
F?


$2 x+2 x+5$
 RThetreyt rite and
$\cdots$



## MEDITACOELS

Para todos co dias da femana,
PEIO EVHRCICIO DAS ures potencias da alma, conforme enfina

C TO
 FUNDADOR DA COMPANHIA.

$$
\underset{\text { PELO PADRE }}{\text { DE }}
$$

ALEXANDRE DE GUSMAO, da mefma Companhia.
LISBOA:

Na Officina de Miguel DESLANDES Impreffor le Sua Mageftade. Anno de 1689.
com todas as licencas necellarias.



):02abad


$$
=A 0
$$

$\qquad$


## AO PATRIARCHA

## SANTO IGNACIO

## Fundador da Companhia de JESU.



STE Livrinho de Meditaçoés, que para ufo dos volfos filhos,ó meu Santo Patriarcha, reduzi a hum breve memorial, para que com facilidade. Leja delles percebido, offereço e ponho a vol§ ii
fos

Ios pés, para que por vofo tentha of efpirito? que feu Author the naió pode dar. Todos os que nefta materia tem lahido à luz, depois daquelle voffo admirane iivrinho de ouro dos exercicios e/pirituaes, fao obras; que a vós He devem em gram parte, porque delle, come de huma mina, ou como de hum pedaço de outro preciolo, le lavráraō as ricas peças, que nefta materia lahirás à luz por muitos, e mui ricos artifices ; e como efta minha obrinha leja tambem laurada da me/ma materia, que as outras, Jegue-/e; que tendes nellia a me/ma parte, que em as outras todas tendes; mas para que em tudo leja voffa, e naó em parte, vo-la offereço toda, e ponho a rollos pès, para, que fendo toda vofla, poffa fer lida comotal, [ o que de outra forte naö fora) e como a coula voffa deis a fórma, que ha mifter, alfim como the deftes a materia para fe fazer.

## Filho indigniffimo voffo; e de vofla Companhia.

Alexandre de GuJmao.

## AO LEYTOR.

PE endo reduzi abreve eftylo, pelo ufo, e exercicio das tres potencias da alma, aquellas Meditaçoens, que outros tratáxaō mais por extenfo, affim porque fiquem melhor na memoria os pontos, ou materia de Meditaçaö, como por fer huma, e outra coufa encarecida de noffo Santo Patriarcha no feu livrinho dos exercicios efpirituaes.

Quanto á brevidade do eftylo, diz elle que fedem os pontos da Meditaçaö brevemente, e como de caminho: Breviter, \&i obitar: accrefcentădo fómente aquillo, que he neceffario para entender o ponto; porque governado tómente o que medita pelo difcurfo alheyo, naớ póde fentir aquella moçaơ de efpirito que defeja, como fe moverá pelo que per fi mefmo difcorre com o favor da Divina graça.

Quanto ao modo de meditar, efte do ufo das tr s potencias he o mais facil, e accömodado para os principiantes, e poriffo as Medeitaçoens vaớ accớmodadas a effe fim, como facilmente fe verá.

## Que cu., a feja Oracaō.

ORaçaó fe define:Huma elevaçaó da nofo fa mente a Deos por devoio, e pio affecto. Efta Oraçaō, ou he rocal, ou he mental: a vocal he a que fe faz cum a palavia, e a mental he a que fe faz com o entendimento, e vontade; aquai Oraçaơ mental fedivide em Meditaçaō, e Contemplaçaō. Da Contemplaçaŏ trataŏ os Authores de mais levantado efpirito; da Meditaçaó trataremos nós aqui com a brevidade, e clareza, que nos for poffivel.

## §. I.

## Que coula jeja Meditaçaŏ.

MEditaçæō he huma diligente, e affeCtuofá acçaó de noflo entendimento, e vontade, com que a alma procura co hecer alguma occulta ve:dade das coufas Divinas em ordem a fugir o mal, e abraçar o bem.

Para que da Meditaçaŏ́ fe tenha bom fruçto, ha de preceder difpofiçaŏ, e preparaçaŏ. A difpofiçaó he a pureza da confciencia, e defejo ardente de noffo aproveitamentc efpiritual, e, como diz Calliano, a preparaç ${ }^{3}$ ó que fizermos para ella.

A preparaçıo para fer qual fe requere, fe devem fugir certos impedimentos, que diFertem a Meditaçaoo, e fe ham de applicar
certas ajudas, que a faci du. Os impedimen* tos comprehendeo S. Bernardo em breves palavras: fentidos divertidos, cuidados, que picaó, e culpas que mordem. As ajudas $\mathfrak{a}$ ố as que communnente chamaŏ addi çoens, ou partes da Medit sao , que para mayor clarereza, f facilidade vaó difpoftas na fórma feguinte.

## §. II.

Das addiçoens, ou partes da Medi taçaô.

AS addiçoens da Oraçaó mental, ou da Meditaçaoó, faô cinco: A primeira he preparaçaô remota : A fegunda, preparaçaó proxima : A terceira, meditaçaô : A quarta, colloquio : A quinta, exame.

## 1. Addiçaŏ.

APrimeira addiçaõ,que he preparaçaô re mota, contêm duas coufas : a Primeira he ler, ou ouvir os pontos da Meditaçaö á noitc, recapacitando-os na memoria brevemente antes de dormir; a Segunda, repetí-los logo em efpertando pela manhăa antes de outros penfamentos.

ASegunda addiçaó, que he preparaçaổ proxima, contêm quatro pontos: o Primeiro, he a prefença de Deos: Segundo, Oraçaō preparatoria: Tercein ), compofiçaõ de Iugar: Quarto, petiçaó. A prefença de Deos fe ha de fazer na maneira feguinte : Eftando em pé,hum, ou dous paffos do lugar da meditaçaõ, por tempo de hum, ou dous Credos, me refolverei que eftou na mefma prefença de Deos, e que venho a tratar com elle o negocio de minha falvaçaō ; e feita huma profunda reverencia com o coraçaó , cabeça, e joethos en terra, faço o final da Cruz. Oraçaỏ preparatoria he pedir a Deos noffo Senhor graça, para que todos os meus penfamentos, eacçoens naquella Oraçã̉ fejaó para gloria fua. A compofiçaŏ de lugar he reprefentar primeiro na imağinaçă̧ o myfterio, que hey de meditar;logo imaginar-me em olugar onde o tal myfterio le obrou. A petição he em que peço a Deos graça para conhecer bem aquelle myiterio, e exemplo delle, para delle me aproveitar, conforme a materia da Meditaça0̈.

$$
\text { 3. } \angle d, \cdots
$$

TErceira addiçaó chamamos a effa mefma Meditaçaő, ou confideraçaó, a qual confta affim mefmo de quatro coufas: a Primeira, applicaçaŏ das potencias : a Segunda, appli-caçaó de fi mefmo : a Terceira applicaçaó do myfterio : a Quarta, o fructo da meditaçaó. A applicaçaō das potencias fe faz defta forte: Traz fe á memoria o myfterio, ou ponto,que fe ha de meditar; logo vay o entendimento difcorrendo fobre elle, até que a vontade fe vay movendo a abraçar o que o entendimento meditou; deforte, que da memoria he a reprefentaçaô do myfterio, do entendimento á ponderaçıŏ, e da vontade o tirar do fructo. A applicaçẳ̉̉ de fi fe faz quando hư accômoda a fi, conferindo com fua vida, e coftumes o que medita. A applicaçaô do myfterio he , que em tanto fe ha hum de deter na confideraçaŏ do myfterio, até que finta mover-fe a vontade; e fe fentir mover-fe, naŏ tem que paflar a outro ponto. Ofructo da Otaçaó faô os bons propofitos, e fantos defejos, que da confideraçaõ tirou.

oColloquio confta de tres coufas, a faz ber: acçaô de graças, offerecimento , e petiçaó. As graças fe daớa a Deos pelos bons propofitos, que me der; o quaes fe ham de offerecer ao melmo Deos, e pedir fua auxilio para os pôr em execuçaó; e juntamente fe haŏ de encormendar a Deos as neceffidades publicas,e particulares, dizendo no cabo hum Pater Nofter: e fe a Oraçaō for dirigidaá Virgem Nofla Senhora, fe póde dizer huma Ave Maria.
5. Addiçaŏ.

AQuinta addiçă he o exame, o qual fe faz. Primeiro, examinando como me hey havido na Meditaçaŏ, e que fructo tirei della. Segundo, que fe achar que fiz da minha parte, dê a Deos graças poriflo; efe achar o contrario, peça a Deos perdaõ , e proponha emenda.

## $\$ 3$.

## Pratica da Meditaçaj.

s
Uppoftas as advertencias fobreditas, , e ha de ordenar a Meditaçao na fórma feguinte. Lidos os pontos da Meditaçãó, pofto em pé nolugar da Oraçaŏ, confiderarey por efpaço de hum Credo, que vou fallar com Deos, e refoluto que eftou em fua prefença, feita huma profunda reverencia, e o final da $\mathrm{Cruz}_{\text {, }}$ farey a Oraçaŏ preparatoria, compofiçaô de lugar , e petiçaó, como acima diflemos.

Logo por applicaçaŏ das tres potencias.to: mando por materia da Meditaçaơ v. g. o Nafcimento de Chrifto, procurarey em pri.neiro lugar pelo exercicio da menoria reprefentar a lembrança do Menino nafcido em fórma taō humilde, ou outro qualquer ponto, que mais me contentar. O que feito, entra o entendimento a difcorrer, fazendo por perfuadir a vontade a abraçar o que medita, para o qual he de grande utilidade fazer muitos actos de Fé, para melhor fe perfuadir ; e depois difto fe regue o colloquio, dando a Deos graças pelos bons defejos.

## . 4. <br> Do ructo da Oraçõ.

oFructo principal, que fe ha de tirar da Meditaçaŏ, ha de fer o mayor conhecimento de Deos, e de nós mefmos: Segundo, a pureza da alma: Terceiro, a mortificaçaó das paixoens: Quarto, dépiezo de tcdas as coufas caducas, e eftimaçaö das eternas: Quinto. abnegaçaố da propria vontade: Sexto, defejo da perfeiçaớ : Settimo, pureza da intençaô : Oitavo, uniaŏ com Deos: Nono, zelo das almas: Decimo, folida, e verdadeira imi. taçaŏ da vida fantiffima de Chrifto.

$$
\text { §. } 5 .
$$

Das tentaçoens na Oracaj.

AS tentaçoens, que mais commummente coftumaó impedir o fructo, e exercicio da Oraçaŏ , faô feccura, ou pouca devoçaō, diftracçoens, illufoens, fomno, e enfermidade. A fercura, que tambem fe chama deffolaçaõ,he huma averfaō, ou faftio das coufas efpirituaes no caminho da perfeiçaŏ.O remedio defta tentaçaŏ principal heo exercicio da devoçaó, porque a devoçaö he a vontade prompta nara as coufas doferviço de Deos. A'èm difíu ajudará muito para lăçar fóra a feccura, e recuperar a devoçaõ; Primeiro, naŏ defmayar, mas animofamente conceber hum horror do eftado miferavel dos tibios, e procurar com effeito livrar-fe delle. Segundo, reconhe-
cer diante de Deos fuas imperfeiçoens, e fe tiver boa occafiaó,fazer huma confiflaŏ geral. Terceiro, fazer alguma extraordinaria, mas moderada mortificaçao. Quarto, aprefentar-fe diante do:Santiflimo Sacramento com viva fé, e humildade, reprefentando-ihe fua miferia; e tambem recorrer á fempre Virgem Maria, e mais Santos. Quinto finalmente, com inteirarefignaçaô eíperar com humildade, e paciencia a mifericordia de Deos.

Diftracçoens 1 ăo as vagueaçoens do entendimento fóra da materia da Meditação, ou fejäo voluntarias, ou involuntarias. O unico remedio he preparar bem, aflim a alma, como a materia para a Meditação, excitando o defejo dehonrar a Deos, que eftá prefente. As illufoens vem a fer aquelles penfamentos nafcidos, ou de noflo natural, ou do Demonio, que com pretexto de bem nos engana. A regra verdadeíra para os conhecer, e para os vencer, fe ha de tomar do objecto da vontade, ifto he, do bem, ou fim que pertendem; eporque em difcernir efle bem póde facilmente haver engano, he neceflario luz do Ceo, e cone felho do Padre efpiritual; he neseffario muita humildade, e conftancia. O fomno, e enfermidade humas vezes fão caufados por artedu Diabo, outras vezes fảo verdadeiros; porem caufados de noffa negligencia. Efta tentaçăo fe vence prevenindo as caufas, e refiftindo ao principio.

## LICENC, AS.

## DA ORDEM.

EU André Vaz, da Companhia de JESU, Provincial da Provincia de Portugal, por efpecial concefiaáo, que para ifto me foy dada do noflo muito Rever. P. Thyrfo Gonzales, Prepofito Geral da Companhia de JESU,dou licença para que le imprima efte livro intitulado : Meditacoens para todos os dias da Semana, pelo Padre Alexandre de Gufmăo, Provincial da mefma Companhia na Provincia do Brafil: o qual foy revifto, examinado, eapprovado por Religiofos dontos, e graves da mefma Companhia ; e por teftimunho da verdade, dey efta affinada com o meu final, e fellada com $n$ fello de meu officio. Dada em Lisboa aos 28. de Agofto de 1688.

## Andre Vaz.

## DO SANTO OFFICIO.

, Odem-fe imprimir as Meditaçoens,de que efta periçăo faz mençăo, com as emendas que leváo, e menos o rifcado; e depois de impreffas tornaráo para fe conferir, e dár licença que corrăo, e fem ella năo correráo. Lisboa 28. de Settembro de 1688.

## Feronymo Soares. Foä̃ da Co Ra Pimenta.

 Bento de Beja de Noronba. Pedro de Attaide de Caftro. Fr. Vicente de SantoT bomaz. Efievaŏ de Britto Foyos.
## DO ORDINARIO.

POde-fe imprimir o Livro, de que a petio çáo faz mençăo, com as emendas que le. va, e menos o que vay rifcado; e depois tornará para fe conferir, e ée dár licerça para corre:, e fem ella năo correrá, Lisboa 13 , ile Janeiro de 368.

Serraŏ.

## DO PAC,O.

P Ode-fe imprimir, viftas as licenças do Santo Officio , e Ordinario, edepois de impreffo tomará á Mefa para fe conferir, e tá xar, e fem itfo năo correrá. Lisboa 18. de Jd neiro de 1689.

Roxas. Lamprea. Marcbaö. Azevedo. Ribeiro.
$\checkmark$ Ifo eftar conforme com o feu original, póde correr.Lisboa 6.de Mayo de 1689.

Soares. Pimenta, Noronba.
E. B. F. Azevedo.

P
O'de correr. Lisboa 9. de Mayo de : 689.
Serraö.

T Axả̊ efte Livro em feis vintens. Lisboa 5. de Mayo de 1689.
Mello P. Lamprea. Azevedo. Ribeiro.

#  MEDITACŌES DOS BENEFICIOS DIVINOS, para a Segunda feira. 

MEDITAC, A M I. Do beneficio da Creaçã.



Rimeiro Ponto: Confiderao immenfo beneficio de me haver Deos creado, e dado o fer de nada, que dantes era. Pondera, quanto devo a efte Senhor, por me haver feito creatura racional, capaz de razaô, podendo fer hume bruto; dandome alma immortal, capaz das virtudes, feitá fua imager, e femelhança, fem ter de mim neceflidade alguma, mais que por me amar.

Segundo ponto: Confidera of fim para que Deos me creou nefta vida, que he para o a. mar, e fervir, e por efte meyo o gozar eterna.
mente na gloria. Pondera a grandeza defte fim, e quam agradecido me devo moftrar Deos em o fervir, e amar de todoo meu a raçaõ, e com todas as forças de minha alma, e quam ao revez o hey feito todas os dias da minha vida.

Terceiro Ponto: Confidera, como paraque eu alcançaffe efte fim, creou Deos todas as demais creaturas, as quaes todas correlponderám ao fim para que Deos as creou; o Sol, e as eftrellas com fuas luzes, e influencias : as arvores, e plantas com feus fructos, emadeiras; eaflim as demais todas. Alèm difto, o engenho, as forças, a faude, e outros bens naturaes, todos foram a fim de eu confeguir efte fim. Pondera, quam bem correfponderaō todas ao fim para que Deos as creou, e fó o homem foy ingrato a feu Creador. Pois quanto me importa viver com tal moderaçaó no ufo de todas, que naố perca $\begin{gathered}\text { reu fim, e felicida- }\end{gathered}$ de eterna, para que Deos me creou?

## MEDITAC, A M II.

Do beneficio da Conjervaçaó.

1. D Ontn: Confidera, que naô contente Deos com me crear de nada, me eltá confervando nefte fer com leu poder, e proyidencia, videncia, que naö he beneficio menor, que la Creaçaó, porque o que entaŏ fez em am inftante, eftá fazendo todos os inftanzes de minha vida em me confervar. Pondera que fe tanto devo a Deos por me crear em hum inftante,quanto deverey por me confervar todos os inftantes de minha vida, que eftá pendente, como de hum fio, de feu poder; e cada inftante, que vivo, he hum beneficio, que recebo?
2. Ponto: Confidera quanto faz Deos por me confervar nefte fer que medeo; creou os Anjos para me guardarem, confervarem, e governarem; fezpara effe fim o Ceo com feus Planetas, o ar com fuas aves, o mar com feus. peixes, a terra com feus animaes, tudo a fim. de me confervar. Pondera, que fe Deos tanto preza, e tanto faz por me confervar, quanto devo eu fazer por me naŏ perder, ufando das creaturas, como de meyo, e naŏ como de fim.
3. Ponto : Confidera, que naó fó os bens yue Deos creou para me confervar, faó beneficios feus, fenaố tambem os males, de que me livrou. Quantos ha,quepadecem gravifimasenfermidades; quantos faō mentecaptos. e ineptiflimos para fi, e para os demais? Pondera as graças, que devo dar a Deos por tudo ifto ; porque fe os males defta vida, ou faó da culpa, ou da natureza, havendo ems
mim
mim huma, e outra coufa, quem impedio os effeitos della, lenaó a providente gra do Senhor?

## M E D I T A C, A M III.

Do beneficio da Vocaçaơ á Fe Catbolica.

1. Dito: Confidera o ineftimavel beneficio da Divina Vocaçaö, com que Deú me chamou á fua Fé Catholica, e á fua graça. Pondera, que importaria poulco haver-me Deos creado, e confervado para confeguir meu fim fobrenatural, fe me naô chamaffe á fua Fé; nem tampouco me poderia levantar do lodaçal de minhas culpas, fe naö foffe ajudado da poderofa maô deDeos. 2. Ponto: Confidera, quantos milhoens de gentes, e naçoens barbaras defde o principio do mundo viveraó , e vivem ainda hoje fem luz de fé, a quem Deos naō fez o beneficio, que a mim , que por effa razaō fe perdem. Pondera, que fora de mim, fe nafcefle entre eftes, e naó foffenalcido de pays Catholicos no gremio da Igreja? Pois quanto devo a Deo;, que entre tanto numero de infieis, quiz que eu fofle creado com o leiteda verdadeira doutrina, com que poffo confeguir minha felicidade eterna?

3 Pons

para a Segunda feira.
3. Ponto: Confidera, quantos milhares de hriftăos regenerados em Chrifto, e creados mo leite Apoftolico depois de ferem conados no numero dos filhos de Deos, tornáraơ a cahir no profundo de fuas culpas, nas quaes acabáraó, e pereceraŏ́; e a mim me deo o Senhor a maố,e me levantou, dando me muitas infpiraçoens, e foffrendo-me femmecaftigar. Pondera, que feria de mim, fe Deos, como àquelles, me deixaffe, e naó me chamafle, no tempo que eu nañ fazia outra coufa, mais que offender a quem me chamava?

## M EDIT A C, A M IV.

Do beneficio da Redemp̧̧ă.

1. D Onto: Confidera por quem foy feita a noffa Redempçaŏ, que foy o meímo Filho de Deos feito homem, o qual vendo que naó podia o homem fatisfazer cabalmente a eos pelo peccado, quiz elle meimo fazer-fe nomem, para que noffa Redempçaŏ foffe cabal. Pondera, quanto deveria eu ao Rey, que para metirar de hum perpetuo cativeiro, fe deffe a fi, ou a feu filho primogenito? Pois naô he ifto mefmo,o que Deos fez por nim? 2. Ponto: Confidera modo mifericordiofiffimo, que Deos tomou para nos remir, que foy

6 Meditaçons
foy a Morte, e Paixaó de feupifilho affronto. fiffina, e acerbilima. Pondera, que podendo Deos buícar outros meyos mais faceis paro nos remir, como huma fó gotta de fang re,ou huma lagrima que choraffe, (que ifto fó balm tava para remír mil mundos) naŏ quiz fenaó dar fua vida, e Sangue todo, para melhor folicitar noffo amor, e agradecimento.
3. Ponto: Confidera, de quantos males nos liviou Noflo Redemptor. Primeiro, dos peccados: Segundo, da tyrăaia do demonio: Terceiro, do fogo eterno do Inferno. Com o qual nos grangeou outros tres bens, que fao fontes de todos os mais. Primeiro, o eitado da graça, e amizade de Deos, com todas as graças, e dons fobrenaturaes: Segundo, a adopçaơ de filhos de Deos, com direito á herançả do Reyno Celeftial : Terceiro, virtude para recuperar a graça petdida, augmentar a adquirida, e dar vida de merecimento a noffas obras. Pondera, o quanto devemos por tudo a Noflo Redemptor.

# para a Seginda feira. 

## MEDITACÖES

Da Vocaçaô Religiofa.

## MEDITAC, AM V. Do beneficio da Vocaçañ.

I. DOnto: Confidera o beneficio dalVo* caçắ Religiofa, com que Deos Nofto Senhor me chamou do mundo para a Religiaõ. Pondera , quanto devo a Deos por me tirar do mundo, e trazer a fua cafa, pondo me no numero de feus fervos, e amigos, para que o ame, e firva todos os dias de minha vida; e a obrigaçaõ que tenho de o fazer affim.
2. Ponto: Confidera a grădeza defta voca ${ }^{\text {a }}$ çaŏ, por confideraçıo da excellencia dos nais eftados feculares. Pondera, como em todos, e cada hum delles ha mil defcontos de perigos, definquietaçoens, e rifcos de vida, e falvaçaõ, e fó no eftado Religiofo fe acha focego,a verdadeira paz, e quietaçaŏ de confciencia: porque todos os trabalhos, e fadigas, que na Religiaơ fe padecem, faŏ de merecimento, e fatisfaçaó.

> 3. Ponto:

## Meditacoens

3. Ponto: Confidera a grandeza defte beneficio, pe os males, de que Deos me livrou. com a vocaçã̃, e dos bens que com clla me caufou, allim efpirituazs, como temporaes. Pondera, quaes eraó os bens, e males, quaes os de gozo na Religiaŏ, que confiderados com ponderaçắ, conhecerey o que devo a Deos, por me haver chamado á Religisō.

