# OR <br> <br> A <br> <br> A C <br> <br> FVNEBRE 

 <br> <br> FVNEBRE}

EMAS EXEQVIAS QVESEFIZERAM. EMA SEDELAMEGO
DE ORDEMDO SERENISSIMO PRINCEPE


O UNICO DE PORTVGAL,
EM A MORTE DA SANTIDADE DO SYMMO PONTIFICE


EMO DIA $17_{7 .}$ DE SETEMBRO DE 1676. DISSEA
O DOVTOR ANTONIO DE MATTOS Teixeira, Thezoureiro Mòr, of Conego Prebendado em a me/ma Sè.

## EM LISBOA.

 Com todas as licenças neceffarias. Na Officina de DOMINGOS CARNEIRO. Anmo de 1676.





0






 A.3zald pomeproms.



AOपวTIMT



- V13ムAAว 2OJVIMOC sh saimo if s.aras ish ond

Deficiens mortuus ef in fenectute bona, provect.eque ctatis, 心́ plenus dierum:Cögregatusque ejt ad popul lum fuum. Genel. 25 .


VIDA, \& a morte, a vida mais exemplar, \& a morte mais ajustada com a vida, as acçoens de hum Varaō exemplo da virtude em as operaçoés da vida, \& efpelho do defengano em as acçoés da morte, entre tãtos motivos dos funeftos fentimentos defte dia, faõ o affumpto da picdade defta aç̧ão. Empreza he efta, em que os olhos mais piedofos faō os Oradores mais eloquentes; as magoas affim como perturbăo o focego da alma, affim coftumão deccompór os dictames do Entendimentoe mas fe em aqueflas fentidas narraçoés, que mais propriamente faö compoftas de vivos affectos, que de ordenadas fentenȩas, vem a fer a mefma defordem cōpofiçā̃, como bé diffe o a Lapide: Unde pleni funt affeEtionibus, ideoque fententia $\int a p e$ non cobserent, ficut enim qui vebementer dolet fineordine, jam luget, jam clamat, jam indignatur, jam obfecrat. Nós sé mais eloquécia, $\bar{q}$ a de noffas lagrimas, \& fem mais ordem, que a confufaö de noffos foluços, referiremos as acçoés da Vida, \& admiraremos as difpofiçoés da Morte do Summo Pötifice Clemente X. Cujo nome, cujo Imperio, \& cujas virtucles hāo de fer igualmentecterna caufa da noff?
admiraçaŏ, que vivo emprego de noffa faudade, emo aplaufo dos tempos, em a memoria dos homés, em a fama da pofteridade.
Verdade he, $\bar{q}$ maisnos devemos alegrar de havermos tido hum tal Pontifice, doque nos devemos intriftecer de havermos perdido hum tal Pay: mais devemos dár graças a o Ceo, por nos haver dado em as raras qua lidades defte Princepe tantos exemplos, que imitar, do que nos devemos doer, spor hos haver oceafionado com feufunefto trance tantas penas, que fentir: havermos perdido hum tal Pay, fô fatisfaçāo de hưa divida da natureza, mas havermos tido hum tal PonAmblib tifice, ninguem pòde duvidar, de ȳ foi merce do Ceo , de obi
frat. diz S. Ambrofio em a morte de Satyro feu Irmâo. 3 Mas fuppofto, que eftas raras prendas, \& éftas admi. raveis qualidades vivem, \& häo de virer, para inftrucção do que devemos feguir, tamben eftas memorias nos eftäo dizendo, o que devemoschorar.

Mortuts eft in fenectute bona, morreo Clemente X. tăo carregado de annos, como cheio de virtüdes : mas tambem he certo, que nos occafionão tantos motivos de fentimento as fuas memorias, quantos exemplos nos deixarão, que imitar, as fuas virtudes.

Que morrèra o noffogtande Pontifice em hũa boa idade, nosdiza primerra parte do noffo thema.

A idade não a fazem tanto o computo dos annos, como a numero dos merecimentos. Manda Deos a Abrahaŏ, que the facrifique hutares de tres annos, ouGenef. trade tres mezes, outra de feteannos: 'Sume tió vaco sap: IS. camtriemem, capram trimam, arietem annorum feptem. Eque efte facrificio fe haja finalmente coroar com duas aves, Turturem, \& Columbam. E porque re ha de fazer sòmente meffȩão da îdade das rezes, \& fe hão de calar os annos das aves? A razāo a meuver he, porque as rezes faō expreffiva dos fillos da vaidade, que
com os olhos fixos, aonde tem o coraçăo, cofturmão aplicarfe a os cuidados da terra, fem que as azas da virtude os remontem da humildade do feu nafcimento: as aves faö fimbolos da verdadeira piedade, \& figuras -do eterno merecimento. Aves, dizS. Gregorio, fint Gregor. Caleflia meditants. Digaffe pois a idade das rezes, \& bec. calemfeos annos das aves, para que fe veja, que effas 2ves em os merecimentos, que infinuā exprimem bé o numero dos annos, que logrāo: Sume tibi vaccam triemem, Tusturem, er Columbam.

Prolongada, diź o noffo thema, que fòra a idade deIte grande Pontifice, fenectute: mas tambem nos diz, $\widetilde{q}$ fóra mais löga por boa, bon a, व̆ por prolōgada, fin clute: quafi querendo darnos defte modo a entender, que a Santidade de Clemente X, de faudofa memoria, fôra Varáo em toda a idade, porque em toda a idade computára os feus annos, mais que pelos dias de fua vida, pelos merecimentos de fuas obras.

