, contribuhio tambem para os applaufos de ambos nefta acçaó de graças com a theorica. Alegremonos, e com vivas acclamaçóes, exultando de prazer, demos as graças, e cantemos as glorias ao todo Poderofo; pois jà fe celebràrán os Reaes. Defpozorios: Quia venerunt nuptia, E ifto na execuçaó querem dizer, no affecto, e noeffeito; tanta huzida Ga-
la: tanto apparato viltolo: tanta pompa brilhante. Eftes jubilos explicavaó em tantos dias fucceffivos tantas vozes de metal, que ou proferidas por linguas de fogo; ou articuladas por linguas de bronze, formavaó, fem confuzaó, huma harmoniofa confonancia; a qual fazendo éco nos alvoroços já prevenidos, the correfpondiáa com vivas renovadas. Ifto perfuadiaó tantas luzes réllas, que fubftituindo (naó fem enveja das Eftrellas) as faltas do dia, davaó a todos alegres noites. If to finalmente, por coroa de tantos obfequios feftivos, manifefta o Proceffional Triunfo defte dia;no qual, entre o Bizarro, e Preciolo, fobreffahe o Magnanimo dos muito nobres Cidadōes defta fempre muito nobre, e leal Cidade do Porto, a exemplos do feu muitas vezes illuftre, e Preclariffimo Senado, ao qual me animo a dizer com verdade o que ao Senado Romano diffe Claudiano, talvez com lizonja.

Apud Ravis Text.inEpitec.

## Floreat, \& claro cirgatur Portus Senatu.

Senado, em quem competindo a generofidade com a circunfpeçaó, foube efcolher para efte feftejo hum Dia, que jà fora, fobre famigerado, gloriofo, para o Ceo, para Portugal, Caftella, e Sicilia, por dous

## Evangelico:

dous Défpoforios; Mylticos huns, e Reaes ourtros. Os myfticos faó os que hoje applaude a Igreja do loberano Principe da Gloria com aquella valerofa Siciliana, e efclarecida Se nhora Santa Agueda, a quem como Efpofa chama para o I hálamo, e convida para a coroa o Elpofo Divino : Veni fponfa, accipe coro- Ex comm: nam. Os Defpozorios Reacs 120 os que em. 5 . Virg. de Fevereiro do anno de 1339. na Cidade de Evora celebraraó o Infante D. Pedro, depois Ann.Hiftor. Rey de Portugal, primeiro defte nome; e a de Franc. de Infanta D. Conftança, primogenita de ElR ey D. Jayme Segundo de Aragaō, e da Rainha Dona Branca; para que odia, já por tantas circunftancias ennobrecido, ficaffe por grande quadruplicadas vezes magnificado com ofeftivo triunfo, e luzida pompa, que hoje em acçáo de graças confagra ao todo Poderozo, e Omnipotente Senhor dos Imperios entre jubilos, e alegria clamando pelas Ruas della Ci dade com muficos acentos: Gaudeamu., \&́ exultemus; © demus gloriam ei, quia venerunt nuptia.

E ja agora le deixa ver quaes nefta acçaó haöde fer do Panegyrico as Emprezas. E fuppofta a analogia dos Delpozorios literaes, e Myfticos do Evangelbocom os dous Defpoforios dos noffos fereniffimos Principes, que até
atè por the naó faltar efta proporçao foraō as de Portugal, e Caftella nos mezes de Dezembro, e Janeiro; e os do Evangetho, conforme a oblervaçaōda Igreja, huns no mez de Janeiro, outros no mez de Dezembro) ferà pois a primeira Empreza, moftrar: Que por eftes dous AuguftosDefpozorios feraó eftes dous Reynos de Portugal, e Caftella felicitados,porq́ unidos por aquelles dous vinculos, e concordes em huma perpetua aliança,ferà o amor fummo, O auxilio mutuo, e o obfequio reciproco; porque eftas mefmas venturas teftemunhàraó os Reynos do Ceo, e da terra nos Delpozorios do Evãgelho. Ouvio Doutor Alapide na expofiçáo do Evangelho dos Defpoforios: Cúm efAlap.in cap. fet defponfata Mater Maria 7ojeph: Erat enim (diz
4. Matth. - Padre) in familia Fofeph, Maria , © Cbriftijumma omnium concordia, fummus amor, auxilium, bo obfequium mutuum. Na legunda Empreza moftrarey:A felicidade optima deftes dous grandes Reynos por eftes dous Reaes Defpozorios; pois fe veraöfeliz,e eternamente eftabelecidos na fecundidade da fua Real Prole, que darà Principes para as fuas Monarquias, e Mageftades para o Mundo todo ; porque efta foy tambem a gloria, que fe feguio dos dous Defpozorios do Evangelho. Affim parece o quiz di-
zer Alapide, continuando a fua expofiçaó fobreo mefmo Texto: Cum effet defponfata Mater Fefu Maria Jofeph: Erat enim, occ. Hinc (diz o Padre) meruerunt gignere Chriftum, Sanctum San. Etorum. E de tantas felicidades, e venturas por huns Defpozorios Regios celebrados, razaó he que com alegria, prazer, e gofto demos a Deos as graças, elhe cantemos as glo. rias: Gaudeamus, © exultemus, © demus gloriam ei, quia venerunt nuptia. E para eu poder dar com vofco a Deos as graças, vos peço que me alcanceis por interceffaõ da Senhora a graça de Deos. Ave Maria.

## §. I.

0$S$ Reynos de Portugal, e Caftella felicitados; porque unidos pelos vinculos de dous Auguftos Defpozorios, que feguraó a ambas as Monarquias huma perpetua aliança em amor reciproco, auxilio mutno, e obzequio alternado; he toda a Empreza defte primeiro difcurfo; para prova do qual me animo a dizer: Que tantas felicidades em huma, e outra Monarquia faó influencias do nofloSed reniffimo Principe do Brafil, e de fua clara Irmäa, hoje Princeza das Afturias.