## M E D IT A C, A M VI.

 Da excellencia do Eftado Religiofo, a que Deos me cbamou.1. DOnto: Confidera, que o eftado, a que Deos me chamou, he eftado de perfeiçaó, no qual pela obfervancia dos confelhos Evangelicos, e guarda de minha Regra, tenho obrigaçaó de procurar a perfeita caridade. Pondera a grandeza defte cftado, e o quedevo a Deos por mechamar para elle.
2. Ponto: Confidera, que quanto mais alto heefteeftado, tanto he mayor a obrigaçaô de caminhar, e o tifco de cahir. Pondera, que fendo efte o rifco, e efta a obrigaçaó, devo proceder com mayor fervor, e vigilancia, porque cahindo de taŏ alto, ferá mayor a queda, e a ruina mayor.
3. Ponto: Confidera, que naö ló tenho o: brigaçaō

# para a Segunda feira. 

brigaçaố de fer perfeito em razaó de minha vocaçaŏ a taơalto eftado, mas de ir para diante, e afpirar a mayor perfeiçoó, deforte, que le naô quizer, ou for gravemente defcuidado, naŏ eftou em eftado de falvaçaó. Pondera, quam arrifiados andaó os tibios,negligentes, e diftrahidos, conferindo o prefente eftado de minha vida com a eftreita obrigaçaó de més eftado ; porque ainda que naó tenha obrigaçaó de fer actualmente fanto, tenho a. ctualmente obrigaçaŏ de o procurar.

## M E D I TAC, A M VII.

Que a Religiaŏ, a que Deos me chamou, be Efcojla de perfeiçao.

1. Donto: Confidera, que naö tó he eftado, mas tambem he Efcóla de perfeiçaó o Eftado Religiofo, onde fe enina, efe aprende a fabedoria do Ceo, que he a caridade de Deos, e exercicio de todas as virtudes. Poadera, quam pouco tenho aproveitado em todas; quam pouco tenho de amor de Deos, de humildade \&c, tudo por falta de applicaçaŏ, e muita negligencia no eftudo da perfeç̧̧ã: pois quanto me importa eftudar, de quero alcançar eft fabedoria?
2. Ponto. Confidera, que aflim como nas mais reprehenfaó naö faber os meyos, principios, e inftrumentos, com que ellas $\hat{\text { fe e alcançaŏ, } e}$ digna de caftigo toda a negligencia em as procurar; o meimo fe entende defta arte das artes, e fabedoria do Ceo. Pondera, fe por ventura he falta de eftudo o haver aproveitado taö pouco, e quanto me importa applicar, fe naố quero ficar ignorante.
3. Ponto: Confidera a eftreita conta, que hey de dar ao Summo Meftre, ChriftoJefu, do que hey aprendido nefta efcóla de perfeiçaŏ ; no rigorofo exame que de mim fará , quando me perguntar o que apredi de humildade \&xc. quanto aproveitey no amor de Deos \&c. Pondera, quanto fentirey entaõ naố faber liçaó , nem faber dar razaõ de mim, ou fahir reprovado no exame.

## M E D I T A C, A M VIII.

Da excellencia do Efado Religiofo, pela Semelhança que tem como Beatifico.
3. Dontn: Confidera a grande excellencido Eftado Religiofo, a que Deos ma chamou , pela femelhança, que tem com o eftado dos bemaventurados da gloria ; porque aflim como oofficio dos bemaventurados

## para a Segundaf eira.

11 he ver. gozar, amar, e fervir a Deos por toda a eternidade ; affim oofficio dos Religióos he o -mefmo por toda a vida. Pondera, o quedevo a Deos por me chamar a taó felice eftado, equal deve fer minha vida de bemaventurado na terra.
2. Ponto: Confidera as caufas porque os Santos comparaō o Eitado Religiofo ao Bea* tifico. Primeiro, pela paz, e uniaó fraterna: Segundo, pela pazda alma, nafc da da pure ${ }^{-}$ za da confciencia: Terceiro, pelo gozo do efpirito, nafcido da éferança do premio : Quarto, pelo focego, e quietaçaơ exterior, pela abnegaçaó de todas as coulas da terra. Pondera o grande bem, que temos na Reli. giaō, e a eftimaçaŏ que devemos fazer de tanta felicidade.
3. Ponto: Confidera, que fe nefte eftado me naō accommodar ao modo de vida, que os demais, naŏ a nar, efervir a Deos como os outros fazem, poflo temer naó me lance Deos delle fóra; comofezaos Anjos máos, que por fe naó humilharem a Deos, como os bons fizeraố , os lançou Deos do Ceo aos Infernos. Pondera, quantas vezes o tenho eu merecito pela negligencia, e defcuido, com que o urvo, e amo, e tal vez offendo mais vezes, do que os Anjos fizeraō.

## M E DITAC. A M IX.

## Da excellencia do Efado Relişiofo, pela Jemelbança as Paraijo Terreal.

1. POnto: Confidera a excellencia do Eftado Religiofo. a que Deos me chamou, pela femelhança ao Paraifo Terreal, a que os Santos o comparaŏ. Pondera fua variedade de plantas, fructos, e mais deleites, comparados todos com os que temos na Religiaó; e principalmente o da fciencia, e da vida, que he o Diviniflimo Sacramento do Altar, com que a Religiaơ fe fuftenta.
2. Ponto: Confidera o fim para que Deos Noflo Senhor poz no Paraifo Terreal a noffo primeiro pay, e o fim para que me poz a mim na Religiaõ: aquelle, como diza Efcritura, para o guardar, e para trabalhar; e a mim para o mefmo fim, para trabalhar até a morte, e para guarda defte Paraifo na perfeita obfervancia de fuas regras. Pondera a obrigaçaō,que tenho de o fazer affim, parque em quanto affim o fizer, vivirey feguro como Adaŏ no P? raifo; e fe fizer o contrario, o perderey cu. mo elle.
3. Ponto: Confidera as caufas porque Deos Noffo Senhor lançou fóra do Paraifo Terreal a noflos primeiros pays, que foy por darem ouvidos á Serpente infernal, quebrando feus divinos preceitos. Pondera, quantas vezestenho merecido o mefmo caftigo: efe for defcuidado, e der ouvidos a efta Serpente, quebrando fem temor as regras de meu Eftatuto, poderey temer com razãõ me lance Deos tambem defte Paraifo da Religiaó, como fez a noffos primeiros pays.

## MEDITAC, A M X.

> Da excellencia da Vocaçaŏ Religiofa por se. melbanca ao Bautijmo.

1. D Onto: Confidera, como á Vocaçaó Re ligiofa, ou entrada na Religiaō coftumaõ chamar os Santos hum novo Bautifmo: porque aflim como pelo Bautifmo fe infunde na alma do bautizado a graça,e fe perdoaó os peccados, começando nova vida de graça; o mefmo fuccede com a entrada na Religioã, de que ha muitas revelaçoens de Deos. Pondera a grandeza defte bem por comparaзŏ ao que he, e ao que naô he bautizado.
2. Ponto: Confidera, queaffim como pelo Bautifmo entra o bautizado na Igreja, fe faz Chriftaŏ, e fica obrigado a feus preceitos; e fe fizer o contrario, lerá Chxiftaö fó de nome: aflim
affim com a entrada na Religiaõ fico Religio* 1o, e obrigado a guardar as leys da Religiaö; efeo contrario fizer, ferey Religiofo fómente de nome. Pondera, que affim como impore ta pouco fer bautizado para me falvar, fe naó guardo as leys da Igreja; affim importa pouco fer Religicfo, fe naó guardo as leys da Religiaṓ.
3. Ponto: Confidera o grande beneficio, que Deos fezáquelles, que trouxe á fua Igreja pelo Bautifmo, deixando a tantas naçoens no Gentilifmo, que por naō ferem hautizadas fe perdem. Pondera o mefmo nos Religiofos a refpeito dos feculares. Quantos fe perdem no mundo, que fe Deos os trouxeffe á Religiaō, como a mim, fe falvariaö, e por ventura ferviriaŏ, e amariaơ a Deos com mais fervor do que eu faço?

## MED 1 TAC, A M XI.

Da exellencia do Efado Religiofo por jeme. lbança ao Martyrio.
3. Dnto: Confidera, como chamaó us Santos á vida Religiofa hum prolongado martyrio: que Noflo Senhor remunera no Ceo aos Santos Martyres, como o meímo Deos revelou a Santa Gertrudes, Santa Ma* ria

> para a Segundafeira. ria Magdalena de Pazzi, e outros Santos. Pondera: Pimeiro, que gloria fentirá huma alma religiofa, vendo que feus trabalhos faŏ remunerados com a melma palma, com oue os Santos Martyres no Ceo. Pondera: egundo, que affim como a graça do Mar. tyrio he das mayores, que Deos concede nefta vida a feus efcolhidos; affim he tambem a graça da vocaçaó
2. Ponto: Confidera, que para queo Religiofo mereça onome, e merecimento do Martyr he neceflario que tenha oque S.Paulodiz: Qui funt Cbrifti, carnem fuam crucifi. werunt cum vitiis, \& concupifcentiis: Ha de mortificar a carne com todas fuas paixoens, e appetites, vivendo como crucificado ao mundo. Pondera, quaó longe eftá de merecer efte nome, e effa graça, o que for viciofo, e fem mortificaçaõ, feito todo á fua vontade, $\varepsilon$ que em lugar de viver crucifica. do como Religiofo, quer viver com liberdade de fecular.
3. Ponto: Confidera a conftancia, com que os Santos Martyres foffréraơ os tormentos or naô faltar á Fé, e Ley de Deos; e a inconftancia com que outros faltáraố na Fé por medo dos tormentos. Pondera os que na P.eligiaō perfeveraŏ conftantes nos trabalhos, por naớ faltarem á fé de fua profiflaố; e os que por naŏ padecerem hum pouco, faltaŏ

## 16 <br> Meditaçoens

na fua vocaçaŏ, cotejando a forte de huns com a forte de outros.

## M E D I T A C, A M XII.

 Do bem da Vocaçaó Religiofa. 1. D Onto: Confidera as palavias de Chrifo to Noflo Senhor : Multi junt vocati, pauci verò electi, que faŏ muitos os chamados, mas poucos os efcolhido:. Pondera, o que devo a Deos, porque naó fó quiz que fofle dos chamados á fua Igreja pela Fé, e Bautifmo; mas ainda que foffe dos feus efcolhidos, que faó os Religiofos; porque o melhor, e mais efcolhido da Igreja Catholica nas Religioens fe acha.2. Ponto: Confidera as palavras do Senhor aos Santos Apoftolos: Non vos me elegifirs, fed ego elegi vor de mundo. Pondera, como a minha vocaçaō he verdadeiramente vocaçaó e eleiçsŏ de Deos, e comotal a devo eftimar, e confervai.
3. Ponto: Confidera,fobre as palavras do $S$ nhor: Nemo venit ad me, nifi Patermeustruxerit eum: Que ninguem vern á cormpenhia de Chrifto, fenaó aquelle que Deos traz. Pondera, que fe tó Deos he o que me tiouxe á fua companhia, 100 demonio me póde levar della.
¿ella. Deos me trouxe a ella, para me falvar nella; fó o demonio me póde levar della, para me perder fóra della.

## MEDITAC, A M XIII.

De nove bens, que S. Bernardo confiderou na Vocaçaŏ Religioja.

I$N$ Religione (diz S.Bernardo ) bomo vivit purius, cadit rarius, Jurgit velocius, incedit cautius, quiefcit jecurius, irroratur cre. brius, purgatur citius, moritur confidentius, muneratur copiofius.
r. Ponto: Confidera, como na Religiaó, a que Deos me chamou, fe vive com mais pure. za:Vivit purius,e efta,aflim na alma, como no corpo. Pondera as caufas defta mayor pureza, que faô: Primeira, porque fe vive com mayor, pureza de intençaó: Segunda, porque fe vive com mayor horror ao peccado: 'Terceira, porque fe profeffa Caftidade.
2. Ponto: Confidera o fegundo bem, que na Keligiaō fe experimenta, que he cahir rara vez em peccado grave: Cadit rarius; porque ainda $\mathfrak{q}$ o Religiofo naō eftá izento de cahir, he rara coufa na Religiaơ. Pondera as caufas, que faô: Primeira, porque na Religiaō faô ratas as occafioens: Segunda, faó os laços do demonio
monio menos, ou mais conhecidos: Terceira, porque na Religiaó faó mais as ajudas efpirítuaes, e tenho nella muitos meftres de efpirito, que me dem a maó para naö cahir.
3. Ponto: Confidera o terceiro bem da Re ligiaô, que he levantar-fe mais deprefla o qu por fragilidade cahio: Surgit velocius, o que no mundo ordinariamente naō fuccede, que coftumaô os peccadores eftar de affento nas culpas, e fazer callos nos peccados. Pondewa as caufas, que faō: a Primeira, porque na Religiaŏ tenho muitos irmäos, pays, e Superiores, que me ajudaó a levantar: Segunda, porque as quedas na Religiaó de ordinario naö faỏ mortaes, fenaó veniaes, que facilmen. te fe perdoaó: Terceira, porque a affiftencia dos Anjos he mais prefente, è a graça de Deos mais favoravel: Quarta, porque o ufo dos Sacramentos he mais frequente.

## MEDITAC, A M XIV.

Dos outros tres bens, que S. Bernardo conff derou na Religiaó.

1 Donto: Confidera o quarto bem dos muitos, que na Religiaŏ fe experimentaó, que he viver-le nella com mais cautéla, e com mayor receyo de cahir: In- cedit cautiuls. Pondera as caulas, das quaes a Primeirahe, porque na religiaó fe caftigaó os defeitos commais exacçaó: Segunda, porque na Religiaö ha muitas regras, e advertencias, cne prohiben, e acautélaó as faltas, cm que
demos cahir: Terceira, porque faö muitos os Superiores, olheiros, e fyndicos, que zelaố minhas acçozns, e reprehendem as que faô defectuofas.
2. Ponto: Confidera o quinto bem, que he viver com mais defcanfo, e fegurança: Quiefcit jecurius; o que fe naó pode confiderar nos que vivem no mundo, ainda nos que go. zaó de mayor grandeza, e felicidade. Pondera as caufas, que faó: Primeira, porque o Religiofo, pela abneg çaö de todas as coufas felivra dos cuidados, e negocios do mundo, nem tem cuidado de bufcar comer, e veftir: Segunda, porque pela mortificaçaö das pro. prias paixớes tem menos guerracom o Mundo, Diabo, e Carne, e mais paz comfigo : Terceira, porque na Religiaŏ ha mais paz de confciencia.
3. Ponto: Confidera o fexto bem da Reli. giaó, que nella fe experimentaõ mais frequentes as illuftraçoens da divina graça: Ir. roratur crebrius, com que a alma religiofa he fortemente fortalecida, naŏ fó para naö cahir, mas para caminhar o caminho da perfeiçaơ. Pondera as caufas, que faö:a Primeira,porque

20
Meditacoens
nos quotidianos exercicios efpirituaes, e Sad crificios, muitas vezes fe fazem participantes das divinas infpiraçoens: Segunda, pore que com os exercicios penaes, e penitenciaes, merecem as confolaçoens celeftiaes, que fempre coftumaó vir acompanhadas das illuftra. çoens divinas: 'Terceira, por caufa dos novos doens, e novas graças, que cada dia alcançaô de Deos, pelos ex ricicios da Religiaö.

## M E D I T A C, A M XV.

Dos ultimos tres bens, que S. Bernardo con/i. derou navida Religiofa.
I. Outa: Confidera o fettimo bem da Vocaçab́ religiofa, e he, que na Religiaó fe morre com mayor confiança: Moritur con. fidentius; o que naổ experimentaō os do mundo, cujas mortes faõ mais chêas de temores. Pondera as caufas defte taó excellente bem, que faó : a Pimeira, pela certeza da divina promefla: Qui perfeveraverit ufque in finem, bic Jalvus erit: Segunda. porque confiderando haver caminhado pelo eftreito caminho, que guia para a vida, e naó pelo largo, por onde de ordinario caminhaô os do mundo; tem confiança de chegar ao fim, que he a falvaçaŏ: Terceia, pelas muitas ajull

## fora a Segurda feira.

ajudas efpirituaes, que para aquella hora, e depois della, ha na Religiaó.
2. Ponto: Confidera o oitavo bem da nofía Religiaó, que he fatisfazer mais cedo pelas nenas merecidas: Purgatur citius. Pondera as aufas, que faó : a Primeira , pelo exame da confciencia, e emenda facil dos defeitos: Se gunda, pela frequencia dos Sacramentos da Penitencia, e fagrada Communhaó: Terceira, porque as penitencias, affim as voluntarias, como as poltas pelos Superiores, faõ mais ufadas na Religiaó.
3. Ponto: Confidera o nono, e ultimo bem da Religiaó, que he a remuneraçaō do premio, com que Deos Noflo Senhor paga com mayor vantajem os merecimentos dos Religiofos: Muneratur copiofius. Pondera as razoens, que faơ: a Primeira, porque no Evangetho diz o Senhor, que o que deixa pay, e mảy, ou irmaös, por feu nome, receberá nef. ta vida cento por hum, e na outra a vida eters na: Segunda, porq̆ as mais das obras dos $\mathrm{Re}-$ ligiofos faö meritorias, e dignas de premio eterno, affim por ferem feitas em graça, como por ferem obradas comrecta intençaó, e por obediencia: Terceira, porque álèm do premio commum a todos os bemaventurados, faõ os Religiofos no Ceo premiados com todas as tres coroas, de Martyres, de Vir* gens, e de Doutores.

## MEDITAC,A M XVI. Do fim da Vocaçaõ.

T. Dnto : Confidera o fim para que Deos me chamou á fua Santa Cala, que roy parao fervir, e amar, e por efte meyo alcanç̧ar mais facilmente a falvaçaó, a qual por ventura naŏ alcarçaria, fe fofle fecular. Pondera primeiro a grandeza defte fim, eo quanto devo a Deos, por íe querer fervir de huma tão ingrata creatura, como eu. Pondera fegundo, fefirvoeu a Deos, deforte que mereça o nome deServo de Deos, e féfou fervo tam fiel, que mereça por meus ferviços a falvaçam.
2. Ponto: Confiderao fim particular da Companhia, a que Deos me chamou, quefe conrém na fegunda regra do Summario ; a faber năo fómente procurar a falvaçam das aimas proprias, mas tambem a dos proximos. Pondera a obrigaçảo tảo grande de minha vocaçăo ; quam cuidadozo devo andar em me fa: zer inftrumento digno da Gloria de Deos.
3. Ponto: Confidera o fim particuiar do gráo, a que Deos me chamou á Companhia para me falvar, aflim quer que eunefte gráo, enăo em outro me falve, refolvendo-me que

## para a Segunda feira.

 nifto eftá a minha falvaçaô, porque fó nefte le quiz Deos fervir de mim.
## MEDITAC, A M XVII.

 Da perfeverança na Vocaçaõ Religiofa. 1. Onto:Confidera as palavras doSenhor: Nemo mittens manum fuam ad aratrit, ©~ rejpiciens retrò, aptuseft regno Dei. Que ninguem, que lançou a maô ao arado, e olha paratraz, ifto he, que deixa o caminho de Deos começado, he apto para o Reyno dos Ceos. Pondera o rigor defta fentença do Senhor, refolvendo-me, que affim como a perfeverança na vocação he final de predeftina* çăo: afilim a incontancia, he final de reprovação; de que ha efpantofos exemplos, e muitas fentenças dos Santos.2. Ponto: Confidera as palavres doSenhor: Oui perfeveraverit ufque in jinem, bic jalvus erit. Pondera como na perfeverança da Vocaçăo cftá o negocio da falvação; e que monta pouco começarbem, fe năo procuro acabarbē.
3. Ponto: Confidera fobre as palavras do Senhor:Efte homem começou a edificar, enão pode acabar, que foy a vaya, que derảo a hum, que começou a edificar humas cafas, e nảo te ve cabedal para as acabar. Pondera a ver. gorita,

## 24 <br> Meditaçoens

gonha, que paffará no dia do Juizo aquelle Re. ligiofo, que deixou fua vocaçăo, quando os Anjos, e os homens, e demorios the derem a mefina vaya, dizendo : Efte homem come. çou, e não acabou.

> M E D I T A C, A M XVIII. DaVocaçaö dos dousprimeiros Difcipulos do Senbor.

POnto: Confidera, que ouvindo os Difd cipulos de S. Joăo dizer a feu meftre, que Chrifto era o Cordeiro de Deos, que tira o peccado do mundo ; dous delles, dos quaes hum foy o Apoftolo S. André, deixando a efcóla deS. Joảo, fe foram atraz de Chrifto, para ferem feus Difcipulos Pondera a força da Divina Vocaçăo, e o fegredo da Divina Providencia, que fendo os Difcipulos de S.João tantos, fó eftes dous chamou Chrifto para a fua efcóla, e fó eftes dous fe moveram a feguir a Chrifto : o mefmo faz Deos com os que chama á fua Religiảo.
2. Ponto: Confidera, que vendo o Senhor; quede todos os Difcipulos de S. Joáo eftes o feguiăo fomente, virando-fe para elles, thes perguntou, que bufcavăo? Ao que elles refponderam: Que bufcavam a cafa, onde elle ha:
habitava. Pondera, que he o que bufcamos, quando deixando o mundo buicamos, efeguimos a Chrifto: näo he a Cafa de Deos, fea guir a Chrifto, e fer feus Difcipulos?
3. Ponto: Confidera, que vendo o Senhor o fervor, e devoçảa deftes dous Difcipulos, e a promptidăo, com que acudirâo á fua vocação, os levou á fua hahitaçăo, e os deteve comfigo aquelle dia. Pondera a benignidade, com que Chrifo os levou, e agafalhouem fua cala; as palavras de vida, e celeftial doutrina, que thes diria; quam illuftrados, e confolados ficariăo: accōmodando tudo como queo mef. mo Senhor faz aos que chamá fuasanta Cafa, que he a Religiam.

M E DITAC, A M XIX.
Da Vocaçaó de S. Pedro, e S. Filippes; Apojololos.
I. D Onto: Confidera, que depois de haver achado, e feguido Santo André a Chri. fto, fazendo participante de tanto bern a feu irmaó S. Pedro, the deo as novas de como havia achado ao Senhor, levando o juntamē. te aonde elle eftava. Pondera como he proprio dos que Deos chama, levar a outros a Deos; contrario ao coftume do mundo, que he eftor-
2. Ponto: Confidera, como vendo o Senhor a Pedro, e pondo nelle feus divinos olhos, the difle: Tu es Simaó filho de Jona: tu le chamaxás Cephas, que quer dizer Pedro. Pondera as circunftancias defta Vocaçaŏ de S. Pedro, do tempo, e lugar, conferindo-as com as circunftanicias de minha Vocaçaó.
3. Ponto: Confidera,que encontrando o Se nhor a S. Filippe, pondo nelle feus divinos olhos, illuftrado feu entendimento com a luz da fé, dando-1he a conhecer que erao Meflias efperado, the diffe:Sequere me: Segue me; o que logo fez. Pondera a mifericordia, que Das ufou com elle em o chamar á fua efcóla, e a mim á fua Companhia.

