## Sermăo annual das

 no fangue, no valor, na virtude, na fabedofia ofaça có os viluos vino, eftando com os mortos morto.Ao fereniffimo Principe, Pay de voffa Excellencia Sereniffino fenhor, celebramos oje as memorias annuaes, que a piedade catolica coftuma a peffoas de táo . real qualidade, por que näo falte a obrig açạo de tão honrados filhos, de tioo bons amigos, criados, \& vaffallos; que fazeremfe exequias a femelhantes peffoas coftume he de muy atrazada antiguidade. Mnitos de raó por autoror deftas honras taó pias ao fegundo Rey

Thefauras msefericordias. de Roma Numa Pompilio gräde meftre de ritos, \& ceremonias, que trouxefsé lembranças doutra vida, que com o corpo naó a a caba. Outros cuidaó que com a vin da de Aneas a Italia viera també efte taốlounado cof ftume vfado em Afia, \& tam eftimado da gentilidade daquelle tempo, que quis que ouneffe particular di uindade da Deofa Libithina por fautora das exequias, que por mortos fe fizeffê com tanto primor, \& honra, quaia mercadores deputados em feu téplo, pera ganharem com as coufas neceffarias pera a pompa, \& apparato de taes tolennidades; em q fe moftrauaó os obrigados a ellas cam liberaes, \& magnificos, que diz Tullio no fegundo limro de legibus, que ouve Demetriolegiflador grego, que importaua, que as exequias fe fizeffem de noite, pera por termo aos exceffinuos gaf tos, \&xapparatos dellas, deixando fo izentas defta taxa as exequias dos Reis \& principes, pera que como Pla-
netas, que mais laftrauão no mundo fe deixaffe fentir mais nelle a falta de fua luz.

Eemparticular quis Clemente Alexandrino na fua exhortaçaóad gentes, referindo o deHerodoto que clem. Alex. os que morreraó em guenra obrigaffế a terra, \& Ceo, exhertes Deofes \& homens a colebrar fuamorte. Marte cafos Dij honorant et homines. quedeli ocafiam a que Alexandre lhe leuantaffe eftatuas, Trajano emperador altares, \& Dionyfio Rey deCicillia os fepultaffe có roupas douradas, \&coroneis na cabega. Néennofó Portugal faltou raro exemplo da eftimaçaó de, quế morre na guerra, quando à prefença de hũ fo dente, que foi das mayores partes, que os Mouros deixaraó do corpo, que desfizeraô a ferro da quelle valerofo Dom Duarte deMenefes o Africano, feus filhos com folennes exequias celebraraó na Villa de Santarem honras funeraes com e¢̧as, \& capellas em que o venerarāo, \& fepultarão

Mas leuantaio tudo de ponto as vinas memorias que outros inuentaráo de fazerem prefentes os fpiritos de feus mayores, que a morte lhes roubara com e pitaphios,\&narraçoes de feus valerofos feitos, \&illufftres coftumes. Affio o refere dos Lacedemonios Plutarcho, dos Andaluzes Philoftrato, pofto que na noffa Hefpanha fo com Reis, \& Principes defunctos fe permi te efta vfança, por fe entender que fo em feitos tĩo fublimes, \& leuantados fobre os dos outros homens podia caber não faltar na verdade delles que he a rezam

## Sermăo annual das

 porq̂o Orador Romano no feu fegun do das leis, $\mathrm{diz} \bar{q}$ näo podiaó orar em exequias, fe nảo homens appro uados com geral aceitação da Republica, auendo que tinhaó neceffidade de particular qualificaçã os que ouneffem defallar decioduzasá podiaō qualificar Perfonages defuntas, o mefino vioutaóo an Gregos fe anc-Thefaurus mefericord. mos de crer a Thucididesbufchadopera eftas acções os melhores oradorespique eraóos Prègadores daquelle tempo.

E fe a affeiçã etiamor dos paffados \& prefentes
D.paul.2.ad corsuth. 12 me té pofto nefte lugar, dó nota de atreuimé to. Factus fum in fipiens, diffe S. Paulo; fe for culpado por menos cortezaō o exceffo de minha confiaņ̨a, tambem fica defculpado com a boa fogeiçaó a o imperio de qué me pode mandar. Vos me coegifis. E defculpa a obediencia oque a modeftia naó oulara. Ecom efte prefupofto faremos neftelegar \& tempo o que elles pedem, tratizdo do Sereniffimo Pruncipe Dó Theodofio fegundo, $q$ ğ amorte nos lenotr- Mortuus ef Pater eius. guam izenta da morte ficouem nos fua memoria com a lembrança de fuas reaes virtudes. Et quafiño eft mortulus, Enosreaes penhores que defi deixourafeus eftados \& vaffalos. Similern enim reliquit fibi post fe. Peçamos a graça. Alue Maria

- Mortuus ef Pater cius, et quaf non eft mortums, fimilem enim reliquit fibipoft fe.Eccl. 30 . BaftaSenhor que fomos obigados a dizer é yoz alta no principio defte fermão


## exequias do Dique.

q̆oSereniflimoPrincipe Theodofio fegundo, \&e Duque feptimo de Bragança, he morro? Mortuus eft. Ali jaz nzquella fepultura. Poderofo \& brauo he o imperio da morte, que naó fo nos quer fogeitos to dos a feu refoluto \&infaliuel fenhorio fem ninguem lhe efcapar das vnhas. Scatutum if bominibus femel mori.He lei que com D.Psulusad ninguem fequebra, mas que quer que por prinaeira vontade dos homens em nafcendo, \& por vltima de tef tamento em mortendo nos confeffemos todos fogeitos a feu poder. Mari fpopondit omne quod nafcitur, diffe bem Tertulliano, ä da palaura de morrer, quem ponde polla natureza fer fogeito à códiçaö de nacer. Defor te que no primeiro momento da vida começada em flor dà homa criancinhá palaura do vltimo, em que a ha de perder, \&quando the falta a voz pera dizer o gue promete, com logrimas ofignifica fentindo naquelle primeyro momento da vida ofer viltributo em que a ha de paffar fogeita à morte. Daqui nafce queem começando a nafcer, começa de chorar. Exprfflou eftes refens mortaes dados tanto ante tempo na primitiua verdura da idade tyrannia da morteo Hiftoriador na tural, quando diffe. A lacbrymis netam auppicamur, ©o priPlinims in bist. wats. ma vox hominis fletus ef. Chora huma criancinha por q ve, que a primeira palaura que fala ao naicu he promefla de morrer. Mori 促opondit omne çuod nafitur.

Temos a primeyra vontade aque amorte nos obri-
ga. Digamos a vitima com o Spirito Santo, gue no A 3 Ecle:

## Sermăo annual das

Ecct.14
Ec!efiaftico cap.r4. nola declara. Hoc eff teftamentum mundi. Efta he a vltima vontade dos moradores do mü Lo, Morte morietur: $\bar{q}$ cumpraō a palaura $\bar{q}$ em feu nafci. méto deraō demorrer.Mori (popondit. De forte que por pacto em nafcëdo, \& por teftamento em morrendo tudo he fogeito à morte. Mortuus eft. Nem ha couza no mundo mais firme que auerem de acabar todas as grã

Falcon. de bone mortis dezas delle. Bem ofentio hum Douto fobre efte paffo. Bene omnia dona mundi funcex teftamento, qua nefciunt ba bere firmitatem, nif a de morte; como fe fo efta lei de acabar, \&morrer foffe inuiolauel, \&indifpenfauel, como he a todo ofer humano.

Sogeito, \&xprezo eftana ofenhor do mando diante de ham tribunal do Prefidente Romano: era a mefma
yosh. 15.

Ioan. 19.
D. Ant.LWW. Sermone innoçencia \& a mefma vida, como elle affi fe chamaua: Ego Dita.Mas pello fer humano, qu de nos quis, entenderaō feus inimigos, q̌ eftaua fogeito às leis da morte. Nos legem babermus et fecundum legem noftram debet mori: Ioan 19. Enxergou ogloriofo S. Antonio de Padua noffo Portugues em hum de feus fermoés, que era efta a repofta, $q$ n nos dauaó as mais eftimadas coufas, có $\tilde{q}$ o mundoleuanta aos mayores, que nelle viuem. Por $q$ fe pergütamos, $\bar{q}$ he feito das monarchias Affyrias, Cal deas,Perficas, Gregas, Romãnas? refponderä. Nos legé ha bemus, ev ecundum legem noftram debent mori. Se chamarmos pellos Belíos, E Ninos, pellos Ciros, \& Xerxes, pel los Darios \& Alexandres, pellos Cefares \& Auguitos

## exequias do Duque.

pellos Carlos \& Federicos, pellos Ludouicos, Philippes, \& Affonfos;temos repofta. Nos legem babemus, et fecundum legem debent mori.

Sereniffimo Principe, cujos offos enferra effa pedrafria, que foi da quella gentileza, com que tanto fe regalatam os olhos, que a viam; que foi da quella Mageftade fenhoril, em que tanto fe reprefentaua o alto fangue dos Reis voffos auos? näo ouvis refponder aqulles defpojos reaes? Nos legem babemus, vo fecundum legĕ roanns:. noftram debet mori: Tudo por lei eftaul acabou. Que he da quella conuerfação taó affanel, $q$ da quella benignidade no trato humano? tornaó a refponder. Nos legem babemus, $\downarrow \mathrm{f}$ fecundum legem nostram débet mori: que em fim nem fangue, nem realezas, ném gentilezas né Mageftades ifentaraó a taögrande fenhor de ley tam inuiolatuel, como he morrer. Mortuus ift Pater eius.

Pois he poffuel que aja tanto atreumento \& força no poder da morte, $q$ nem aPrincipes reconheça ofeu imperio, pera deixar de os meter nas tretuoas de feus palacios, que faō effas fepulturas? Naō quis hum curiozo q̛ tiuefle a morte tanta cortezia às flores do mundo, dos Reynos, Imperios, \& Pőtificados delle; a quem chamou a Poefia. Flos veterü, virtusq; virum. Naóquis, digo, the guardafe tantorefpeito, que lhe pcupaffe a vida, por mais dignos, que foffem della. Eaff reprefêtaua na figura de hum jardim de varias flores as virias perfonages, com que o müdo fe faz fermofo em fetros,

## Sermao annual anas

em coroas, em tyaras, em Phrygios, em bagos, que pello alto das flores fe diuifauão, \& a morte may realéLiaius kor-ga, Emais foberbaque hum Tarquinio foberbo vltithis. mo Rey de Roma, decotando em hum jardim as flores mais engraçadas em final das cabeças dos grandes que queria cortadas na cidade de Gabios: cilla pois hia cortando com fua fouçe a fermofura de tam luftroe. fas flores, \& cantando efta letra.