Naceraó eftes dous brilhantes Aftros no $\mathrm{He}-$ misferio de Portugal ; naó fó para o logro dás mais encarecidas venturas; mas tambem para o influxo das mayores felicidades. Affim o aulpiquey defte mefmo lugar no naciméro de fua R ealAlteza aPrimogenita dePortugal;porq́ tendo fobre a honra a dita de fer em feu feliz oriéte o feuOrador, calculando-lhe o feuAftro, que he ode Venus, ou Hefpero, the fiz duas cbfervaçōes. Húa foy (ficarà ousura para feulugar) q́ nafcia efta Princeza, comoPrecurfora da Paz; fegurandoa de futuro para o Principe feu Irmaó fucceffor da Coroa: Correraé os tempós, e moftraraó a verdade do vaticinio; porque correfponderaó ás obfervaçoens os fucceflos. Deforte que ao nacimento da noffa Augufta Princeza Fe feguio hum Arimifticio. E quando chegou, e nafceu o fereniffimo Principe, achou como eu entaó dizia havia de achar todo o Orbe Europeo in pace compofitu. Bem difcorria eu logo, que dos noffos Sereniffimos Principes eraō eftes os gratos influxos; os quaes participados a feus Auguftos Conlortes, faraõ pelos feus Defpoforios, que em amor, auxilio, e obfequio, feja hum Reyno com outro Reyno, por huma firme aliança, em tudo concordes, e parecidos; e por huma feliz
uniaó em tudo femelhantes.
Em huma Parabola diffe Chrifto: Que o Reyno do Ceo le fizera fenselhante a hum homem Rey, que defpozàra a feu filho: Simile factumeft Regnum Calorum komini Regi, qui fectit Matth. cap: nuptias filio fuo. O doutiffimo Alapiat na expo-Alap. hiso. fiçaó defte Texto, diz: Que fe naó deve entender directa, e precifamente o Reyno do Ceo femelhante a hum homem Rey; mas a hum Reyno humano: Regnum Calorum directè, © pracisè non eft fimile hominiRegi, ,ed bumano Reg. no. Agora pregunto. E que proporçaō achou efte grande Padre entre hum Reyno doMundo, eo Reyno do Ceo, para nos perfuadir que eftes Reynos eraó directa; e precifamente os femelhantes? Antes da repofta notay. A femelhança, fegundo o antigo Proloquio, he hum principio productivo, ou caufa efficiente do amor: O amor he uniaó de extremos; porque implicaó extremos femelhantes fem ferem concordes. Agora bem: O que confta do Texto, he, que hum Rey fizera a feu fiHo huns Defpozorios: Homini Regi, qui fecit nuptias filiofuo. Pois que fe havia de leguir daquelles Reaes Defpozorios, fe naó ficarem os Reynos do Ceo, e da terra entre fi unidos por femelhantes? Simile factum eft Regnum Caloram
bumano Regno. Defpolára o Rey da Gloriáao Principe leu filho com huma Princeza da terra: Homimi Regi, qui fecit nuptias filioflo: E ficarao eltes dous Reynos por efta aliança tá́ concordes, que naó fó ficou o Reyno do Ceo femelhante ao Rey : Simile faitum eft Regnum Ce. lorumbomini Regi; mas pela uniaó, que por aquelles Defpozorios fe contrahio, directa, e precifamente ficou hum Reyno femelhante a

Joan. cap. 18. n. 36 . outro Reyno: Regnum Calorum directé, ¿e precisè non eft fimile bomini Regi, Jed bumano Regno. E fe ha Reyno no Mundo, que poffa equivocarfe na femelhança com o Reyno do Ceo, digo que he o Reyno de Portugal, porque dizendo Chrifto por $S$. Joaó que o feu Reyno era do Ceo, e naó defte Mundo: Regnum meum. non eft de boc Mundo. E affirmando o mefmo Senhor a ElRey D. Affonfo Henriques que Portugal havia de fer o feu Reyno ; porque nelle queria eftabelecer o feu Imperio:Imperium mihi ftabilire; jà fe deixa ver que, fendo de Chrifto o Reyno do Ceo, e fendo de Portugal o Reyno de Chrifto: Imperium mibi: que fe pòde chamar ao Reyno de Portugal oReyno de Chrifto, e o Reyno do Ceo. Nefte pois Ceo, e Reyno Lufitano fez ofeu Rey foberano os Defpozorios para o Principe feu filho com huma

## Evangelito.

huma Princeza de Caftella. Pois que fe havia de feguir de taó Auguftos Defpozorios? fe naó ficarem eftes dous Reynos entre fi aliançados, unidos, efemelhantes; Simile factum eft Regnum Celorum nomini Regi, quifecit nuptias filiofuo: Reg. num Calorum directe, © of pracisè non eft timile homini Regi; jed bumano Regno: Volo Imperium mibt fabilire.

Oh Reyno de Portugal. Oh Ceo Lufitano, quanta he em taó felices Defpozorios a tua Gloria? Parece que a previo o Principe dos Poetas, porque a cantou.

Lufiadü quantis fe attollit gloria rebus, conjungio tali.
Ou fenaó digamos: que quando os Reynos de Portugal, e Caftella pelos Defpozorios affim fe ligaö, ambos concordemente ao Ceo fe affemelhaó: Simile factum eft Regnum Calorum bumano Regno. E agora accrefcento, e deduzo do Texto jà ponderado: que fe a felicidade daquella concordia unanime entre aquelles dous femelhantes Reynos do Ceo, e da terra refultou das nupcias, que aquelle Rey fez a hum fó filho: Qui fecit nuptias filiofuo: Quando o nollo Rey, e Monarca foberano ajaftou, e fez dous Defpozorios para feus dous filhos, di-
go que ha de fer duples a concordia; pois para êtabelecer huma aliança perpetua faō dous os nexos indiffoluveis. E ja naó pareceraó Porrugal, e Caftella dous Reynos diftinctos; mas fim pelo amor dous em hum fó Reyno identificados ; porque eftes dous Reaes Defpozorios em tal fórma unem eftas duas Monarquias, que na communicaçaó, e trato reciproco entre os vaffallos, o que de huma for profperidade eftimada, ha de fer da outra felicidade applaudida; o que de huma for gofto, ha de fer da outra prazer :o que de huma for aliança pacifica, ha de fer da ourra gloria excelfa.