Hora vamos difcorrendo pelas acçoés da adole feéciado noffo Summo Pontifice, \& do abrazado defvelo, com que foube aplicarfe em os annos mais tenros a os cuidados mais ferios, viremos em conhecimento, do que podia vir a fer em os annos mais crefoidos. Criou Deoseffas duas primeiras luzes do Firmaméto, para haverem de illuftrar o Mundo longas idades, \& diz o Texto Sagrado, que as criára para havcrem de Ger,cap. luzir de dia, \& para haverem de prefidir de noite: $L u$ - x.v.16. minare maius, ut praeflet diei, Iuminare minus, ut praeffet nocti. Querendo darnos defte modo a entender, $\bar{q}$ em as esferas fuperiores os refplandores, com que começaō a luzir, de tal maneira đaō empenhos, para cỗtinuarem refplandecer, que vinha a fer o mefmo dizer,que as puzera em o Firmamento, paza haverem de Iuzir de dia, \&e prefidir de noite, que dizer, que as creáta, parahaverem de alumiar o Mundo muitas idades:

6

## Ut praeffet diei, ut praeffet nocti.

E que bem foube o noffo grande Pontifice em feos juvenis principios fazer verdadeiros os aufpicios de tăo gloriofos progreffos, illuftrando o Mundo com os rayos da mais folida doutrina, quafi envolto cm as $\mathrm{mā}-$ tilhas da fua primeira infancia.

Emaquelles annos, em os quaes apenas podemos confiderar a o coraçăo humano com difpofiçoés para haver de fer inftruido em os rendimentos das primeiras Artes, eftudou efte grande Pontifice em a Sapiencia Romana hūa, \& outra Jurifprudencia, com tanta felicidade, que em o eftudo dos primeiros preceitos de tão profunda Sciencia chegou a ter authoridade para fazer opinioens.

Foi nimia em eftes annos fua piedade, \&\& năo fotāo menos piedofos feus cuidados em aquella idade, em que o Mundo mais nos contuma levar os affectos:creft cendo em os annos, crefceráō em elle as virtudes â comperencia dos annos.

Da Palma diz S. Gregorio, que fendoemo tronco, zonde teve o feu nafcimento, rude, infructifera, \&afpera, contra'a natureza das inaís plantas engroffa em a parte fuperior, produzindo em ella os raGreg. in mos mais brandos a o tacto, \& mais agradaveis á vifta: ordis. al In imogracilior, in fimmogrofcefoit contra alias arbores,
 Tob.r., 18 que diremos nôs, de quem contria a natureza dos mais lifera K . humanos, em os prineipios de fua vida foube chegar ia os maiores progreffos do merecimento, moftrando a maior docilidade em aquelles annos, em que o coração humano coftuma abraçar em a idade mais tenfa a vida mais indocil, achando brandas a o tacto aquellas palmas tăo cuftofas de empunliar a os grädes Heroes, ainda em aidade mais crefcida. Em os principios de fua vida que outracoufa foraü feus juvenis cuidados,

## 7

fenão os mais maduros cơfethos: Can a conflia in annis juvenilibus meditabatur, diffe S. Enodio. Apenas chegou efte grande Prelado á idade Viril, quando a impulfos do feu merecimento vimos fubir a o alto a roda de fua fortuna. E que muito, que os feos paffos foffem hum continuo movimento da felicidade! Se a fua vida foi hūa perpetua agitaçīo da virtude: Pırpetua Virtutis agitatio, diffe S. Maximo.

Promovido o noffo Summo Pontifice á dignidade de Secretario de Regulares, que eftilos louvaveis não in troduzio em aquelleTribunal para a boa direcçäo dos negocios: Que meios nāo bufcou para moftrar, व̄ mas fóra promovido a hum minifterio, do que exaltado a hūa dignidade? As primeiras acçoés, que obrou cma adminiftraçāo do governo daquelle Tribunal, que outra coufa forāo, fenāo aufpicios da fingularidade, com que havia de refplandecer emo apice das foberanias d. Terra. Em efteTribunal affiftio vinte feis annos, deferindo cō tanta bene volécia ás pertençoés \& fazédo tāo bom acolhimento $a$ os pertendentes, que nem a importunação de huns o fazia auftero, nem a familiaridade de outros o fazia facil: a todos ouvia deferindo a todos, como fe ouviffe hum sò; nāo derramou ja mais em fua prefença lagrimas a neceffidade, as quaes nāo cnxugaffe a intençāo de feus favores. Em efte grande Mecenas, \& Protector das virtuofas operaçoés, que pertendente nāo achou mais, do que hum Secretario dos defpachos, hum Avogado dos merecimentos? Ninguem ja mais pezou cm a balança de Aftrea tanto pelo fiel os premios com as virtudes.

Em todo efte interuzurio de tempo, em que efte Clementiffimo Princepe affiftio em efte Tribunal, que dia ouve, em o qual fua defvelada induftria nāo dèffe o maisabonado teftemunho de fua nimia inteireza.

8
Sabem muitos, que me ouvem, \&t eu,que o vi com of tes olhos, of fofrimento,com $\bar{q}$ efte admiravel Prelado coftumava dár audiencia a os pertendétes ma1s importunos, ainda em os dias mais feriados, em aquelles dias $s_{6}$ em que os Miņitros dos maís Tribunaes defcançavảo do expediénte dos defpachos, coftumava efte grande Preladoaffiftir com maior applicação á expedição dos negocios. Verdadeiramente que em eftes feos tăo induftriofos defvelos acho cu mui feme ihantes às obras da Ómnipotencia divina as acçoés defte Vicegerente de Deos.