## M E D I T A C, A M XX.

 DaV'ocaçaŏ de S. Mattbeus Apofolo.8. D Onto: Confidera, que fendo S. Mattheus peccador, e publicano, eftando actualmente na occafiaō do peccado, que era - Telonio, no meyo de fuas onzenas, e contratos illicitos, pondo Chrifto nelle feus divinos olhos, o chamou para a fua efcóla, dizêdo: Sequere me: Vem atráz de mim.Pondera a midericordia

## para a Segunda a eira.

 fericordia, e benignidade de Chrifto Noffo Salvador, em chamar para o feuApottolado hü tam grande peccador, eftando actualmente de aflento na occafiaó de feus peccados;e conferindo com as circunftancias de minha Vocaçaŏ, reconhecerey que naó foy menor a mifericordia, que cómigo ufou.2. Ponto: Confidera, que em ouvindo S: Mattheus a voz do Senhor, logo, fem mais detenca, deixando tudo o que poffuhia, ofeguio. Pondera aefficacia da divina graça, e força da palavra de Chrifto, para obrar no coraçaó defte peccador huma taó generofa refoluçaō, fazendo o em hum inftante, de publicano, Apoftolo, e de peccador, Santo.
3. Ponto: Confidera as palavres, que oSea nhor diffe por efta occafiaố da Vocaçaŏ de S. Mattheus: Non veni vocare juflos, fed pecca. tores: Naó vim ao mundo chamar os juftos, fenaó os peccadores. Pondera a confiança, que pódem ter aquelles,a quemDeos chama á fua Religiaó, que ainda que na vida houveffem fido grandes peccadores, huma vez que forad chamados, e obedeceraö á voz divina, he para os falvar, e perdoar; porque fe os quizaffe caftigar, e condenar, naö os chamaria.

## M EDITAC, A M XXI. Da Vocaçaŏ de Zacheo.

1. Onto: Confidera os delejos, que Za : cheo tinha de ver a Chrifto, e como era de muito pequena eftatura, nam podia; porque a muita gente, que feguia aoSenhor, tho impedia. Pondera, quantos no mundo defejam ver, e fervir a Deos, e nam pód dem, ou por impedimento natural, ou por Deos os nam chamar; que fepudeffem, e Deos os chamafle, como a mim, o ferviriaớ melhor que eu, e the feriaõ mais agradecidos, e agora com me naŏ faltarem meyos, o naó faç.
2. Ponto: Confidera, que fubindo.fe por effa caufa Zacheo em huma arvore para ver dalli paffar a Chrifto, o Senhor the diffe: Zacheo, defce-te deprefla, porque me importa morar hoje em tua cafa. Pondera a eftimaçaŏ, que Deos faz da noffa Vocaçaõ, que fenda a importancia de Zacheo, e nam de Chrifto, Chrifto diz que a elie the importa; quanto mais devemos nós eftimar a noffa Vocaçarn, pois nos he de tanta importancia.
3. Pontg: Confidera as palavras do Senhor, fallando som Zacheo em fua cafa: Hoje en-

## Dara a Segunda feira.

trou nefta cafa a falvaçaó, por quanto efte he filho de Abraham. Pondera, que o que Deos pertende com nos chamar á Religiam, he a noffa falvaçam, e com efte fim devemos fazer noffas obras, como filhos de Abraham, fieis a Deos, e mifericordiofos para com os Froximos, procurando, como Abraham, andar diante de Deos com perfeiçam.

## MEDITAC, A M XXII.

 Da Vocaçã dos mais Apofolos, e Difciepulos de Cbriflo. 1. DOnto: Confidera a providencia , e juizos de Deos Noflo Senhor em efcoTher para Apoftolos, colünas , e Principes de fua Igreja a huns homens pefcadores, e idiotas, e naô aos efcribas, e fabios da Ley. Ponderaas caufas, que o Senhor paraiffo teve, applicando-as a mim, que,fem reparar emminha baixeza, e pouco preftimo, affim nos doenṣ da natureza, como da graça, meefcolheo, e chamou para o meimo officio á fua Comparhia.
2. Ponto: Confidera a prompta obediencia, que todos tiveraó á voz de Chrifto, porque todos logo, deixadas todas as coufas, que poffuhiam no mundo, com todas as fuas elperanças
ranças, feguiraŏ ao Senhor. Pondera a exceli lencia defta obediencia, e refignaçaõ, quam bem remunerada foy nefta, e na outra vida; porque nefta os fez Chrifto Principes de fua Igreja, e na outra Juizes de todo o univerfo, no dia do Juizo.
3. Ponto: Confidera quaes exaô os Apoftolos antes de fua vocaçaö, quaes foraô depois della na companhia de Chrifto; antes defprezados huns pobres pefcadores, agora ApoItolos, e os mayores Santos da Igreja. Pondera bem efta differença, applicandc-a a mim, antes, e depois de minha vocaçaơ; e por comparaçaó á mercê, que Deos fez aos Santos Apoftolos, ponderarey a mercê, que Deos a mim me fez, em me chamar á fua mefma Companhia.


MEDİ

# MEDITACOES DOS PECCADOS, e dos Noviffimos do homem, 

## Para a Terça feira.

## MEDITAC, AMI.

## Da malcicia do peccado mortal.

1. D Onto: Confidera a malicia infinita de hum paccado, por fer injuria, e offenia do Creador. Pondera a horrenda maldade do peccador, que fe atreve a injuriar, ea offender a feu Creadot, a feu Pay, a feu Deos, e feu Senhor; e como S. Paulo diz: O que pecca, dá de couces a Chrifto, e torna a crucificar o Fitho de Deos.
2. Ponto: Confidera a malicia do peccado, pelo que caufou nos Anjos, que Dens lançou do Ceo aos Infernos para toda a eternidade. Pondera, quaes eraó antes de peccar, e quaes ficáraŏ depois do peccado : antes eraŏ humas crea.

## 32

## Meditaçoens

creaturas belliflimas, chêas de graça; e fabea doria; depois do peccado ficáraó demonios, obftinados no mal, e fem poderem obrar bem algum, nem deixarem de fazer o mal, que podem ; cheyos de odio contra Deos, e de ind yeja contra nós; chorando eterna, e defefperadamente a felicidade, que perderam pelo peccado.
3. Ponto: Confidera a malicia do peccado, pelo que caufou em noffos primeiros pays. Pondera, quaes eraŏ antes de peccar, e quaes ficáraŏ depois do peccado. Antes foraŏ creados em juftiça original, com dominio fobre todos as animaes, em hum Paraifo de deleites, enriquecidos de muitos doens da graça, e natureza; depois do pescado fe viraõ de repente privados de tudo, fóra do Paraifo, reduzidos da fumma felicidade á fumma mi feria; e com clles todos feus defcendentes.

## MEDITAC, A M II-

## Da malicia do peccado, pelos effeitos, que

 caufa na alma.1. Onto: Confidera os ineftimaveis bens? de que priva o peccado a huma alma no mefmo inftante em que commette huma culpa grave. Primeiro, aparta-fe Deos della:

## para a Terca feira.

 Segundo, perde a graça, eamizade de Deos: Terceiro, perde a familiaridade do Efpiriso Santo, leus doens, e todas as virtudes infufas: Q zarto, a participaçaơ dos merecimentos de Chrifto, edefeu preciofo Sangue: Quinto, perde o penhor do Reyno Celeftial : Sexto, a communicaçaó dos bens da Igreja: Settimo, perde a paz daalma, e alegria da boa coniciencia; e finalmente perde o merecimento das boas obras, e direito à vida eterna. Pondera, quantos bens fe perdem por hum fó mal, que fe faz; e quam caro fahe obreve deleite, que por hum fó inftante durou; o de. fatino do peccador \&c.2. Ponto: Confidera os horrendos males; que feca fa á alma, que fe atreve a cormetter hum peccado mortal. Primeiro, irrita contra fi o odio, e ira de Deos: Segundo, fica tor. piffima, e feiflima: Terceiro, fica apagada do livro da vida: Quarto, fica efcrava do Demonio , e como delamparada do feu Anjo: Quinto fica com os remoríos da confciencia, pejo, e confufaó, que a culpa traz comfigo: Sexto, fica com obrigaçă de fe arrepender, confeffar, efatisfazer pelo peccado, fefequizer falvar. Pondera, como fendo ifto aflim, como a Fé enfina, ha quem fe atreva a cơmetter tantos peccados, devendo temer, mais que o rayo, mais que o inferno, o nome fó do peccado.
3. Ponto: Confidera os efleitos, que caufaả
os peccados veniaes em nofla alma, pará que por ahi fe conheça o que poderáo caufar os mortaes. Primeiro, faó dignos de penz, nefta, ou na outra vỉa: Segunjo, esfriaö o fervor da carid de, e amor de Deos : Terceiro, debilitaơ as força da alma, e em grande parte a affêam: Qiarto, difpöem para o pecado mortal : Quinto, impedem a devoç $\tilde{0}$, e retardaŏ o aproveitamento efpiritual, e fobre tudo delagradaó a Deos, e aos Santos Anjos. Pondera,que fe os peceados leves caufaö na alma eftes cficitos, que faraó os graves? Ere (como diz S. agoftinho) nenhum peccado ha taō leve, que defprezado fé naō faça grave, que reraó os peccados mortaes,que de fua natureza faŏ graves?

## MEDITAC,AM III.

Da Morte.

- ${ }^{\text {nto }}$ : Confidera, quam certa, e infalvel coufa he que hei de morrer; porqua álè n da experiencia, he de fé (como diz S Paulo) que hưa fó vez hemos de morrer. Pondera, como vivem os homens nefta vida feguros entre as honas, riquezas, e deleites equevidos da morte, e, o que he peyor, vie vendo como fenaó houveffem de morrer.


# para a Terç feira. <br> 35 

 2. Ponto:Confidera, que affim como he cerm Liffimo que hemos de morrer;aflim he incerto o quando ha de fer: porque póde fer cedo, e pode fer hoje, e póde vir por mim huma morte apreflada, como ha vindo por muitos outros, e a vida humana eftá fujeita a mil perigos, enfermidades, e defgraças. Pondera, quanto importa andar fempre em véla, elperando efta hura de tanta incerreza, e de tanta importancia, de que pende o bem, ou o mal eterno, tendo fempre na memoria oavifo do Senhor:Vigiai, porque naô fabeis a hora, em queha de vir o Senhor; affim como o Soldado de pofta poriffo vigia fempre,porque naó fabe quando ha de vir o inimigo.3. Ponto: Confidera,quam incerto he omodo, de que hei de morrer: fe ha de fer minha morte natural, fe violenta; fe ha de fer fuave, fe trabalhofa; fe ha de fer penfada, fe repen. tina; re defta, ou daquella enfermidade; e o que mais horror póde caufar, fe ha deferna graça de Deos, ou e n peccado mortal. Pon. dera, quanto im orta andar fempre aparelhado para morrer; porque, que ferá de min fea morte me apanhar defapercebido? E fe naŏ quero que a morte me colha no eftido prefente, procurarei fahir logo delle, e melhorar a vida.

## M E D I T A C, A M IV. Das anguftias da Morte.

1. Dnto: Confidera as anguftias, que padecerá minha alma na hoxa da morte com a memoria das coufas, que entaó como de tropel me atormeritaráó. Primeiramente, quanto me affligirá entaó a lembrança das coufas paffadas : a faber, a lembiança dos peccados comettidos; a pousa penitencia delles; a negligencia, com que fervi a Deos; o pouco, que me aproveitei dos meyos, que Deos me deo para minha falvaçã ; o tempo, que gaftei fem proveito, e o quaō ingrato hei fido aos beneficios divinos. Pondera o como todas eftas coufas le me reprelentaráó entaŏ vivamente, como faö, e naó como agoxa julgo; e quanto eftimarei entaó haver fido bom Chriftaó, e perfeito Religiofo.
2. Ponto: Confidera, quanto me affligirá entaó amemoria do prefente: a faber, de que deixo já efta vida, que tanto fe ama, e com ella parentes, amigos, e fazenda; $e$ as ancias, que á mefma morte por caufa da feparaçaö da alma trazem comfigo as tentaçoens do De monio, o rigor da enfermidade; e fobre tudo maó fabar fe eftou na graça de Deos, fe tenho verdadeira contricaō,ou fe fou digno de odio, ou de amor. Pondera, quam vaö he o amor defordenado de todas as coulas caducas; e no Religiofo, quam vaniffimo, quam grande defetino arrifcar a alma por coufas, que com a mo te fe ham de deixar.
3. Ponto: Confidera as anguftias, que cauz fará a lembrança das coufas tuturas: a faber, a conta, que heí de dar a Deos de minha vida, - Iutceffo da fentença, a memoria da eterni. dade, a cujas portas eftou; origor dos Demonos, e da propria confciencia, que me ham de acufar. Pondera, o quanto importa viver bem nefta vida, porque naquella hora naổ ha outra confolaçaố mayor, e por me naô achar naquella hora enganado, quanto importa tirar da vida hum verdadeiro defengano.

## 

## M E DITAC, A M V.

 Do corpo morto, enterro, e fepultura:1. Onto: Confidera qual ficará meu corpo depois quea alma delle feapartar, quam feyo, hediondo, e efpantofo; privado do ufo de todos os fentidos, e potencias exteriores, e interiores, ficando como hum tronco fem movimento. Pondera quam differente eftará do que antes era, vendo-me agora nefte efpes

38 Meditacoens
efpelho para defengano de minha vaidade, e para me mortificar agora en todos meus fentidos, e potencias com mexecimento.
2. Ponto : Confidera qual ha de fahir defta vida meu corpo depois de morto, atado de pés, e maôs, amortalhado com o peyor de cafa; e fe fou Religiofo, com omermo habiro, que em vida trago, ferei amortalhado, e levado á fepultura em huma tumba, chorando huns, e cantando outros; efe fui de má vida, com gozo de muitos, e fentimento de ninguem. Pondera, em que paraö as pompas, vaidades, e delicias defta vida; em que meus paffos vaö́s, minhas viftas lafcivas, meus penfamentos deshoneftos, e a foltura de minha vida vanifima, com que offendi a Deos, e efcandalizei a muitos.
3. Ponto: Confidera o minifterio do enterso, como me lançaráó na cova, me cobriráó de terra, me pizaráó com hum pilaō, onde me começarei a comer de bichos, e podridaó, e tornar em pó. Pondera, em que páraa formofura, a gloria, e eftimaçao defta vida; quam grande engano he regalar ocorpo, que fe ha de tornar em pó, e nao tratar da alma, que ha de viver para fempre.

## ME:

## MEDITAC, AM VI.

Do 7 fuizo particular.

1. Donto: Confidera o terrivel tribunal de Deos, em que minha alma ha de fer aprefentada no mefmo inftante, em que fe apartou do corpo, que ferá com o mefmo rigor, com que ha de fer iulgada no Juizo univerfal;porque (como dizSanto Agoftinho) qual me achar Deos no dia ultimo de minha vida, tal me iulgará no diaultimo do mundo. Pondera, qual eftará a pobre alma,convencida de fua propria confciencia diante do Juiz,que he o mefmo Deos offendido, e entre taŏ terriveis accufadores, como faõ os Demonios, e a propria confciencia.
2. Ponto:Confidera o rigorofifimo ex:me, que o Supremo Juiz fará, de obras, palavras,e penfamentos;o cargo, que fará dosteneficios recebidos, principalmente do fangue, que por mim derramou, e da vocaçao á Fé , e á Religiaō. Pondera, quam de outra forte julgará Deos minhas obras do que eu cuido ; quam confufa eftará minha alma com o cargo, ciue - Juiz lhe fizer. Quanto importa logo fazer nefta vida boas contas com Deos, principalmente no tribunai da propria coniciencia. fe leguitá a fenterça formidavel, affim pela conftancia, e inteireza do Juiz, que he o mefmo Deos, como pela grandeza da couía de que fe trata nella, que he a falvaçaó, ou condenaçaó eterna. Pondera, q̧ue afiombro cahirá tobre a pobre alma do condenado, quañ do levantando a maō , com terrivel alpıćto, pronuncie JESU Chrifto a fenterça da eterna condenaçaó, dizendo: Difcedite à me maledifli in ignem eternum. Pelo coatrario, que gozo occupará a alma do jufto, quando com alegre rofto o Senhor pronuncie aquella feliciffima fentença: Venite benedicti patris mei, polfidete regnum, quod vobis paratum eft a confitutione mundi.

## M.E D I T A C, A M ViI. Do Juizo aniversal.

1. Donto: Confidera os efpantofos finaes, e revoluçoens, que hzō de preceder 2o dia do Juizo univerfal, tempeftades, eclipfes, guerras, diffençoens, e íobre tudo, enormes peccados de herefias, Apoftafias, e faltas de fé. Pondera, quaes andaráó entaŏ as confciencias dos pe cadores, quam affombrados todos,principalmente quando foar aquel-

## para a Terça feira.

la terrivel voz da trombeta: Surgite mortui, venite ad judicium.
2. Ponto: Confidera, como depois difto fahirá Jefu Chrifto em huna nuvem de gloria, acompanhado dos Anjos todos, e Santos do Ceo, com grande mageftade, e S. Miguel diante com o final da Cruz; ed pois de todos refúcitados ao final da trombeta, mandará aos Anjcs, que apartem os bonsdos máos, da forte que o paftor aparta os cordeiros dos cabritos. Pondera, quam feyos, e hediondos apare eráó alli refufcitados os corpos dos maos, quam cheyos de pavor, e confufaö. Pelo contrario, quam bellos, e refplandecentes os corpos dos bons, quam cheyos de éfperança, e de alegria, porque ( comoo melino Senhor thes diffe) he chegada a fua rederapcoó.
3. Ponto: Confidera, que depois difto dirá o Senhor aos bons: Vinde benditos de meu pay, poftuhi o Reyno, que vos eftá aparelhado; porque, tendo fome me deftes de comer,e teado lede, me deftes de beber,\&c. Pelo contrario, aos máos dirá: Apartai-vos demim malditos ao fogo eterno; porque, tendo fome, me naö deftes de comer, \&c. Pondera, Primerro, a bondade do Juiz para com os que fe ham de falvar;quam largamente premîa taólimitados ferviços, e como reputa por proprios os que fazemos aos pobres. Pondera,Segundo, a terribilidade daquella palavra:Lifcedite àme ma. ledicti,

Ledicti, ferem apartados de Jefu Chrifto,onde eftá todo o bem do Ceo, e terra; com quanta razaō diraö aos montes: Cadite juper nos, erc.

## 

## MEDITAC, A M VIII. Do Inferno.

1. Dinto: Confidera, que o Inferno hehum carcere perpetuo, tenebrofo, profundo , onde os condenados experimentaó a falta de todos os bens, e a prefença de todos os males, os quaes fe reduzem aos tres generos de penas: de fentido, de damno, e bicho da confciencia. Quanto á primeira pena de fentido, nao ha membro, fentido, ou potencia, que naö feja atormentado com particular tormento. Pondera, como feraó os olhos atormentados com as horriveis viffas dos Demonios; o olfato com os intoleraveis fedores; os ouvidos com as horrendas blasfernias; o gofto com o fel, e fome infernal; o tacto com o fogo intoleravel, e eterno: a memoria affim mefmo ferá atormentada com a lembrança dos peccados, que foy a caufa de tanto mal; o entendimento com a confideraçaŏ do bem perdido, e dos males prefentes; e a vontare coma obftinaçaŏ do mal.
2. Ponto: Confidera a fegunda pena do In ${ }^{\text {ä }}$ ferno,
ferno, a que chamaŏ de damno, muito mayor fem comparaçá que a primeira: a qual confifte na privaçaõ da vifta de Deos, e companhia dos bemaventurados. Pondera, que ainda que efta pena he comüa a todos os condenados, he mayor, e acerbilima aos Chriftaös, e ainda mais aos Sacerdotes, e Religiofos; porque em vida tiveraō maisexcellentes meyos para alcançarem efta bemaventurança, e por fua negligencia a perderao.
3.Ponto:Confidera a terceira pena, que chamaô bicho da propria confcie ncia, que continuadamente effá roendo o coraçaõ dos condenados, pelo qual diffe Chrifto no Evangeho: Vermis coruwn non moritur: Que hebicho, que nunca ha de morrer, porque eternamente lhes eftá reprefentando, por quam pouco vieraõ a perder tanto e e como por huns breves, e çujos deleites vieraö a perder os gozos eternos, e podendo fer facilmente bemaventurados,fe condenaraō por querer. Pond. quanto importa tomar com tempo refoluçaŏ de nova vida, e viver de modo nefta vida, que naó venhamos na outra a tanta defaven. tura.

## 44 <br> Meditaçoens

## MEDITAC, A M IX. <br> Do Purgatorio.

${ }^{1} \cdot \mathrm{P}$Onto : Confidera as terribilifimas penas, que as iantas almas padecem no Purgatorio, porque o fogo he da mefma efo pecie, e intenfaó que o do Inferno, e os mais tormentos excedem aos que padeceraố os martyres, e naö ha nefta vida penas, que com aquellas fe poffaó comparar, e por muy ligeiros, e leves defeitos padecem alli as almas mui terriveis e prolongados tormentos. Pondera o rigor da Divina Juftçça, pois que as almas fantas, e amigas fuas naö quer Deos que entrem na gloria, fem primeiro fatisfa: zerem tudo por emcheyo.
2. Ponto: Confidera a miferia grande das fantas almas, que com padecerem acerbilfimas penas, naö.podem merecer para fi allivio algum; fó nós com os noffos fuffragios as podemos foccorrer. Pondera, como eftaraớ com os olhos nos noflos fuffragios, aflim como a efcrava eftá com os olhos nas maŏs de fua Senhora, efperando muitas dellas muito tempo, que the offereçamos a obra pia. Pois quam pouca piedade he naŏ foccorrer a noffas irmaảs em occafiaõ de tanta neceffidade !

## para a Terçafeira.

3: Ponto: Confidera, que com padecerem tanto naquellas penas, eltaó todas muy conformes com a vontade divina,com continuos actos de amor, eefperança, reconhecendo a mifericordia do Senhor em thes dar aquellas penas temporaes, havendo merecido as eternas pelos peccados, que na vida cőmetteraŏ. Pondera, o que importa fazer nefta vida penitencia, "fatisfazer aqui pelos peccados cómettidos nefta vida, que he lugar de fatisfaçaö, e merecimento; porque na outra í paga tudo com outro rigor: e hŭa hora de pena no Purgatorio he de mayor intenfaó, que muitos annos de penitencia nefta vida.