Naó fey,fe reparaftes na familiaridade, com que os Cortezōes do Reyno do Ceo tratàráó, e communicàraó os habitadores dos fuburbios Luc. cap. 2. v. 9.818. de Belem: Angelus Deifetit juxta illos, \& dixit eis. Referindo-the grandes novidades; de que fe admiravaó todos os ouvintes: Qui audiernnt miratijunt. Annunciando-lhes grandes prazeres, e goftos: Evangelizo vobis gaudium magnum, quod
\#bid, vo 10. erit omni populo. E para que entendeflem que taö alegres novas eraó commuas para o Reyno do Ceo, e da terra; com hum fuave Coro de Mufica deraó aos homens os parabens de huma concordia feliz, e ao mefmo compaffo
cantavaóa Deos huma gloria foberana:Gloria, (dizia toda a letra) gloria in altiffimis Deo; ov in terrapax, ơ voluntas bona hominibus. Aflim tem 14 dib. - Syriaco. E donde veyo taó grande uniaó a Max. eftes dous Reynos, que os habitadores de huma, e outra Monarquia uniformemente fe communicaó, e trataó; fazendo-fe a huns, e outros communs, e reciprocos os goftos, e os prazeres; de fórte que o que na terra' he boa vontade, e paz: In terra pax, \&o voluntas bona ho. minibus; no Ceo he alegria, e Gloria: Gloria in altif/imis: Direy, Senhores. Sabeis donde veyo taó confummada felicidade ? De dous feliciffimos, e Reaes Defpozorios. Huns, que fe defcobriraó, e outros que fe celebràraó no Nacimento de Chrifto. Notay. Naíce Chrifto, e defcobre-fe o Defpozorio de Maria Santiffi. ma Soberana Princeza com a Terceira Peffoa da Trindade o Ef́pirito Santo feu Efpofo Divi- Matth. cap no: Quod enim in ea natum eft, de Spiritu Sancto eft. I. Eftes os primeiros Defpozorios, q́ fe defcobriraó. Os fegundos, que fe celebràraó; foraó os de Chrifto; porque quando Chrifto naceu, entaó he que com a Igreja fe defpozou: pois havendo contrahido os Efponfaes pela Encarnaçaó, celebrou os Defpozorios pelo nacimento, faindo do ventre materno, como Efpozo d B ij

Pfal.cap. 18.
Panegyrico
do Thalamo: Ipfe tanquam Jponfus procedens de thalamo fuo: Ubi fermo eft (explica Sylveyra) de Defponfatione, quam Chriftus inivit cum fua Ecclefia. E de dous taō altos Defpozorios que fe havia de feguir? fe naó, mais que huma uniaó, huma identidade entre os dous Reynos do Ceo, e da terra pela communicaçaó reciproca de feus habitadores, que fazendo commùas as venturas, o que de hum he alegria, he do outro prazer, o que de hum he paz, he do outro gloria: Gloria in altifimis Deo, or in terra pax, or voluntas bona hominibus. Paraque affim tambem vos acabeis de certificar que os dous Defpolorios de taó Sereniffimos Principes, de tal fórte unem, e identificaó eftas duas Monarquias de Portugal, e Caftella; que na cómınicaçaó, e trato reciproco entre os vaffallos, o qu de huma for profperidade eftimada, ha de fer da outra felicidade applatidida: o que de huma for gofto, ha de fer da outra prazer: o que de huma for aliança pacifica, ha de fer da outra gloria excella;porque efta he a felicidade dezejada, que lhe infinuaó os dous Regios, e Myfticos Defpozorios no Nacimento de Chrifto defcubertos, e celebrados: Quod enim in ea natum eft, de Spiritu Sancto eft: Ipfe tarsguamfponfus procedens de thalamo fuo: Ubi fermaeft
de dejponfatione, quam Chriftus inivit cum fua $E$ clefia: Gloria in altifimis Deo, © interra pax, © voluntas, br.
E que mais direy eu agora deftas duas grandes Monarquias pelo indiffoluvel nexo de taó Atiguftos Defpozorios colligados?

## Arctiùs antiquum becftringunt connubia fediss.

Que gloria, fobre tantas felicidades, auf. picarey a eftes dous grandes Reynos?
Que furgere Regna conjugiotali? Virge

Direy: Que lobre unidos, conformes; Felices, femelhantes, egloriofos, fe haoo de ver por taó Auguftos Defpozorios renovados, e multiplicados. Direy: que a feus fieis Vaffallos em premio do feu amor, e felicidade correfponderà o Altiffímo com a fua alsiftencia; dando-fe a conhecer, como Senhor, e Deos de taó venturolos Povos. Direy : que no inalterayel defcanço de hum pacifico focego naó haverà lagrymas, que chorar: dores, yuefentir: mortes, que temer: nem clamores, que ouvir; porque eftes Auguftos Defpozorios fáo huma negaçáo abfoluta de todos os males, e

## 22

huma efficaz confirmaçaó de todos os bens. Pas ra tudo nos deu fundamento o Profeta do Apocalypfe.

Diz S. Joáo no feu Apocalypfe que vira hum noyo Ceo , e huma nova terra: VidiCa-
Joan. in $A$ lum novum, ©e terram novam. Eque o primeiro Ceo, e a primeira terra jà naó exiftiaó: Primum enim Calum, o prima terra abit. Que eftes foffem os dous Reynos do Ceo, e da terra, he materia inqueftionavel. Agora pregunto: Edonde vieraó a eftes dous grandes Reynos taó eftranhas, como prodigiofas Renovaçōes? Quem os privou de feus antigos luftres, e os augmentou com taó novos efplendores que tudo he augmento, tudo Renovaçáo, e novi. dade tudo :Celum novum, terram novam. O E Ib. vi: 2. vangelifta o declára no Texto, que continùa: Vidi Sanctam Civitatem Hierufalem novam, defcendentem de Celo, tanquam fponfam ornatam virofuo. Lauret: ver- Eu vi, diz S. Joaô, a Cidade de Jerufalem, bo Hierufal (que he o Reyno da Gloria) que defcia do Ceo para a terra : Defcendentem de Calo: e vinha como Efpofa ornada para o feu Efpofo: Tan quam fponfam ornatam viro fuo. Notem, Senhores. O effeito dos Defpozorios nupciaes he mais que unir, identificar; porque fendo os Efpozos dous, defpois de defpozados, ficaó fendo
fendo hum : Erunt duo in carne una. Agora bem: Genef.2i vo: Quando o Evangelifta obfervou, que defcia ${ }^{24}$ para a terra a Monarquia da Gloria, introdu-zio-a na Metafora de Efpofa:Tanquam fponjam. E ifto para que? Para que entendeffemos lem duvida, que por aquelles. Defpozorios afsim fe uniaob aquellas Monarquias, que huma com outra fe identificava: Evendo o Evangelifta taó grande uniaó, e identidade entre aquelles dous Reynos, logo os declarou renovados; porque cedendo os antigos luftres aos novos efplendores, tudo por aquelles Defpozorios era nas Monarquias augmento, e novidade tudo : Vidi Celum novum, © terran novam; primum enim Calum, Ó prima terra abiit : Vidi fanco tam Civitatem Hierujalem novam defcendentem de Celo, tanquam ponfam, óc. - Diffe que tudo era nas Monarquias augmento, e novidade tudo, porque por aquelles Defpozorios, naó fó fe renovou qualquer dos Reynos, mas ambos pela uniaó fe augmentáraó, e multiplicàraó. He para reparar, que dizendo a noffa Vulgata que era hum tó o novo Ceo: Cielum novum, diga a verfá Syriaca no mefmo T exto que eraó muitos os Ceos novos: Vidi Celos novos. Pois, fe era hum, e fingular o novo Ceo na vifaó do Evangelifta, Bibl. Maxi aing Biij como de fer, Senhores, fenaó, que por aquelles Defpozorios tal foy o augmento para as $\mathrm{Mo}-$ narguias, que naó ló fe renováraó, mas tambem fe multiplicaram os K eynos, pois fendo hum fó o Reyno: Calum ; quando pelos Defpozorios com outro fe identifica, eune, affim fe augmentaó ambos, que faó muitos Reynos multiplicados: Vidi Calos novos; primum enim Calum, ó primaterra abitit.