Deitou Deos hũa benção a o đia, em que defcançára da obra da creaçăo do Mundo, \& dizo Texto Sagrado, q̆ abençoára a quelle dia, porq̣ em elle defcançára para

Genef. cap. 2. N.3. mais trabalhar: Benedixit deif eptimo, quia in ipjo requie. verat ab opere, quod creaverat Dess, ui faceret. S. Agul Atinho, \&\& Ruperto däo a entender, que föra efte dia para Deos abençoado, porque de tal maneira föra depu ${ }^{2}$ tado paráo defcanço, que juntamente fóra deftinado, para haver de continuar em elle em confervar as creaturas com nāo menor defvelo: Benedixit diei feptimo;

## Aug. bic

 diz Ruperto, quia in ipfo requieverat ab opere, quod in Gloof: Ordibar, ó Rup, fetimo dia, porque para fua Diyina Omnipotencia os dias de maior trabalho fā̈ dias de defcanço: Valhame Deos! Que nutra o trabalho os animos grandes? reja muito embora. Que os defvelos fempre forăo par fto dos coraçoés generofos. Más que haja Deos de reconhecer por dias de alivio os dias de maior occupaçāo? Requityit ab epere, quod creaverat, ut faceret. Simb, diz Ruperto. Affim como nāo pode haver emprego, o qual não feja inferior ás forças da divina Omnipotencia, affim nāo póde haver dia de trabalho, o qual para Deos nāo feja de defcanço; Benedixit dieifeptimo, quiain ipfor requieverat ab opere, quod creaverat, nt faceret: It a eff fiquid. $m$, ea creat infiert, ut faciat in confervait.

Bem digo eu logo, que foráo femelhantes ás obras - da Omnipotencia divina as aeçoés do noflo Summo Pontifice;não omente fazendo as vezes de Chrifto em a maior das dignidades, mas ainda exercendo jurifdicçăo em os Tribunaes inferiores, reconhecer efte fobe-- tano Princepe por dias de defeanço, aquelles dias cm que coftumara applicarfe á expedição dos negocios com maior defvelo, grande argumento da generofida¿de daquelle grande coração, \&\& fingular prova de feré femelhantes às acçoés da Omnipotencia divina os 'empregos da capacidade de feu grande talento!

Affim foube efte digniffimo Prelado reconhecer por dias de defeanço os dias de maior defvelo. Pois $\neq$ diremos da contancia, com que foube faltar as obrigaçocs da natureza, a troco de facilitar a os pertendentes as materias de graça, paffando as noítes tāo defveLado, \&reconhecendo de tal maneira o defvelo por defcanço, que pareciaem elle infenfibilidade, o que era virtude; mas como nāo havía defempenhar tão cabalmente as fuas obrigaçoés, quem avaliava as maiores dignídades por minifterio? Em o Leão todo o fono be letargo, fe o Leăo, diz o Texto fagrado, chegàra a adormecer, oh que difficultofo havia fer de defpertar: Si accubuifti, ut Leo, quis fufcitabit illum? Conhecía Clemente X. as obrigaçoés, de quem chega a - lograr foros tão foberanos, por iffo tão pontualmente fabia pagar as pençoés de táo honrofos officios.

Vinte \&t feis annos, dizia eu, foiefte gloriofo Pontifice Secretario de Regulares: \& affim era razão, đั qué cratão perfeito na vida, tiveffe tantos témposa feu cargo a obriga ção de fazer obfervar a vida mais perfeita:Sendo a vida Religiofa tão fémelbante á Angeliea, quem fenāo hum ef piritotão Angelieo em a pureza,

## 10

 podia fazer obrervătes os Profeffores da vida Religio: fa? Em efte minifterio que merecimentos năo excedeo: Que abuzos nảo extinguio:Que relaxaçoés năo emendou? He admiravel em as Efcrituras Moyfes porque das infpiraçoés de fen efpirito pode Deosfazer cm Ifrael fetenta imitadores de feu exemplo. E que admiraçoés nāo merece aquelle Heroe, cujo grande efpirito pode reduzir a maior perfeição os claufros mais obfervantes, \& as Religioés mais perfeitas. Ninguem he mais digno de fer exaltado 2 os maiores empregos, que quem foube fer fiel em os menores officios. Morto Alexandre VII. \& exaltado á Cadeira de Pedro a Santidade de Clemente IX. entendeo aquelle Pontifice, que não podia fer bō Princepe, nāo tendoa feulado efte grande Miniftro. Os primeiros aurpicios do faufto reynado daquelle Pontifice, \& os primeiros defempenhos do acerto de fua eleição, forão chamaráa dignidade de feu Mòrdomo a Monfenhor Altieri, \&\& tornar o Mundo águella idade de ouro, em que os Sabios occupavāo os lados dos Principes. Saber igualar a pezo com otalento, \& medir os lugares com as peffoas, mais parece obra de Deos, que acção da humana juftiça. Fazer Jacob a feu fillo Ruben maior em as dadivas, por fer igual em as forças, mais $\vec{q}$ arbitrio de algum humano confelho, parece acção de hum efpirito Prophetico. Seria deftribuição da igualdade, mas pareceo infpiração do Ceo, chamar Cleméte IX. para a adminiftração do governo, aqué the havia fuccederemo Pontificado. Affim coftumão commummente as fucceffos humanos explicar os incomprehenfiveis Decretos da Providencia divina. Tomar David fobse feus hombros o pezo da guerra, \& exporfea todos os perigos em defenfa deSaul, quem podia cuidar, $\vec{q}$ era efte o meio mais proporcionado para haver de fucceder em o Sceptro de Ifrael? Chamar a Sä-*idade de Clemente IX, a Monfenhor Altieri á dignidade de feu Mórdomo, quem fe havia perfuadir, ğen* tao mais o chamava o Principado, grando mais o occupava em efte minifterio. Mas efta he a felicidade daquelles ruiniftros, que tiveräo fortana de privar cō Principes benemeritos, que atć os obfequios,com que mais fe empenhāo em os fervír, faō mêios por onde chegäo a reynar. Nefta occupação cheio igualméte de dias, $q$ de virtudes, foube moftrar o noffo Sümo Pontifice, que năo erão tão carregados os maiores annos, como eräo robuftos os mais fazonados cōfelhos. Mais velho era Aaron que Moyfes, \& vímos que ema ba* talha de Jofuè contra. Amelech pode eftabelecer em annos tāo pezados aquellas mãos, que Moyfes não pudera fuftentar emannos mais robuftos: Hur, © Aaron Exod.c.? fuftentabant manus ejus. Aonde a razăo não épera pela 17.v.i2d idade para haver de fazonarfe em o uzo, atè a idade de crepita vem a fer oeftado da confiftencia. Poucos paffos dados no exercicio defta occupação, mas andados muitos em ocaminio do mereciméto, recebeo o nof fo Pōtifice a Purpura daquellas mãos, de q̆ recebera tătos beneficios. Efta he a natureza da liberalidade divina, aqual näo fabe fazernos os bens, menos que para nosimultiplicar cada vez mais os beneficios.
I: Quer Deos profperar a fua Igreja, conforme o cōmü enténdimento dos Padres, mas então chega a reconhecell a finalmente abençoada, quando the accumula P Palmes bençoés a béçoés, \& beneficios a beneficios: Vidulă ejus -13t. benedicens benedicam. Affim fabe Deos moftrarfe liberal com a fua Igreja, \& affim foube Clemente IX. moftrarfe profufo com efte Filho benemerito da Igreja.