## MEDITAC, AMX. Da Gloria.

 3. Pnto: Confidera o gozo, que noffa ald ma fentirá com a vifta clara do mefmo Dros, em que confifte a bemaventuran* ça da gloria, ver o myfterio da Santiffima Trindade, a diftinçaŏ das tres Divinas Perfoas em huma tó Effencia, com todos feus attributos, e perfeiçoens, os fegredos da Divina Providencia altiffimos, e nefta vida in. excrutaveis, com outros infinitos gozos, que na vifta do meimo Deso, fonte, e origem de todos tá a alna do bemaventurado metrida naquelle pelago de gloria,bebendo, fem fe fartar, daquelle rio de deleites, fem receyo jamais de o perder.2. Ponto: Confidera a gloria, que a alma receberá com a vifta, e companhia dos mais bemaventurados, principalmente com a vifta da Humanidade Santifima de Chrifto noffobem, da foberana Virgem noffa Senhora, de todos os nove córos dos Anjos, Santos, amigos, e parentes. Pondera fua felicidade verdadeira; os caminhos por onde alcançáraó tanto bem : e na minha maõ eftá fer feucompanheiro na gloria, fe na vida imitar fuas pizadas.
3. Ponto: Confidera o gozo particular, que haổ de ter na Gloria todos os fentidos, e potencias ; porque tudo o que fe póde confiderar de gozo, e deleite, ha de ter o bemaventurado na Gloria;porque he a Gloria hüa poffeffaö de todos os bens, com carencia de todos os males. Pondera, quam bem empregados faŏ todosos trabalhos, e penitencias defta vida; quam preciofo o tempo, com que fe grangeaõ tantos bens; quam dignos de defprezo todos os temporaes comparados com os eternos; quam acertado anda o que por affegurar a felicidade eterna fabe defprezar atemporal.

ME

para a Terça feira.

## MEDITAC, AM XI.

Da Eternidade.

1. Onto: Confidera a immenfa grandeza da Eternidade, que he fer fem fim, e fem mudança. Pondera, que coufa taŏ terrivel he, que hajaơ de fer os males da outra vida fem fim, fem allivio, fem mudança; porque paffados muitos feculos, e paffados mu:tos milhares de feculos, affim eftaráó os miferaveis condenados, como fe de novo começaffem a padecer; o qual para os bema venturados he de gozo ineffavel, vendo que fua felicidade eterna naó ha de ter fim, nem mudança.
2. Ponto : Confidera a immenfa capacidade dos annos eternos comparada com a limitaçaõ dos annos defta vida temporal. Pondera, como fe paflam brevemente os annos defta vida, por dilatados que fejaó; e como fe eftendem os annos eternos, por mais, e mais feculos, que fe paffer; comparados os annos defta vida, com os da outra vida, defapparecem os defta : como fe lançaffemos quatro graös de area entre as innumeraveis areas do mar; ou fe lançuflemos duas gottas de agoa fobre as immentas agoas do Oceano.

## Meditacocns

3. Ponto, Contidea, o que fentirá nofla alma, quando no inftante da mo te fe veja äs portas da Eternidade: que fentíá, quando confiderar, que por huma fó po ra da morte fe entra, ou para a eternidade da gloria, ou para a eternidade da pena. Pondera a terribil:dade daquelle momento; repetindo muitas vezes: Oh momento,do qual pende a Eternidade! Oh Eternidade! Eternidade! E fe ofim da vida he o principio da Eternidade, quanto importa affegurar com a boa vida boa morre, para affegurar o que tanto importa, como hüa eternidade de glo:ia.

## MEDITAC, A M XII. Dás miferias da vida bumana.

3. Onto: Confidera a quantas míerias eftá fujeita noffa vida. Primeira, hea vileza de feu naícimento: Segunda, a brevidade de fua duraçaŏ: Terceira, fuainconftancia na mayor felicidade:Quarta , a incerteza do fim : Quinta , a fragilidade do fer : Sexta, a fallacia de fuas promeffas;álèm de outras infinitas miferias, a que eftá expofta noffa vida. Pondera, como fendo efta vida taó breve, taõ incerta, taõ inconftante, taŏ fragil, e taō enganofa, aflim vivem os homens nella
«аō contentes, e pagos della, que nunca, ou raras vezes fe lembraơ da outra vida, que he eterna, conflante, certa, feliz, e verdadeir2.
4. Ponto: Confidera as palavras do S.Job, em que debuxa as miferias de noffa vida: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miferiis. Pondera, quam breve he, e de quantas miferias, perigos, e trabalhos, aftim para o corpo, como para a alma; e que fejaố os annos de noffa vida cento, a mayor partedelles nosleva o fomno, as doenças, a ociofidade ; e finalmente na hora da morte mais cuidado daỏ os muitos, que os poucos annos.
5. Ponto: Confidera fobre as feguintes palavras do mefmo Santo: Qui quafi fos egreditur, © conteritur, \&o fugit velut umbra, \& nunquain in eodem fatu permanet. Ponde ra a fragilidade de hưa flor, e o pouco fer de huma fombra; taö fragil he, e taơ enganofa a vida mais longa do mais valente, do mais yico, do mais fabio, e da mayor formofura.

## MEDITAC. A M XIII.

Do proprio conbecimento.
T. Dnto:Confidera, o que he o homem, em quanto ao corpo, compofto delo. do, e que fe ha de tornar em pó,bichos, e po. dridaó ; fujeito a mil miferias, dores, e enfermidades, fomes, e fedes, e a todas as injurias, e inclemencias do tempo. Se alguma formofura tem, he taơ fragil, como a flor, que com o allopro fe murcha; fealguma vida, he como a fombra, que em hum inftante defapparece. Pondera, quam mal fundada he toda a nofla prefumpçab̃, e foberba; quanta razaó temos de nos humilhar, quam pouca de nos eafoberbecer.
2. Ponto: Confidera o que he o homem; em quanto o fer da alma, creada de nada,pendente como de hum fio da maó de Deos, que a conferva; fujeita a mil paixoens, de ira, de odio, de inveja, e fujeita a muitos erros, e ignorancias ; e o que mais he,chêa de muitos vícioss peccados, e más inclinaçoens. Ponder. quanta razaõ temos de conhecer nofla miferia, e mortificar a carne, e de feguir os paffos da tazaō, e naó do appetite.
3. Ponto. Confidera a vantajem, que me led vaŏ todas as demais creaturas, aflim no fer da graça, como no da natureza.Na graça, quantos ha melhores que eu, ainda feculares, que rem menos obrigaçaõ : quantos ha mais devotos, pacientes: quantos mais obfervantes da Ley de Deos. Na natureza, quantas faó mais nobres, como os Anjos: quantas mais formolas, como oSol, e as Eftrellas: quantas faō mais duraveis, como os metaes : quantas faŏ mais proveitofas, como as plantas, fru. ctos, e licores. Pondera, como fendo eu taó vil, levando-me todas as coufas tanta vantajem, me quero antepor aos outros, mere: cendo por meus peccados o mais infimo lugar do mundo, que he o inferno.


# MEDITACOĔS DA VIDA DE CHRISTO Noffo Senhor 

## Para a Quarta feira.

MEDITAC, A M I. Da Incarnaçaó do Filbo de Deos.

"POnto: Confidera, qual eftava o muñ do todo antes da Incarnaç̧ŏ do Filho de Deos, cheyo de ignorancias, e idolatrias, como huma noite efcura, onde todos andavaó cegos entre as trevas da culpa; as portas do Ceo fechadas, as do inferno abertas, onde vinhaŏ quafi todos a parar. Pondera a infinita bondade, amor, e liberalidade de Deos Noffo Senhor, que para remediar tantos males, e falvar ao homem, quiz tomar nofla carne, e veftir-fe de noffa baixeza, tendo outros infinitos meyos, com que o poder semediar.
2. Ponto: Confidera, como no mefmo info que eraŏ neceffarias para noflo remedio. Pondera o amor, e boa vontade, com que tudo fez , e acceitou o Senhor, por fer para nolla falvaçaŏ, e remedio; a negligencia, e pouca applicaçaö,com que eu coopero deminha par-- te.
3. Ponto: Confidera, que fendo a natured za Angelica taô fuperior á natureza humanà peccando os Anjos, affim como peccáraô os homens; com tudo fe quiz Deos fazer ho: mem para remedio dos homens, e naō fe fez Anjo para remediar os Anjos. Pondera, o quanto devem por iffo os homens a Deos; e por ventura que fe Dans fe fizeffe Anjo, affim como fe fez homem, foffem os Anjos mais agradecidos a Deos, do que os homens foraó. Quanto pois devo a Deos, que quiz remediar вo homem, e ao Anjo naō, \{endo creatura mais foberana!

## MEDITAC, A M II.

 Da ida de Cbrifto no ventre de fua SantiJima May a fantificar o menino S. Foaõ.1. Onto: Confidera, como no mefmo tem: po, em que Chrifto incarnou, eftando ainda nas entranhas de fua Santiffima Máy The infpirou que fonle vifitar fua Prima Santa Íabel, a fim de ter occafiaô de fantificar ao menino S Joaó que eftava tambem no ventre de fua Mảy. Pondera os grandes defeios, que. Chrifto tinha de fazer o officío de Redemptor, e como quer que noffos bons defejos comecem logo do ventre, ou principio. 2. Ponto: Confidera ofim principal, para que Deos ordenou efta vifita, que foy para livrar a Joaõ da culpa original, em que fora concebido. Pondera, o quanto aborrece Deos a culpa naquelle, que tem ef́colhido para fi, e para Varaö Apoftolico, como era o Bautifta. Quanto de eftranhar he toda a culpa no Religiofo, que Dzos tem efcolhido, e pofto em eftado de perfeiçaŏ. Quanto defdiz Religiofo, e viciofo; pregado e peccador; Sacerdote, e profano; prfuto, e diftrahido.
2. Ponto: Confidera $=$ maravilhofos effeitos, que o Menino JESUS caufou em efta vifita Iita na alma do menino Bautifta; foy livre da culpa original, cheyo de graça, \{abedoria, e efpirito de profecia, e prevenido com ufo da razaơ. Pondera os affectos, com que fe fallariaŏ aquelles coraçoens; o que bem fignifi.e cou Joaớ nos faltos, que deo de prazer, e o Senhor neftes maravilhofos effeitos, pue nelle caufou. Verei a frieza de meus affectos,quan= do no Sacramento da Euchariftia tantas ved zes me vifita, e realmente entra dentro de meu peito.
(1)

## MEDITAC, A M III.

## Do Nafcimento de Cbrifo Nollo Serbar.

1. Onto: Confidera, como por naó acharo SantoJofeph outro abrigoem toda Be thlem, para nafcer o Filho de Deos, fe foy; e mais fua Santa Efpofa agafalhar a hum alpendre, ou cova, junto do muro da Cidade onde os defamparados peregrinos coftumavaö recolher de noite fuas cavalgaduras, alli, por naö h: ver outro lugar mais acömodado, compuzeraố huma manjadoura com as palhas dos animaes, para reclinarem o Infante nafcido. Pondera, quaes eftariaó os coraçoens da Se shora, eSanto Jofeph, nefte defamparo.Com

56 Meditaçoens
que fimplicidade, hnmildade, paciencia; e conformidade levariaó tudo, entendendo que aquelle, e naó outro, era o Palacio, que para nafcer havia efcolhido o Rey da Gloria; aquelle o throno, que para fi havia fabricado onosin Salamaō; ou aquelle era or Paraifo,em que o fegurdo Adam havia de nafcer, para reparar os damios do primeiro.
2. Ponto: Confidera, como depois de paffa: das algumas horas da noite em altiffima contemplaçam defte myfterio, a Santiffima Vir-gem,chegada aque.la feliciffima hora, vio nafcido defuas puriflitias entranhas o bellifitmo Menino, fem dor, rem lefaõ de fua pureza virginal. Pondera a adımiraçam, o gozo, os jubilos celeftiaes, que b.anhariaớ os coraçoēs da Virgem, e Santo Jofephlialuz, que refplandeceria logo naquelle lugar, que com a prefença do Rey da Gloria, e mufica dos Anjos fe havia convertido em Ceo; e fobre tudo Pondera, como a Virgem Santiflima o tomou em feus braços, o applicou a ferss peitos, enfaixou nos pobres paños, e o reclinou no preIepio.
3. Ponto: Confidera as circunftancias todas defte Nafcimento. Primeira, da peffoa, que he - Filho de Deos, e da Virgem:Segunda, do tempo, o mais rigurofo: Terceira, do lugar, que he o mais vil prefepio: Quarta, da fórma de homem, de fexvo, \& deinfante; do fim para que nafce, para noffo remedio, e doutrina: Quinta, do modo, com fummo amor, e pisdade. Pondera, como com todas eftas circunf. tancias quer o Senhor confundir a fabedoria do mundo, e obrigar noflos coraçoens a feguir feu exemplo. Quam errados andaó logo es do mundo em feguir todo o contrario do que Cbrifto feguio , e nos enfinou com feu fanto Nafcimento!

## MEDITAC, AM IV.

Da Embaixada do Anjo aos Paftores.

1. POnto: Confidera como havida licença do Santo Menino, hum daquelles Anjos, que o adoravaō, levou a alegre nova aos Paftores de Bethlem, dizendo : Eu vos annuncio hum grande gozo, que oferá para todo o povo, porque he nafcido hoje para vós o Salvador. Pondera que năo aos Reys, e fabios, fenaŏ aos humildes, e pobres envia Deos taó alegres novas: para nós, e naö para os Anjos nafce; a nós fe nos dá, como por Íaias nos prometteo: Filius datus ef nobis.
2. Ponto: Confidera o final,que o Anjo deo aos Paftores de acharem o Verbo nafcido: A. chareis o Infante pofto em hum prefepio, envolto
volto em hưs pannos. Pondera o final de achat a Deos, que o Anjo dá, pannos, e prefepio; o alvoroço com que os fantos Paftores ouvítaŏ taŏalegres novas; o fervor com que fe convidavaó huns a outros para irem vifitar, eadorar o Infante nafcidol, dizendo: Vamos até Bethlem, e vejamos o que o Ceo nos annuncîa.
3. Ponto: Confidera a adoraçaõ dos Paftores na lapinha, e fua volta para fuas cafas ; viraö, adoráraö , e conheceraō o Verbo nal cido; e tornando para fuas caias louvando, e glorificando a Deos, annunciavaó a todos o que haviaŏ viffo, e ouvido. Pondera com que devoçaŏ, e affecto o fariaō; quam illuf. trados fahiriaó daquella lapinha; as palavras com que fallariaó ao Menino, e the offereceriaó feus doens; oagrado com que a Virgem, e SantoJofeph os receberiaō, e o mefmo Santo Menino os recebeo, e pagou com larga maó.

## MEDITAC, A M V.

 Da Circuncijaŏ de Chrifo N.S.I. $\mathrm{P}^{\text {Onto: Confidera que ao citavo dia de }}$ feu Nafcimento, conforme a Ley,que Deos havia dado a Abraham, foy o Senhor como os demais meninos circuncidado. Pondera: Primeiro, a humildade de Chrifto em tomar a divifa de peccador: Segundo, a obediencia, em obedecer á Ley, aque naơ eftava obrigado : Terceiro, o exemplo de cortar pelos affectos defordenados, principalmente os que encontraö a virtude da caftidade: Quar. to, a immenfa caridade em querer taô cedo derramar feu preciofo fangue.
2. Ponto: Confidera como circuncidado o Menino, foy affim entregue a fua Santiffima Mảy, que efteve prefente ao dar do golpe, derramando naó fó fangue da ferida, mas tambem lagrimas dos olhos. Pondera qual eftaria o coraçaó da Virgem ; quam cedo começa a padecer por nós; com quanto affecto de feu coraçaó offereciaao Eterno Padre aquelle fangue, e aquellas lagrimas pelos peccadores.
3. Ponto : Confidera, que circuncidado o Menino, the foy pofto o nome Santiffimo de JESU, conforme o Anjo S. Gabriel havia an-nuncia-

## Meditaçoèns

nunciado. Pondera, que a caufa, porque fe lhe pôs efte nome, foy por fer Salvador, e porque com fua Paixaó o havia de merecer; e affim naó faô dignos de fer da Companhia de JESU, fe naó os que procuraó cooperar na falvaçaô das almas, e fe conformaô com fua Cruz. Pordera tambem, quam venerando, e falutifero nome he efte, e quam impreffo o devemos ter no coraçaó.

## M ED I T A C, A M VI. Da adoraçaŏ dos tres Reys Magos.

13. Onto. Confidera como os tres Reys do Oriente, movidos interiormente com a ínfípiraçaŏ de Deos, e exteriormente de huma nova Eftrella, vieraò a adorar o Menino Deos nafcido. Pondera: Primeiro, a mifericordia, e amor de Chrifto, em chamar naó fó aos humildes Paftores, fenaŏ tambem aos Reys poderofos: Segundo, a obediencia, e fé dos Magos, em deixar fuas teras, e acudirem logo á divina infpiraçaõ : Terceiro, a alegria , devoça0. e e conftancia, com que tomáraó o caminho, e fe atreveraó́ a perguntar na Corte, e Palacio de Herodes por hum novo Rey nafcido.
14. Ponto: Confidexa como entrando na lapis nha acharaơ o Santo Menino, e proftrados por terra o adoraraō, e offereceraõ os tres mylheriofos doens, de Ouro, Mirrha, \& Incenfo Ponderaa fé, e devoçaô, com que eftes tres Reys fe oftereceraŏ a di primeiro, e depois o ouro como a Rey, incenfo como a Deos, e mirrha como a homem: tu deves tambem offerecer outras tres coufas; no our. ro a caridade, amando $\cdot 0$ fobre todas as coufas; no incenfo a devoçaó, fazendo todas as coufas a fua mayor gloria; e na mirrha a mortificaçao , refreando todas as tuas paixoens: efe acafo es Religiofo, em lugar deftes tres doens, lhe podes offerecer os tres votos, que naố faŏ a eite Menino menos agradaveis, que o ouro , mirrha, e incenfo.
3.Ponto: Confidera como depois de haven rem adorado o novo Rey, hum Anjo os avisou em fonhos, que naō tornaffem a Hercdes, pelo qual por outro caminho fe foraó para fuas terras. Pondera quam cheyos de fé, e graças celeftiaes tornariaõ; e quam gozolos ficariaṍ a Virgem, eSanto Jofeph, por verem adoradodos Reys da terra o que viraŏ nafcer em tanta baixeza, como a de hum prefepio, Pondera tambem, como quer Deos Noffo Senhor, que aquelles, que chegáraô huma vez a conhecer, e achar a Deos, devem caminhas por outro caminho, e naŏ tornar mais ao gue os pode affaftar de Deos.

## MEDITAC,AM VII.

> Da Aprejentaçaŏ do Menino Jefu no Templo.
(x. Dnto: Confidera como, no cabo de quarenta dias depois de feu nafcimento, leváraö a Virgem, e Santo Jofeph o Menino JESU ao templo, para fer offerecido a Deos, e remido com cinco ficlos, offerecendo tambem porelle o par de rolas, ou dous pombinhos. Pondera a humildade do Filho de Deos, que nafcendo como pobre, e havendo fido circuncidado, como fe foffe peccador, agora quer fer remido como feryo; a pontual obediencia á Ley, a que naô eftava obrigado ;o amor de feu coracaó,com que agora no principio da vida le offerecia pelos peccadores nos braços deSimeaó, para depois no fim da vida fe offerecer pelos méfmosnosbraços da Cruz.
2. Ponto: Confidera como chegando naquella merma hora ao Templo o Santo velho Simeaõ, conhecendo que aquelle Menino era o Meffias, que efperava, tomando- 0 em feus hraços, cantou aquelle divino Cantico: $N$ unc dimittis fervum tuum, ©-c. Pondera oaffecto, e devoçam, com que o recebeo dos braços da Virgem para os feus, \& o abraçou, beijou, e

## para a Quarta feira.

 reconheceo por feu verdadeiro Deos, e ho. mem; ea pouca devoçam, com que eu rece: bo ao mefmo Senhor, naō em os braços, fenaó em o peito na Communhaõ. Pondera tambem as virtudes porque efte Santo Simeaố mereceo ver, e receber a efte Santo Menino; que foraơ, porque era jufto, cheyo do Efpirito Santo, de Fé, temor, e amor de Deos; e que vivia em continua efperança da vinda do Salvador.3. Ponto: Confidera como o Senhor fe manifeftou tambem nefte tempo a huma Santa Viuva chamada Anna, que havia gaftado toda a fua vida em caltidade,oraçaó,jejuns,e penitencia, e que jámais fe affaftava do Templo de Deos. Pondera que para achar, e conhecer a Deos, naó ha outro caminho fenaô efte da oraçaó, e exercicios virtuofos; e que por efte caminho ha de caminhar o que quizer chegar a ver, e gozar de Deos na Gloria.

> M EDIT AC, A M VIII. Dafugida do Menino Fefuparao Egypto. 3. Onto: Confidera que temendo Herodes que o novo Rey nafcido the havia de tirar o Reyno, determinou de o bufcar
para o matar. Pondera quam cedo começa Chrifto a fer perfeguido, e a padecer trabalhos, pois quando apenas he nafcido, ja o bufca Herodes para o matar; e como quer Deos, queos juftos caminhem por caminhos de trabalhos, e perfeguiçoens.
2. Ponto:Confidera como apparecendo hum Anjo a S. Jofeph, lhe annunciou da parte de Deos, que tomaffe o Menino, e fua Mãy, e caminhafle com elles a Egypto, por quanto o bufcava Herodes para o matar. Pondera a providencia, que Noflo Senhor tem dos feus; paraonde os manda; para o Egypto, terrade barbaros, e infieis: para nos enfinar a refignaçaob, que devem ter os Religiofos nos lugares, que Deos, e a obediencia lhes affignála, e naó onde a vontade appetece.
3. Ponto: Confidera como logo no mefmo ponto, em que S. Jofeph foube da vontade de Deos, de noite fe levantou, tomou o Meq nino, e fua Măy, e caminhou com elles para o Egypto. Ponderaa prompta, e perfeitifflima obediencia de S.Joieph; a alegria, e refim gnaçaớ, com que elle, e fua Santifima Ef pofa puzeraõ em execuçaó a divina vontade; tomaraŏ aquelle alpero, e difficultofo caminho; as moleftias, e incơmodidades, que nelle paflaraō, pedindo por ventura efmóla por fuas pobreza; as doces, e fuaves practicas, $\bar{q}$ entre fi teriam; as ancias; e fobrefaltos, que afflim giriam

> para a Quarta feira. giriaõ feus coraçoens com o temor de encontrarem os Miniítros de Herodes, que com toda ancia bufcavam o Santo Menino para o matarem.