Por efte fundamento me animey a aufpicar a Portugal, e Caftella pelos felicifimos Defpozorios de feus fereniffimos. Principes a Renovaçá, e Augmenta; porque do conforcio deftes Reaes Planetas feraó taó efficazes as influencias benıgnas, que aos antigos luftres das fuas Monarquias multiplicaràó flammigerados efplendores; a cujas Reaes felicidades correfpondendo os Yaffallos com os vivas, e com as acclamaçóes, thes refultaràó ncvas venturas, como premio do feu amor, e fidelidade; pois naó fó fe gloriaraó ditofos de Vaffallos de taó foberanos Principes; mas tambem de venturofos povos do todo Poderofo Deos. Afsim continùa o Evangelifta a fua Profecia : Ecce Tabernaculum Dei cum hominibus; \& babitaquit cum eis: © ipfapopuliejus erunt: ©~ip〕e Deus cums

## Evangelico.

eriserit. Affim viveraó felices no dezejado def canço de huma mutua corref pondencia; fem fuftos, que os inquietem: fem alceraçőes, que os perturbem: fem cuidados, que os defvelem! fem defaffocegos, que os movaó: fem emulaçöes, que os irritem; porque eftes Auguftos Defpozorios faó huma renovada confirmaçaó de todos os bens; e huma abfoluta negaçaó de todos os males; e affim naó haverá lagrymas, que chorar; dores, que fentir; morres, que temer ; nem clamores, que ouvir. Tudo efcreveu no feu Texto proferico o Evangelifta fagrado: Et abfterget Deusomnem lachrymam as Ibi v. 40 oculis eorum; \& morsultra non erit ; neque clamor ; neque dolor erit ulra; quia prima abierunt.

Para bem vos leja, oh ditofos Vaffallos de taó Auguftos Principes! Para bem vos feja, ch venturofos Reynos, que haveis de conftituir os Thronos para os que jà inauguraîs Monarcas!Os apertados nexos de feus Regios Defpozorios vos feguraó permanentes delicias em fucceffivas Primaveras. Afsimo indicaó os oblervados Aftros de fens mocimentos, e os felices dias de feus Defpozorios. O dia, em que fe defpozou o Serenifsimo Principe do Brazil com a Serenifsima Senhora D. Maria Anna Vittoria, foy em 27. de Dezembro, dia uxpsib conz
confagrado ao Evangelifta mimofo. Ditofo Aftro ! Feliz Planeta ! Cuja influencia benevola he unir a todos: Diligite alterutrum; dizia elle a feus Difcipulos, quando thes queria perfuadir huma fraternal aliança; que por iffo houve já quem diffe: que joáo por amado fe Zerda Ma-
riann.in laud Joan. to aos dias dos Natcimentos, digo: que o Aitro do noffo Principe foy Mercurio; e para fe laber que he Aurhor da Concordia; bafta naófe duvidar que foy o inventor da Mufica. Hyg. 1. 2. Defte Planeta diz Hyginio que o feu diftincti-
Altr. vo he hum fceptro, no qual por fymbolo de uniaö, fe enrofcaó duas ferpentes; cuja infig. nia mais que para enfinar a Dialeotca, the fervia, para introduzira Paz. O Agtro da fua Augulta Efpoza he Jupiter, debaixo de cujo Manoel de figno eftáo Reyno de Portugal. E afsim haFaria Epit. de laHittor, de Porto 2. p. cap. 9 . pas. 12). via de fer; porque tambem ern Portugal teve o feu fimulachro hum Templo. Para fazer unióes he Planera efficaz, que por iffo os Artrologos the chamaó : Quafi Adjuvator. Planeta taó proporcionado para o teu SerenifsimoEfpofo, que nafcendo efte Principe em 6. de Junhe, tem para final de conformidade o Planeta Jupiter o feu Throno no fexto Ceo; co feu auge no fexto grào. Equando efta in-

## Evangetico:

## 87

dicaçá fautifsima traó fora alluziva do noffo intéto; para cóprovallo baftaria nalcer aquella Ann. Hifor: Princeza Augufta em dia, que por 3 1. de Mar- de Franc. de ço era memorado pelas Pazes, queem outro Sant. Mar. femelhante dia fe celebràraó entre os Reynos Vid. 3 1. de fen de Portugal, e Caftella, fendo Rey de Caftella Henrique II. e de Portugal D. Fernando.