Ide fouçe mortal, entrai por effas flores, cortai derribaias mais 站trofas dellas, igualai os altibayxos do mundo, grandezas com pouquidades. Tolle dijparitatem. Affi auia triumphado de tudo ham entendimento fem fé, quando entre outros effeitos della fe Lyricus. deixaua dizer, que nos valtos de mortacor. Pallida mors, na fealdade de defencarnados offos paffeaua com arrogancia, como ham ginete briofo pizando cabeças de Principes; como calçadas das ruas. Aquo pede pulfat. Sobre tudo o que he humano defdas mais altas torres, a tè humildes choflas de paftores. Fauperum tabernas, Regumque turres. :Que he ifto? taó adequada jultiça que tudo iguale? taô adequada juftiça que tuv, do iguala. Equo pede. Dando a todos ofen, que he fe-

das torres, \& fopee aos mayores fenhores, com que o nitudo aflombratia? Efia he clla.

Diganolo Babyloniaqque fendo Alexandre bũpin cipe, que tinha debayro dos pès a terra toda, que vendofe fopeada de tamanho fenhorio. Siluit terra in iój 1. Macli.re pectueius. Dis o Efprito Santo. Bafton hum sò pé da morte, Eguopede, pera o apoucar tanto, que qué tinha o mundo por pequeno perafi, \&e cherauaporque não auia muytos, de que fe fizeffe fenhor, ofecheu, \& pizou debayxo de feu pè, em quatro palmos de terra, com q morro ficou contente. Sarcopbago contentus erit. Donde poeticamente moftrou o Satyrico, q̆ sò a morte fabe defenganar as pouquidades dos Principes na vida. Mors fola fatetur, per publica confiffaó moltra ào mundo. Quantula fint bominü corpuf cula, quam pequeninos, quáo fumidos, quāanichilados fabe a morte fa zer os Principes mais grandiofos. Eque vajamos pelInuenalis.
 lo fenhorio da morte, qué tanto enchia as grandezas de Portugal em breues palmos de hūa pedrafria. Mortwuseft pater cius. Cingl

E guardou Deos pera dar efte defengano a hũ doos mais foberbos' Reys q̃ teue o mũdo, quãdo elle fe vio na mayor grandeza de fen imperio. Entáo moftrou a Nabuchodonozor em q́ pararaó cabeças de ouro, bracos de prata, peitos de bronze, forças de ferro, cm luus pès de barro, em q tudo fe eftribaua. Pudera reprefentarthe a differenca dos eftados em quatro eftatuas, que

## Sermăo annuul das

ainda que fe desfizeffe hũa, ficaffem as outras moftran dolhe as naçöes varias, que Nabuchotinha fogeitas per armas a feu imperio, como eraó os Iudeos,osEgyp flos, os Afsirios, os Moabitas. Moftralho porem em hưa fó eftatua, pera the dar auer, quanto tudo o mais fe acabata em hú momento fundado em pès de barro. Quem auia de cuidar, que auendo na cafa de Bragança quatro differenças de eftados fogeitos a hũa só cabeça de ouro, compo eraó os do Monarcha de Babylonia os viffemos reduzidos a tão fragil fundaméto da condição mortal, comoo eraô da eftatua os fr acos pès de terra? Brauo defengano do mundo, que hum Condeftauel, hum Duque, hum Marques, hum Conde, titulos de quatro eftados, que os nijo ha mayores, nas mayores Monarchias. Cōdeftauel dos Reynos de Portugal, Duque de Bragança, Duque de Barcellos, Marques de Villauiçofa, Conde de Ourem, Conde de Rayolos, Conde de Penafiel, Conde de Neiua, dignifsimo per fangue, \& virtude de mayores principados, ef te tornado em dous punhados de terra, em tiáo breue fepultura? Mortuus eft pater cius.

Hora fenhor não nos occupem todos mortaes léa branças de qué tê acabado. Efpaffemonos nas memorias do que nos pode dar prazer, vendo q̃ nāo baftarío os poderesda morte, pera no lo náo deixaré quafi viuo na memoria de fuas obras. Et quafinon ef mortuus. Que he a fegunda parte defte fermão. Morte de tal Princi-

## exequias do Duque.

pe năo quis Iob q̃ tiueffe nome de morte, fe não de fono tāo quieto, \& foffegado como o fabé ter Reys. Nüc dormies flleré, © fomno meo requief ceré cu Regibus, © Corr- icb.3. fulbus terra. Santo paciente chamais a voffa morte fo. no quieto de Principes? Chama. Porq̃ morte de bons Principes, mais he fono, \& fombra da morte, q verda deiramorte. Et quafi non eft mortuus. Ver a pas, \&repoufo em que efta a camara real de hum Principe, rodeada de tantas guardas, pera q̆ fe náo inquiete? Que a tè na morte doPrincipe da gloria fe deixou ver, $q$ como Principe năo morria, mas repoufaua aquellas corenta horas de fua fepultura, cô querer, q̣ por mageftade real tiueffe neffe fonno guarda de foldados armados. Munierunt fepulchrum, diz S, Mathetus, c.27.fignantes lapidée cü cufodibus. E porq̃ fe deixaffe ver com mais certeza, q queria o fenhor dormir em fua morte, ccmo Principe qu era, o prègon S. Ioão Damafceno em hưa homilia de fua fepultura. Iacet mortuus in Sepulchro excubitoribus, fignaculisque obferatus, Dt rex dum fomnü capit cufodibus Septus. E pera mais moftrar o difcipulo amado, como qué tanto fabia do Principe da gloria, $\bar{q}$ as ho ras de fua fepultura foraó mais de fono, q̆ de mor te, ainda vifto na gloria lhe parcceo nio morto, mas quafi morto, como fe nella reprefentaffe, o qu naferultura paffo u. Vidi agnüu fantét täçăouccifum. Afoc.s. Que por ma is $q$ fens encmigos o guizeráo morto na Cillz, \& fepultura, não pedcriao acabar a eftabelidaćc, \& fer

Damafl. bomil. in $\int_{\text {cpul }}$ tura : omini Apoc. 5 . pos.

Matsl:.27.
mofura de quem elle era, qu ainda neffas 40 . horas não fi cuff quali viro. Qire por mais q̈ bös Principes acabé, 'nitica parece q̃ morre. E: qua finoin eft mortuus.

Bem a cabada pareciaq ficana aquella fermofa amo
Dasiel 4 - re, que em fono, \& fonho Deos moftrou ao Rey Baby lonico. Tao desfecita por Anjos a fermofura de feus ra mos, de fuas follas, \& flores, de feas fruitos, \& tronco. Mas pera fe deixar ver, q̆ o Principe $q$ ella fignificaua, ainda que acabata, näo morria de todo, bradao Anjo. Verütame germen radicü eius in terra finite. Năo cuideis, qu os poderes da morte tiräo de todo a fermofura da vi da, pois nỉo podé tivar, oq fas a perpetua na eftimação \& inemoria dos homés. Que iffo he: Cerme r radicüu eius interra finite; deixandoa viuer em fuas raizes. Et quafo non ef moriutics.

E qu raizes faó éflas, q̆ fazé viuer a Principes defunT tos? Duas. As obras reaes de fua vida, \&x a pofteridade real de filhos, \&e fucceffores; $q$ a mbas eftas confas armioo có real ornaméto, o jazigo dos mais infignes Prin cipes do mundo. Como armauão antigamente as fepulturas dos Reys latinos, as imagens de feus antigos anos. E no fepulchro de Ionathas Machabeo, pera me moria ecerna pos feu irmão colũnas, \& pyramides có armas, \& pincuras, q̆ reprefentafsé os claros feitos de Ionathas, \& fus paffados. Pera q̧ não triŭfaffe a morte com cuidar $q$ rinha acabado os q́ merecioo por fuas $0-$ bras eterina vida. Et quafinon eft mortuus.

## exequias do Duque.

Por onde com mayor contueniencia paderamos ce Iebrar eftas exequias com panos bordados de feda, \& ouro, com imagens de porfidos, \& alabaftros finifsimos, com maufoleos de colunnas, \& pyramides famofas; em que viueflem debuxadas as obras bellicas, as politicas, as virtuofas de Principe táo foberano; $\tilde{q}$ he a fundamental rais em que os paffados viuern prefentes. Et quafi non eft mortuus.

Podiamos cercar em roda effe tumulo funeral do Principe ferenifsimo com outo eftaneis pyramidesdos outo paffados auos, que viuem em perpetua lembranç na menoria dos homés. De quem como Condefla uel herdou fer eftauel coppanheiro dos Reys na guerra em leus perigos. Onde fe deixa bem ver a vida, que ainda the dáo depois de mortos as obras bellicofas, que fizerão. Et quafi non eft mortuus.

Seja a primeira pyramide a que reprefente aquelle inuenciuel Rey D. Ioão primeyro de oloriola hiforialu. ria, real \&z fundamental rais da cafa de Bragãça. E da outra parte the refpondal a fegüda pyramide, q nos po nha nos othos ogrande Condeftanel de Portigal Dö Nuno Alures Pereira, fegüda rais deftareal caf.; H paffemos em fllencio o asimirauel valor nas batalhas def tes dous rayos de guerra, táo vnidos, \& cópanh nos perigos della, como fe nafcera hũ pera firme citauel defëfaó da real coroa do outro. Pafemospellos par ticulares de feu yalor, baftara róper duas fothas de fuas

## Sermăo annual das

chronicas, \& mandalas pello mundo, pera elle os ado jar por ma is que Scipiöes, \& Annibaes Portuguefes: Förtifsimas raizes da cafa de Bragança. Vamos feguin do os que dellas floreceraô. Cermen radicum eius.

Vejamos a fegunda Pyramide da parte direita reprefentando o primeyro Duque de Bragança, Dõ Affonfo de Portugal filho de Elrey D. Ioaō de quem fize mos memoria, com grande generofidade a fez aos homés oexcellentifsimo Düque no real valor, com que acompanhou a elRey feu pay, \& Iffantes, feus irmãos na tomada da famofa cidade de Ceita, pera feguranç de Hefpanha, cótra o poder Affricano. Onde fe ouue o magnanimo Duque com esforço tảo real, $\mathfrak{q}$ defprezando perigos, fe achou no meo dos mayores, que podiater fuavida. Pera cuja fatisfaçaro the deu elRey feu pay as armas reaes doReyno poftas em afpa, \& nef ta forma duraráo a tè as dar em efcudo o felicifsimo Rey D. Manoel a feu amado fobrinho, o Duque Dom Gemes, quando na falta de Principe foy o Duque defignado Principe de Portugal, a tè o tempo do nafcimento do Principe D.Miguel, em Caragoça de Aragão, \& de elRey D. Iozo terceiro; Reprefenta mais a Pyramide do Duque Dom Affonfo a quella eftauel affiftencia, com que acompanhou a elRey D. Affonfo quinto fer fobrinho, fendo de poutca idade na batalha de Alfarrobeira, le batalha fe pode chamar, o que foi mais defgraça, \& defuencura, entre hum Iffante, \&z

Rey, velho, \& moço, tio, \& fobrinho, fogro, \& genro.