Promovido o noffo Summo Pontifice á dignidade Cardinalicia, foube moftrar as excelencias de fua virtude na authoridade, com que a foube poffuir, nāo menos do que moftrara capacidade de feutalento nal in*

## 12

duftria, com $\underset{q}{ }$ a foubera merecer.Sendo mais propria mente Pay dos pobres, que Princepe da Igreja : antes entāo mais propriamente Princepe da Igreja, quando mais profufo em as obras da caridade, \& amor dq proximo. As cores da Purpura, deque mais fe veftio, que outra coufa forảo fenaio effeitos dos incendios da caridade, em $\bar{q}$ ardeoł For Clemente X. promovido a o Cardinalato, mais para defempenho das obrigaçoés de taŏ grande dignidade, do que para o lagro de täo foberanas prerogativas.

E que ontra coufa foi a Purpura, que o adornou, fe näo ormamento de que o mefnio Deos fe veftioa $\Lambda$ o zelo da obfervancia da Ley de Deos chama Ifaias Opa
IJaias c. roçagante da Mageftade divina: Indutus eft quafî palio 5:\%n.17. zeli.O zelo da obferväcia dos preceitos de Deos, diz o Propheta, he elpeciofa purpura da divindade. Affim coftuma exaltar em certo modo $a$ o mefmo Deos em a foberania,quéaffim zela os decoros defua infinita bōdade. Pois que diremos da piedade, com que o Cardeal Altieri foube mitar a liberalidade divina, apurando feus thefouros em beneficio da neceflideade humanar Mas que muito que affim tiveffe virtude para exercitar para com o proximo os actos de caridade tāo ardéte, quem affim foi poderofo paracobrir a o mefmo Deos com a capide zelo tão fanto!

Morto Clemente IX. foi finalmente exáltado à $\mathrm{Ca}-$ deirade Pedro Clemente X. Que faceis faō de abraçar aquellas eleiçoés,em que oCeo coftuma concorrertApenas entrouo Sagrado Collegio em Conclave, quādo emo primeiro Efcrutinio do Cardeal Aktieri, começárāoa foaras aclamaçoés de Clemente X. concorrendo para efta eleição os coraçoés tão conformes, como fe. de todos os eminentiffimos Principes da Igreja foffe hūa a vontade.

He o merecimento hūa fuave atracção dos animos,
a qual para os reduzir năo neceffita de fe infinuar!Entrou Clemente X. em Conclave Pötifice, fendo afşipto a o Pontificado ainda antes de fer eleito, porque já emefte tempo os gritos de feos merecimentos eräo aplaufos de fuas acclamaçoés. Em aquelle dia vimos os Principes da Igreja alegraremfe de tal mancira hūs com os outros, $\bar{q}$ davāo bem a conhecer os acertos de fua eleição, na conformidade cō ğre davão os parabés,

Em o Pontificado, de tal maneira foi efte grāde Pōtifice Pay univerfal, qamou a cada hü de nós como filho unico.

Não ceffa a Efcritura de exageraro antor, com $\bar{q}$ os pays coftumão amar os filhos gérados em aquelles annos, que fā̃ mais propriamente efpelhos do defengano, que difpofiçoés para a obra da geração: Por ifio de Jofeph diz o Texto Sagrado, que fòra amado de feu Pay fobre todos feus irmãos, porque o gerara tāo cahido em os annos, que mais fe podia aquelle filho chamar filho dodefengano, que parto da natureza: Eo quod in fenectute genuiffet eum. Em a idade decrepita nos gerou efte grande Pay por meio das direcçoés de feujufto mando, \& das inftrucçoćs de fua Eccleffiaficadifciplina:porque,como diz S.Ambrofio, para gerar não he mais poderofa do que a graça a natureza: Ad generandum, diz o Santo, non validior ef natura, quam gratia. Difpofição foi da divina Providencia, que efte

Amb.lib I.de offic. cap. 7. amorofifimo Pay começafe a produzir tätos filhos de feuterpirito por meio das direcçoés de feu jufto mando, em aquella idade em que o amor dos pays para cō os filhos he mais derretido em os affectos, para ä defte mòdo ficaffem fendo paracom nofeotanto thais entranhaveis as fuas ternezas, quanto era mais grave o pezo de feos prolongados annos.
Em efpacio de feis annos, dous mezes \& vinte \& tres dias, que foi o tempo, que durou feu Pontificado, que

14 arçoćs obrou, as quaes năo foffem teftemunhos de fua liberalidade, argumentos de fua inteireza, defafogos de fuą caridade, indicios de fua conftancia, demōitraçoés de fua fortaleza?