O dia dos Defpozorios do Sereniffimo Principe das Afturias com a Serenifsima Infanta Primogenita de Portugal, foy em hum Domingo; dia confagradoao Sol; fem duvida paraque a todas as luzes foffe claro aqueile dia. O Sol he Planeta de taó Real, e levantada esfera, que naó fó tem fobre os Principes as fuas influencias; mas em fazer concordias as luas acividades. Dia foy efte, que por 11 de Ia-Vid. Ann:" actividades. Dia foy eite, que por 11 , de la- Hif. Franc. neyro era já famigerado, epara Portugal fe-de Santa licifsimo, pelo haver fido dos Defpozorios dos Senhores Reys D. Joaó oIV.e Dona Luiza, fegundos Avòs de fuas Altezas Reaes Portuguezas. O dia do Nafcimento do Serenifsimo Principe das Afturias foy em hum Sabbado: E pofto que o feu Aftro he o Eccentrico, para o fazer feliz, baftava efte Augufto nafcimen. to, por fer em hum dia fertimo da femana: dia taó bem augurado pelofeu numero, que Santo Agoftinho lhe chama perfeito: Nwnerus:

Septenarius perfeetus eft; e por elle explicou o mefd. D. Augurt. mo Santo o que era uniaõ, e conformidade apud Beyer. de muitos: Septenario numero univerfitatis fignif. verb. Num. catio fape figuratar. O dia finalmente do nacimento da lua càra Efpola a Primogenita de Porcugal, foy em huma Sefta feira; e por ifSuet.Tiraq. fo o leu Aftro he a fermofa Venus, ou Hefpe\&Pier.1.28. ro; Planeta de taó pacificos influxos, que the dedicàraó Templos, como a Numen da Concordia; e como a Deofa da Paz, the erigiraó Alcares. E de todas eftas reflexöes le conclue, e fe confirma: Que poreftes dous Auguftos Defpozorios, feraó os dous Reynos de Portugal, e Caftella felicitados, porque unidos, e concordes em huma perpetua aliança, ferà o amor fummo ; o auxilio inutuo, e o oblequio reciproco ; pois eftes mefmos effeitos maraviThofos reluziraó nos Reynos do Ceo, e da terra, como participados dos facros Defpozorios do Evangelho: Cüm effet depponfata Mater Jefu Maria Yofeph: Erat enim infamilia 7ofeph Maria, \& Chriftifumma omnium concordia, fumus amor, aus. xalium, ơ obfequium mutuum. E de taó dezejadas venturas pedelo nollo agradecimento que com jubilos, e prazeres demos a Deos as graças: Gaudeamus, © exultemus, ©o demusgloriam el, quia venerunt nuptia.

## §. II.

A Empreza do fegundo difcurfo he: A felicidade optima deftes dous grandes Reynos por eftes dous Reaes Defpozorios, pois porelles fe veraö feliz, e eternamente eftabelecidos na fecundidade da fua Real Prole, dando Principes para as fuas Monarquias, e eMa geftades para $o$ Mundo todo. Sejaō agora nerta fegunda empreza, como na primeira luas Alcezas Reaes Portuguezas os horofcopos indicativos de taó fauftilsimo augurio.

No nafcimento da noffa Serenifsima InFanta, e hoje das Afturias Princeza diffe eu defte lugar (e foy o fegundo Vaticinio) que no tempo prezente (fallava daquelle tempo)era aquella Princeza Augufta final da Real fecundidade ; eque de futuro, como Primogenita, regurava em muitos Principes a Real fucceffaó. Afsim fuccedeus porque já o Serenifsimo Principe do Brafil he de fuas Mageftades o terceiro filho. E fe aquella Princeza jà quando nafce, afsim indica, e fegura a cfle Reyroda fucceffä́ Real es progreffos,que progreflos de fucceffaó naó dará em Caftella efta Princeza Augufta? Notem : que da Eftrella Hefpero tomou o nome Hefpanha, por ier a ultima Hef

## 30

Panegyrico
Hefperia. Hefpero he a Eftrella de Venus, coRavifText. no notou Claudiano : Dilectus veneri nafcitur in Epith. verb. Hef. He/perus. Planeta he efte, que influe tecundiperus. dades ; e por iffo como Numen facro toy ado.
Plin. apud Plin. apud rado em hum Templo, que the dedicou Julio
Thear. de Ios Dios. Cefar com efte ticulo: Veneri Genitrici. Tudo refere Plinio. Agora bem. E fendo efteo Aftro, como já diffe, da Augufta Primogenita de Portugal; tendo Caftella a Eftrella de levar tal Princeza, quem naō dirà que dando por fecunda a Helpanha muitos Principes, melhor que Hefpero, darà a Hefpanha mais illuftre nome.

O mefmo devo entender de Portugal pela Propagaçaó do noffo Sereniffimo Principe: naó fó porque o feu Aftro he Mercurio, como jà ponderey; de cujo Planeta faó fecundos os influxos; mas porque no nome he Jofeph; E no numero filho terceiro. O numero Terceiro he, diz Santo Agoftinho, o mais perfeiDiv. Aug. to de todos os numeros: Ternarius numerus omapudBeyerlt Arift.l. t.de nibusperfectior; porque he hum conflado de Cxl. todos os bens : Tria funt ommia, diffe Ariftoteles. E como a multiplicaçaó da Prole feja na Real Familia hum compendio de todas as felicidades, fendo o noffo Principe no numero o Terceiro, jà fe deixa ver que ha de propagar a Por:

Portugal có inuitos Principes; por ler efte defejado bem o tudo, e o todo da Monarquia: Tria funt omnia. E por fozeph; porque naó diremos que ha de fer nas Geraçóes o augmento do Reyno, pois trouxe o augmento no nome: Fozeph, id eft, augmentum? Porque naó efpera- Bibl. in inremos que iejaó tantos os filhos, que enchaóa Portugal de Principes, e ao Mundo todo de Soberanos; fe o feu nome eftá dizendo, que he:

## 7ofeph filius accrefcens?

E le reflectirmos para os foberanos Afcendentes de taó Auguftos Defpofados, obfervaremos que a fecundidade he já nelles como progenita; e que por geraçaó the vem efta excellencia. Omito a relaçaó de tantos, taó Auguftos, Preclaros Afcendentes (le he que podiaó caber na minha comprehenfaó) por naó fazer hiftorico todo o Panegyrico, Digo lómente que vejais os Catalogos dos Imperios; os Annaes de Portugal, as Memorias de Caftella; as Genealogias de França, as Arvores de Farnefio ; as feries de Auftria; de cujos dous Auguftos Principados (naó fey fe vos aconfelbára antes que confultaffeis as Chronicas das Eftrellas) promanàraó taó efclarecidos foberanos Principes, Vverb. in gue fó na Auftria conta oD. V verbero no fuo Adamáo feu ${ }^{\text {teAufriace: }}$
feu Diamante Auftriaco 16. claffes de Principes excelfos, para teitemunho de cuja fiel narraçáo promove, e convida os Imperios; a Monarquia dos Godos ; os Reynos de Portugal, França, Caftelia, A ragaó, Navarra, Inglaterra. E de tantos Excellos, Reaes, Soberanos, e Mageftofos progenitores, participáo para gloiia das fuas Monarquias, como innata virtude, o ferem fecundos taóAuguftos Defpofados. A'lem defta congruencia, que por natural poderá fer infallivel, fuppolta a verdade de feu fundamento; defcubro eu outra, que me anima a efperar, e prometter aos dous Reynos de Portugal, e Caftella a gloria da fecundidade em feus Defpofados Principes. Em Portugal por ter a ventura de ferem os feus Principes Jofeph, e Maria: Em Caftella, por ter a dita de ferem Maria, e hum Principe Terceira Peffoa daquella Coroa.