Defronte refpöde outra Pyramide do valerofo Duque Dom Fernando primeyro, a quem pellas muytas vezes, $\tilde{q}$ fe quis achar em Affrica, ora so or a cófeus filhos, contra Mouros a tè fer Capitảo de Ceita, chama rão o Affricano. Acompanhou ao Iffante Dom Henrique, \& ao Iffante Dom Fernando, feus tios na jornada de Affrica, com cargo de Condeftauel. Pedio licença a elRey Dom Affonfo quinto fen primo, com irmảo, pera ir pelejar com os Mouros de Granada, por näo ter Portugal outras guerras mais vizinhas. Achou fe ao lado do mefmo Rey naquella taó perigofa, retirada da ferra de Benacofu, donde fahio com lançadas em fua pefroa, \& muyto mal ferido o feu caualo, depois de ter bem prouado o valor de faa caualaria com morte de maytos Mouros.

Apparece a terceira Pyramide da parte direita do excelentifsimo Duque Dom Fernando fegundo, eftremado caualeiro, sx pello valor de fua peffoa em varias occafiōes de guertas Affricanas, \& nas honrofas feridis diquella famofa retirada, the deu elRey Dom Affonfo quinto feu tio o titulo de Duque de Guimarāes, de que dante seraó fenhores, com o cazamento da ferenísima fenhora Dona Izabel fua fobrinha, filha do Iffante Dom Fernando, \& irmä de elRey Dom Ma* noel. Paffou com elRey Dó Affonfo quinto nas guer-

## Sermão annual das

ras contra Cafrella, de quemo bellicofo Rey confiou a guarda da cidade de Touro, \&e a peffoa da excellente fenhora Dona Ioanna, filha de elRey Dom Henrique quarto, materia, ez fundamento das guerras daquelle tempo entre os Reys de Portugal, \&e Caftella. Vai refpondendo a efta outra pyramide da parte efquerda deffa fepultura, reprefentando o bellicofo va lor do Duque D. Gemes, que ainda que não teue occafiño de afsiftir a elRey D. Manoel feu tio, \&a elRey D. Ioão terceiro feu prime, com adarga, \& lança, armado no campo, pella pacifica felicidade, com que eftes Reys gouernaraós Monarchia Portugueza de tan tos Reynos defcubertos, cóquiftados, \& poffuidos pel las Affricas, Afras, \& nocios mundos. Nâo fe pode ter que niio paffaffe às partes Affricanas, com armada por mar, \& campo por terra, \& tiraffe a cidade deAzamor das míos do Emperador de Marrocos.

Levantafe a quarta pyramide da parte direita aos pès deffa fepulura, trazendo à memoria o esforçado valordo Duque D. Theodofio primeyro, repremido de elRey D. Ioño terceiro featio, a que fobpená de cafo mayor nio fe paffaffe a Cistella, em feguimento do Iffante D. Luiz, pera fe acharen ambosna jornada, \&x tomada do Reyno de Tunes, pello Emperador Cár los quinto:fuprindo na jornada a falta de fua peffoa in hibida por el Rey, com a largueza real de fua fazenda, mandando feus thefoureiros có cofres abertos de di-

## exequias do Duque.

nheiro à porta de Euora, da cidade de Eluas, pera que os fidalgos mancebos Portuguefes, que pâflauảo pera a jornada fe proneffem de todo o din heiro neceffario. Efteue apreftado a ponto pera foccorrer cm peffoa a Mazagão em feu cerco, se o fizera fe não fora forçado - Xarife ao levantar mais cedo. Nem faltou com quatrocentos cautullos armados de foccorro ao cerco de Cafim.

- Fechafe o apparato deftas pyramides, em roda def. fa fepultura, com a vltima, que fas memoria, \& lembrança do excellentifsimo Dugue D.Ioão primeyro, q̆ como Condeftauel defte Reyno, \& neto de feus anos, morrera em Affrica, ao lado de feu Rey, fe a perigofa enfermidade de q̆ adoeceo lho náo impidira, por quá apreftado eftaua comos mais, \& melhores fidalgos de fua cafa, que na batalha morreräo, \& cō muytos criados, \& vaffallos armados pera paffar na jornada.

Mas 9 pyramides poderão baftar peranos por nos olhos aquelle real valor de hum menino Principe de onze annos, oferenifsimo Dom Theodofio fegundo, fuptindo a enfermidade de feu pay na Affricana jorna dade elRey Dom Sebaflião. Queninäo fe perdera de affeição, \& gofto de ver hum menino Principe,fermofo como bum Sol, armado de ponto cm branco, pera acompanhar feuRey em jornada tão arrifcada? Magòa a Mageftade de elRey Dó Sebaftino de fe meter em tio grandes perigos, táo tinra idade. Diz the

## Sermăo annual das

qué é fique em Arzilla. Refponde o valerofo menino que nío pafara em Affrica, fe náo pera a companhar a fua Migettade nos mayores perrigos, que a jornada tiueffe. Daffertbate no campo antes de partirem de Arzilla, fae elRey acompanhado da caualaria duas le goas afaftado do campo, fae o valerofo menino acompanhando a feu Rey, ferueo, \& regalao na forca do grande calor, que auia com ham pucaro de agoa do feu alforje, porvir ode elRey may afaftado. Entrafe por Affrica, daffe aquella infaulta batalha, achafe nella hum menino armado, \& ferido; com orofto, \& armas cubertas de fea fangues onde fe achāo tres Reys

Cancelarias Eborenfin: mortos. O valor ineftimauel, \& de eterna memoria à os feculos futuros? Năo teue hum fingula $r$ Orador em hum Panegyrico, que the fez na vniuer fidade de Euora, com que melhor comparalo nefte paffo, que com a fortaleza intrepida do Leão Affricane, no meyo das lanças, \& dardos dos monteyros de Tituam, quando the repetio muytasvezes pintando os eftrondos da artelharia, os feros golpes das armas, a grita, \& confuzäo da batalha, a yozaria Mourifca; \& o ferenifsimo Principe may animofo. Stat Leo intrepidus Theodofius: Chegão os infortunios defte Rey no ao bufcaré em fua cafa os enemigos do Norte. Batemfe os maros de Lisboa, veffe em perigo o Cardeal Archiduque de Auf tria Alberto, Gouernador do Reyno, entra o valerofo Principe em Lisboa armado com mayta gente de
pè, \& de caualo de feus eftados: tetirafe o entmigo picado dos do Duque, a tè fe tornar a embar cas cm $C$ af cais. Veffe o Reyno cm outro femelhante perigo depois da defgraça de Cadiz. Náo parecee ao Euçue D. Theodofio, que podia auer perigo de Portugal, a que fua real peffoa não acudiffe a liuralo. Tonna a Lisboa armado a fegunda ves, \& fentindo o enemigo eá gräde foccorro, paffa de largo, \& náo defembarcu. São ifto obras bellicofas dos Principes da cafa de Bragança taô imitados do Duque Dom Theodofio, que podemos dizer delle. Et Pater Aneas, $\mathcal{\text { o }}$ aunnculus excitat Hector. Pois no ferenifsimo Principe eftátão vivo o valor de feus Auos, \& vine tambem em nos a memosia de fuas bellicofas obras. Et guafinon ef morturs. Sayamos de tumnltos de guerra, \& digamosalgũa coufa da excellencia em obras politicas de corte: pois em quanto Portogal a teue dos Reys, foraó fempre os Principes da cafa de Bragança, \& o ferenifsimo Theodofio a mais real parte della; nāe tendo os Reys prazeres, fem que foffem acompanhados nelles da ef. tatuel afs iftencia, que os Duques da cafa de Bragança feus fobrinhos fempre lhe fizerano, como täo chegados, Eev viidos à cafa real de Portugal. Nem defdiffera com as Pyramides em roda deffa fepultura defarmaremfe baetas negras de trifte luto, ficando em fen lugar tape çarias de feda, \& ouro, em que eftiueffem figuradas as obras politicas, \& cortezans, a que por prazeres reaes,
os fenhores da cafa de Bragança afsiltirão com táo eftauel companhia,como o fizerão nos perigos da guerra.

Aly no primeyro pano viramo sdeboxada a jorna: da, que fez o primeyro primogenito da cafa de Bragá ça o excellentifimo fenhorDom Affonfo de Portugal Marques de Valença, quando acompanhou a Cefarea Mageftade da Emperatr is Dona Leonor, fua prima, có irmi, filha de elRey Dom Duarte, quando foy a Italia mandada por feu irmão elRey Dom Affonfo quinto, a cazarfe na cidade de Sena com o Emperador Federi co terceiro, \&em memoria deftas vodas imperiaes; guarda aquella cidade duas pyramides, fixas em hüa as armas do imperio, fixas em outra as armas de Portugal.Daqui foy acompanhando a Emperatris fua pr' ma à Corte de Roma, à corte de Nàpoles de elReyD. Affonfo de Aragáo, tio da Emperatris. E de Napoles a acompanhou a té Viana de Auftria. Onde deixädoa em fua Corte, \& Imperio fe veyo a fififir ao Ecumenico concilio de Bafilea, beijando primeyro o pè ao Pa pa Eugenio quarto, na cidade de Bolonha: mandandoo fua Sãtidade efperar hũa legoa fora por hum Arcebifpo de muyta auteridade, có numerofo, \& graue acompanhamento de Prelados, is Monfeores, entretendofe em pregũtar ao excellétifsimo Marques miudifsimos particulares dos dous feus anos, elRey Dom Ioăo qrimeyro de gloriofa memoria, \&o inuenciuel

Condeftatrel Dom Nuno Alures Pereira. Que crāōas doas marauilhas fataes, que naquella idade aformberuăo o mũdo. E porque fe temia o fantifsimo Padre de algūa força francefa fobre ofitio; \& lugat da celebracaio do Concilio pedio ao Marquez the afsifliffe co feu valor, \& gente, que er a moyta, \& may luzida, \& boa, pera que ficaffe com mais fegurança, \& liberdade fua A poftolica, \& Pontifical peffoa.

Viramos em outro pano,como nas vodas reąes có a Rayniha Dona Maria fegunda molher de elRey Dó Manoel, foy o Duque Dom Gemes feu fcbrinho,com apparato, \&xacompanhamentoreal de quemelle cra a entregarfeem nome de el Rey feutio da dita fenhora, entregadolha na Raya o Patriarcha de Alexandria D. Diogo Furtado de Mendōça.