Se recontarmos as virtudes, que exerceo em o Pontificado, que podemos dizer, $q$ foi fua vida? Senão hūa admiravel hiftoria das maravilhas dos Gerarchasda Ley da Graça, \& das acçoés dos Patriarchas da Ley Efcrita.

Emefte grande volume defcreveo feu incomparavol talento para admiração da pofteridade os actos da cle mencia de Achab: Audivimus reges Ifrael, quod Clementes fint: O defafogo do zelo de Aaron: Dederunt mibi, \&o projeci in ignerm: O fervor da devoção de Enòs:I/te crepit invocare nomen Domini: Os afogos da mâfidão de Moyfes: Erat quippe Moyjes mitifimus: As obras da juftiça de Noè: Noe virjuftus, Foi em efte Pontifice o titulo da clemencia mais nome proprio de fua peffoa, por nome de fua virtude. Efte nome por tantos titulos grande, \& nāo menos generofo por proprio de fua genuina piedade, que raro por teftemunho de feu ingenuo agra* decimento, tomára da Santidade de Clemente IX. reconhecendofe de tal maneira creatura daquelle grande efpirito, que para haver de moftrar com mais evidencia, que lhe devia o fer, the tomou o nome, \& para poder teftemunhar a toda a luz, que efte foberano Aus tor de fuas fortunas o fóra juntamente de fuas melhor ras, igualmente the guiz tomar o nome para aufpicio de fuas mais crefcidas felicidades, que para defempenho de fuas eternas obrigaçoés, affegurando defte modo os fòros da dígnidade em a perpetuidade do agradeciméto,

A o Bautifta pozo Ceo o nome de João, quafiem reconhecimento dos dons, que da graça recebèra, ordenādo defte mòdo, que como tão favorecido da grâça, não menos do que the devia os forros, the imitaffe os titulos. E q̧uem não ba de aḑmirar a advertencia, cō
que o noffo Summo Pontifice foube imitaras difpefiçoés do Ceo com a fineza do agradecimentor Tomā-- do o nome de feu Predeceffor, \& Mecenas, mais para teftemunho de fuas diyidas, que para defempenho de tāo foberanas dadivas. Devia Clemente X. a Clemente IX. feu Predeceffor eternas obrigaçoés; \& confiderando, que para tāo profufa benevolencia vinha a fer curta fatisfação ainda a menor fineza do agradecimento, quizera prolongarlhe os annos ainda com difconto dos proprios alentos: \&z vendo finalmente, que nāo podia dilatarlhe a vida, eternizoulhe o nome.

Seis annos, diziaeu, dous mezes \& vinte \& tres dias, breve emisferio para os refplandores de tão fingular exemplo, forāo o luminofo Zodiaco defte benevolo Planeta: em o difcurfo delles, atè em produzir tantas criaturas não menos refplandecentes em a dignidade, que em o merecimento, foube moftrar, que era Sol. Em efte breve Zenith da foberania, que exhallaçoens da terra não fobirāo a conftellaçoés do Ceo, por beneficio dos refplandecentes Aftros da AuguftiffimaCafa Altieris Que Orizontes ouve,a os quaes nāo chegaffem os influxos da benevolencia defte grande Pay das luzes do Ceo da Militante Igreja. Diga o Mundo, fe ouvio já mais que efta grande luz inclinaffe de tal maneira a hum Polo os rayos, que não foffe igual para todos os Emisferios, Diga Europa, fe chegárão a fer tão acefas as iras das Coroas de França, \&r de Efpanha, como ardia o piedofo coração defte Clementiffimo Princepe, em o abrazado dezejo de ver a placadas tão capitaes difcordias! Para efte effeito, que officios nảo interpoz? Que caminhos nāo bufcou? Empenhando já os afagos de Pay, ja a authoridade de fupremo Paftor, chegando a năo fazer cafo das Regalias da maiorTearaja troco de introduzir entre os filhos da Igreja hūa perpetua concordia,

## 15

Louvão os Padres a o Patriarcha Abrahão pela mod deftia, com que foubera trazera feu fobrinho Loth a os eftudos de hūa dourada paz, abatendo a fuperioričade dos titulos á piedade dos officios, dandoa hum fobrinho o tratamento de irmão, \&e renunciando a o privilegio dos annos, fò a fim de verreduzida a hūa mutua conformidade hŭa tāo travada oppofiçāo: $N$, quefo, Gen.cap. Git jurgium inter me, \& te, ©inter paforesmeos, © pa= fores tuos: fratres enim fumus. Ifto parece, que quiz diGlof: zer Niculao de Lyra em eftas palarras: Liuamviseffet Lyr. - Jenior, dedit electionem Loth. E que adiniraçoés não mebies s. ro, rece aquelle grāde Paftor? Que fendo Vigario de Chrifo em a terra,difpéfeiro de feus Thefouros em o CeO , a cujos acenos obedecem as portas do Paraizo, melhor que a Jofue os Aftros do Firmamento, cujo Imperio he poderofo para dár leis ás agoas, \& quafi para transformar os homens cm peixes: Eris homines capiers. Chegoua cortar pelas prerogativas da fuprema jurifdicção, sò a fim de confervara barca de Pedró em o romanȩo da tranquillidade.
Affim coftumão applicarfe a os eftudos $\mathrm{d}_{\mathrm{a}}$ verdade ra juftiça: Notädü, diz a Gloffa Interlineal, que cura fut fanGlof. In. ©to viro confervanda pacis. E affim foube Clemente X, $t e r$ hural, fazer jufto feu Imperio, por meío de tão pacificos eftubic. - dos, fem que foffem baftantes, nem os muitos annos, nem ós muitos achaques, para o divertirem de tāo feríos cuidados.