Naó fey fe advertiftes nos termos myfteriofos, com que fe explica S. Mattheus nas palavras do meu Thema: Cùm effet defponfata Mater Fefu Maria 70 feph. Querem dizer: que eftava defpolada a Mây de Jefus, Maria com Jofeph. Parece que havia de dizer o Evangelifta: yue eftava defpofada com Jofeph Maria Mäy de Jefus (affim o havia feito nefte mefmo Capi-
tulo verficulo 16. falando da Genealogia de Chrifo) Jofeple virum Marie, de qua natus eft fefus; e nao que eltava defpofada a Máy de Jelus Matth. cap: 1. v. 15 .

Mariacom Joleph: Cum effet defponfata Mater Fefi Maria 70 epp. De fórte que quando intitula a Maria defpofada: Cum effet defponfata, primeiro que the declare o nome de Maria, the dà otitulo de Mây: Mater. Seria por ventura a antepofiçáo do nome de Máy ao nome de Maria defcuido no Evangelifta ? Naó por certo. Foy fim grande mylterio. E que mylterio? Paraque fe viffe a grande excellencia daquelle Defpozorio entre o Principe Jefeph, e a Princeza Maria, primeiro a declarou pelo nome de Máy, que denota fécundidade, do que lhe exprimiffe o nome de Maria, que refpeitava a peffoa; paraque fe entendeffe que quando moftrava a Maria com Joleph defpozada, primeiro que tudo a declarava fecunda : Cimm effet defponfata Mater Fefu Maria 7ojeph. E porque naó efperarey eua Portugal efta ventura, fe os feus Sereniffimos Principes fe daó a conhecer nos feus Defpozorios pelos nomes de Joleph, e de Maria, como remontados timbres da fua grandeza? Vamos a fegunda parte do penfamento.

Refere o Evangelifta S. Mattheus (que em Matth. cap: C todo ${ }^{\text {I. } \mathrm{ne}_{5} \mathbf{2 0}_{2}}$
todo efte Evangelho falou de myfterio) que differa hum Anjo a Saó Joleph , que eftiveffe fem cuidado: Nolitimere; porque o que Maria Santiffima tinha em feu Ventre concebido era Obra do Efpirito Santo, tercei. ra Peffoa da Trindade Santiffima: 2uod enims in ea natum eft; de Spiritu Sanctoeft. Valhatme o Ceo! Ainda agora o Evangelifta declàra a Maria defpofada: Cium eflet defponfata; ejà hum Anjo a inculca fecunda: Quod enim inea natume eft, de Spiritu Sancto eft? Sim, fenhores, que elte Real Defpozorio contrahira Maria Princeza com a terceira Peffoa do Reyno do Ceo; e fendo o Defpozorio taó foberano, jà Maria tinha a infallibilidade de fecunda, quando fe 1bi. v. 21. dava a noticia de Defpozada: Cum effet defpone fata: Quod enim in ea natum eft; de Spiritu Sancto eft: Pariet autem filium.

Defpoza-le a Augafta Princeza Maria com o Principe D. Fernando, o qual, depois das duas Mageftades de Caftella Filippe, e lfabel, he naquelle Reyno a Terceira peffoa. Pois que fe ha de feguir de taó foberano Defpozorio! Senaó para eftabelecimento da Monarquia, o aufpicio da fecundidade; participando a beneficios'do Ceo efta dezejada ventura dos Defpozorios do Evangelho, em que a So
berana
berana Princeza Maria le declarou por hum Anjo fecunda, quando de huma terceira Peffoa do Reyno do Ceo a inculcou Efpofa: Quod enim in ea natum eft, de Spiritu Sanctoeft: Pariet autem filum.

O douciffimo Alapide, que illuftrou a minha idéa com a fua authoridade, nella me dà fundamento para perfeverar conftante em aufpicar a eftas duas Monarquias a felicidade da fucceffaó Real. Porque, fendo como jà moftrey, hum dos prodigiofos effeitos deftes Regios Defpozorios unir os Reynos em concordia perpetua, amor reciproco, auxilio, e obfequio mutuo ; o fegundo effeito, que refulta defte, he o feliz progreffo na Real Eftirpe. Ouvi agora o Padre falando da facra familia no Evangelho de feus Defpozorios. Erat enim Alap.in cap: in Familia 70 feph, Maria, $\&$ Chrifi fumma omniumm ${ }^{\text {1. Mathh }}$ concordia fummus amor, auxilium, ov obfequium mutuum ; binc (notay agora) binc meruerunt gignere Cbriftum, Sanctum Sanctorum. Naó ha mais dizer para confirmaçaó do Affumpto, e do Aufpicio. De fórte que entre aquelles Efpofos fagrados Jofeph, e Maria tudo era concordia, uniáó tudo: amor reciproco, e obfequio muruo; pois por iffo mereceraō a fecundiffima Geraçaó de Chrifto Principe foberano, e

Rey dos Reys: Hinc meruerunt gignere Chriftum, Sanctum Sanctorum.

Oh venturolos Reynos, fe a fecundidade da Geraçá dos Soberanos he o eftabelecimento dos Imperios pela firmeza das alianças, que bem vos compete, melhor differa, vos fegura, o que là prometteu ao Rey dos ventos a Rainha dos Deofes : Pulchra faciant nos prole beatos.