Em outra parte viramos expreffadas as terceiras vo das do felicifsimo Rey Dom Manoel có a ferenifsima fenhora a Raýnha Dona Leonor, irmam do Emperador Carlos quinto, a crja entregua na Raya de Caftella \& Portugal no ribeiro de Cever termo dos Reynos, foy o Duque Dom Gemes acompanhado de dous mil homes de caualo, fazendolhe a entrega da Raynhao Duque de Alua.

No outro pano diuifaramos as Cefareas vodas da Emperatris Dona lzabel filha de el Rey DomManoel, cö o Emperador Carlos quinto, onde o Duque D.Gcmes em coppanhia do Iffante D. L uiz, \& do Iffante D.

## Sermăo annual das

Fernandoentregarảoa Cefarea fenhora aos Duques de Calabria，\＆Bejar，\＆ao Arcebifpo de Toledo．

Viramos em outro pano retratad 4 ，as vodas reaes de elRey Dom Ioáoterceiró，com a Raynha Dona Ca therina，irmam do Emperador Carlos quinto，entre－ gue na Raya，pello Daque de Bejar，\＆Bifpo de Cigué £a aos mefmos Iffantes，\＆Duque com inftrucção par－ ticular da Mageftade de elRey Dom Ioão terceiro，$\tilde{q}$ dizia．O Duquefe apeira pera beijar a mĩo dे Raynha，©゚ apiado lhe mindara a Raynba fe torne a por a caualo，or af fia caualo lhe beijara a mĩo，© depois de tha beijar fe torna ra a por junto aos Iffances meus irmãos；نo os Iffantes afsi $m \cdot f m o f e$ apearä̃，心⿴ a Raynhalbes mandara que caualgue ＊－a caualolbe irã̃ berjur a mīo．A lmirauel eftimação dos Reys defte Reyno，pera com os Duques da cafa de Bragança，como fe foffem feus irmäos，ou feus fio thos．

Sobem de ponto os reaes facores dos Reys defte Reyno，a cafa de Bragança em chegarem a tanta gră： deza，que nos poffa lobre todos recrear outro pano， em que fe deixem ver as realezas de benetrolencia，có que a Mageftade de elReyDom Ioão terceiro，quis em fiua real peffoa feftejar dentro no Palacio doDuque $D$ ． Theodofio primeiro，feu fobrinho，as vodas reaes do Iffante Dom Diarte feu irmão，com a Iffanta Dona Izabel irmam do Duque Dom Theodofio．Veyoa Mageftade de elRey a Villauiçofa açompanhado de era o defpozado, olffante Dom Luis, o Cardeal Iffan te Dom Affonfo Bifpo de Euora, o Cardeal Iffante D. Henrique, com todos os mais fenhores da Corte de Portugal fizeraöfe folenemente os cafamentos, recebendo o Cardeal Dem Affonfo aos defpozados; padrinhando a Mageftade de elRey, \&2 a excellencia do Duque Dom Theodofio. Feftejaraôfe as reaes vcdas, com real feraó, dançando todos os fenhores, \& olffante Dom Luiz com o fenhor Dom Gemes, \& a Ma geft ade de elRey Dom Ioảo, com o Duque D. Theo. dofio, refpondendo tambem porfefta real a galantaria, \& galhardia das galas doferaó, no dia feguinte a canalaria de juftas reaes, tendo o Iffante Dö Luiz, por companheiro da fua parte ao fenhor Dom Gemes, \& a Mageftade de elReyDom Ioäo por companheiro,da fua ao Duque Dom Theodofio.

Em outra parte fe nos reprefentara a pompoza jornada do Duque D. Theodofio, cm apparatos, \& gaftos, que fe cuidon excederaó a todos os que em Hefpa nha fe tinhäo vifto, leuando a ferenifsima Princefa Do tha Maria, filha de elRey Dcm Ioáo terceiro, a cafar cô - Principe que entảo era de Caftella, Dom Felippe fitho do Emperador Carlos quinto.

Leuarnos ha os othos, \& as faudades ontro feguinte pano, que nos reprefente a grande cflimaçảo com $\tilde{q}$ a Mageftade de elRey Dom Sebaftiao herdou como
Rey-

## Sermão annual das

Reyno dos Reys feus atnos abeneuolencia, se eftima de tio chegados, \&x honrados parentes, como eraö de fina Mageltade, os Duques da cafa de Braganea quan do eftan do em Euora com fua Corte fe foy co os mais \& mayores fenhores della, a fazer noite à Villa de Ef tremos, \& ao feguinte dia muy de manham fe achou na tapada do Daque, tendo ja mortos dons gamos, \& pedindo agoa fe the deu fobre varios doces(fazédo aff fentar, \& comer comfigo o fenhor Dom Duarte, \& o Duque Dom Ioão) \& bebeo por hum coco de maldiua guarnecido de ouro, \& pedraria, que o Duque the offereceo, \& elRey aceitou. Logo fe correrão touros, \& a pos elles luftrofas canas, \& acabadas fe partio a vifitar a Iffanta Dona Izabel, \& a fenhora Dona Catherina fua tia, prima com irmam de feu pay, \& prima có irmam de fua miy. Foy em Villauiçofa a Mageftade de elRey recebida comgrandes repiques, \&eftrōdos de artelharia da fortaleza. Foy primeiro apearfe ao Cõ uento de Santo Agooftinho a laçar agoa benta aos Duques paffados. E dahifoy vifitar as ferenifsimas fenho ras abraçandoas com tanta beneuolencia como fe lhe foraō măy, \& irmam; \& depois de efpaçofa vifita, \& conuerfação, pedio licença a fuas altezas, pera ver o có certo de algüas cafas onde o agazalhauão tăo bons parentes, fizeriolhe as ferenifsimas fenhoras feus prefentes de luuas, lenços, \& outros brincos reaes; dizendothe que naquellas curiofidades fe occupanão pera fer

## exequias do Duque.

Girem a fua Mageitade em quanto nāo confolaua efte Reyno com Raynha, \& enhora. Tomoulogo humas luuas, \& lenço, que leuou nas mãos, \& mandou, que fe entreguaffe do mais, qué tinha a feu cuidado a guarda de femelhantes confas. O Duque D.Ioão, \& o Duque de Barcellos D. Theodofio acopanhauão nefte tépo aos grandes, que vinhão comelRey, pera qué efta uăo grandes variedades de doces, \& agua fria, que fe feftejou por fer o dia quente. Pera os fenhores titulares da companhia de elRey, \& pera os mayores do Reyno como eräo o fenhorD. Duarté, o Duque de Auciro \& o Marques de Villareal eftanáo pratos defjgnados comlutas, perfumes, \& aneis de muyto preço. De for te que todos forão bem hofpedados, \& por remate offereceo o Duque a Mageftade de elRey varios caualos com jaezes dee campo, efcopetas, caes, \& aues de altanaria, de que elRey ficou com grande fatisfaçio, \& à tarde fe voltou fazer inoite en Eftremos.

Mas ainda q pararáo por noffos peccados os fatores, vidas \& vodas dos Reys naturaes defte Reyno, com qué os Duques da cáfa de Bragáaca erão táo gloriofos, na eftatuel cöpanhia, qu sépre lhe fizerão nos perigos, \&z prazeres variando a fortuna como sépre foe as felicida des dos Reynos, não variou a felicidade da cafa de Bra gãça cö os Reys fuceffores aosReys Portuguefes. E alsi puderamosver debuxado noutro pano cô reaesfiguras as vifitas, \& côprimêtos delelRey Catholico D. Felippe

## Sermăo annual das

primeiro de Portugal, $\bar{q}$ entrando a tomar pòffe deftes Beynos fe partio da cidade deEluas onde eftaua có fua corre acöpanhado do Archiduque Alberto feu fobrinho, \& dos mayores fenhores de Portugal, \& Caftella a vifitar a alteza da ferenifsima fenhora D. Catherina fua prima cö irmi., miy do ferenifsimo Theodofio fegundo em cujas hōras eftamos occupados. Trės veżes fes a mefma vifita à dita fenhora o Archiduque Alberto fea fobrinho antes, \& depois de ferGouernador def tesReynos pellaMageftade de elRey D. Felippe feu tio. E porq̃a Mageftade da Emperatris D.Maria năo faltaf fe na ceftimação, $q$ deuia à vifta da fenhora $D$. Catherina tua prima com irmă najornada, õ fez de Maĉ̉rid a Lis boa fe virăo, \& vifitarão na villa de Eftremos cô efe tremados côprimentos, \& cortezias, \& grădes vétages no refpeito, \& acatamento, có q̌a Emperatris tratou a ferenifsima fenhora.

E porq̃ em nada faltaffem os Reys nos reaes cőprimentos, \& vifitas da cafa de Bragança, na morte do Du que D. Gemes eftandoelRey D. Ioão terceiro com fua corte em Eurara fe partio acópanhado do Iffa nteDom Luis feairmio, \& de todos os griades de Portugal a fazer noite à Villa de Eftremos. E ofegninte dia tomarão dó có lobas, \&xcarapuças de baeta,\& fe acharão em Villauiçofa is onze horas do dia, \&o gaftario atè as tres, vifitando ao Duque D. Theodofio primeiro petla morte de feu pay: a quem a Mageftade de elRey $D$.

Toão nả fofreo fair muyto efpaço em fua cópanhia, vol tandofe aq̆lla tarde a Eftremos. O mefmo cóprimente imitou a Mageftade de elRey Felippe primeiro, em el Rey D.Ioăo feu tio, \& fogro, q voltando pera Caftella vifitou a fenhora D. Catherina pella morte do Duque D.Ioă primeiro feır marido. Năo quis o Catholico Rey q̃o Duque D.Theodofio fegüdo, \& o fenhor D. Duar te, \& o fenhor Alexădre feus irmãos paffafsé a receber fuaMageftade do alto da efcada, quie vai à falla dos orgãos, onde eftendédo os braços cô a capa recolheo, \&z abraçou côfigo os fenhores meninos, \& chegãdo o rof to hora a hüs, ho ra a outros, falãdolhe mil fauores os lenou nefta forma diante de fi a tè chegar onde eftaua a ferenifsima fenhora. E depois de larga vifita fe foy dormir ao Caftello de Villaboim.