## 

## MEDITAC, A M IX. La morte do's Innocentes.

I. D Onto: Confidera, que vendo Herodes fruftrados feus intentos de poder alcançar a Chrifto nafcido por via dos Magos, para feategurarno Reyno, determinou matar todos os meninos, que havia em Bethlem, e feu diftricto, de dous annos para baixo, para que entre elles perecelle o novo Rey nafcido,que os Magos annunciavaö Pondera a que extremo de maidade conftangeo a efte tyranno o defejo de reynar:quam grande mal he a ambiçaô; e que fe naō mortificar minhas paixoons, cahirey em femelhantes males.
2. Ponto: Confidera, que em fabendo os Miniftros da maldade a vontade do tyranno, começáraó a matar, e defpedaçar aquelles irnocentes cordeiros. Pondera as lagrimas dos innocentes, as laftimas das mãys, a crueldade dos algozes, e fobre tudo a feliz forte detas almas, que,fem merecimentos proprios,gozaó dos do Ceo, e feliuráraó por efte meyo dos males defta vida, affegurando os bens eternos.
3. Ponto: Confidera o que paffaria pelo coraçaŏ do Menino JESU no Egypto, e de fua Măy, e S. Jofeph, ao tempo, que em Bethlem eram mortos eftes innocentes. Pondera como por huma parte fe compadeceriam, vendo que por feu refpeito padeciam tantos innocentes; por outra parte fe alegrariam, vendo, que por meyo daquellas mortes temporaes confeguiaṓ a vida fempiterna. O mefmo paffa pelo coraçaô de Deos, quando nefta vi, da padecemos innocentemente por feu amor perleguiçoens.

## M E D I TA C, A M X.

 Da eftancia do Menino JESU em Egypto, e de Jua tornada para IJrael.1. Dnto: Confidera, que chegada efta fanta Familia ao Egypto, nam buicáram, nem acháraŏ outro palacio, mais que alguma cafinha humilde, e pobre; porque fe na fua patria Bethiem, entrefieis, e parenres, naō achou a Senhora, e S. Jofeph outro abrigo, para nafcer o Rey da Gloria, mais que huma huma lapa, ou portal de beftas; que poderia achar de habitaçaŏ no defterro, terra de infieis eftranhos? Pondera a conformidade, alegria, e paciencia, com que tudo levariaó, e o amor proprio, comque eu bufso em tudo a minha commodidade.
2. Ponto: Confidera a vida defta ranta Fa milia no Egypto. A Virgem, e So. Jofeph trabalhariam por fuas mãos para ganharem o fuftento. Pondera com quaato cuidado, e devoçaő fe occupavaó na criaçaó do Santo Menino; que gozo feria o da Virgem, e S. Jofeph, quando viffem ja crefcer, e andar por feu pé o Menino; com que reverencia oreclinariaŏ no berço, o tomariaŏ nos braços. Pondera tambem, com que pena veria a Virgem aquellas gentes barbaras adorar aos idolos , tendo prefente o verdadeiro Deos.
3. Ponto:Confidera,comodefunto Herodes , e paflados ia alguns annos no defterro, hum Anjo appareceo ao S. Jofeph, e da parte de Deos the mandou que tomaffe para terras de Ifrael com o Menino, e fua Mäy, por quanto eraŏ ja mortos os que o procuravaŏ matar. Pơ. dera como alfim fe acabaô os máos, e feus intentos fe desfazem, e Deos,ainda que tarde, fempre torna pelos feus. Quam alegres ficariaô com efta nova: quam faudofos os moradores do Egypto de taô fanta companhia; principalmente aquelles, que por meyo da

68
Meditacoens
Virgem, e S. Jofeph tiveraö conhecimento do verdadeiro Deos.

## MEDITAC, A M XI.

Como fe ficou o Menino JESU no Templo.

1. Onto: Confidera, que fendo o Santo Menino JESUS de doze annos foy em companhia da Santiffima Virgem fua Mäy, e S. Joleph , de Nazareth a Jerufalem, ao Templo, para fazer ahi oraçaö a Deos. Pondera a devoçaō, fervor, e amor de Deos, com que a Virgem, e S. Jofeph faziaó todos os annos efta jornada, naô eftando a ella obrigadas as mulheres, nem os meninos. Imaginarey , que vejo o Menino de joelhos, as máos levantadas, fazendo oraçsŏ, e junto a elle a Santifima Virgem, e S. Jofeph, ponderando a tibieza, com que eu faço meus exerciclos effirituaes de piedade, e devoçam.
2. Ponto: Confidera, que voltando a Virgem, e S. Jofeph para Nazareth, o Menino 1e deixou ficar no Templo, fem que feus pays advertifum na íua ficada. Pondera: Primeiro, quaes ficariaó os coraçoens da Virgem, e S. Joleph, quando em Nazareth acháram me: nos o Santo Menino; que lagzimas, que gemidos dos, que palavras, e que fufpiros dariam ao Ceo; e o pouco fentimento, que os homens tem de perderem tantas vezes a Deos pelo peccado. Pondera:Segundo, em que gaftaria o Menino todos os tres dias , que alli iedeteve, que foy em continua oraçã, e fantas practicas com os Doutores da Ley, para entinar aos Religiofos o trato familiar com Deos, que devem ter.
3. Ponto: Confidera comoa Santifima Virgem, e S. Jofeph buicáraô, e acháraó o Menino entre os Doutores; e queixando.fe a Senhora deo haver feito affim com ella, e feu Pay, the refpondeo o Menino: Naŏ dabieis, que nas coufas de meu Eterno Padre me importa affiftir? Pondera a ancia, com que a Virgem, eS. Jofeph o bufcariaõ, e as palavras, com que a todos perguntariaõ por elle; a alcgria de feus coraçoens, quando deram com elle entre Doutores; e o gozo com que ouviaỏ os louvores, com que eftes o engrandeciam.


MEDI-

## M E D I T A C, A M XII.

 Da Vida de Cbrifto N. Senbor de lde os doze ate os trinta annos de fua idade.1. Onto: Confidera o modo de vida de Chrifo Noflo Salvador até os trinta annos de fua idade : antes de fe manifeftar ao mundo com fua prégaçaô, exercitou o of. ficio de Carpinteiro, obedecendo a íua Santif. fima Mäy em todas as coufas, e officios de humildade. Pondera a profunda humildade, pobreza, obediencia do Filho de Deos para noffo exemplo; e que naô he muito fe humilhe, e obedeça o homem a Deos, quando Deos fe humilha, e obedece ao homem.
2. Ponto. Confidera, que álèm deftas obras fervîs de humildade, fe occupava o Senhor tambem nas efpirituaes de oraçaŏ, e conferencias de altilfimos myfterios, que communicava a fua Santiffima Măy, e S. Jofeph; como do exceffo de fua Payxaó, do peccado de Adam, da ingratidaô dos homens, \&c. Pondera quam fuifpenfos eftariaó de fuas palavras a Virgem, e S. Joleph. Quam edificados de o verem varrer, e lavrar a madeira, e de o verem pedir licença para qualquer coufa, que havia de fazer, como filho obedi-

## para a Quarta feira.

 entifimo; porque,como o Evangelho diz: $E$ rat fubditus illis, em tudo eftava fujeito a feus Pays.3. Ponto: Confidera o que S. Lucas diz, que o Senhor defde os doze annos crefcia em idade, e fabedoria, ao menos nas moftras, e eftimaçaö dos homens. Pondera o meu pouco aproveitamento na vida efpiritual, pois tendo obrigaçaŏ por virtude de minha profiffaŏ pro-curar-meu aproveitamento, em lugar de ir adiante, parece que torno para traz; e tal vez, depois de muitos annos de Religiaó, me acho ainda nos primeiros principios, com que comecey.

## MEDITAC, A M XIII.

 Do Bautirmo de Cbrifo Noffo Senbor.1. DOnto: Confidera, que enchendo o Senhor os trinta annos de fua idade, antes de fe manifeftar ao mundo, foy de Nazareth ao Jordaõ, onde o Bautifta bautizava os peccadores, e mettendo-fe entre elles, como fe foffe como hum delles peccador, pedio fer tambem bautizado como os demais. Pondera a profunda humildade de Chrifto, que fendo Redemptor de peccadores, e fonte de toda a Santidade, fe metteo no numero dos
dos peccadores, para nos dar exemplo de humildade: quam pelo contrario o faço eu, que, fendo peccador, quero fer avaliado por jufto ; e bufcando o Senhor para fi a confuzaŏ, buico eu para mim a gloria defta vida.
2. Ponto: Confidera, que conhecendo o Bautifta a Chrifto, affombrado, repugnou bautizar a Chrifto, dizendo: Eu devo fer baurizado de ti, e tu vens a mim para que te bautize? Ao que refpondeo o Senhor: Cala , porque importa agora cumprir todaa juftiça. Pŏ. dera o affombro de S. Joaó, como lançado aos pés do Senhor fe efcularia de fazer huma coufa taŏ eftranha. Pelo contrario: Pundera como o Senhor infiftiria, e fe humilharia diante de feu Precurfor, para fer delle bautizado; a eftimaçaó, que fazia defta virtude da humildade, pois chega a chamat-1he complemento de toda a Santidade; quam pelo contrario fe ufa no mundo:com que temor lançaria o Balutifta a agoa fobre a cabeça do Senhor; e com que humildade o Senhor ledeixaria bautizar!
3. Ponto: Confidera, que bautizado Chrifto, defceo $\operatorname{logo}$ do Ceo o Efpirito Santo em figura de pomba fobre elle, e fe ouvio huma voz do Ererno Padre, que diziz: Efte he meu Filho muito amado, em quem muito me hey agradado. Pondera como exalta Deos aos humildes, e quanio fe agradou Deos da humildade de feu Filho ; quam yerdadeiro, o q̆ elle
diffe

> para a Quarta feira. diffe no Evangelho: Quife bumiliat, ewaltabitur.

## M E D I T A C, A M XIV.

Do jejum, e tentações de Cbrifto no deferto.
I. Onto: Confidera, quedepois debau. tizado no Jordaô, fe foy o Senhor para o deferto, guiado por feu mefmo Efpirito, onde fem cama, fem cafa, e lem comer, entre as feras do campo, palfou em jejum, fi. lencio, e oraçaố, quarenta dias, e quarenta noites. Pondera as caulas, que o Senhor para iffo teve: Primeira, para nos enfinar o fanto exercicio da oraçaó, emortificaçaŏ; principalmente, quam neceflario he aos que houverem de tratar da falvaçaó das almas: Segund 1 , pa. ra fatisfazer pela gula de Adaŏ: Terceira,que para avictoria das tentaçoons faó neceflarias as armas da oraçaó, e penitencia.
2. Punto: Confidera como foy Chrifto tentadodo demonio por tres vezes: Primeira, de gula: Segunda, de vangloria: Terceira, de ambiçaô. Pondera a extrema humildade do Filho de Deos, em querer fer tentado do demonio, para que nós nos confolaffemos nas noffas tentaçoens, e aprendeflemos a refiftir nellas ao demonio:

> 3. Pon-

## 74 <br> Meditaçoens

3. Ponto: Confidera, que depois de vencido odemonio, acudiraó os Anjos do Ceo, e levantando o Senhor da terra, the puzeraō a mtia, e o fervirañ a ella, dando the de comer. Pondera o Senhor corn o rofto macillento, e debilitado como jejum, lervido dos Anjos, e defacompanhado dos homens; e que fe eu quero acompanhar a meu Senhor, e fervi-lo nefte deferto, como os Anjos, o farey, refiftindo ás tentaçoens do demonio, e dando me ao fanto exercicio daoraçaŏ, jejum, e penitencia.

## M E DITAC, A M XV.

 De quando Chrifo lancou do Templo aos negociantes.z. DOnto: Confidera, que entrando o Se nhor no Templo de Salamaó a fazer oraçaó, como coftumava, e vendo nelle a varios, que com titulo de Religiaö o haviaŏ profanado, vendédo nelle varias fortes de animaes, com fer manfue:ifimo Cordeiro, cheyo de zelo da honra de feu Eterno Padre, fazendo huns azorragues de humas cordas, os começou a caft gar, lançando os fóra do Templo. Pondera, que nofla alma he templo, onde Deos mora, e que nós com noffos pes-

$$
\text { para a Quartafeira. } 95
$$ cados, paixoens, e appetites a profanamos, e que noflas culpas faō os açoutes, que mettemos nas mãos a Deos, para que nos caftigue.

2. Ponto: Confidera as palavras de Chrifto: $\mathrm{Naõ}$ queiras fazer a Cala de Deos, cafa de negociaçaö.Pondera, que fe tanto offende a.Dzos tazer fua Cafa, cafa de negociaçaó, quanto fe offenderá, que na lgreja, ena Keligiam, que he Cafa de Deos, ede oraçaŏ, fe tratem. e façaŏ coufas illicitas, com efcandalo do pro. ximo, e offenfa de Deos.
3. Ponto: Confidera qual eftava aquelle fanto Templo, com aquellas immundicias de gado, que nelle fe vendia; e qual eftará huma pobrealma com as immundicias dos peccados, que cada dia cōmette. Pondera, que fe aquelles tanto offenderaŏ os olhos Divinos, quanto offenderám eftes, que faō de peyor coridiçaó; principalmente naquelles, que vivem na Cُafa de Deos , que he a Religiaó!

## MEDITAC, A M XVI.

Das oito Bemaventuranças.

1. Ponto: Confidera o que he cada huma propriedades, e effeitos: Yo g. que coufa he fer

## 76

Meditacoens
fer pobre de efpirito. Pondera como me hey naquella virtude; que pobreza he a minha; q affecto the tenho; e como levo as faltas das coutas, que neceflito.
2. Ponto: Confidera o exemplo, que Chrifto Senhor noffo nos deo no particular de cada huma deftas virtudes : v. g. na primeira Bemaventurança, lembrando-me da pobreZa do prefepio, da Cruz, e de toda a fua vida. Pondera como imito feu exemplo, como me conformo com lua pobreza.
3. Ponto: Confiderao premio, que o Senhor promette aos que obfervaŏ cada huma deftas Bemaventuranças: v.g. a grandeza do Reyno dos Ceos, que prometteaos pobres de efpiriro $\& \mathrm{c}$. Pondera quanto mais póde cỏmigo a difficuldade de adquirir a tal virtude, que a grandeza do premio, que le promette.

## MEDITAC, A M XVII.

 Da eleiçã̆, ơ mijá̆ dos doze Apoßolos.1. D Onto: Confidera a eleiçan, que o polos, Mettres, e Pregadotes de noffa Fé. Subindo-fe a hum monte, paffou ahi a noite toda em oraçaŏ, e depois della, de todos feus Difcipulos efcolheo a doze, aos quaes

## para a Quarta feira.

 pôs o nome de Apoftolos, que quer dizer Mandados. Pondera : Primeiro, como quer o Senhor, que para os negocios de confideraçam nos armemos com a oraçắ, e trato com Deos. Pondera: Segundo, quam poucos Mifionarios efcolheo Chrifto para a prégaçam do mundo todo; quam poucos entam obráran tanto, e agora tantos obram tam pouco; confiderando fe fou eu hum daquel. les, que occupaŏ o lugar debalde, e falfamente confe vam o nome de Apoftolos, Mif. fionarios, ou Operatios.2. Ponto: Confidera as palavras do Senhor: A teara he muita, mas os opsrarios povcos: rogay ao Senhor da feara, que mande muitos operarios á fua feara. Pondera a grande neceflidade, que no mundo ha de Prégadores da Fé; quantos povos, e nações fe perdem por falta de quem thes prégue a verdade; o defeio, que Chrifto tem, que todos conheçă a ver: dadeira Fé, e fe falvem; confiderando quanto deve a Deos aquelle, que por fua mifericordia chegou a conhecè la
3. Ponto: Confidera a inttrucçaó,que Chrifto deo aas Apoftolos: Eu vos mando como ovelhas entre lobos: nam leveis parao caminho alforge, dinheiro, duastunicas $\& \mathrm{c}$. Pondera a pobreza, humildade, paciencia . que o Senhor requere nos Prégadores, e Miffionarios Apoftolicos. Como provou o Senhor os feus
ieus no principio de fua vocaçaó, para os fundar no iolido fundamento do efpirito, e verdadeira abnegaçaó de todas as coulas.

## M E D I T A C, A M XVIII.

Da Cea em Betbania.

1. DOnto: Confidera como feis dias antes de fua Payxam foy o Senhor em companhia de Lazaro cear a cafa de Simaó Leprolo, onde a Santa Magdalena derramou fobre a cabeça de Chrifto hum vafo de pre. ciofo licor. Pondera com que affecto o Senhor aqui ceou entre os feus amigos nas veíperas de fua Раухаó ; a caridade de Simaó em hofpedar aChrifto; a humildade, e benignidade de Chrifto em ir comer com o Leprolo; a piedade da Magdalena em derramar o licor preciofo forre a cabeça do Senhor, e o animo agradecido, com que pagaria aquelia acçarn.
2. Ponto: Confidera, que vend J Judas olicor preciofo derramado, que na fua eftimaçaô fe efperdiçava, indignado diffe, que fora melhor vender-fe, e dar o preço delle aos pobres. Pondera a maldade dos que calumniaó as obras virtuofas, as quaes, quanto mais perfeitas, mais expoftas eftaó ás calumnias dos: homens.
3. Ponto: Confidera comoefcufou, edefendeo Chritto a Santa Magdalena, louvando-lhe a acçaó,no tempo que os homens a calumniavaô. Pondera quam de outra torte julga Deos nolfas obras, do que os homens; eo pouco cafo, que fe deve fazer de feus juizos; como o que fe converte a Deos naŏ deve deixar as boas obras por refpeitos humanos, quando nellas tem boa intençaõ.

## M E DIT A C, A M XIX.

Da entrada de Chrifo em Ferufalem com ramos.

1. Onto: Confidera como entra Chrifo noflo Redemptor em Jerufalem como triunfando, para dar principio ao negoc:o de nofla Redempçaõ. Pondera o gozo, e a alegria, com queChrifto caminha para as deshonras, affrontas, e tormentos de fua Payxaó, tó porque he principio de noffo remedio; a triftera, e a repugnancia, com que 03 homens romaõ os trabalhos, que Deos lhes da para feu bem. Pondera tambem a bumildade do jumento, em que entra: para que apren. das', que o triunfo de Chriftaó he a humil. dade, e defprezo da gloria mundana.
2. Ponto: Confidera o applaufo,fefta, e ale-
gria, comqueo Senhor foy recebido: lançavaŏ por terra fuas roupas, cortavaó ramos de palma, e de oliveira para paffar; clamavaó a altas vozes: Hofannafilio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Pondera a devoçä́ defta gente; a humildade de Chrifto enfalfada, como fe difpŏem com eftas glorids para as ignominias da Cruz; para que tanto mayor foffe entaō a ignominia, quanto era a gloria mayor.
3. Yonto: Confidera como effa gente, que agora recebsa Chrifto com tanta fefta, he a mefma, que dahi a cinco dias the ha de procurar a morte com muitas affrontas. Pondera a variedade dos coraçŏes humanos, cotejando as honras, vozes, e alegria defta entrada com as deshonras, vozes, e alaridos dos que depois the pediraó a morte; hoje o honraó com fuas veftiduras, depois o dépojaŏ das proprias, e o veftem com veftiduras de efcarneo; agora com ramos, depols com efpinhos; agora, Bendito Filho de David, depois maldito, e peyor que Barrabás.

# MEDITACOËS 

## DAS OBRAS MARAVILHOZAS

 de Chrifto noffo Senhor.Para a Quinta Feira.

M E DITAC, A M I. Da Infituiçaŭ do Santiffimo Sacramento: 1. Onto: Confidera, como na inefmanoia te de fua paixaó, havendo o Senhor Jefu de fe partir parafeu Eterno Pade, fe quiz ficar comnofco, real, e verdä deiramente, no Divinifilimo Sacramento. Pori* derao infinito amor, eeftupenda caridade de noflo Sal vador, pois na mefma noite, em que Judas o vendeo, em que os homens o procuravam matar com tantos tormentos, e injurias, elle thes preparou efte Divino Sacramento, com tantas graças, e beneficios, onde fe nos deixava, naö fó como Meftre, Senhor, Pay , Advogado , e Amigo, mas como manjar, e bebida; para que, affim como o

## 82

Meditaçoens
manjar; nos transformaffemos; e uniffemos com elle.
2. Ponto: Confidera como tomando o Se nhor hum pam em fuas Sacratiffimas Maös, depois de haver dado graças a feu Eterno Padre, o converteo em feu Sacratiffimo Corpo ; eo mefmo fez do vinho, convertendo.o em feu preciofiffimo Sangue. Pondera o poder, providencia, fabedoria, liberalidade, e mais attributos, que refplandecem neftealtiffimo my $\mathrm{f}_{-}$ terio; o amor de feu coraçaó, com que o repartio pelos feus Difcipulos; o temor, ereverencia, com que elles o receberiaố.
3. Ponto: Confidera o fim para que o Sed nhor inftituio efte Sacramento, que foy o primeiro, para memoria de todas fuas maravilhas; fegundo, para memoria de fua Paixaó. Pondera quanto eftima o Senhor que nos lembremos de fua Paixaố, do Sangue, que derramou por nós, e das mais obras, que obrou para noffo remedio; e quam ingratos fomos, e quam efquecidos vivemos de tan: tos beneficios.

## para a Quinta feira.

## MEDITAC, AM II.

## Do primeiro milagre, que Cbriftofez nas bodas de Cana de Galilea.

1. Dnto: Confidera como fendo convidado com feus Difcipulos ás bodas de huns defpofados, eftando todos á mefa, no melhor faltou o vinho. Pondera a humildade, e benignidade do Senhor em acceitar efte convite ; a modertia, e moderaçaó, com que elle; e feus Difcipulos afliftiraō á mefa; como no melhor faltaö as alegrias, e contentos defta vida fignificados no vinho.
2. Ponto: Confidera como mandou o Se. nhor encher feis talhas de agoa, e affim como lançavaó a agoa os Miniftros, fe hia convertendo em excellente vinho. Pondera a virtude da obediencia cega deftes Miniftros, opoder de Chrifto, fua liberalidade em pagar hưa taça de vinho com feis jarras de excellente vinho: como pagará na vida eterna os breves ferviços, que nefta vida the fazemos.
3. Ponto : Confidera como depois de convertida a agoa em vinho, mandou o Senhor, que tiraffem huma taça delle, e o levaffem ao mordomo, o qual admirado diffe: 'Todo o Fii
homem
homem pöem na mefa primeiro o bom vinho, e depois o inferior : e tu guardafte até ago. ra o bom. Pondera a admiraçaó dos convidados á vifta daquella maravilha; e de quanta mayor admiraçaŏ he, a que nós os Chriftaōs gozamos no Diviniflimo Sacramento do altar. Pondera tambem, que os homens defta vida em primeiro lugar pöem o mais goftolo vinho, que faö as honras, as riquezas, eos deleites, e depois o peyor, eo mais azedo, que faŏ os remorfos da confciencia, as inquietaçoens, e condenaçaõ eterna. Porèm Chrifto naõ he aflim : primeiro as cruzes, a penitencia, e mortificaçaŏ , e depois o theiouro no Ceo, os gozos, e contentamentos eternos.