Que eftas fejaó as voffas felicidades, affim o moltràraó os meus Difcurfos, que hajaó de fer na duraçaó quafi eternas, para ferem optimas, eu vo lo dou a ver em huma demonftraçá colligida do numero de vinte e fete Geraçōes, que tantas completaó eftes dous Auguftos Delpozorios entre Portugal, e Caftella.E formando delles hum fó cordaó de tres fios, conhecereis a fua permanencia, gravando-lhe
Eccl. cap. 4. v. 12. ${ }^{\text {Patur. }}$ a letra de Salamaó: Funiculus triplex difficilè rum-

Dezaffeis faó os Defpozorios, e Nupcias contrahidas pelos fenhores Reys, e Principes de Portugal com as fenhoras Infantas de Caftella, cujo numero completou o Sereniffimo Principe do Brafil; e onze os que celebràraó os fenhores Reys, e Principes de Caftella em Porugal, cujo numero encheu a noffa Sere-

## Evangelico.

niffina Infanta. E bem contadas todas, fazem vinte e fette em numero. Feliciffimo numero pela fua compofiçaó: por quanto fe fórma de tres vezes nove, e do Numero nove diz Be- Beyerlink yerlink, que he taö adequadamente perfeito, Theat. vit. que he jeroglyfico de murtos mais: Novenarius human. in ef Hieroglyficus; fignificat enim plurimos. Deftri verb. kuamos agora efte Numero vinte e fete por tres Jerarguias, ou ordens; ifto he, portres fios Novenarios, e iguaes degeraçóes; e em fim veremos que quem os completa, os une; illuftra, augmenta, multiplica, e eterniza.

Foy oprimeiro nexo, e vinculo nupcial ${ }_{2}$ Ou primeira geraçáó, o do Conde D. Henrique com D. Thereja, fitha de EIRey D. Affonfo VI. de Leaó, chamado por Antonomazia o Emperador das Hefpanhas. E continuando o fio atéo numero Nove, fe completou a primeira Jerarquia em EIR ey D. Affonfo V. e em Dona Joanna filha de Henrique IV. de Caftella.

Principiou a fegunda Jerarquia no Principe D. Affonfo, fitho de ElR ey D. Joaó II. e D. Roder: em Dona Ifabel filha dos Reys Catholicos de \& feré omCaftlla e Aragao: e continuando fo ate nes, ut viCattella, e Aragao; e contsnuando o fio ate $O$ dere eft in numero 9. fe completou em ElRey D. Fer-Chron.Port' nando IV. de Caftella, e em D. Contança, Gilha deEIRey D. Diniz. Ciij Prin-

Principiou a terceira Jerarquia em EIR ey D. Affonfo de Caftella, em Dona Maria, fitha de ElRey D. AffonfoIV. e continuando o fio até o numero 9. felizmente fe completou no Sereniffimo Principe das Afturias, filhode D.Filippe V.Rey deCaftella, e de D.Ifabel Far ${ }^{-}$ nefio, e na Sereniffima Infanta de Portugal, filha dos noffos invictos Monarcas.

Eftas as tres Jerarquias, e tres fios de geraçóes, que enleadas humas com outras por taó Auguftos Defpozorios, affim formaō hum cordaó taó forte, afsim daó hum nexo taó apertado, que fe póde efperar eterno por indiffoluvel: Funiculus triplex diffcile rumpitur. Eftas as tres ordens de geraçóes, que ajuftando com igualdade arithmetica o numero de vinte e fete, feguraó a eftes dous Reynos huma aliança perpetua: Filum (verte o Hebreu) triplica: tum non rumpitur; e aufpicaó aos feus Delpofa. dos Principes huma geraçaó fuccefsiva: Quàm Apud Bibl, pulchrifunt (afsim verte o Caldeu) tres $7 u f t z$ in Maxe generatione; ficut funiculus fimbria ex tribus chordis. Mas quem fez iguaes eftes fios? Quem os ajuftou na ordem? Quem os completou no numero? Foraó os dous Auguftos Defpozorios dos Serenifsimos Principes de Portugal, e Caftella; porque eftando atégora em numero im-

## Evangelico.

perfeito, qual he o de vinte e finco ; eftes dous Defpozorios conftituiraó o perfeitifsimo nu-Gen, capini mero de vinte e fete. Já Araó, que he em numero o vigefimo fetimo defcendente de Adaó, ennobreceu efte numero; e jà tambem oilluftrou Amon, que foy o vigefimo fertimo defcendente de Abrahaó, como fé ve na Genealogia de Chrifto: Amon, porque fe interpreta: Povo deDeos: Amon: Populus Dés Araó, Math. cap: que quer dizer: Mageftade, e grandeza: Arain; i. v. Celfitudo, fublimitas. Oh quanto ennobrecem ${ }^{\text {Bibl. in In- }}$ aos feus Vaffallos, (de quem eu ja diffe erao $0_{\text {mino }}$ Hebr. Povo de Deos:Ip $f_{i}$ Populi ejus erunt.) Quanto en-Chald. chem de Mageftade, e grandeza os feus Rey- Grac. nos os Serenifsimos Defpozados; os quaes por completarem o numero vinte $e$ fete com os feus Defpozorios, faó os que felicitaó os feus povos; angmentaó os feus Reynos; porque a todos unem, multiplicaó, illuftraó, e eternizaó: Funiculus triplex difficile rum-Apud Bibd, pitur: Filum triplicatum non rumpitur: Quàm pulchri funt tres 7 ufti ing generatione; ficut funiculus fimbria ex tribus chordis. E afsim concluamos a empreza com reconhecer que a felicidade optima deftes dous grandes Reynos faó eftes dous Reaes. Defpozorios; pois por elles fe veraó, naó fó aliançados, unidos, e concordes em
amor, auxilio, e obfequio; mas tambem feliz, e eternamente eftabelecidos na fecundidade da fua Real Prolé, que darà Principes pa* ra as fuas Monarquias, e Soberanos para todo o Mundo ; porque efta foy a gloria, que refultou, aflimmyftica, comoliteralmentedos. Defpozorios do Evangelho: Cum effet defponfata Mater Fefu Maria 7ofeph: Erat enim in familia Jofeph, Marie, o Chrififumma omnium concordia, fummus amor, auxilium, \& obfequium mutuum; binc meruerunt gignere Chrifum Sanitum Sancto. rum. E por tantas felicidades, com que nos alenta na efperança a Mageftade Divina, juftamente lhe devemos render as graças: Gau: deamus, © exultemus, ó denus gloriamei, quiaves. merunt naptia.