De Hermotimo dizem os Platonicos, que todas as vezes que adormecía, de tal maneíra fe entregava á inveftigação dos princípios defte Mundo renfivel, que chegàra muitas vezes a fuà alma a andar em hūa longa peregrinaçăo auzente do corpo, profeguindo em a efpeculação de cão remotas caufaç itè que hum dia querendoreftituir a o corpo adormecido a alma vagamŭda, não achou o corpo fom aquelles rentimentos de

## i)

vida, que podiâo fer difpofiçoés parà receber aquella induftriofa alma. De Hermotimo diffe Tertuliano: - Anima, ut atunt, in fomno carebat quafi per occafionem ysaccaturi hommis de corpore profecificente. Itto que entre os Platonicos foil Hyperbole, näo menos exagerado,

Tertul. . de anim. cap. 26 que fabulofo, de hūa alma def velada emo amor das Sciencias, em Clemente X. he merecido encomio da incanfavel induftria de feu grande talento; porque foí tal o deftelo, cō que ente euidadofol'rincepe foubc occuparfe em a adminiftração do governo, ainda em os maiscrefeidos perigos de hüa capital enfermidade, que podemos dizer, que ainda depois de the faltarem os fentimentos da vida, nāo ecfor de feapplicar a o eftudo dos meios da confervação do Eftado.

- Crefceo finalmente o perigo em a doença do noffo Summo Pontifice. A pedratanto he mais pezada, quatto eftá mais perto do centro, \& a noffa vida tanto he mais arrebatada, quanto eft́a mais perto da morte. A paffos arrebatados fe vai fepultando debaixo da campa de fua fepultura a pedra angular da nofa Igreja.

Oh vaās, inconftantes, \& fragiliffimas foberanias da terra, pois ainda aquelias fumptuofas Machinas, que parecem exemplos da eterna firmeza, fenāo eximé de vir a fer Theatros da humana fragilidade!Que que püdecom o Mundo, agiolhe como pezo? Sub guo cur Iób.capo vantur, qui portant orbem. Que differença havia Deus de $13 . v .9$. conftıtuir entrea efficacia das difpofiçoés de fua cierna Providencia, \& entre as limitadas forças do humano confelho? Senāo foffem tāo difficcis de foportar a os Grandes da Terra aquelies Imperios, que fua divina Providencia comtanta divina fuavidade fabe reger: Mas que quem tem jurifdicçāo para nos pert de parrem páras portas da Bemaventurança, nāo tenha privilegios para fe haver de eximir das pençoés da naturezar Oh grande argumento da fragilidade da cö-

## 38

dição humana, \&x igual inducção para o noffo defentgano! Que caiāo as colunas do Vaticano! Que fereduzāo a cinzzs os obelifcos de Corintho! As Piramides de Egypto! Os Colofos de Rodes! Que depoís de ver mos a o Quirinal tantas vezes ajoelhado pagar huua divida a naturcza depois de haver fido atbitro dos Thefouros da Ley da Graça! Que depois de vermos fogeito às leys da morte humadminiftrador dos bens do hum Deos Eterno! E que vendo os homens tāo repetidas vezes cahir os retratos da firmeza, fe perfuadāo, que pòde haver conftancia em os fimbolos da fragilidade? Oh cegueira! Hora defenganeffe o Müdo, \& acabe de entender, que tem jurifdiç̧ão a morte para en talhar em eftes funeraes cipreftes os Oraculos do Vati, cano, vejāo os homens, \& leiāoeferitas em aquelle tumulo aquellas letras, que com mais razāo deviāo anz

Senec.de Confolat. adLucil. dar gravadas em noffoscoraçoés: Nullus tam modo exi= vit de vita, quam qui modo intravit, diffe hum Ethnico, E que nos entreguemos nòs de tal mancira zos eftudos dạ humara vaidade, que hajamos de efquecernos de hum defengano tantas vezes offerecido a os noffos olhos, quā̈ raras vezes impreffo em noffos coraçoensः Oh fe abriffemos os olhos, como haviamos achar, que eftas funeftas honras tāo juftamente offerecidas ás faudofas memorias de Clemente X . mais que exequias dedicadas às memorias de hum Princepe, faö fentidas demonftraçoés, em as quaes noffa piedade fe condoe da fragilidade de noffa condiȩão.

Eque bem conheceo efta verdade a Santidade de Clemente X! Por iffo affim foube conformar com as advertencias deftedefengano $\mid a$ finceridade de fuas rectas operaçoés, vivendo fèmpre tăo ajuftado com a fua confciencia como fe cada inftante de fua vida foffe - ultimo de fua idade: por iffo em os annos, que viveo, nos deixou em fuas admiłaveis acçoés eftes raros exé-
plos; porque em todos elles trouxe fempre diante dos olhoseftas funeftas memorias, Por iflo afim obrou, porqué entendia, que as fuas boas obras erāo os feos enaiscréfcidos dias, \& os feos mais prolögados annos.

Equè nāo fação os homés conta de viver bem, fazendo tanto cafo de viver muito!