E pera q̆ fe veja quăto no Reyno, \& fora delle fizerá osReys, \& Principes à real eftimação, q̃ deuiāo dos fenhores da cafa de Bragança, náo quis dejxar a real cor tezia de fuas cartas. Todos os Iffantes filhos de elRey Dō loão primeiro de gloriofa memoria efcreuiāo aos Duques nefta forma. Ao muyto alto, ev poder co Principeo Duque de Bragança mu mujto amado, ov prezado irmão,ou Sobrinho; E no principio da carta começana.Mui to alto, © poderofo Principe, ev amado irmão, ou flbrinbo. Os Reys de Inglaterra, \& Frāça efcreuião por excellēcia ao Duque Dõ loão primeiro O Duque de Saboya Carlos Manocl, \& o Archiduque Leopoldo irmão

## Sermão annual das

do EmperadorD. Fernando fegundo efcrenizáo poral teza ao Duque D. Theodofio fegundo. Tiue ha annos occafi.io de ver feis cartas da Emperatris D. Maria pera a fenhora D. Catherina fua prima có irmă. Nas tres primeiras, $q$ fe fizeraó antes da vniáo das coroas de Por tugal, \& Caftella the fallatia por excellencia: nas tres vltimas depois da viiaio das coroas the falaua por Alteza. De forte $\mathbb{q}$ nem nos Reys, \&\& Principes naturaes \&o eftrangeiros onue nûca falta da eftimaçõo, qu mereciño. os Principes da cafa de Bragança.

E porq̃ vaiparecédo qu tratamos mais das obras po liticas, que Emperadores, \& Reys fizeräo em honra \& eftimação da cafa de Bragança. Concluamos efta parte do fermio em q cratauamos da eftatuel afsiftericia dos Diques da cala deBragança, aos prazeres reaes cô não faltaré os vltimos fenhores ferenifsimos della aos vltimos reaes prazeres, que ainda que não foráo de cafamentos pefsoaes de reaes pelfoas, forão com tudo de ealamentos ciuis de Reys cōfeus eftados. O juraméto qu os eftados fazé de leal menage a feus Reys, \& o q fazé os Reys de guardar foros, \&e antigos priuilegios aos elfados fáo büs cafamentos ciuis, \& politicos, em qia vótade dos eftzdos fe cafa cóo querer do Rey;\& o po. der, juitiça, se verdade do Rey fe cafa cỏ a confolação, \& cóferuaçio dos eftados. E como a falta de lealdade no cafaméto tras configo a infamia do adulterio, a fal tadajoramentorealise ciuil tras comfigo a infamia de perjaria.

E tornando a nos tres vezes fe celebrarão eftes cafa mentos ciuis nefte Reyno, hũa na villa de Tomar no juramento, q fe fes de leal obediencia a elRey Fellippe primeiro de Portogal, \& ao Principe D. Diogo feu fiIho, duas na cidade de Lisboa, afsi quando fe jurou a Mageftade do Principe D. Fellipe fegüdo de Portngal, como no vltimo juramento, $\mathfrak{q}$ fe fes da Mageftade de elRey D.Fellippe terceiro, $\mathbb{q}$ muytos annos viua. Celebrandofe eftas acçöes reaes, \& entradas dos Reys na ci dade de Lisboa cố os mais foberanos triúphos de mar \& terra, q̃ teue nenhũ Rey de Hefpanha, \& por vétura nenhú do mŭdo. Mas nada difto podera fer có a gloria q̆ teue, fe lha náo dera có fua real afsiftencia o fereniffimo Duque Theodofio fegundo, $q$ nefta rais de fuas o bras politicas viuirà por largos feculos. Et quafinon eft morturs.

- Seguëfe as obras moraes, \& virtudes da real peffoa do ferenifsimo Principe, raizes $q$ quanto mais fazé perpetua avida de que nos deixou, quanto mais chegadas faó a peffoa, quas teue pera fempre viuer por ellas. Et quafi non eft mortuus. Reueftindo os cffos defuntos com roupas reaes, q̃o reprefenté viuo, guardando o enflo dos antigos, que nas exequias dos grandes lançanio os feus ricos veftidos, faudofos de ornamentar es offos, que com vida os honrarảo. Purpureascue futer veftes, velamina nota coniecit. Diffe a poefia de Mantua. Vamos logo vendo maquelle tumulo, as peças da guar


## Sermäo annual das

da roupa do Ceo, com que aquella gentil alma do $\mathrm{fe}-$ renifsimo Duque fe trajaua. Que faö as virtudes, que refpeitaraó a fua real peffoa, a fatisfação dos homês,ao contentamento de Deos.

E começan do pello veftido mais chegado àquella alma pura, digamos primeiro daquelle branco veo, $\ddagger$ a cobria de fua honeftidade na idade de mancebo, na idade de varáo, na idade de cazado, er na vltima de viu uo. Conheci, \& tratei ao ferenifsimo Principe desde idade de 22 . annos, atè o momento que efpirou afsiftindo em fua corte fete inteiros annos, em varios ten pos, vindoa ella, ou chamado de fua excellencia, ou com outras occafiōes de negocio, ou compriméto do ze vezes. Em todos eftes quarenta, \& hum annos, në vi, nem ouui que folfe peffoa algüa täo atreuida, que moftraffe ter hum leue penfamento contra a purifsima honeftidade do Daque viuendo fempre tâo angelicamente, que mais parecia andar re ueftido de gloria que de fraca carne humana. Meudemos mais efta perfeiça angelica, que fabe fublimar coroas, \& cetros em quem os tem; que Principes honeftos podemfe chamar femi deofes como foraó todos os Duques da cafa de Bragança de mais de duzentos annos a efta parte que ella começon: que de nenham delles fe fabe tiuef. fe filhos baftardos. Fermofa lealdade, \&refpeito às leys diuinas, \& as realezas humanas.

E continuando noffa tenção dar eal honeftidade, $\mathfrak{q}$

- Duque fempre guardou. Na mocidade, \&x flor de fua idade fazia tão grande eftimação defta angelica virtude, que a nenbŭa coufa faltaua, que o pudeffe fegurar \& acreditar nella. Tinha pofto ley a ferenifsima fenhora Dona Catherina fua mấy aos porteiros das damas, que eráo dous velhos honrados, que cu neffe tépe alli conhe ci,que nenhum dos fenhores feus filhos, que erio mancebos entraffe no quarto das damas fem companhia de hum dos dous porteiros. Ambos me differäo, que moftrando refpeito, cortezia, \& confian ¢a ao ferenifsimo Principe, quando acertana de querer paffar aquelle quarto, com fe ficarem fem of feguir ou proceder em fua companhia, \& que o Principe ferenifsimo fe paraua fem dar paffo, fem algum delles, o brigandoos a fatisfazerema obrigação da ley de fua al teza. E louuando eu em conueriação efta cautela a fua excellencia me refpondeo, que a ley er a boa, ov neceffaria ao credito da bonefidade, porque ella fe queria acompanbada, que fegredinhos, of cantinhos nunca foraö muyto bo. nefosos.

O ferafim encarnado, que parece năo tinha de homem mais que o parecer, \& trajo humano. Habiu inwentus ve homo. Tudo o mais era angelico, tudo diuino. De quem poderáo aprender cautela os que o mundo tetıe por mais honeftos? Näo podemos negar a eflima cão que a diuina Efcriptura fes da honeftidade do Patriarcha Iofeph. Quis Santo Ambrofio que faltaffe ao


## Sermäo annualäus

cafto mancebo anteuer o perigo em que depois fe vio
senefio. por entrar fó na fua fecretaria; $a b$ fque arbirris, diz o tex To fagrado. Em que deu occafiáo a que neffe fegredo, \& foledade o inquietaffe mais, quem o folicitaua. Iufus
S. Al ibrof. Patrbarch.: Io ${ }^{2} \mathrm{p}$ ho.

Kyra. Luce 10 . dis Ambrofiogloriofo, debuit praxidere ne furenti copiä daret. E porque o Principe ferenifsimo não faltaffe na aduertencia, puxaua pello porteiro. Que não deu Lyra outra caufa de o Senhor humanado mädar feus difcipolos acompanhados. Binos, ぬo binos antefaciem $\int u \vec{a}$, a prègarem por Iudea, \& Galilea, fe não, vt pnus effec $\underset{\substack{\text { rennaus con } \\ \text { gra Herfen }}}{ }$ cuftos caftitatis alterius. Nem quis S. Ireneu que o Scinhor refufcitado tiveffe outra rezão pera negar a Mag dalena no dia de fua refurreiçio feus gloriofos pés, tribunal onde a fanta fempre achara defpacho de plenarias mifericordias. Que rezão Ireneu fanto' Nẳo lhos entregou a feus olhos, a fua boca, a feus cabellos, a feus vnguentos em cafa do farifen? Näol hos concedeo de a li a méa hora entre os valados das hortas de Hierufalé diante das outras Marias, que todas, Tenuerunt pedes eius: Por iffo mefmo. Vis nobis manifeftam oftenderet caftitatem? Pera dar auer o dito do ferenifsimo Principe, $\bar{q}$ a honeftidade fe quer acópanhada, como a Magdalena eftaun em cafa do farifeu, \& com as fantas Marias? Hocn to mas sò com o Senbor. Nolime tanjere.

Sayamos defte eftado de fua mocidade, êntrémos: no de varäo perfeito, em que o müdo efperaua de fua excellencia os penhores, que ali nos enché, \& alegräo
os olhos. Nefte tratou de palfar a vida em purifsimo ce libato, \& renunciar os eftados no fenhor Drm Duarte feu irmáo, referuando pera fi trinta mil cuuzados de ré da, com que retirado viueffe. Eftando tanto auante ofta pertenção, que fe dauăo vinte mil cruzados de alui. çaras a hum miniftro real por fair com ella. Não o cōfentio, porem a Mageftade de elRey Fellippe primeiro. E moftrando eu a fua Excellencia, que não me cötentaua muyto aquella refolução, me refpondeo, queo cazar era pera dar fucceffores a cafa, of que elle näopodia dar melbor fucceffor, $\bar{q}$ bum irmão Jeu, $\bar{q}$ em tudo o igualaua. Chegou a eitado de matrimenio fonbe nelle guardar exactifsimamente as leys dininas, \& humanas, nos amorofos refpeitos, có que fempre traton a excellentifsima fenhora D. Anna de Valafco fua moiher, cortalhe a morte a cötinuação defta tão fanta benenolếcia, deofe por morto quádo a vio morta. E cô efla ten ção quatro dias ãtes da morte da fenhora Duçueza entendendo que fe lhe acabaria a vida, como acabou rezando o officio dinino com o propofito, que entio era da cafa da Companhia de Iefu. E chegando em húa licão da efcriptura aq̆llas palauras do Profeta Ezechiel. Finis-venit, venit finis, $\mathrm{Parou} \&$ diffe ao padre que aquel le feria o thema da prègação qu elle auia de fazer nasexe हxechicto $_{0}$ : quias da fenhora Duqueza. Parecêdolhe q̃os duplicadosfins, hü feruia pera qué morria, ontro pera qué fica ua morto sé qué amaua. Como o Patriarcha Abrahão
que tratan do do fepulchro de Sara fua molher, tratoii do feu. Hưa coua baftaua pera ella. Porque compra duas? Speluncam duplicem? Genef. 23. Porque julgaua व fua vida fem Sara era vida de fepultura. Tal odigo do Principe ferenifsimo, que fe deu por fepultado no dia em que ef fepultou a fenhora Duqueza. Porque nem no trajo de fua peffoa, nem no ornamento de Ieu palacio, né nas camas de eftado de fua camara, fe vio mais ourrà coufa, atè a hora de fua morte, que paredes nuas fem doceis, nem tapeçarias, cadeiras negras, dorminv do em hưa camara, que parecia cella de ham religiofo, fem outras colgadaras mais, que as de hŭs lençoes de olanda que pareciäo mortalhas.