## M ED I T A C, A M III. Da tempeftade do Mar.

I. Dnto: Confidera que embarcando-fe Chrifto em huma barquinha com feus Dícipulos, fe levantou huma grande tempeftade ao tempo que o Senhor dormia. Pondera, que pofto que eftejamos na barca da Igreja, ou Religiaõ , naớ eftamos izentos de tormentas de tentaçoens, e perfeguiçoens; e que muitas vezes nos deixa o Senhor pade-

$$
\text { para a Quinta feira. . } 85
$$

ret, fazendo que dorme, para exercicio de pasiencia, e para efpertar noffa fé, e confiança; o qual parece que faz no Sacramento, onde fe ha como dormindo, para efpertar rolla fé.
2. Ponto: Confidera como vendo os Difcipulos o perigo, acudiraô ao Senhor, efpertá-raō-no, dizendo: Salva-nos, porque perecemos. Pondera a grande confolaçaõ, que devem ter rs Religiofos, em poder chegar taó facilmente a Chrifto em fuas tribulaçoens, pois o tem taơ vizinho, e prefente no Santiffimo Sacramento, e o recebem tantas vezes; o defcu:do daquelles, que, deixando a Chrifto, buf caó o allivio nas creaturas.
3. Ponto: Confidera como efpertando Cirrifto, arguindo os Apoitolos de homens de pou. ca fé, mandou logo aos ventos, e mar, que ceffaflem ; e logo fe fez huma grande bonança. Pondera como o Senhor fempre acode aos feus, ainda que os deixe para feu bem padecer algum tempo ; o poder de Chrifto; e como todas as creaturas, ainda fem razaö, obedecem a feu Creador, e fó o homem lhe he rebelde, naó obedecendo a feus preceitos.

## MEDITAC, AM IV.

## Como Cbrifto andou Sobre as agoas.

1. Onto: Confidera como mandando oSenhor aos Apoftolos fe embarcaffem, elle fe foy a hum alto monte a orar. Pondera a obediencia dos Apoftolos em fe privarem da quietaçaŏ, e confolaçaó, que podiaó ter, ficando com o Senhor no monte orando, egozando de fuas divinas palavras, e fe embarcarem aos perigos, e trabalhos do mar: enfinando aos Varoens Apoftolicos a deixar a quietaçaü da Cella, pela inquietaçaô da navegaçaŏ , quando a obediencia, ou a gloria de Deos, e bem das almas aflim o pedirem.
2. Ponto: Confidera que levantando-fe nefte tempo huma tempeftade, vendo o Senhor o trabalho dos feus, os veyo focorrer, andando fobre as agoas. Pondera a providencia, que o Senhor tem dos feus efcolhidos, e dos que por feu amor andaŏ entre os perigos defta vida.
3. Ponto: Confidera que conhecendoS.Pedro a Chrifto, the diffe: Se Vós fois, man-daj-me vir a Vós fobre as agoas; e dizendo o Senhor a Pedro, que vieffe, elle fe lançou ás agoas ; porèm vendo o Senhor, que por fua pouca confiança fe hia mergulhando, the deo a maô dizendo: Homem de pouca fé, porque duvidafte? Pondera a fé de S. Pedro, e o abrazado amor, com que amava a Chrifto ; como o Senhor acode nas occafioens de mayor perigo aos feus; e quam feguro navega o mar defta vida o que tem comfigo a Deos.

## mint

## M. E D I T A C, A M V.

> Do milagre dos cinco paens, e dous peixes.

1. Onto: Confidera como levantando o Senhor os olhos, vio que huma copio fa turba de gente o feguia para ouvir fua palavra; compadecido diffe a Filippe : Onde compraremos pam, para comerem eftes, que ha tres dias, que me feguem? Pondera Primeiro, a modeftia do Senhor, em trazer fempre os olhos baixos, levantandc-os fómente ao Ceo, ou para os neceflitados. Pondera: Segundo, a piedade defta gente em feguir a Chrifto, e a efficacia de fua vifta para a trazera fi; e fe avifta fó, he taŏ poderofa, que ferá fua prefença na Euchariftia!
2. Ponto: Confidera que tomando o Senhor dous peixes, que fómente fe acháram no poder de hum menino, os multiplicou de tal forte, que deo de comer a mais de cinco mil. Pondera : Primeiro, o poder de Chrifto, o fervor, e caridade, com que repartiria o pam, lembrado por ventura da ultima cea, em que havia de repartir o pam celeftial aos feus. Pondera: Segundo, que affim como efte pam milagrofo fe naŏ repartio fenaó zos que eftavaơ fentados no feno, qua fignifica os que fentem baixamente de fi : affim o pam celefa tial fe naô ha de receber fenaó dos que fentem de fi humildemente.
3. Ponto: Confidera que efta repartiçaō foy feita naô fó por Chrifto, tenaó tambem pelos Santos Apoftolos; a qual he reprefentaçaŏ do que fez na inftituiçaó do Santifimo Sicramento. Pondera, quanto mayor maravilha he a que obra no Diviniffimo Sacramento, multiplicando as prefenças em tantas partes, quantas faô as vezes, que fe confagra feu Corpo, e Sangue, convertendo o pam em feu Corpo,e repartindo o aos Fieis por meyo dos Sacerdotes:

## MEDITAC, A M VI.

## Da Tran.jf iguraçao do Senbor.

5. P Onto: Confidera que tomando o Se. nhor comfigo a Pedro, Joaö, e Diogo, fubio com elles a hum alto monte a orar, a fim de thes moftrar a gloria de fua Transfiguraçam. Pondera: Primeiro, que naô cōmunica o Senhor as fuas glorias fenaó aos mais fervorofos, aos mais dados á oraçaó, e mortificaçẵ, como eftes tres Difcipulos feus. Pondera: Segundo, oadmiravelartificio, com que Chrifto leva noffos coraçoens a amar as coufas celeftiaes, e defprezar as terrenas.
6. Ponto: Confidera como no fervor daorâçaô fe transfigurou oSenhor, ficando feu rof. to refplandecente como o Sol; fuas veftiduras mais alvas que a neve, entre Moyfés, e Elias, comos quaes fallava no exceffo de fua Paixaŏ. Pondera quam bello, e formofo eftaria obom Jefu entre eftas glorias; quam admirados, e confolados Moyfés, e Elias, com a vifta do Salvador; o amor de Chrifto, elembrança de noffo remedio em metter practicas de fanta trifteza no meyo de tanta gloria.
7. Ponto: Confidera que á vifta de tanta Cormofura de Chrifto, arrobado S. Pedro diffe: mos aqui tres moradas, huma para Vós, ou* tra para Moyfés , e outra para Elias. Pondera que fe ló hüa gottinha daquella gloria affim arrebatou o coraçaō de S. Pedro, e o enfaftiou de todas as mais coufas da terra; que feria, fe puzefle a boca toda naquelle rio de deleites, que alegra a Cidade de Deos. Pondera: Segundo, quam bom he eftar na companhia de Jefu, onde fe goza tanta gloria em companhia de juftos, e Santos: e fe es Re. ligiofo, dize muitas vezes com S. Pedro: Bonum eft nos bic e ffe.

## MEDITAC,AM VII. <br> Da Refurreiçaŏ de Lazaro.

- Dnto:Confidera que adaecendo de morte Lazaro, grande amigo de Chrifto, fuas irmaăs Martha, e Maria mandáraō ao Senhor hum recado, dizendo fómente: O que amas, eftá enfermo. Pondera a fé, e confiança deftas fantas irmaăs; a conformidade na vontade de Deos; e a indifferença, com que devemos propor-lhe noflas neceflidades, dizendo: Senhor, efte que Vós amais, pois der. ramaftes por elle voffo Sangue, eftá enfermo; padece tal, ou tal neceffidade.


## para a Quinta feira.

2. Ponto: Confidera que entrando Chrifto em cala deftas duas irmaās, Martha Ihediffe : Senhor, fe tu eftiveras aqui, meu irmaó naơ fora morto ; edizo Evangelifta, que chorára o Senhor. Pondera que o mayor mal do que eftá morto pelo peccado, he eftar Deos delle aufente. Pondera a fé deftas irmaăs, e a benignidade de noffo Redemptor em chorar com os que choraó.
3. Ponto: Confidera que dizendo Chrifto com as lagrimas nos olhos: Onde o puzefte? veyo á fepultura, mandando levantar a campa , fazendo oraçaŏ ao Eterno Padre, mandou a Lazaro defunto, fahiffe fóra da fepultura; o qual logo á voz de Chrifto refuicitou. Pondera o poder defta voz de Chrifto, e quantas vezes foou aos ouvidos de meu coraçaō aquella voz: Lazare, veniforas, para que fahiffe da occafiaō do peccado. Pondera a alegria das irmaăs, o aflombro dos prefentes, o agradecimento de Lazaro, e quam outra feria fua vida, depois de haver vifto as coufas da outra vida.

POnto: Confidera que levando a enterrar hum mancebo, filho unico de huma viuva, compadecido Chrifto, aflim do moço, como das lagrimas da mảy, diffe á mãy: Mulher, naŏ chores. Pondera as entranhas da piedade de Noffo Redemptor, quanto melhor le compadecerá do peccador, que chora feus peccados, e implora fua mifericordia. Pondera tambem, que efte defunto fignifica o peccador, que morto pelo peccado caminha para a perdiçaơ ás coftas de outros quatro carregadores, dous, que vaô diante, que faơ - máo coftume de peccar , e as más companhias; dous, que vaō atraz, que faŏ a vảa efperança de mais larga vida, e a văa efperan. ça da mifericordia de Deos.
2. Ponto : Confidera o modo, que Chrifto teve em reftituir a vida a efte defunto: tocou no esquife, pararaŏ os que o levavaó a enterrar, mandou que fe levantaffe, levan-tou-fe o morto vivo, começou a fallar, e foy reftituido a fua măy. Pondera como tudo ifto mefmo paffa efpiritualmente nopeccador ar-

## Fara a Quintafeira.

 rependido; toca-lhe Deos o coraçaó, falla. the pela voz do prégador, que fe levante ; levanta-fe pela contriçaŏ á vida da graça; começa a fallar, ou confeflar feus peccados; paraô as occafioens do peccado, que o levavaô para a condenaçaơ; e finalmente refufcitado á nova vida, he reftituido a fua máy a Santa Igreja.3. Ponto: Confidera que affombrados todos daquella maravilha, começaraŏ a grandes vo. zes a acclamara Chrifto por hum grande Pro. feta, e que vifitára Deos o feu povo. Pondera quanta mayor razaơ teriaŏ , fe fouber. fem que Chrifto era naô fó Profeta, mas o Filho de Deos, e que naó fó nos vifita, mas que affifte entre nós no Diviflimo Sacramen. to. Pondera tambem as graças, que efta măy, e eite filho dariaó a Chrifto por efte beneficio ; e que recebendo nós outro mayor, que he a vida da graça, pelos Sacramentos da confiffaö, e cơmunhaõ, thes fomos taó ingratos, que o tornamos a offender.

## ME:

## MEDITAC. A M IX. Da Refurreiçaŏ da filba do Principe Iaîro.

1. Dinto: Confidera como veyo ter com Chrifto hum Principe da Synagoga, e lançando-fe a feus pés, lhe pedio quizeffe pôr a maö fobre huma filha fua de funta. Pondera a fé do pay, a morte da filha, e a piedade de Chrifto.
2. Ponto : Confidera o modo, que oSenhor teve em refufcitar efta defüta. Mandou affafo tar os que a cercavaŏ ; tocou the com a maob, e depois de refufcitada, mandou que lhe deffem de comer. Ponderaque os toquesde Deos Yaŏ parâ nos reftituir á vida da graça, que nos Sacramentos nos communica; e no da Euchariftia nö fó nos toca, mas fe entra dentro de nós. Pondera tambem, que para comermos o pam celeftial, que he parm de vivos, heneceflario primeiro refufcitar á vida da graça.
3. Ponto: Confidera que nefte caminho the fahio ao encontro huma mulher, que padecia fluxo de fangue, dizendo : Se eu tocar a extremidade de fuas veftiduras, logo hei de farar; o que vendo Chrifto the diffe: Confiança filha, que tua fé te farou. Pondera, que fe Ie a veftidura de Chrifto tem tal virtude,que ferá todo Chrifto, que temos dentro de nós no Sacramento ? Pondera fe por ventura tocando tantas vezes a Chrifto na Mifla, e cómunhaŏ, naó acabas de farar na alma, por naō chegar com a fé, humildade, e devoçaó, com que efta mulher o fez, quando bufcava a faude do corpo.

## MEDITAC, A M X.

 Do leprofo, e fervo do Centuriao, a quem - Senbor deo faude.1. Dnto: Confidera como chegoua Chrifto hum leprofo, e adorando-o the pedio faude, dizendo: Se Vós quereis, bem podeis dar-me faude. Pondera o que fez efte leprofo, para alcançar do Senhor faude; humi-lhou-fe, confeffou-fe por leprofo, proteftou fuafé, adorando ao Senhor, e confeflando feu poder : nós devemos fazer o mefmo, quando ros chegamos aos Sacramentos da Confillaõ, e Cömunhā̆, reconhecendo-nos enfermos com a lepra do pecrado.
2. Ponto: Confidera o modo, que o Senhor teve em dar faude a efte leprofo; tocou-the com a maó dizendo : Fica limpo; e lono the mandou quefe folle aprefentar ao Sacerdote, e offe.
e offerecefle o que a Ley mandava. Pondera de quanta importancia he para fararmos da lepra do peccado, o toque falutifero da fagrada Communhaб́, ea neceflidade, que temos de nos moftrar ao Sacerdote, defcobrin-do-lhe toda nofla lepra, para fermos delle ajudados com o confelho, poder, e oraçaó.
3. Ponto : Confidera como veyo hum Centuriaõ pedir a Chrifto faude para hum feu criado paralytico , e offerecendo-fe o Senhor de ir a fua cafa a curá-lo,o Centuriaỏ fe efcufou, dizendo: Domine, non Jum dignus, ut intres fub tectum meum, led tantiun dic verbo, of fanabitur puer meus. Pondera as excellentes virtudes, que nefte Gentio refplandeceraŏ , que deve imitar o Chriftaó, quando fechega á lagrada Cőmunhaō;humildade,fé, e devoçaõ.

## M E D I T A C, A M XI.

 De quando Cbrifon farou a endemoninbado, jurdo, e mudo.1. Onto: Confidera como lançou Chrifto de hum homem furdo, e mudo hum Demonio. Pondera qual pára o peccado hưa alma, que naquelle endemoninhado fe reprefentava; furda á voz de Deos, muda paia confeflar feus peccados, e peyor que ende-moni- moninhada, porque peyor he ter na alma hub peccado, que no corpo muitos demonios.
2. Ponto: Confidera, que depois de haver dado o Senhor faude ao endemoninhado, os Farifeos differaö, que o havia feito em poder de Belzetû Principe dos demonios; e dizendo ifto, pediaó ao Senhor hum final do Ceo, em prova do poder, com que obrava aquelle milagre. Pondera a malicia dos homens, e a manfidaõ, com que o Senhor levou efta calumnia, eo final celeftial, que nos deo defuas maravilhas, que he a Sagrada Euchariftia. 3. Ponto. Confidera como neffe tempo, em que Chrifto era calumniado dos Farifeos, huma mulher, levantando a voz, louvou ao Se nhor, dizendo: Bemaventurado o ventre, que te trouxe, e os peitos, em que mámafte. Pondera quam egradaveis feriaō a Chrifto eftesvo. zes, pelo que tinhaô de louvor de fua Santifo fima Máy. Pondera tambem, que a caufa de fer o ventre da Virgern bendito, he por haver recebido em fi a Chrifto: pois naô he efte Senhor o meimo, que eu recebo em meu peito na Eucharitia?

## M E D I T A C, A M XII.

 Do Cego pobre, a quem Cbrifio deo vija. 1. Dnto : Confidera como hum cego pobre pedinte, ouvindo paflat a Chifto, le pôs diante dizendo: Jefu, filho de David, tem mifericordia de mim. Pondera, que efte cego he figura do mundo, cego principalmente nos dias, em que a Igreia nos reprefenta a hiftoria defte cego, que faŏ os dias antes da Quarefma;e como em grande parte tem ceffado efta cegueira por virtude de Chrifto Sacramentado; lançar-nos-hemos diante delle, e com o cego diremos: Fefu, fili David, miferere mei.2. Ponto: Confidera, que querendo efte cego chegar a Chrifto, as turbas o detirhaơ, e affaftavaö; o que vendo o Senhor, o fez chegar a fi, e the perguntou que queria: ao que refpondeo o cego: Senhor, quero vifta. Pondera, que os que procuraón chegar a D.os, logo achaō contradiçoens dos do mundo; principalmente neftes dias, quantos comfeu máo exemplo affaftaó os fieis de bufcar a Chrifto ro Santiffimo jubileo. Pondera tambem a benignidade do Senhor em chamar a fi o cego, e per: e perguntar que queria; fuppondo, que no Sacramento nos faz a mefma pergunta, eque nós the refpondemos o mefmo: Domine, ut videam. Quero vifta para minha alma \&c.
3.Ponto. Confidera, que tanto que oSenhor dife: Olha; logo ocego recuperou perfeita vifta, e agradecido feguio a Chrifto, publi. cando fuas grandezas: e toda a mais gente dava a Deos as graças. Pondera, que naō menos poderofo he efte Senhor no Sacramento, para nos dar a vifta da alma, fe tha pedirmos com a mefma devoçaó, e agradecimentos com que efte cego the pedia a do corpo; e fe pela vifta corporal deraŏ eftes a Deos tantas graças,quătas line devemos pela efpiritual, que recebemos no Divinififino Sacramento.

## MEDITAC, A M XIII. Dos dez Leprofos.

1. Dinto: Confidera como lançados por terra dez Leprofos de muivo longe pediraô taude a Chrifto, dizendo: Yefu Praceptor miferere nofiri. Pondera, que por eftes dez Leprofos fe entende toda a forte de peccadores, quebrantadores dos dez Mandamentos de Deos: ou tambem aquelles, que por fuas muitas imperfeiçoens, e peccados G ij leves, a chegar de perto a Chifto por ierem leprefos; como nos atrevemos tanto de perto a chegar a Chrifto no Sacramento, fem primei10 alimparmos a alma da lepra das culpas?
2. Ponto: Confidera, que vendo oSenhor a humildade, e miferia deftes Leprofos, thes mandou que fe foflem moftrar aos Sacerdotes; e aflim como foraố, logo no caminho ficáraö Jãos da lepra. Pondera a virtude da Fé, e obediencia; e como quer Deos que def́cubramos a lepra de noflos peccados aos Sacerdotes, principalmente quando houvermos de chegar á Mela da Sagrada Communhaớ.
3. Ponto: Confidera, que deftes dez Lepro. fos, hum fó , e efte eftrangeiro, veyo dar as \#raças a Chrifto pela faude recebida; ao qual dine o Senhor: Naō foraŏ dez os iăos? Oride eftaó os nove? Naö houve quem défe a Deos a gloria mais que efte eftrangeiro. Pondera, quam poucos 1 a ó os agradecidos a Deos;quam poucos os efcolhidos, fendo muitos os chamados. Como quer Deos the demos as graças pelos beneficios recebidos, principaimente pelo da Euchariftia, que tantas vezes rece. bemos.

## MEDITAC. A M XIV.

 Do Hydropico, que Cbrifo Senbor N.Jarou.1. Dnto: Confidera, que eftando Chifto á méa comendoo paỏem cafa de hum Fariiteo, os que fe acháraŏ prefentes eftavzö obfervando todas as fuas palavras, e acçoens, a fim de o calumniarem. Pondera a benignidade, e manfidaŏ do coraçắ de Chrifto, que conhecendo as intençoens deftes, naö fe nega de comer com elles, e de thes fallar, a fim de os aproveitar. Quamem outro fentido devemos nós cofervar a cfte Seahor, quando com elle nos fentamos á Mefa da Sagrada Cōmunhaó; principalmente devemos obfervar o amor, e caridade, com que fe nos dá Sacramentado, e as palavras, que dalli nos falla ao coraçaó.
2. Ponto: Confidera, que eftando affim o Se: nhor á meía, hum Hydropico fe pôs diante delle para queo faraffe; o que fez o Senhor. Pondera, que effe Hydropico he o peccador diante de Chrifto á Mefa da Euchariftia, para que o cure; econfiderande-me como elle, the pedirey a faude, principalmente da hydroper fia da foberba, eambiçaö, que pela hydrope. fia fe reprefentaó.
3. Ponto:

## 102 <br> Meditaçoens

3. Ponto: Confidera a doutrina, que Chrifto diffe nefta occafiaō, da fanta humildade, dizendo, que quando foffernos convidados a algumas bodas, naố bufcaflemos o primeirolu* gar da meía, fenaó o ultimo. Pondera quanto ama o Senhor efta virtude nos feus; como quer que em tudo a bufquemos: principalmente, quando houvermos de chegar á Mefa da Communhaó, nos devemos collocar no infimo lugar dos que dignamente o recebem, tendo-nos pelos mais indignos de oreceber.

## M E DITAC, A M XV.

De quando Cbrifto Jarou bum Paralytico.

I. $D$Ondo: Confidera, como trouxeram a Chrifto hum paralytico, lançado na cama como eftava, para que the defle faude; e vendo o Senhor a fé dos que o traziaô, diffeao paralytico: Confia, filho, que teus peccados te faō perdoados. Pondera, que primeiro fara o Senhor a alma dos peccados, que o corpo das enfermidades; porque da faude da alma he que fe ha de fazer cafo em primeiro lugar: e para que entendamos, que no Sacramento he medico de noflas almas, quando como paralyticos nos chegamos a elle, para que nos cure.
2. Ponto: Confidera, que tendo os Farifeos por blasfemia, dizer Chritto ao paralytico, que feus peccados the eraō perdodos, thes diffe o Senhor: Paza que cuidais mal em voflos coraçoens? Qual he mais facil, perdoar peccados, ou dar laude ao paraly tico?Pondera, quanto offende a Deos cuidar mal de nofios irmãos; e que ferá chegar a Chrifto Sacramen* tado, com tantos máos penfamentos, e fem confideraçaŏ do que vou a receher!
3. Ponto: Confidera, o que Chifto diffeao paralytico para o farar:mandou. Ihe que fe levantafle; que tomaffe ás coftas o leito,em que jazia, e que folle para fua cafa. Pondera, que efte paralytico he o peciador, ou o tibio na vocaçaŏ; e para farar, he neceffario que faça o que fez o paralycico; levantar-fe do peccado, ou da froxidaõ em que vive, tomar fobre fi o leito de feu corpo, mortificande-o, e caminhar com elle para diante, de virtude em virtude, pelo caminho da perfeiçaõ, até entrar em fua cafa, que he a patria celeftial.


MEDI.