Là dizia S. Aguftinho em as fuas Confiffoés, q̆ nāo podia alcançar o fundamento, em que os homens tāo cegamente fe eftribavão para haverem de dizer, que tinhão efta, ou aquella idade. Se bem notarmos, diz o Santo, nenhūa coufa menos poffuimos, que os annos jeq. que vivemos; o dia dedontem paffou, 0 diade amenhăaeftá por vir, efte dia, efta hora, efte inftante nāo ceffa de correr.Quantos chegátão a computar ête dia entre os annos de fua vida, que nāo chegárào a viver em elle hūa fò hora! E que chamem os filhos da vaîdade feos a eftes dias! Hora acabemos de entender, que Ifó os dias bons podem fer dias noffos; fan̄ bons os dias, \& faõ noffos os annos, quando a noffa idade fe medem mais pelas noffas obras, que pelos noffos dias! Aquelle he mais propriamente ocomputo dos noffos annos, $\bar{q}$ he principio da noffaeternidade: aquella he verdadeiramente a noffa vida, aqual nos acompanha ainda de-- pois da morte: Opera enim illorum fequintur illos.

Poriffoeu dizia, que fora boa a idade defte Pontifi-- cesporque andárão tāo conformes com os feos annós -as fuas virtudes, que o numero dos dias, que vivera, náo excedera o computo das acçoés, que obrára: In fenectalte bona.

Congregatusq; eft ad populum fuum. Que o noflo Süsmo Pontifice então mais fe deixára ficar com os fub"ditos aque imperára, quando mais fe tresladátra poffedos premios, que merecerra nos diz a ultima parte do noffo thema;Congregatusq; eff ad populum. Niculao Lirain Genef. de Lyra explicando em ofentido literatefte luear, diz, cap 25 . ceptaefi in Lumbumsidiz o Padre. E que o noffo Summo Pontifice fubira a defcançar em o Ceio de Abraha da mefina forte,èm que o Patriarcha A brahăo fubira a affegurar o logro de fuas efperanças em o Limbo des Padres, dizem-o as piedofas acçoés de fua morte, affir-mão-o as virtiofas operaçoés de fua vida.

He opiniāo recebida entre os Theologes, $\tilde{q}$ fempre Deos coftuma levara os feos predeftinados em aquelle ultimo eftado de perfcição, a que pode chegar por be nificio da graçar divina a liberdade humana. Emonrendoefte grande Pontifice com tantos finaes de predeftinado, que ourra confa podemos dizer? Senão que foi o diade fua morte, mais que ultimo termo de fua vida,remate de fua perfeição, \& confumação de feu merecimento.

ReparaS S. Jeronymoem as palavras, que tomei por
Hieron. inglofj: Ord.act Gen.cap. 28 lit.E. thema, em que digāo os Setenta, que faltára Abrahão, \&que a fua morte fora diminuição da fua peffoa: $M a$ le, diz o Santo, additum eft, deficiens, quia non convexit Alraba deficere, vel momui. Pois valhame Deos! O ultimo dia de noffa vida nāo heo primeiro de noffa refolução? Sim, diz S.Paulo: Tépus refolutionis mea infat. Pois como diz S. Jeronymo, que os Setenta fallão impropriamente em-chamar refolução á morte do Santo Patriarcha Abrahăo: Male additŭu ef deficiens? O que diz admiravelmente S. Jeronymo! Nio vem, que diz o Texto, que morrèra Abrahâo igualmente cheio de diass, $\bar{q}$ de merecimentos: In fenieciute bona. Nāo fe chame pois refolução a morte de hum jufto como Abrahão'; para $\bar{q}$ fe veja, $\tilde{\mathrm{g}} \mathrm{em}$ os juftos o dia de fua morte vem a fer feição; \&\& cōfuma ção do feu mereciméto:Deficere, vel minui nă сӧvenit Abrabr. Mertuus eff infenectute Gona,

## 21

A morte, diz o grande $\Lambda$ guftinlio, he verdade, que como pena da transgreffā de hum preceito de Deos he hum grande malimas effa morte, $\bar{q}$ para os peccadoes he pena da culpa, para os juftos he principio da Eter nidade. Aflim fabeeternizarle ainda depois da morte,

Aug. de civit. Deil.13. cap.3. quem affim fabe encherfe de perfeiçoés navida. o Ah grande Vigario de Chrifto, \&t que mal conhece os privilegios da virtude, quem vós nāo venera prefente $a$ os noffos othos, quando mais vos indicāo morto as noffas lagrimas? Que mal entende, em que confifte a verdadeira yida, quem não vè voffas yivas imagens em oefpelhode voffas acçoens ? E que indifcretaf menteardem noffas vontades por alentarveffas cinzas, quando a pezar do que noffosolhos indicão, então mais nos vivifica a yoffa prefença, quando mais arde poralentaryos a noffa faude. O Sol por maisque fe auzente defte noffo emisferio, nem por efcondernos os rayos, deixa de affiftirnos com os influxos. Indevidamente o chora fepultado, quem o experimenta vivo pelos effeitos. Vivo rec onhece hoje a Cleméte X . a noffa yeneração, quando mais o chora morto a noffa piedade. Em aquelle tumulo the rende anoffa fugeiçăo os mefinos devidos obfequios, que the tributou em a vida a noffa obediencia. Porque hū Princepe Clemente tem authoridade para dár leys, ainda depois da morte, àquelles fubditos, a que imperour, \& de quem foil Princepe nalvida.