E pera que viueffe com mais gloria, \& fegurança a angelica virtude, que nelle temos vifto a acompanhaua com rigorofa penitencia, \& mao trato de tâo delicada peffoa, como quem fabia quäo grandemente fe conferualua a honeftidade pura com a penitencia feue ra feguindo o juizo do grande Bafilio. Macilentia corporis, pallorque deflorefcens continentic Deluci adiuntus eft comes. Tinha em fua mocidade em cafa da ferenifs ima fenhora fua mãy, hüa peffoa de muy prouada virtude, \& confiança de quem sò fiatiao fegredo, peralhe lauar as toalhas cheas de fangue, quando fe difciplinava. Eem mayor idade, ss ainda no eftado de viauo fe difo ciplinaua de forte, que puderio ficar muytos finaes do fangue, fe não eftendera pella cafa lençoes pera que ficaffem
caffem nelles, que hoje podem teftemunhar efta verdade, guardados pellos Principes feusfilhos, com fingular refpeito, \&z veneraçáo a fua penitencia. Dandofe por obrigados a lhe acudirem ao rigorofo fertor, com que a fazia. E náo contente domal que fe tratana com o mayor fegredo que podia em fen palacio, quan do pera fe recrear hia a fua tapada fe furtana a tempos do exercicio da caça, \&e fe recolhia na hermida de Säto Euftachio, mandando aos moços da eftribeira, não deixaffem chegar ning uem à hermida, onde obferuauão tomana rigorofas difciplinas. Nem menos fe efmeraua na virtude da abftinencia táo companbeira da honeftidade desdemay pouca idade fe coftumou a je juar as corefmas inteiras, com mais que rigorofas cöfoadas. E os tres dias dafomana fanta a pāo, \& agoa, \& fora dos jejús ecclefiafticos a que tinha obrigaçã, toda a fua vida, ajuntou os jejūs das feftas, \& fabbados, com tanta eftreiteza, que fe por negocio, ou qualquer outra occa fiáo daua a mea noyte, nem ceatna, nem có foaua, por não perder o jejum do feguinte dia.

Na criação de feus filhos nāo quis que ouneffe ourtro ayo com cujas acções fe formaffem em grädes coftumes, fe náo o exemplo, que em tudo lhes dana: \& afsi os criou com tanta fojeição, \& recolhimento, que mais parecia vigiar a filhas damas, que a filhos foldados, \& caualeiros, fazendolhes fempre coppanhia não só nas recreaçóes dafua tapada, nas pelcarias, \& ca-

## Sermăo annual das

द̌as dos Ceus bofques do Roncam, \& Guadiana, mas em todas as ontras accōes ou de Religião, \& piedade, ou de recreação \&\& delenfadamento. E quando erăo de menor idade os trazia mais apertados, \& daua por rezĩo o de Ieremias. Bonum ef viro fiportanierit iugum ab adolescentia una.

E como peffoa, que trazia todos feus cuidados em outros eftados fuperiores, \& dininos nĩo moftraua, que - recreauão mayto os afagos dos humanos, que he on tra pece, de que em vida fe trajou fua real virtude, \& ho je no lo reprefenta vioo. El quafi non eft mortums. Penfamentos erỉo os do ferenifsimo Principe, que de dia, \&\& de noite o acompanhianăo hum Chritáo defprezo dos eftados humanos. Por vezes me diffe que defejana anăo Ser Duque, dando por rezã̃o,que êStuuăo os homés täo mal arreezodos nas periençöes do que querião, or tão mimofos nas queixas do que lhes näo daŭ̃o, que eráa melhor năo ter que negar, per anão ter que of frer. E que fora mui allu umiado o ens. tendimento do Serafico Padre Săo Francif fo em So deferbarragar aff, ơ aos Seus religiofos de fenborios de fazëd a pellos mayores traballos, que ella tras em conferuarfe, que goftos eni poffuirye: que hïs apedem, outr ros a tomäo fem deixa rem viuer quieto aquem a tem. E efta denia fer a rezăo por $\ddagger$ qalgüas vezes me diffe traçara na fabrica da cafa profeffa da Companhia, que no fitio de fanta Luzia defejaua fazer hüas cafas de feu retiramento pera fe recother, como outro Carlos quinto, \& Vefpafiano Empe rados

rum meorum non eges, po nem tendes necefsid por diuino fe pode te delle. Nem desfas delle ja morto pera uino, que não tira of
zem comfigo o pag
Ego dixi Dij. efis. I

## a fua Ma. n de fejaua le feus bós ces. Inculr, que náo nada quis

 refefua Macomo quem Cer o Reyno to es, \& galhardebor Affricas, Afias nada pera fi, \& pe to aPrincipes de duas perě dar, \& faberé não , \{aberé nǎo dar muyto oy do Principe da glo s fartar a finco mil hoPrincipe do inferno. $y \operatorname{tos}$, ha de fer aos $\ddot{q}$ nais fofré.Saber náo egidos. Näo dar aos q eciraméte furtão, Pemo forrateiro. $\mathrm{N}^{\mathrm{o}} \mathrm{o}$ eft
dos mais raros exemplos, que vi nefle mando perque nem com mas palauras, nem com afperas obras caftigou nunqua criado feu, que lho mereceffe, nem com mais que o que pedia a boa direccão de gouerno pera fereprimirem exceffos. Hum grande fenhor de Caftel la dizia do ferenifsimo Principe, que a fua paciencia näø amainaua nunqua con a mudança dos tenspos, \& occafióes, pois as tinha pera a ter em quanto thueffe vi da. E tendo trafordinaria denaçao ao ơ loriofo S. Euftachio daua por rezão, que o obrigaua a gráde paciencia qué o fanto tiueraem täppezados cafos, com que foy atribulado.

Eporque concluamos as virtudes, que retpeitanáo 20 exemplo, \& proueito doshomés, dizia que fe não podia fer Principe pella obrigação, \& cuidado que có figo trazia a vigilancia de dar exemplo a feus vaffalos. Grande acordo de Principe;entender, que nāo ania fenhor, que tanto podeffe perdominar Monarchas co. moo exemplo, que deuem a feus vaffalos. Diffe ponco em fallar de Monarchas humanos, quando o Monare cha eterno fe den por obrigado a pagar tributo ao exé plo. Deos tributo? Deos tributo ao exemplo. Requi. rião os Herodianos, que o fenhor pagafle tributo como os mais ao Emperador de Roma. Significarão os difcipulos aoSenhor a pertéção dos rédeiros táo athea de tão izéta mageftade, como a'de Chrifto era. E porǵ a fundruão en rezáo de efcandalo, acode o Senhorco afogeiçio ao exéplo. Manda a Pedro q̃ daboca de hü

## Scrmizo annual dits

peixe tire preço, cö q̣ refgate a opiniáo q̃ delle fe tinhià 4. Reg. 21. de halta do exéplo em pagar o tributo, Da illis pro me or te, ne fcandal izermus cosiE qu rezáo teue o Senhor em má dar pagar porS. Pedro, \& náo pellos outros? Pera dar auer, $q$ aos Principes, \& monarchas, carrega mais ef ta obrigação. E como tinha eleito S. Pedro em Monas cha Ecclefiaftico do mundo configoo quis fogeitar a o exemplo, q̃defta fogeição ao tributo do exéplo quer
s. heron. S.ler onymoq os Apoftolos colheffem a monarchia, 80 primazia de Pedro na Sede Apofolica Romana, \& Pó tificado do mundo. Ex reddicione tributi arbitrati $\int$ unt Perrim omnilus \& $\beta$ pralatum.

Reueftimos ao ferenifsimo Principe com as galas peffoaes da honeftidade, penitencia, \& menos eftimaçĩo dos bés caducos, \&z humanos, \&z cõ as q̃ refpeitĩo a benignidade, brãdura cortezia, \& exéplo aos homés. Refta coroarmolo có aq̃lla realvirtade, q ferne de coro ar o mais ornamento de todas, qual he a piedade com Deos. O Principe dos facerdotes reueftido em feus pã tificais reprefentãdo as peças dellas, as varias virtudes de qauia de fer ornado, em lugar de coroa trazia apen tada na cabeça cō hüa fica hũa lamina de ouro cö o no me fanto deDeos efcrito, como fe a piedade pera com Deos fobreleuaffe a eftimaçio de todas as virtudes co-
s. hicron. moreal coroa dellas. Nāo nos deixous. Ieronymo sé tir outra coufa declarādo efte penfamento. Vt totü Pötificzisonniw nomenDei cronet, ơ protegat.

Qué pode negar a fingular, e real piedade có Deos do Duzue D. Theodofio? Digao aq̣lla eftamel perfeue.

# exequias do Duqu". 

rą̧̃ co que todos os dias rezaua por inteiro oofficio diuino, $q$ de quinze, ou vinte annos a efla parte rezasa de cor co quem o ajudana. Acrefeentando outros officios particulares, como o do nome de Iefu, o de S. Io feph, \&o oda S.Cruz, qu tenho por muy prouauclo rezana crucificado nas feftas feiras da Corefma, imitäde zo Iffante D. Duarte feu auo, de qué mo contarăo a ferenifsima fenhora D.Catherina fua filha, \& ofereniffimo Principe feu nete. Digao a perenne deuaçáo com q̌todos os dias onuia miffa na fua capella, \&z nos folennes có grande folennidade cantada: pos cujo refpcito foftentaua cóexcefsiuos gaftos a antoridade, \& grandeza de hũa capella real, có riquifsimos ornamétos, \&e peças de prata, \& ouro, dignidades facerdotaes, grande numero de Capellăes:có diftribuições, \& moradias ordenados, \& partidos a grande numero de câtores, de vozes, \& de todos os inftrumentos muficos, có fundação de Collegio pera ferniço do culto diuino na capel la, có Reytores, meftres, \& fogeitos qu bé feruifem, cō applicação não sò de beneficios ecclefiafticos táo groffos, $q$ fe näo pejaraó delles peffoas de muita qualidade mas de outros grădes benefles de fua real fazenda.