## 104

## M E D I T A C, A M XVI. Do milagre dos Sette paens.

1. D Onto: Confidera, que vendo Chrifto a muita gente, que o feguia nodeferto paraouvir fua palavra, eftando ja tres dias fem comer, difle : 'Tenho compaixaŏ deitas turbas, efe os deixar ir em jejum, pereceráó no caminho. Pondera a benignidade de noffo Salvador, a devoçaŏ defta gente, no defejo de aproveitar, a felicidade dos que feguem a Chrito, e frequentaŏ o Divino Sacramento, a quem aquelle paö reprefentava. Pondera tamben, que fe aquelles havizŏ de perecer no caminho fen aquelle paö ; que ferá dos que rara vez, ou nunca conem do paŏ celef. tial no caminho difta vida!
2. Ponto:Confidera, que tomando o Senhor em fuas măos fette paens, e huns peixinhos, $q u=$ fónente havia, os multiplicou de maneira, q1: co neraó quatro mil, e lobejáraö fette a'cofas de paŏ.Pondera: Pameiro, o poder de Ch-ito: Segundo, a neceflidade, que temos do paó celeftial pelo deferto defta vida, por onde caminhamos para a terra de Promiffaó; cono fuccedeo aos filhos de Ifrael pelodeferto com o Manná, e a Elias com o paơ, que o Anjo

## para a Quinta feira. 105

 Anjo the trouxe do Ceo, que the deo forças para caminhar quarenta dias até o monte de Deos.3. Ponto: Confidera, que naŏ quiz o Senhor per fi diftribuir efte paŏ ás turbas, lenaŏ por meyo dos Apoltolos. Pondera como tolos os bens efpirituaes, principalmente o pam da doutrina, quer o Senhor que por meyo dos Superiores, e Padres efpirituaes fe nos communiquem, e que fe eftes o naŏ fizerem afim, naŏ fazem a obrigaçaŏ de Minititros de Deos, que faó.

## 

## MEDITAC. A M XVII.

 Da Parabola da Cea graide.1. Dinto: Confiderao que Chrifto Senhor Nofo diz: Que hum homem fizera huma grande Cea, e convidára para ella a muitos. Pondera, que efte homem he Deos, e a Cea he a Gloria, para a qual Dens nos convida, e chama todas as horas. Tambem fe figni. fica a Mera do Divino Sauramento, para a qual Chrifto nos eltí convidando tantas vezes.Pondera lua Real magnificencia, aflim nela dignidade do homem, que a fez, que he Chrifo, pelo ex puifito dos manjares, que he feu Corpo, e Sang ae; pelo amor, e vontade.
com que nos convida; pela affiftencia dos miniftros, que faó os Anjos, e os Sacerdotes.
2. Ponto: Confidera, que mandando efte homem chamar os convidados para a cea, todos della fe efcufáraó com os cuidados, e negocios defta vida, $\mathfrak{q}$ traziaố entre măos: huns differaô, que haviaố comprado huma herdade; outros huns bois; outros que fe haviaó cafado. Pondera de quanto impedimento 1aŏ para a falvaçaó os cuidados, e haveres defta vida, e de quanto eftorvo faố para a frequencia do SantiffimoSacramento. Quam bemaventurados faŏ os Religiofos, que por meyo dos tres votos tiráraó todos effes impedimentos, com que ficaó livres para frequentar a miudo a Mefa da Sagrada Communhaō.
3. Ponto: Confidera, que como efcandaliza. do efte homem de fe haverem todos efcufado da fua Me!a, mandou convidar a todos os pobres, cegos, e coxos; os quaes todos vieraob, fem nenhum delles fe efcufar. Pondera como de ordinario fe efcufaŏ de frequentara Mefa da Euchariftia os foberbos, avarentos, e luxuriofor; e os quea frequentaŏ, faö os humildes, os pohres, os caftos. Pois affim como o caftigo daquelles ingratos foy privá-los para fempre da mefma cea, que enjeitároŏ; affim o caftigo deftes he carecerem defte Sacramento na occafiaō da mayor neceffidade, morrendo muitos delles fem Viatico.

## M E D I TAC, A M XVIII.

## Da Ovelba perdida.

I. Onto: Confidera o que o Evangelho blicanos, e peccadores, aos quaes o Senhor recebia, fentava á fua mela, e comia com elles. Pondera abenignidade, com que Chrifto trata os peccadores, que de véras o bufcaõ, e choraō feus peccados; principalmente a mifericordia, com que no Sacramento da Confillaó thes perdoa feus peccados; e no da Euchariftiz os fenta á Mefa, e manda que elles o comaó a elle por manjar.
2. Ponto: Confidera, que perdendo hum paftor huma de cem ovelhas, deixando as noventa e nove no deferto, fe foy bufcar a ovelha perdida, e achada a trouxe fobrefeus hom. bros para o rebanho, dizendo: Day me todos os parabens, porque hey achado a minha ovetha, que perdera Pondera, que efte paftor he Chrifto, as noventa e nove ovelhas faob os nove Córos dos Anios, e a ovelha perdida he o homem, que pelo peccado eftava perdido; e Chrifto noflo bem, deixando os Anjos, nos bufcoua nós, e tomando-nos fobre feus hombros, quando tomou fobre fi noflas culpas, nos

108 Meditaçoens para a Quinta feira. nosreduzio aos paitos de fua graça, onde nos apafcenta naŏ fó como pafto de fua palavia, mas com feu Corpo, e Sangue.
3. Ponto: Confidera as palavras do Senhor: Haverá grande gozo no Ceo,em prefença dos Anjos de Deos, pela converfaö de hum pec. cador quefearrepende, e faz penitencia de leus peccados. Pondera a confiança, que devemos ter na mifericordia de Deos, e de nấ defefperar de alcançar perdaó, por mayores peccadores que hajamos fido, fe de coreçaô nos arrependermos com propofito de emenda.


MEDI:

# MEDITACŌES 

## DA PAIXAM DE CHRISTO

 Senhor Noffo.
## Para a Sefa feira.

## MEDITAC, A M I.

Do Lavatorio dos pés.

1. Donto: Confidera, que havendo o Senhor Jefu de dar principio ao negocio de noffa Redempçaó, antes de entrar na batalha de fua Paixaó , levantando fe da Mefa, depondo fuas veitiduras, lançando por fua maŏ agoa em huma bacia, cingido com huma toalha, pofo de joelhos diante de feus Difcipulos, thes começou a lavar os pés com fuas fagradas, e facrofantas mäcs. Pondera quem he efte Senhor, queexercita officio taö bajxo, e a quem. He o Creacior de todas as coufas, Filho do Eterno Padre : a huns homens baixos, e peccadores. Pondera com quanta prefteza,
2. Ponto: Confidera, que vindo o Senhor a Pedro para the lavar os pés, aflombrado o A. poftolo exclamou dizendo: Vós a mim lavais os pés? Naö confentirey tal coufa. Ao que refpondeo o Senhor: Se te naô lavar, naô terás parte em mim. Pondera o Senhor aos pés de Pedro, e o que mais admira, aos de Judas, conferindo a fé, e humildade de hum, e a dureza, e obftinaçā̉ de outro; e admira a bondade, e manfidaố de coraçaô de noffo Redem. ptor, lavando os pés ao que o havia denegar, e ao que o havia de vender.
3. Ponto: Confidera as palavras do Senhor, acabado aquelle minifterio: Sabeis o que vos fiz? Se eu, Meftre, e Senhor, vos lavey os pés, vós derreis fazer o mefmo huns aos ourros; porque eu vos dey exemplo, que feçais o que me viftes fazer. Pondera o queneftas palavras oSenhor nos quiz enfinar a todos, que nos firvamos, e humilhemos huns aos outros, perdoemos as injurias, fervindo aos quenos offendem, emque confifte a fumma da perfei. çaơ Chriftảa.

MEDI

## M E D I T A C, A M MI

Da ida do Senbor ao Horto; da Oraçaõ, e afflicçaõ, que abi teve.

1. DOnto: Confidera como acabada a cea legal, e a inftituiçaố do Divino Sacramento, fe foy o Se hor ao Horto de Gethfemaní, e apartando-fe hum pouco de feus Difcipulos, fe pôs em oraçaĉ. Pondera o gozo de feu efpirito, com que Chrifto tomou efte caminho para o Horto, onde fabia havia de fer prezo, e entregue por Judas, para dar principio a fua Paixa ; e a repognancia, com que acceitamos as eftancias trabalhofas, bulcamos noffa conveniencia com menoscabo da obediencia.
2. Ponto: Confidera a oraçaõ, que o Senhor fazia: Pay, fe he poffivel, pafle de mim efte caliz de minha Paixaó; porém naó fe faça minha vontade, fenaó a tua: a qual oraçam re. petio oSenhortres vezes. Pondera como nos devemos dearmar com a oraçaõ nos negocios de importancia; a refignaçam, fervor, fitio, e continuaçam, que o Senhor nella teve.
3. Ponto: Confidera, como pelo difcurío da oraçaō começou Chrifto a fe entriftecer, ertrar em grande pavor da morte, e tedio dos

## Meditacoens

tormentos, de tal forte, que chegou a dizer: Trifte eftá a minha alma aré a morte. Ponde a as caufas: que foraó, a lembrança dos tormentos, e dos peccados do mundo; principalmente porque elle meimo para mais padecer o quiz afilim ; porque naô foy aquella trifteza violenta, fenaó voluntaria: quam pelo contrario o fazemos nós, fugindo á mortificaçao., e bufcădo em tudo o deleite, e conveniencia.

## M E D I T A C, A M III. Da agonia, e fuor de Sangue.

1. Dnto: Confidera, que continuando o Senhor terceira vez na oraçaó, foy tal lua trifteza, que entrou em agonias de morte, e começou a fuar gottas de Sangue com tal abundancia, que cahiaó em terra. Pondera aqui o bom Jefu com os joelhos em terra, os olhos no Ceo, todo banhado em leu preciofo Sangue, todo anguftiado com a iembrança de meus peccedos, dos io mentos, que por elles hade padecer; a liberalidade com que o derrama ; quam copiofa a obra de noffa Redempçaơ e quam fervorofa a oraçaö, que taes efieitos caufu na alma, e corpo de Chrifto.
2. Ponto: Confidera o fim que teve, eo fim porque fe derramou aquelle Sangue:o fim que levou,

$$
\text { para a sexta feira. } 113
$$ levou, foy fer pizado aos pes dos Judeos no Horto; of fim porque federramou,foy por minha redempço. . Pondera, que efte mefmo fing tem nos que delle fefabemaproveitar, ou naŏ. Pondera tambem, quam agradavel feria ao $\mathrm{Pa}-$ dre Eterno efte fangue, aflim por parte da Peffoa, que o derramou, que era feu Filho; como por parte do fim, e effeitos, que caufou, que era a redempçao dos homens, e fatisfaçaŏ dos peccados.

3. Ponto: Confidera, que eftando Chrifto neita agonia, lhe appareceo hum Anjo, que o confolou. Pondera origor das anguftias de Chrifto na fua humildade em querer receber confolaçaô de fua creatura; as palavras, com que o Anjo the propôs a importancia de fua Paixaó, e a vontade, com que Chrifto tudo aceitaria para noflo remedio; e o quam esfor: çado fahio da oraçzŏ́ para tudo padecer.

## 114 <br> Meditasoens

mem? Pondcra, qual ficaria o coraçaö de Chrifto, quando viffe o feu difcipulo, a quempou. co antes havia ordenado Sacerdote, e dado feu Corpo facramentado, iendo Capitao de feus inimigos; a brandura do coraçaō de ChriIto em chamar amigo ao mayor inimigo, que tipha, e recebendo delle o ofculo, com que o entregou.
2. Ponto: Confidera, como fe houve o Senhor com os miniftros de Juftiça, que o vieTaó prender. Sahio-lhes ao encontro, pergur-tou-thes quem bufcavaổ; e refpondendo cle les que a Jefu Nazareno, hes difle:Eu fou, fe a mim me bufcais, deixai ir a eftesmeus Difcipulos : afim como a ladraó me viefes a prender ? Pondera a promptidaô, e boa vontade, com que o Senhor fe offerece ras maös de feus inimigos por nofo amor; e a benignidade com que pede deixem livres a feus ama. dos Difcipulos. Pondera tambem, naquellas palavras : Allim como a ladraó \&c, como ladraö he noflo Redemptor tratado; naô che gaó a tanto noflos máos tratamentos: ainda naö cheguei a fer tratado como ladraö, como elle o foy por meu amor.
2. Ponto: Confidera como logo lançáraó maö do Senhor aquelles Miniftros de maldade, e oatáraō fortemente com cordas, e cađêas, com todas as cautelas, que Judas havia encömendado. Pondera a crueidade, edefcor- tezia, com que tratariaơ o Senhor ; a manfidaö, com que elle fe deixou atar como hum Cordeiro, fem fallar palava de queixa; qual ficaria affim atado nas maốs de feus inimigos, e defemparado de feus Difcipulos, que todos fugiraö vendo prezo a feu Meftre, e Senhor.

## MEDITAC. A M V.

Da Aprefentaçaŏ de Cbrifo diante do Pontifice Amnas.

1. Onto: Confidera que o primeiro tribu* nal a que foy o Senhor aprefentado, foy do Pontifice Amnás, eftando efte fentado, e Chrifto em pé, as maõs atadas, os olhos baixos, ferido, e maltratado do caminho, aff ontas, e injurias, que por todo elle lhe fizeraŏ os crueis algozes ; o qual Pontifice examinou a Chrifto de fua doutrina, e Difcipulos. Pondera a que ponto de humildade chegou a fabedoria de Deos a fer examinado por hum vil homem; comque igualdade, e man. fide õ de cotaçab eftaria o Senhor diante defte injufto Juiz. Que muito examinem os Superiores noffas obras, quando a innocencia, e fabedoria de Chrifto he examinada de $A_{n}$, nás.

2 Ponto: Confidera que refpondendo Chrif-

## II 6 <br> Meditacoens

to, que elle fempre havia fallado em publico, e que os que o haviaṍ ouvido podiaō fer teftimunhas de fua doutrina, hum vil miniftro de Annás, levantando a maŏ, dco no veneravel rofto de Chrifo huma horrenda, e deforme bofetada. Pondera qual ficaria aquella divina face; quam horrenda injuria foy, pela vileza do miniftro, que a deo ; pela mageftade do Senhor, que a recebeo; pelo genero de injuria, que he a bofetada.
3. Ponto: Confidera o que oSenhor refpondeo a efte miniftro de Annás: Se mal fallei, moftra-me em que; e fe bem, porque me feres? Pondera a manfidaõ, e focego, com que o Senhor diffe eftas palavras, e levou efta bofetada; e quam grande injuria foy a que obrigou a Chrifto a refponder, eftando noutras occafioens fempre calado. Quam pelo contraxio nós, a qualquer injuria, ou palavra picante, refpondemos com a vingança ou defejo della. Quam longe eftamos de feguir o exemplo de Chrifto . e fua Doutrina, o qual diz: Se te derem huma bofetada em huma face, offerece a outra tambem.

## Para a Sextafeira.

## M E DIT A C, A M VI.

$$
\begin{gathered}
\text { Da Aprefentacaŏ de Cbrifo ante Caifús, } \\
\text { e do que abi pajJou. }
\end{gathered}
$$

1. Dnto: Confidera como julgando Annás a Chrifto por digno de morte, o enviou affim atado a Caifás, onde os Farifeos fortemente o accufaraô, bufcando falfas teftimunhas para ocalumniarem; as quaes todas ouvio o Senhor com füma paciencia, e filencio. Pondera o fim para que eftes Farifeos bufcavaó teftimunhas falfas contra Chrifto para the folicitarem a morte; com quanta manfidaó as levou,fem fe defender, nem efcufar; e o quam mal levamos nós as coufas, que contra noffa opiniaó fe dizem, e ainda as reprehenfoens iuftas de noflos Superiores.
2. Ponto: Confidera o que Chrifto nefta noite paffou de injurias em cafa de Caifás; cufpiaố em fua face, e arrancando-the as barbas, lhe davaơ bofetadas; tapando-lhe os olhos com hū panno, jugavaó com elle, e dando lhe de golpes diziam: Ad Jivinha, Chrifto, quem te deo Pondera o Senhor affim efcarnecido de gente taō vil por noffo amor ; qual eftaria aquella divina face,em que defejaö rever-fe os Anjos, todadesfigurada com os golpes, efcar-

## Meditacoens

yos, e bofetadas, como fe foffe olugar mais immundo de cafa; e fobre tudo a manfidaŏ. com que o Senhor tudo fopportou, defejando em feu coraç-ó padecer mais injurias do que os homens fabiaō inventar.Ponderaquam longe eftamos os Chriftaós de feguir efte exemplo, que a qualquer prefumpçaŏ de aggravo nos indignamos, e defejamos a vinganç?:
3. Ponto: Confidera que achando-fe neita occafiaó prefente o Apoftolo S. Pedro, e reconhecido por Difcipulo de Chrifto, onegou tres vezes com juramento.Pondera:Primeiro, como nega agora a Chrifto o que pouco antes havia dito, que antes morreria, que ne-gá-lo. Pondera: Segundo, quanto laftimaria o coraçaó de Chrifto efte peccado de feu Difcipulo em occafiaö de tanta afflicçaŏ.

## (2,

## M E DITAC, A M VII.

Da Aprefentacaö de Cbrifo ante o Presidente Pilatos.

1. P Onto: Confidera as accufacoens, que os Sacerdotes deraó de Chriito a Pilatos; que era malfeitor, alvorotador do povo, que enfinava falfas doutrinas, e que negava darte o tributo a Cefar. Pondera eftas acufaçoēs com a vida innocentiflima de Chrifto taö ao contrario : fe he malfeitor, o que deo a vida aos mortos, faude aos enfermos, e de comer a tantos mil; ie he alvorotador do povo, o que fempre bufcou a poz dos Judeos, e os congregou como a gallinha debaixo das azas aos feus pintaös; fe enfina falías doutrinas, o que enina a obediencia, humildade, e abnegaçaou de todas as coufas caducas, e amor das celeftiaes; fenega o tributo ao Cefar, o que o pagou, emandou pagar.
2. Ponto: Confidera que fahindo Pilatos ao Pretorio, perguntou a Chrifto, fe era elle Rey dos Judeos? Ao que relpondeo o Senhor: O meu Reyno naõ he defte mundo. Pondera como o que agora eflá taőabatido, e injurić do, he Rey verdadeiro do Ceo, e da terra, e que por noflo amor quiz fer aflim tratado como hum vil efcravo, e como omais culpado malfeitor. Pondera tambem, que noŏ diffe Chrifto, que o feu Reyno naō era neftemurdo, fenaö defte mundo; porque naō he fimilhante aos do mundo, que fe fundaŏ na força de armas, nas riquezas, e pompas vaăs, fenaŏ na humildade, e verdadelras virtudes.
3. Ponto: Confidera que fallando Pilatos com os Judeos, diffe: Eu naö acho nefte homem caufa de morte, e fallando com o Senhor, diffe: Naö refpondes a quantas coufas eftes dizem contra ti? Pondera : Primeiro, que ain-

120 Meditacoens da que Pilatos naó acha em Chiifto caura; houve todavia duas caufas para padecer. Primeira, pelos peccados: Segunda, fua immenfa caridade. Pondera: Segundo, of fummo filencio, profunda humildade, paciencia, econftancia de Chrifto em naō tornar per fi em materia, em que lhe hia a vida, e honra.

## 

## MEDITAC, A M VIII.

## Da Aprefentaçaŏ de Cbrifo ante He . rodes.

1. Dinto: Confidera que vendo Herodes a Chrifto, fealegrou, porque defejava ver algum milagre dos muitos, que a fama delle publicava; e perguntando-lhe varias coufas, a nenhuma quiz o Senhor refponder. Pondera a vaidade defte Rey, e o pouco que fe aproveitou da vifta de Chrifto, porque o คaō defejava ver com animo de aproveitar, fenaŏ con văa curiofidade, como os que ouvem a palavra de Deos com o mefmo fim.
2. Ponto: Confidera como accufavaõa a Chrif. to os Sacerdotes conftantemente ; porem o Senhor nem ás perguntas de Herodes, nem ás accufaçoens dos Judeos quiz refponder palavra. Pondera, que affim como os Judeos fo-
para a Sextafeira?
yaô conftantes em accufar a Chrifto; aflim Chrifto foy conitante em naö tornar per fi, nem fe efcufar.
3. Ponto: Confidera como Herodes, e os de feu Palacio, julgando a Chrifto por mente. capto o efcarneceraó, e veftido ce hưa rou. pa branca de efcarneo o tornou a enviar a Pilatos. Pondera a Chrifto de Herodes para Pilatos, taó efcarnecido por noffo amor, tido por louco; com que rifos dos Cortefaons, com que baldoés dos algozes, com que apupadas dos rapazes, 隹ia trazido pelas ruas de Jerufalem : para que fe vejaö nefte efpetho os Chrifaốs, e Religioios, que bufcaó a eftimaçaó mundana, o regálo no veftido, e o piniaó dos homens.

> M E DITAC, A M IX. Da compıraçaô de Cbrifio com Barrabás.
I. Dinto: Confidera, que defejando Pilatos livrar a Chrifto, pelo conhecer innocente, propôs aos Judeos, qual de dous queriaó que lhes foltafle, a Chrifto, ou a Barrbás, ladraô fediciofo, e homicida ? julgando que, por fer Barrabás taó máo, e facinorofo, efcolhariaō a Chrifto, enaō a Barrabás. Pondera
dera a vida, e virtudes de Chrifto; e a vida, e maldades de Barrabás : para que re veia, e entenda a que ponto de abatimento chegou noffo Redemptor por noflo amor.
8. 2. Ponto: Confídera a eleiçaô dos Judeos; que a altas vozes pediraõ, thes foltaffe a Baírabás antes que a Jefu Chrifto. Pondera a cega eleiçaó , e o entranhavel odio, que eftes tinhaố a Chrifto, pois antepuzeraó o culpado facinorofo ao innocente, o lobo ao cordeiro, o homicida ao Auctor da vida. Pondera tamben que entaō anrepomos nós Barrabás a Chrifto, quando queremos antes 隹uir nofla vontade, que a de Deos; antes noffo juizo, que o do Superior; antes os dictames do mundo, que os da Religiaö.
3. Ponto: Confidera como attonito o Preli. dente de huma eleiçaố taô barbara, e cruel, Ihes perguntou: Pois que hemos de fazer de Jefu, que fe chama Chrifto? Ao que todos refponderaō, que foffe crucificado. Pondera, qual eftaria o Senhor Jefu entre os clamoresdaquelles.que pouco antes o haviaó acclamado porFilho de David. Pondera tambem em que apertos, e confufoens fe vio Pilatos, por felevar de refpeitos humanos, em querer agradar aos Judeos, e naö defagradar a Cefar.