Chorarãoa Moyfes morto os Filhos de Ifrael cm os campos de Moab; \& acabados trinta dias de pranto, dizo Texto Sagrado, que ornára Deos a Jofue com áquelles dons, que o podiāo conftituir digno fucceffor de hum tão grande efpirito: \& que depois de dotado de muitas, \&t raras qualidades, the obedecèra o povo de Ifrael. Affim oentende o Abulenfe contra Niculao de Lyra:Fluverunt ins cäpeffribus. Moabb; ©ं finitit fint dies

## 22

 planctus. Diz o Abulëre. Ergo videtur, quod ante fuerunt finiti, quam qu dquam fofue ageret. Valhame Deos! E como fe dá cafo, que nāo haja de dividirfeem bandos, em parcialidades, \& em difcordias hum poyo tanto vezes rebelde a Deos, \& a os feos Principes, nāo tendo Juiz, a que ouveffede obedecer, nem leys, que o ouExod. veffem de refrear? $\{e i$ eu, que em outpo tempo föra o cap.32. mefmo eftar o povo de Ifracl quarenta dias fem Prin* cepe, que faltar áobfervancia da Ley, a o temor das leys, \& a obediencia de Deus; Pois häo de fer baftantes quarenta dias de auzencia de Moyfes, para o povo haver de precipitarfe em tantas defordéns, \&t näo hão de baftar trinta dias depois de fua morte, para haver de romper em a menor defobediencia? $\mathrm{Na}^{\mathrm{a} O} \mathrm{o}$ diz o Abu lenfe. Nāo vem, que era Moyles tāo brando, que náo fómente era clemente, mas aindaa mermaclemen* cia: Erat quippe Moyfes mitififimus huminum. Pois cotNumer.
c.12. U.
13. mo nạa havia ter obedientes a feu mando, ainda depois da morte, aquetles fubditos, a quem dera leys, \& de quem forra Princepe na vida: Finiti funt dies planctus, Ante fuerunt finiti,quam quidquam Io fue ageret.

Affim foube Clemente X. prolongar os feos dias, potque affim foube derempenhar as obrigaçoés de fen piedofonome:affim foube eternizar o feulmperio, porque affin foube applicarfe a os officios da yerdadeira piedade.

Mas fuppofto que ainda hoje reyna efte piedo@ Princepeem o Imperio de noflas yontades, morreocm fim para a vida prefente, igualmente para defenganio de noffawaidade, que para argunento do fraghlidade de noffa condiçăo, moftrando a o Mundo, que atè̀ as Teazas Pontificia's faō mais défpojos da morte,que infignias da grandeza; fuas ultimas acçöés, mais que qefoluggoés de fua uttima v̀ontade, forāo abỏnos dé fima Fe,sencomios de feuCatholico Zelofmorreo paza nos
gnfinaro caminho, que devemosfeguir.
Sabe Europa o defapego, com que éfte Pontifice acabou de confirmar as riectas operaçoés de fua vida cmas fuas ultimas acçoés; pots podendo deixar a fua familia profpera com os interefles, que podiāo importar as nomeaçoés de muitos officios, \& das mais relplādecétes dignidades da Igreja, fez deixação da nomeaçăo de todas, refervā̆do parà o, Poritifice futuro os provimentos, deixando a o Sagrado Collegio cm fuas memorias os legados mais pios, em fuas piedofasobras os bens mais feguros, na imitaçao de feus exemplos a fegurança dos premios eternos.

O dia vinte \& dots de Julho foi oultimo de fua vida, dia igualmente alegre parao Ceo , pela converfaü de hūa peccadora a o eftado đa graça, que faufto na pofteridade pela trasladaçâodefte grande Pontifice a os premios da Gloria.

Gloriofo Pontifice, tenho referido os merecimentos de hum perfeito Heroe; mas não diffe a menor parte de voffasacçoés: poré ellas fé fouberào de tal maneira infinuar, que para o Mundo as haver de conhecer, nāo dependem, de que eu as'haja de referir.E pois foftes Pay tăo cuidadofo deftes filhos, que tão piedofamente vos confagrāo eftas funeftas memorias, guăo fentidamente chorâo voffas faudađtes, de lá dèfe Empirio, em que piedofamente podemos crer eftá voffa Bemaventura$\mathrm{d}_{\mathrm{a}}$ Alma gozando de hūà félicidade eternã, amparai noffa orfandade. Todos nós com os mermos affectos, com que vosamamos na vida, quando mais nos damos os pezames de vofla morte, vos damos os parabés de voffo eterno defcāço.Teftemunhas fejāo deftes noffos ardentes affectos, eftes piedofos fufragios. Todos ficamos certos, em que deffe funeral tumulo, aonde cō voffas cinzas eftão enterrados noffos coraçoés, haō de chegar a voffos piedofos ouvidos eftes noffos cla-

24 mores; pelo amor,que como Pay nos moftraftes em a terra, nos deitai hūa benção lá deffe Ceo, para confolação de noffa faude, augmento da

Divina Graça, penhor da Eterna
Gloria: Quam mibi,
\& vobis.

## LAUS DEO.

## 

## LICENC, A S.

VIftas as informaçoés, que fe houverză, podefe imprimir efta Oraçaō Funebre, na forma que vai emendada, \& impreffa tornarà a a Confelho, para fe cōferir, \& fe dar licença para correr, \& fem ella nặ corre? rà. Lisboą 6, de Noyembro. de 1676.
Manoel de Magalbaés de Menezes. Manoel Pimentel de Sonfa. Manoel de Moura Manoel. Er. Valerio deS. Raymundo.

POdefe imprimir. Lisboa 8. de Novembro de 1676. Fr. C. Bifpo. de Martyria.

POdefe imprimir, viffas as licenças do S. Officio, \& Ordinario, \& depois de impreffo tornaráa efta Mefa, para fe conferir, \&̌ táixar, \&\& fem illo naō correrà. Lisboa 9. de Novembrode 1676.
$\begin{array}{cc}\text { Magalbaés de Menezes. } & \text { Miranda. } \\ \text { Roxas. } & \text { Baflo. }\end{array}$
Carneiro.