Digao aquella denaçá perpetua de celebrar as feftas mayores, \& menores da Igreja, \&z de muytos sãtos particulares có folenifsimas vefporas, e miffas.Digao a ğlle infaliuel coftume de cófeffarfe, e comuggar duas ve zes no mes fora das Pafchoas, dia do fcu nacimento,

## Sernăo anñual das

2: outros de deuação. Digao aquella renerencia comq $q$ todos os outros annos celebratia a bemauenturada me moria de S.IzabelRaynha de Portugal, de qué por pay \& por mily era decimo defcédente, dádo real băquete, \& veftindo a treze meninos pobres, afsifindo em peffoné pé desbarretado a feruir qué reprefêtaua a $S$. Ray tha \&z os Principes feus fithos feruiio aos pobres con: uidados.

Digro a fingular detração cô qu femprè venerou relis giofos, e a gräde eft imação q̃ fempre fez de peffoas exéplares, \&\& as ordinarias efmolas, q̃ sépre deu aos religio D. pedrode fos das cafas de feus eftados ao perto, \& ao löge, q feef Teledo. pătou huit general das gales de Hefpanha, \& gräde del la de ver no mofteiro de Sagres no cabo de S. Vicéte, $\boldsymbol{q}$ chegauão la tảo lōge as grädezas, \& efmolas do princi pe ferenifsimo, q náo fe cötêtando em vida do muyto bé q̆ fes a todos, não fe efqueceo na morte dos mais ne cefsitados. Aos religiofos da Piedade tene muy particular, deuaçã, não so por feu Protector, mas pello muy to đ̄ fe fatisfazia de feu religiofo procediméto. Algũas vezes por fua peffoa, \& dos fenhores feus filhos os fernia à meza, dizédo q̃ por fura dignidade, \& religiăo me recião mais $q$ Reys feré feruidos. E quando có elles co mia nio tofria, que o feruiffem leuando hũ moço fidal. go de mentr idade pera efte minifterio.

Digao aquella feruorofa fee, \& deuação, que fem: pre teue ao diuinifsimo Sacramento do altar. Digao
exequits do Düque. $\quad 23$ aquelle incefsanel cuidado com que todas as vezes, $\bar{q}$ ouvia de noite tanger a ir of fantifsimo Sacramento fora fel evantaua com os fenhores fus filhcs, \&̌ tedos os criados que dormiáo no paffo, $\& \mathrm{ccm}$ muytes tochas hia acompanhar ao Senhor, \& nas noites de inuerno chuuofas, \& tempeftuofas com mais vontade, porque entuäo, diziz,era mais h. J. Saria aquella denaçäo.pois a gente mais faliauna. Digao aquella reuerécia com que fempre eftaua diante do fantifsimo Secramento dé joc thos por mais vagarofa que foffe a detença fem nüqua fe affentar na cadeira, fe năo no tempo da prègaçio. Af Giftindo todos os annos na fuá real capella defee quirita feira de endoécas pella menham atè conuungar dia de Pafchoa de pois da prociffaó, fem em todo efte tempodia, \& noite deixar de afsiftir em poftura humilde em prefença do Cantifsimo Sacramento.

Digao aquelle fentimento mortal, que na alma recebeo do defgraciado cafo de fanta Engracia em Lisboa cobrindofe de luto com os Pincipes feusfilhos, es comendo em fecreto como enojado. Digãono aquellas cartas täo catholicas, que fe bre efte cafo, \& caftio godelle, \& remedio pera não aver outros futurcs ef. creueo ao Arcebifpo de Lisboa gcuet inador defte Rey no, \& a fua Mageftade. Digao a quelle grande cuidado qu tevenas endoenças feguintes de mandá repartir pellas Igrejas de fua ccrte todas as juniceas della pera mayor guarda do fantifsimo Senhor, \& não fe côrtetou

## Sermăo annual das

ni fua capella real comafsiftécia de algŭs capitaes dé Flandes, \&\& Italia entretenidos em fen feruiço;mas que por fuareal peffoa, \& pellosdos fenhores feus filhos di uidio as horas da quellas tres noitespera alternatiuamó te velarem ao pè do fepulchro, \&o mefmo mädou fazer por fuas cartas a todos os lugares de feus eftados. Digao aquella deuaçáo, com que todas as quintas feiras da Qiareefma afsifiá muytas horas ao fanctifsimo Sacraméto na Igreja matriz defta Villa,cō fermäo \& folennes cōpletas da fua capella. Digao a mefma de uacio, có qualiiftia os tres dias antes da cinza, a folena nidade das quarenta horas na cafa da Companhia cô toda a fua mufic ca, atè leuar cō os Principes feus filhos na porciffó as varas do pallio. Digao a quella infalliuil deuaçăo com q̆ acompanhaua nas procifloés folénes o fantifsimo Sacramento, fofrendo com a cabeça defcuberta, qualquer injuria de tempo, formayor, $\boldsymbol{q}$ foffe. Digao aquelle cuidado có $q$ todas as feftas feiras da Qinarefma hia correr os paffos da paixáo de Chrifo to, \&2 le vinha ja de noire recolher à cafa da Cöpanhia affiftindo as folennes difciplinas, qufeus criados, \&o vaf falos tomauaio naquella cafa. Digao finalmête aquella, vniuerfal obfereancia de Chriftandade, có que o Principe ferenifsimo fempre viueo, que da licéça a todo ho mé Chriftāo, qo o conheceo digga fallando fem paixāo algura coufa, que encontraffe nelle as leys diuinas. E porque imos abreuiado a narração das virtudes:
do ferenifsinso Principe, que podera gaftar largas bo. ras, \& dias, na paciencia, \& fofrimento de fua enfer. midade fe conformou tanto cō a vontade diuina, q dizia a quem the moftraua defejar faude, q̆ nada queria fenảo o qu Deos quizefle, nem the feria penoza a morte quädo Deos foffe feruido de lha dar, \&\& q̃ efperaua mor rer como hũ paffarinho. Comügou duas vezes por via tico da măo do feı Parocho, pedio a fancta vnção an ticipadamente pera ajudar, \&x aduirtir a tudo o qŋ nella fe fizeffe.Pedio com lagrimas ao Guardiao da Piedade He deffe hum habito, pera le fepultar nelle, \&xpedio ào Duque de Barcellos feu fitho, que o nado fepultaffe com pompa, \& deixon em feu teftamento que o fepultafsé cm fepultara raza; \& lembrandolhe hü Religiofo dos muytos, que lhe afsitiazo, que era tempo de defpedirfe dos fenhores feus filhos, teue defta lembrança fingular fatisfação, \& chamados lhes fes a pratica feguinte que aqui vai com toda a formalidade, \& verdade.

Fuihos dizemme que he tempo de me despedir de vos. $N$. Senbor fique com vof co. Sempre Dos amei, © quis muyto, فo afsidos defejei, ơ procurei todos os bès que pude. E be me Deos teffemunha, que fempre tratei de vos, como me parecia, que mais vos conuinha, er affirmouos, que fe errei, foi pello näo entender mellhor. E difo vos pego perdăo? Sempre me lem brei de vos, or me ei detembrar, onac quer que eflituer, os af fr me näo defpudo de dos, é pedirei a Deos que Dis encaminhe ainda gue the nïo mevego fazerme vant a merces So Diuerdes
todos tres conformes, © ounidos, nino aver â quem tenha pots der consta vos. Porque meus filhos defenganaiuos; que năo aueis de ser na terra quem vos acnda, er jeja por ros; fe nüas sômenic Dios, Ü feo fervirdes a elle eftai certos, que tereiss: tuso por Dos. Aquella beng ăo que lacob langow a feus filhos, pos lança a vos. Eef.a do a de Deos vos cubra com fuagragia? Pois aquelle Senbur (apuntando ao crucifixo, que diante ti-s nha) como pay deis a vida na cruz por moßo amor. Duque de B.trcellos encomeridotoos muyto o meu Duarte, que fempre mee quiz muy:o, む ficad d'emp arado: vo no mew Alexandre, q̆ he muy o bonitu. Nio deixaráo as lagrimas ir por diante. so ferenifsimo Principe, oe das fuas fe pode colher quät tas ferião as dos fenhores feas filhos, se de todos os cir cun!tantes. E depois dellas mais moderadas the diffe. Mous fi bos podeis repoufur, que ifo effâ mais dewagar. E dizendolhe alguis religrofos, que o encomendauảo muya to a noffor Senhor pera que lhedeffe faude, thes refpodeo. Näo padres, que quarido aqui me deitei me parecco näo Seria pera mais meleuantar, nem a morte me da pena, antes a liuso de trabalbos palfodos, pofoo que digo com fam Martit: nino. Si a dbuc populo tio fum neceffarius ron recufo laborem. E fentindo grande difficuldade em comer, \& aduirtindollhe $q$ não dizia o fogeitarfe tato adfatio cō o non recu folaborem, de São Martinho, fe animou, \& comeo.

Efdtandolhe por muyto tempo a falla, ainda que nio o ounir, \& fencido, dizendol he ham religiofoem voz alta, pera que ofoffe feguindo o Palmo. InroiDo

Thine Jperani E parando noçedlas palauras. Efomibi in Deum protectorem, acodio o fanto. Principe dem voz Pfalmo 30 C intelligitiel, \&oclara. Et in demum refugij ơ falmum: me facias. Eforaó ass vlemas palauras, que diffe nefte mundo. El chegandofe màis o tempo de feu gloriofo trànfito notarão muytas peffoas, que tédo na mão hũa vela de grandes indulgencias com que muytos tenho res defta cafi acabarão acabou ella de todo séficar par te algũa, quädo oferenifsimo Pincipe acabou a vida: (IM O raro Principe, ó vinica faudade de Portugal, ò re liquias reaes de outros timpos mais ditofos, ó Phenis fingular neftes afomatioos lenhos de tão reaes virtudes abrazado, nato pera morrer, Et quafinon ef mortuus; mas pera cemeçar a vitier de fuas cinzas, deixädo nellas femelbante afsi. Similem enim reliçuit fibifeff fe. A vos leaes, \& faudofos vaffalos do gräde. Theodofio fal lara nefte paffo fe prègára aquelle grônde Tertulliano moftrádo cm fua vida, \&e molte fer Phenistâo raso na fingularidade de fua peffoa, como na pofieridade de fua fucceffäö ifcoipite jllum Qrientis alitem. Venerai a v- termulde nica ratezá defte Principe, ece mo á co. Fhenis de Ara-com.rifumo bia, de fingulartate famof fum. Täo fing ulas na frima. De pofteritate monftuofum. Como admirant na geraço, qं deixou, quifemet ipfomhbenter funerans. Que accitando àmorte como quem a defejaua. Renituot niatala fine dif $\int^{"}$ redens. Se renoua na morte como fe de howo naceffe. Náo acabou có partir, deixado em fon lugar qué tábé Бinial

## Sermäo annuà das

 reprefentafe fuareal peffon: Similem enim religuit fibis poffe. E he a terceira parte do fermáo, pera darmos fim feo puderás ter grandezas de taõ reacs virtudes. Pera que eräo neceeffatios largos tempos, \&\& fermöes.Adinirauel bençãa foy da diuina prouidécia fobre a cafa de Bragança, terem os Duques della fempre filhos, em que viueffem as virtudes de feas pays.O Duque primeiro Dom Affonfo, teue o Duque Dom Fernando primeiro, de quem foy filho o Duque Dö Fernando fegundo, que deu por fucceffor ao Duque Dom Gemes, queteue por filho aо Duque Dom Theodofid primeiro, de quem nafcee o Duque Dom Ioäo primeiro, que nos det of erenifsimo Drincipeo Duque Dom Theodofio fegundo, cujos offos reaes naquella fepultura deuem eftar muy cófolados por verem à fua mád directa ao ferenifimo Principe Dö Ioäo fegundo, em quem pera lua, \& noffa confolação deixolu tresladadas fuas reaes virtedes, \& vituas as efperanças de náo ficar a quem a nenhum de feus anos. Scintilla bigoris paters.nieronim nilucet inflio. Diffe Säo leronymo do Principe Nibrit ad Salminü, dio efcrenendo a Saluina, \& nos dizemos do ferenifsimo Principe. Similem enim religuit fibi poft fe. Que bem nos vai prome rendo cöformarfe fempre com as reats virtudes de feus pais, \& auos. Que he bem certo, que no exercicio dellas fe conhece quem forão os progenis tores.