## §. III.

EeliciStas faö, Illuftriffimo, Nobilifsimo, e Preftantiffimo Auditorio, eftas faó as felicidades, que aos dous Reynos de Portugal, e Caftella auguraó com taó folidos fundamentos para a noffa efperança, eftes dous Regios foberanos Defpozorios. E como tudo fejaó do Ceo altos beneficios, juftamente vejo hoje em feu agradecimento, naó fó efta muito nobre,
nobre, e fempre leal Cidade do Portoem applaufos gratificativos empenhada ; com taö vivas expreflốes de alegria, mas tambern no Ceo parece obfervo eftas demoniftrações de prazer. No Ceo? Sim ; porque havendo doze dias, que para efte folenne feftejo eflava conferidoefte dia; fez o Ceo efte dia, mais que os antecedentes fermolo; pois nos onze dias, que lhe precederaó, combatidos os Ares com as furias dos ventos, affuftada a terra com o repetidodas aguas; e affombrado tudo com as aufencias do Sol, a todos pareceu ficaria para outro dia prorogada efta folennidade; porèm o Ceo, que arè por efta circunftancia quiz fazer grande efte dia, ferenou os ares, fufpendeu as aguas, defterrou as Tombras, e fez madrugar o Sol: Stetit taque Solin medio Cali. Podendo-fe dizer de taó claro dia a refpeito dos que lhe precederaó, o que diza Efcritura daquelle dia, a quem fez mayor oSol: Non fuit anteatam longa dies. O mayor dia, que virá os feculos, (quantoá extenfaó das horas) foy aquelle, em que o Principe Jofué fez parar o Sol; e o dia mayor, que vio a Cidade do Porto, ( quanto á intençaó das circunflancias) he efte de 5 . de Fevereyro, porque nelle em obfequio dos noffos Principes veyo; depois de
de onze dias ; aliviar o Sol as noffas faudades; paraque fobre luzido, foffe ham dia todo cheyo de prazeres. Mas fe faô dous os Defpozorios dos Principes, como ná havia o Principe das luzes de fazer a providencias do $\mathbf{C e o}$ com a gala de feus ref plandores que equivalef. fe na grandeza a dous dias hum taö grande dia: Una dies facta eft quafi duo. Ou fenaö digamos (e Eccl.
v. $5:$ talvez melhor, quie o Poeta diffe de Cefar ) que quando efte dia eftava dedicado aos applaufos de taó Cefareos Defpozorios, fem fuftos defuas tempeftuofas vefperas fe podia ef-5 perar o mais claro, e alegre dia, porque

## Virgil!

 Divifum Imperium crm fove Cefar babet.Affim deuo o Ceo dia taō efpeciofo, que atè os Planetas celeftes, que faö dos Principes Defpozados Aftros Felices, fe moftraó hoje, mais que nunca, no feu mayor auge brithantes. Là me parece que vejo a Mercurio, Aftro do noffo Serenifimo Principe, veftido de Gala, e fentado, como o figurou Alciato, em huma Esfera, com hum pé fobre o Mar, e lojeitando com outro a Fortuna, indicando o grande imperio , que os noffos Principes hao de ter no Mar,
e na terra; o que melhor decifra em feus Auguftos Nomes, pois, fendo eftes. Dom Fofeph Francijoo Ignacio Norberto Augufinho Prin,' cipe dos Brazis; e Dona Mariátnyittoria; lhe fór. ma Mercurio efte Anagrama... Principes $\delta 0$. beranos na Europa, na Afia, na Africa, e America. E lá me parece, que ouço os mais Aftros fubalternos fupplicar a Jupiter (Aftro, que he da cara Conforte do noffo Principe) eternidades de vida para o logro de tanta felicidade, repetindo aquella letra de Juvenal: Dafpatium vite, multos da Fupiter annos.

Juvenal'
Sendo que me perfuado que os Anjos, que governaó eftes dous Planetas, (em quem muito bem fe fymbolizaó a Concordia, e Fecundidade) com mais fagrada empreza, querem fejaó em tantos prazeres para Deos todos os louvores; fegundo a letra de Jeremias: Vox gaudii, of vox lati- jerem. cap: tie, vox Sponfi, or vox fponfe, vox dicentium: $33 \cdot \mathrm{v}$. se . Confitemini Dòmino.

Em oblequio dos Principes ainda continùa Mercurio, como Deos das fciencias, a fabricà dos feus Anagramas; porque o Eccentrico, Aftro do Serenifsimo Principe Dom Fernando ; e Hépero Eftrella da Primogenita de Portugal, o incitaó que lhe faça hum Epi-

4

## $P$ anesgrico

Epitome das venturas dos feus Principes, deduzido dos caractéres de feus Nomes, e fendo eftes:... Dom Fernando Principe das Afurias: e Dona Maria Francifca Xavier Leonor Thereza Antonia 7 y fefa Barbora. Efte foy o leu producto:.... Principes Felices na Hefpanha, Mundo Novo, etodaa Terra. E logo Helpero, cujas influencias faō unir pacifica, e multiplicar fecunda, fa. Ovid. he com a letra de Ovidio.

## Perpetuò imperet ifi Domus.

Porèm Annael, Anjo, que dirige efte Pla neta, e fe interpreta Povo de Deos, Annael populus Deicomo falando com Portugal, e Cafo tella (e naö ley, fe differa na acçaó prezente, e nefte Nobilifsimo Senado) applica aquella Jocl. cap. 2. letra de Joel: Congregate populum, fanctificate Ece v. 16. clefiam, coadunate fenes, congregate parvulos;.. egrediatur Sponfus de cubili juo, © fponfa de thalama. fuo.

E para que fe veja, que no Ceo entre os Aftros, ena terra entre os homens he hum, $e$ o mermo o objecto de tantas plaufibilidades, faý Mercurio com terceiro Aragrama extrahido dos caractères, que fobráraó das duas jà referidas Emprezas, e diz affim.

Dobradas fortunas dos Reynos, obra Divina ,e grata a Deos.
'Ainda fizera Mercurio outra combinaçáo, porque faó inexhauriveis os myfteriolos legredos dos nomes de Principes taó Auguftos; porém, aindaque fcbravaó as lerras, falcava o tempo, que he todo agora para as celebridades do dia. E afsim concluo, que fe tudo faó da Divina Beneficencia altos favores, juntos os habitadores do Reyno do Ceo com os da Terra, demos a Deos as graças, e cantemos com prazer as glorias : Gaudeamus, of exultemus, © demusgloriam ei, quia venerunt nuptia.

## FINIS, LAUS DEO,

Virginique Matri facratifima, ac ejus digniffimo Spö. fo 7 ofepho fanctiflimo.





 :-