Näofe fabia no campo de Saul quem erab payde
Dauid
exequias do Duque 26
Datid, fae ao defafio como Gigante Philfftero, volta o paftorinho de Betlem fobre a cabeça a fua funda, def fecha, acerta, derruba, \& vence, mata, \& degola, fae triumphador gloriof o de täo potente enemigo, como - Philiftell era, terror, \& medo de todo o ponio de If. rael, tras gloriofos trofeos de tảo vafto gigante, a cabeça em hưa mão, a efpada na outra. Pafma Sanl de táo bifarra caualaria, arremete como penfamento, q̣não podia deixar de fer aquelle mosoo filho do mais briofo, \& caualeirofohomé, que ouveffeem todas as doze tribus de Ifrael. Perguntalho。De qua progenie es o a- ${ }^{1 \text { Reg.s.77a }}$ dolefcens? Anendo, que não podia auer tanto valor fem nafcer de quem tiueffe nobreza pera o communicar a feut filho. Tão viuo retrato coftuma fer hum nobre fitho de hum nobre pay. Simalem enim reliquit fibi pof $\int e_{\text {. }}$ Efe hum só filho bafta pera eftampar em fuas obras or real vigor de feu pay, que fara fe forem tres? Que fe fu dera fazer hũ quodlibeto academico difficultofo de refoluer comventage por nenhūa das partes, fe podião os ferenifsimos filhos ter mais honrado pay, on o fere nifsimo pay ter mais honrados filhos? O gue sö digo he. Qwe fimiles reliquit fibipoff fe. Eque fendo expreffado em tantos fica com paternal gloria de todos, que fe auremos de crer, como he rezão a Sảo Gregorio Nazianzeno, pode fer cafo, cm que a natureza fe a póotaffe pera dar bum filho femelhante a pay honnado, mas dar hum dar outio $_{2}$ \& outro he maniffefa glo-

## Sermăo annuial dits

ria de feu pay. Precellentia in multis, diz ograde Theo
Naxianx.de lawdibus Ba fiop. logo, manifests $P$ arentum laus eft.

Mas efta felicidade de ter muytos, que engrandeçío a gloria de feu tronco, nafceo có a propria cafa de Bragança. Tres grandezas tem o Reyno de Portugal, com fertáo pequeno, \& limitado pera quem fora pequena a Monarchia Romana. Primeyra a famofa cida de de Lisboa, cabeça do Reyno enchendo todas as par tes do mundo com a opulencia de feus comercios,como fe fora fenhora do Oceano, como em outros tempos foy, que de o fer diffe hum eftrangeiro. Olifippovr bs eft. qua quafi ad Occeani imperium peroppurtuno imminet laco. Que dofitio, \& lagar cuidou efte que era Lisboa fenhora do Oceano.

A fegunda, as conquitas do Reyno. Senhoreando aMonarchia Portuguefa os berços donde o fol nos naf ce, \& as fepulturas onde fe nos efconde: dando principioa feu fenhorio, onde a Monarchia Romana pós fim a feu imperio. As colunas de Hercules no eftreito Gnaditano cuidou a antiguidadeRomana que erảo os termos ande o mindo fe acabaua. Non plus vitra. Effas meimas colunas, que terminaráo Europa cuidou o valor portugues, que eraó as portas por onde podia fair. Longe plus lera, a paffear, \& natlegar com real fenho tio a valtidáo de coltas Affricanas cheas de táo varias naçees em cores, \& coftumes, desdas colunas de Her cules atè as portas do eftreito do mar roxo, \& daqui

## exequias do Drque

barla uénteando as contas de Oceano Arabico, \& as ribeiras da enfeada de Pesfia afsi pella parte da ditofa Arabia, como pella outra contraccfta da antiga Carmania terra dos Nartaques, Reyno de Cinde, \& dahi fenhoreando o mar Indico pellas coftas de Cambaya, Guzarates, Canaras, Malauares, Ceilóes, Choram:deiš, Bengalas, \& Pegu, Reynos de Sião, \&\& Chinas. E no mais Oriental de todo o vninerfo o largo Arcifela go de Maluco. E no mais Occidental, oitocétas legoas de cofta, \& terra firme fitiadas no nouo mundo.

A terceira, a magnificencià real da cafa de Braganç, que a pos os Reys fefegue, \& declara por tệ̣o fua Depois de dos, nos. De forte, que em fer nafcimento a cafa de Bragança começou a não caberem Portngal, \&eftéderfe a encher de Emperadores a cafa de Auftria em Alemanha, \& a Hefpanha de Reys poderofos de Portugal, \& Caftella. iflocrme? A pi negenita, \& vnica filha da cafa de Bragança emful principio a ferenifsima fenhora a Iffanta D. Izabel filha cos primet ros Duques, cazou ccm olffante Dem lcão fetu tio fiTho de elRey DCm Ioão primeiro. Deftereal matimo nio nafcerão duas ferenilsimas ferhoras. A primeira ca fou com elRey Dcm Ioão fegundo de Cafiella, \& fey mäy da Raynha Catholiça Dena Jzabel, dór çurn nafceo a Raynha Dona loana cazada cem liRey Felippe primeiro de Caftella, se Cende de Flandes, de querm nafceräo os doms Emperadores, Carlos quinto, \& Dá

## Sermăo annual das

Fernando primeiro, quartos netos da cafa de Bragañ ${ }^{2}$ ¢̨, quinto neto o Emperador Maximiliano fegundo, fextos netos, o Emperador Rodolfo, \& o Emperador Matchias. E pello Archiduque Carlos fegundo filho do Emperador D.Fernando primeiro, fica fexto neto da cafa de Bragança, o Emperador D. Fernando fegūe do que hoje reina. E volcando a Elpanha, quinto neto da cafa de Bragăca por parte de feu pay, \& quarto por parte de fua may foy elRey D.Felippe primeiro de Por tugal pello Emperador Carlos quinto feu pay, pella Emperatriz D.Izabel fua măy.

Da fegunda fenhora filha da primogenita da cafá de Bragança a Iffanta D. Beatriz cazada como Iffante D. Fernando filho de elRey D. Duarte, nalcerão a Ray nha D. Leonor mollher de elRey D. Ioáo fegundo, \&s o felicifsimo Rey Dom Manoel, \& defte todos os mais Reys de Portugal, \& Caftella, que noffos paffados, \& nos temos viftos nefta monarchia. Egran de defgraça fera, que Deos năo permita, que no trono imperial de Alemanha, \& no real da monarchia de Efpanha falté defcendentes, \& netos da cafa de Bragança taô famofaem ter por fucceffores de feus progenitores, os mayores monarchas, \& Emperadores de Europa. Similes. relliquic fibi poff fe.

O grandeza real da profapia da cafa de Bragança, tion effendida, \& àutorizada em coroas de Reynos, \& imperios? Que não fe efperara da vlcima planta defte
real tronco, fem nunquafe affaftar delle? Com quam dobrados épipitos vinirão nefta plăta as reais virtudes de todos os feus pafflados? Que fe tilleraō rezaō de fica rem grandes, \& faudofas enuc jas aos progenitores que fe partiraõ das reaes virtudes, que todos exercitataô. Oue fandades ficariaō às viuas plantas, que o Cerenif. fimo Principe nos deixou das reaes virtudes, que nelle fempre viraó.

Sandofo ficaua de Helias feu difcipolo Elifu, vendoo partir em hum carro de fogo: brada. Pater mi,pa- ${ }^{4 \mathrm{Reg}}$ - ${ }^{\text {25 }}$ ter mi, currus Ifrael, ov aurigae eius. Chamal he pay, \&repete hüa, \&outra ves taö doce neme, poiqi lhe deixaffe dobrados efpiritos. Duplex filij.Jpiritus duplo clama bat. Diffe hum Bifpo de Oftia, que dobrados ef pinitos faö neceffarios a quem ha de tratar negocios reaes, como Elifeu trataua, em gouernos de eftados, \&e de propria conciencia em dirciçao de fua alma. Eftes moffraraö os ferenifsimos Principes em beijarem a mäo, 跴 tomarem a fanta benção de feu pay, hưa vez vilio antes de partirfe defte müdo; a outra ja defunto antes de partir de feu palacio, pera a quella fepulura. Como fe com lagr imas, que hū̃a ves, \&2 outra chorarāe, imitädoElefeu diffeffe cada hym as fuas palauras,

Pater mi, pater mi, currus IJrael, ©o auriga cius. Fay ferenifsimo tao a mado fempre defles filhos, tio faudo fos neftapartida. Curnus frael, or aurigacins, Gloria de Portugal, \& guia de reaes virtudes Portuguefas; cu-

Sermăo annualdas
bramnas eftas benzöes, que ped mos com a capa de voffa imitação, como cobrira ${ }^{3}$ a Elifeu as de Elias na capa, $q$ the lãcou. Qie ainda qu vos vejamos morto nef fa lepultura. Mrotuuses Pater euts;sépre vos acharemos wiuo na real imitaçio, q̆ de voffasvirtudes tiuermos. E. quafinö́ef mortuss. Porque deixandouios retratado em tres penhores, näo podera nunca efquecer a voffa reat memoria, nē nòs nosefqueceremos de feguir voffas pi zadas, pera fegurarmos nefta vida a graça em femelhä ça de filhos vollos. Similes reliquit Ibi poffe. Pera que nagloria vos vamos beijar a mio, Ouam mibi, or robbis, - prajtare digneunr Dominus omnipotens. Amen.