## MEDITAC, AM X.

 Dos açoutes, que Cbrifto recebeo a columna.1. Onto: Confidera,que defejando Pilatos livrar a Chrifto da morte, bufcou hŭa traça cruelifima, que foy condenar o Senhor a açoutes, dizendo que elle o deixaria emendado. Pondera a Chrifto, innocencia Divina, emendado por hum homem peccador Gentio. Pondera: Segundo, ao manfuetiffimo Cordeiro entre tantos Jobos, que eraó feis mil e feifcentose feffenta e leis iold dos, de que conftava huma legiaó; a confulaó que padeceria vendo fe nú á vifla de tantos, atado de pés, e maüs a huma columna, para fer delles a açoutes defgarrado.
2. Ponto: Confidera, como come çáraö aquelles algozes a delcarregar fobre as delicadiffi. mas carnes de teu Salvador, cinco mil qua. trocentos e quarenta e feis açoutes, ora com varas nodofas, ora com azorragues;e, como alguns contemplaŏ, cadêas de ferro. Pondera a crueldade defte tormento, pelas circunstancias, que o aggravaõ. Primeira, pela compleiçaó de Chrifto delicadiffima: Segunda pela crueldade dos algozes, que pertendiaơ laftimar

## 124 <br> Meditaçoens

laftimar bem ao Senhor, para o fazerem lafe timofo aos Judeos: Terceira, pelo numero dos açoutes de cinco mil quatrocentos e quarenta e feis: Quarta, pelo genero de caftigo vil dos açoutes. Pondera o foffrimento, manfidaŏ, e boa vontade,com que os lopportou, e quam laftimado ficaria o bom Jefu.
3. Ponto : Confidera,que afirm como defa. táraô o Senhor da columna, cahio efyaido do Sangue por terra, fem haver quem delle fe compadeceffe; e affim engatinhando pelo cham, que todo eftavabanhado de feu precio? Io Sangue, tomou fuas vefticuras: e afim já em pés, Pondera,te falla ao coraçaó, dizendo: Filho, eftes açoutes recebi, e efte Sangue derramei por teu amor; olha como correfondes en naō querer multiplicar minhas dores com teus peccados; porque todas as vezes , que me offendem, fabricaö os peccadores fobre minhas coftas novos golpes.

## MEDITAC, AM XI.

## Da Coroaçaŏ de efpinhos.

1. Onto: Confidera a primeira ceremonia defta coroaçaô, que foy defpirem oSenhor de fuas veftiduras, e veftitem-lhe por zoms: dera, que naō fem grande peio fe vio o Senhor outra vez nû diante de huma legiaō de gente, de feis mil feiscentos efeflenta efeis, e naô fem grandes dores, por eftarem fuas veltiduras já com o fangue pegadas ás carnes. Pondera tambem, que para nos veftir de eftóla de gloria, quiz o Senhor jefu fer agora veft:do de roupa de efcarneo.
2. Ponto: Confidera a fegunda, einaudita ceremonia, que foy, cingirem fua fagrada Cabeça com huma coroa de fettenta e dous efpinhos, que cruelmente penetrava, e laftimava fua Cabeça. Pondera como attraverfaŏ a Cabeça de noffo Salvador, os rios de fangue, que começaŏ a correr por feu veneravel rofto, as dores acerbiffimas, com as quaes começa aquella divina, e innocente Cabeça a pagar as vaidades, ambiçoens, e penfamentos deshoneftos, que a tua fabricou contra a Ley de Deos; o tormento, que ninguem atégora padeceo, quiz elle ípportar em fi por teu amor.
3. Ponto: Confidera a terceira, e ultima ceremonia, que foy, metter lhe na maó por Ceptro hum pedaço de cana, edando-ihe com ella na Cabeça, e juntamente muitas bofeta. das, efcarneos, ebsldoens, com os joelhos em terra, efcarnecendo delle, como de Rey de zombaria, the diziaó : Deos te falve Rey

126 Meditacoens dos Judeos. Pondera ao Rey do Ceo, e da ter: ra, feito Rey de zombaria com tantas affron. tas, e vituperios, para pagar por minhas vaidades; quam adorado he no Ceo, e quam defprezado eftá na terra.

## MEDITAC,AM XII. Do Ecce Homo.

1. Dnto : Confidera, que pondo os othos Pilatos em Chrifto em taó laftimofa fio gura, feito Rey de efcarneo, todo humachaga defde os pés até á cabeça, julgando que os Farifeos fe moveriaó a compaixaõ com tal vifta, e ceffariaơ de the pedir a morte, levando o a hum lugar alto, o moftrou a todos, dizendo : Ecce bomn, Eis aqui o homem. Pondera a miferavel figura, em que fahe teu bom Jeíu, coroado de efpinhos, com huma cana ern a maŏ, huma purpura de efcarneo, huma corda ao pefcoço ; e imprime em tua alma ef. ta imagem, confiderando quem he, e qual eftá por ti: e fe na opiniaô de Pilatos efla vifta era baftante para abrandar os coraçoens dos Judeos, feja poderofa para mover teu coraçõ. Pondera tambem, qual pararáó huma alma os peccados proprios, quando affim paráraổ ao Filho de Deos os alheyos.
2. Ponto: Confidera que vendo os Farifeos a Chrif.
a Chrifto naquella figura taó miferavel, em vez de fe compadecetem, gritaraó a altas vozes, que tho tirafle de diante, e o crucificaffe; e replicando Pilatos: Pois a vofio Rey hei de crucificar? Elles com as meftras vozerias refponderam: Na ó temos outro Rey mais que a Cefar, fe tu largas a efte, naó es amigo de Cefar. Pondera: Primeiro, a dureza de coraçaō deftes Farifeos; a cegrueira, e odio, com que aborreciao a Jefu Chrifto, que nem dos olhos o queriaó ver, no tempo, em que com tantas moftras de amor eftava dando a vida pelos que the procuravaó a morte. Pondera: Segundo, que eftes antes queriaó a Cefar Rey tyranno, que a Chrifo Rey verdadeiro; afim faō os que por refpeitos mundanos deixaó a Deos pela creatura.
3. Ponto: Confidera,que fazendo entam Pilatos mais diligencias por livrar an Senhor, o tornous a moftrar fegunda vez ao povo, dizendo : Ecce Rex vefter, Eis-aqui o voffo Rey. Ao que refponderaō os Judens: Naó temos outro Rey mais que a Cefar.Pondera, qual eftá o Rey da Gloria em taô miferavel figurą; e qual eflará feu coraçao, quam manfo, quain benigno, e ardendo em caridade para aquelles meimos, que aflim otratáraó. Pondera tamberm, que Cefar vexava o povo de Deos com tributos, Chrifto o enchia de beneficios, e com tudo, naó quer a Chrifto, fenaó ao Cefar por Rey.

## M E D I T A C, A M XIII.

 Como Cbrifo foy condenado ámorte, e levous a Cruz ás colias.1. Dito: Confidera, que fabendo muito naó defagradar aos Judeos, e naó perder a graça de Cefar, lavando as maós, condenou a Chrifto á morte, e (como diz o Evangelifta) entregou o á vontade delles , que com maliciofa juftificaçaó difleraó: O feu fangue feja fobre nós, e fobre noflos filhos. Pondera: Primeiro, que, por naö perder a graça doshomens, naó duvidou Pilatos perder a de Deos, e cru* cificar a Chrifto. Pondera: Segundo, qual ficaria o coraçáó do Senhor vendo-fe ja condenado á morte, e com quanta vontade acceie tou aquella fentença; e que coula taó horrenda he,que quizeflemeftes fobre fio Sangue de Chrifto para fua condenaçaō, q comtanta vótade o Senhor derramava para fua falvaçaô.
2. Ponto : Confidera, como ouvida a fertença, entregue o manfuerifimo Cordeiro nas unhas daquelles lobos, fe envíaraô a elle co. mo caens raivóos, o def́piraó da roupa de purpura, e o veftiraô das fuas proprias vefti. duras, deixando the a coroa de efinhos na

$$
\text { para a Sexta feira, } \quad 129
$$ cabeça para mayor tormento the puzeraö ás coltas a Cruz, em que havia de fer crucificado. Pondera, como fahe teu Salvador,os olhos quebrados, todo enfanguentado, coroado de efpinhos, com a Cruzás coftas para o Calvario, entre dous ladroens para mayoraffronta, foando diante a trombeta funebre entre a voz do p egoeiro, e alarido da gente, com incrivel afflicçaô, fobre os baldoens dos algozes, e moleftias do caminho.

3. Ponto: Confidera, que virando.fe o Senhor para as mulheres, que atraz delle hiaơ chorando. Thes difle: Filhas de Jerufalem, naó choreis fobre mim, mas choray fobre vós, e fobre voflos filhos; porque fe o lenho verde aftim he tratado, o fecco que ferá? Pondera, a benignidade do Senhor em fentir mais os cattigos futuros dos que o crucificavaó, do que as penas proprias prefentes, que padecia. Pondera: Segundo, que fe o lento verde, ifto he, o que viveo nefte mundo iem culpa, naö fahe delle fem caftigo; que ferá o que nafce, vive, e tal vez morre com peccado? Pondera tambem, o que paflaria pelo coraçaó de Chrifto, quando entre eftas mulheres déffe fé de fua Santiffirna Măy ; e o que pelo coraçam defta paffariz, quando viffe feu Santifimo Fitho em taó laftimofa figura,

## MEDITAC, A M XIV.

## Como foy Cbrifo crucificado.

1. 

POnto: Confidera, que chegado o Se. nhor ao Calvario, o defpiraó de fuas veftiduras, que por eftarem ja pegadas ás chagas the caufou grandes dores: lancando-o fobre a Cruz, o foraõ pregando nella de pés,e máos com duros, e penerantes cravos, rompendo vèas, e atraveflando ncrvos por partes taô delicadas, como faơ pés, e máos. Pordera a crueldade, com que os algozes of fariaơ, as exceffivas dores, que o Senhor paffaria, e com que paciencia,e amor de feu cora çaõ, immolando fe no monte por noffo amor.
2. Ponto: Confidera, como depois de pregado na Cruz, o levantáraơ em alto com grandes vozes, e alaridos, fentindo novas dores no lugar dos cravos. Pondera, qual eftaria o bom Jefu affim pregado em huma Cruz; a confuzaö de fe ver anlim entredous ladroens, reputado pelo peyor delles; os rios de Sangue, que correriaó de fuas Divinas Chagas; o genero de morte, que efcolheo para fi, omais vil, e mais cruel, no lugar deftinado aosmalfeitores, na Cidade mais populofa, e no tempo de mayor concurfo de gente, que he a Paf-

## para a Sexta feira.

Pafchoa, para mayor ignominia, e confuzaó. 3. Ponto: Confidera o que depois de levanado na Cruz padeceo o Senhor Jefu de afl:öas, e vituperios. Os que paffavaố, movendo as cabeças, diziaó: $\mathrm{O}^{\text {'tu }}$, que deftroes o Templo de Deos, livra-te agora, Edamefma forte diziaó os Farifeos: Se he Filho de Deos, fe he Rey de Ifraei, porque feraó livra da Cruz? E a efte modo os Soldados, dando the a beber vinagre, e vinho mifturado com fel, the diziaó outras injurias femelhantes. Pondera a fereza daquelles coraçoens, que nem naquella ultima hora da agonia perdoáraō ao Senhor Jefu; quanto moleftariaõ eftas blasfemias o co. raçaơ de Chrifto ; e com quanta manfidaơ as fopportou, fem refponder a todas nem huma tó palavra.

## M E D I T A C, A M XV.

 Das fette palauras,que Cbrifo Senbor Noflo fallou na Cruz.I.

PAlaura, foy rogar ao Eterno Padre poraquelles mefmos, que o crucificáraŏ, dizendo: Padre, perdoay a eftes, porque naơ fabem o que fazem. Pondera, que raó fem lagrimas diffe o Senhor eftas palavras Na primeira, Pater, Pondera a mifericordia de Iij

Noflo

## Meditagoens

Noffo Salvador, que nao diz, Senhor, fenam pay, que he nome de amor. Nas fegundas: Dimitte illis, Pondera, que todas as mats coufas que Chrifto padeceo, chagas, affrontas, dores e Sangue derramado, tudo eftá gritando perdaó nosouvidos Divinos. Nasultimas: Ouia ne ciunt quid faciunt, Pondera, como efcula o Senhor a maliciofa ignorancia dos Fariteos; e que fe o que pecca tizera confideraçaŏ, que coufa era peccado, a grave injuria, que fe faza Deos, eas graviflimas penas, que por elle merece, naô fe atreveria a cometter hum peccado. 2. Palaura, Confidera, que reconhecer do hü dos dous ladroens, que com Chrifto cftavaô crucificados, que elle era verdadeiro Filho de Deos, arrependido de fuas culpas difle ao Senhor: Lembray-vos de mim, quando eftiveres no vofo Reyno. Ao que refpondeo Chrifto: Em verdade te digo, que hoje ferás cômigo no Parai fo. Pödera, a poderofa for ça da Divina Graça, e efficacia da Paixaō de Chrifto para huma taó notavel converfaó defte peccador: notempo, em que os $\mathbf{F a r i f e o s ~ e f t a o ̄ ~ c r u c i f i c a n - ~}$ do a Chrifto, em que Judas o vendeo, e Pedro - negou. efte ladráo o confeffou. Pondera,quă prompto efúa o Senhor na Cruz para perdoar ao peccador arrependido; e o fegredo da divida predeftiaaç o, que, de dous crucificados com Chrifto, hum le falvou, e outro fe condenou; aquelle, para que nenhum peccador defer- défépere; hum fó, para que nenhum prefuma. 3. Palaura, Confidera, que pondoo Senhor defde a Cruzos olhos em fua Santiflima Mäy, e feu Difcipulo amado S. Joao, fallando com a Mảy dife: Eis-ahi tens teu Filho; e ao Dif. cipulo dille: Eis-ahi tés a tua Mäy. Pondera, qual ficaria o coraçã̉ da Virgem com tal troca, e qual o de S. Joaó com tal vantajem; quam de veras a Senhora o tomou a eile, e nelle a todos nós por filhos, affim como S . Josó tomou a ella por Măy, e de todos nós, 4. Palaura: Conlidera, que vendo fe oSenhor Jefu no meyo de tantas afflicçōes e tormentos, fem foccorro, nem remedio algum, exclamou a feu Eterno Padre, dizendo: Deos meu, Deos meu, para que me defamparafte? Pondera a grandeza da dôr, e defamparo de Chrito na Cruz; porque ainda que o Eterno Padre naô podia defamparar a Chrifto feu Fi lho, deixou $q$ a humanidade padeceffe quanto pudenle, e chegaffe ao ultimo defamparo da vida por noffo amor: e que ferá de mim peccador re naquella hora Deos me defamparar pela negligencia.com que o fervi na vida!
5. Palavra Confidera, que vendo-fe o Senhor todo exhaufto de Sangue, com büa fede intenfifima, diffe: Sitio, Tenho fede: ao qual acudio hum foldado com huma efponja de vinagre, e a applicou á boca do Senhor. Ponde* ra a que extremo de miferia, e defamparo che vio,que lhe deraö, foy accrefcentar a huma pena outra mayor, que foy o vinagre, para the augmentar mais a lede. Pondera tambem, que, álèm da fede corporal, tinha o Senhor outra mayor de tua falvaçtö, e perfeiçaö, para confuzaŏ de tua tibieza em a defejar, e procurar. 6. Palavra : Confidera, que aflim como o Senhor tomou o vinagre, diffe: Confummatum e $\ell$, tudo eftá acabado. Pondera, como o Senhor acabou, e confümou tudo, affim oque pertencia á parte de Deos, como á fua Paixaó, e como á nofla Redempcaó: quanto a Deos, cumprio á rifca todas as Profecias dos Profetas: quanto á fua Paixaō, padeceo quanto fe podia confiderar em todas as potencias da alma, em todos os membros do corpo: quanto á nofla Redempçaó, deo por ella todo o feu Sangue, e infinitos merecimentos.

## MEDITAC, A M XVI.

Da fettima palaura, e como Cbrifio expirou nа Сruz.
3. Drto: Confidera, que a fettima, e ultima palavra, que Chrifto em carne mortal fallou na Cruz, foy encōmendar feu elpis efpirito nor mảos de feu Eterno Padre, clanădo com huma grande voz: Em tuas mãos,Senhor, encömendo meu efpirito. Pondera,com que ancia, dor, e agonia diria o Senhor eftas uitimas paiavras, que, como os Santos dizem, foy caufada aquella voz da excefiliva dor, ou concurfo de dores, que naquelia ultima hora o accommetteraṓ.
2. Ponto: Confidera, como acabando o Se--nhor de dizer eltas palavras á vifta do Ceo,e da terra, dos Anjos, e dos homens, de Deos, e de fua Santiffima Măy, inclinando a cabeça expirou. Pondera efta morte do Senhor toda chea de penas,e afficçoens, com todas aquellas circunftancias, com que fe coftuma ponderar a Paixaŏ de Chritto, do fim, do modo, das czufas, da pefloa, do tempo 8 cc . Pondera tambem, como naô fe contentou Chrifto com dar por nós todo feu Sangue, mas que tambem deo por nós feu efpirito, para que nós tambem nos demos todos a elle.
3. Ponto: Confidera, como morto Chrifto, hum foldado the abrio o lado com huma lança, do qual fahio juntamente Sangue, e agoa. Pondera as caufas, porque o Senhor quiz que depois de morto the ferifem o lado.Primeira, parafinal de feu amor, e moftrar que efta. va ainda aparelhado para padecer mais por nós: Segunda, para dar nelle porta aberta aos peccadores: Terceira, para fahir aquelle pou-

## 136 Meditacoens

co de Sangue, que aindd ficava no coraçam, naó querendo refervar coufa alguma para fi: Quarta, para que aflim como da cofta de Adaó foy formada Eva; aflim de feu lado fahiffe fua Igreja. Pondera tambem, comoatraveffaria aquella lançada o coraçaớ, e a alma da Virgem fua Máy, que a tudo le achou pre. fente ao pé da Cruz.

## M E D I T A C, A M XVII.

 Das coufas, que fuccederaö de pois de Cbrifo morto.r. Onto: Confidera os finaes efpantofos, que houve no Ceo, e na terra ao tempo, que Chrifto expirou na Cruz. O Sol fe efcureceo; o véo do Templo fe rafgou; a terra tremeo ; as pedras fe quebráraŏ, e muitos mortos refufcitáraó. Pondera : Primeiro, como a natureza toda, e as creaturas infenfiveis choráraŏ a moite de feu Creador ; e os coraçuens dos homens fe naớ abrandaō para a penitencia, nempara ofentimento. Pondera: Segundo, que por eftes effeitos fe fignificaŏ os que na alma do peccador caufa a lembrança da morte, e Paixaó de Chrifto. Nas trevas, as da culpa; no tremor da terra, o temor da pena; nas quebras das pedras, a contriçaŏ; no
véo rafgado, a confciencia aberta pela confiffaö; e nos mortos refufcitados, a vida da graça reftituida.
2. Ponto: Confidera, que vendo hum Centuriaó de milicia, que defronte do Senhor eftava, que elle affim expirava com aquella voz tam forte, e com tantos prodigios do Ceo, e da terra, fe converteo elle, e mais os feus foldados, dizendo: Verdadeiramente efte era Filho de Deos. Pondera, a efficacia da oraçaó de Chrifto, que rogou pelos que o crucifićaraö, como ja feexperimenta fu effeito. Pondera tambem, que por iffo efte Centuriaớ fe converteo antes que outros Fariteos, porque eftava defronte de Chrifto obfervando todas as fuas palavras, e acçoens; por iflo nós naó acabamos de nos emendar, porque naó confideramos fua Paixaó.
3. Ponto: Confidera, que todos os que viaó aquelles prodigios,batendo nos peitos fe tornavaó contritos, e confufos para fuas cafas: huns diziaō, efte homem era jufo ; outros, verdadeiramente efte era Filhode Deos. Pondera, o fructo da Paixaö do Senhor, que foffe agora confeffado pelos mefmos, que o negáraö̉, e crucificáaơ ; que feja tido por Filho de Deos, o que morria huma morte atroz, e infame.

## Meditaçoens

## M E D I T A C, A M XVIII.

 Do Defcendimento da Cruz , e fepultura do Senbor.1. Onto: Confidera, que fendo ja tarde, naö tendo a Virgem Santifima quem depuzeffe da Craz oCorpo morto de feu Santiffino Filho, nem fepultura para o enterrar; veyo Jofeph de Armarhea, Difcipulo do Senhor, com todo o neceffario para aquelle minifterio, e com toda a ouzadia pedio a Pilatos a Corpo de Jefu. Pondera, a pobreza da Rainha dos Anios; a conftancia de Jofeph, que Sendo antes Dícípulo de Chrifto oculto,agora manifefto fe atreve a pedir feu corpo morto. Pondera a maravilhofa obediencia de Chrifto, que naö fó foy obediente até a morte,fenaô depois, que naŏ quiz fer depofto da Cruz fem licença de Pilatos.
2. Ponto: Confidera, que havida a licença de Pilatos, logo Jofeph comprando hưa mortalha limpa,tirando da Cruz o Corpo morto do Senhor, e em companhia de Nicodemus, com preciofos aromas o ungiraó , amorta* Ihárañ, e fepultáraō em hum fepulchro novo, onde ninguem fe havia ainda enterrado. Pondera: Primeiro , a reverencia, lagrimas, e devoçaõ, voçaô, com que eftes fantos Difcipulos do Senhor fariaō todo efte minifterio, e quam bem o Senhor tho pagaria no Ceo, e na ter. ra; as lagrimas, fufpiros, e penas da alma, com que a Santiflima Virgem receberia em 1eus braços o corpo morto de feu Santiffimo Filho. Com que lagrimas a Magdalena regaria novamente feus pés. Com que affecto $S$. Joaó fe abraçaria de novo a feu lado aberto, e coraçaó morto.
3. Ponto: Confidera, que fepultado Chrifto, foraó os Farifeos ter com Pilatos, que lhes défe foldados para siarda do fepulchro, diz ndo, que como aquelle enganador havia dito que havia de refufcitar, naŏ fuccedeffe que os feus Difcipulos furtaflem o Corpo,e levantaflem que havia refufcitado. Pondera, a cegueira deftes Farifeos, a tempo que tantos Gętios fe converteraó, pelas maravilhas, que haviam vifto do Ceo, e da terta; como chamäo enganador a Chrifto, que em toda a fua vida naô fez outra coufa, mais que enfinar o caminho do Ceo. Quanto mais me importa a mim guardar com a confideraçam o fepulchro de meu Senhor morto.

# MODO BREVE 

 DEMEDITAR A P AIXAM Dechristo.1 Uem he o que padece? Chrifto o Filho de Deos, Sabedoria do Etemo Padre.
2
Que coufa padece? Açoutes, Efpinhos, Affrontas, Cruz, e Morte.
3. Por quem padece? Por nós, e por noffa falvaçaõ.
4. Porque caufa padece? Pelos peccados dos homens.
5. Para que padece? Para que os homens naố padeçaơ eternamente.
6. Dequem padece? De feu povo, e de fua gente.

7 Em que idade padece? Quando era mancebo.

8 Em que tempo padece ? Quando mayores beneficios fazia aos homens.
9. Onde
9. Onde he que padece? No meyo do mu do, que he Jerufalem; e no lugar dos facinorofos, que he o Calvario.
10. Diante de quem padece? Do Ceo, e da terra; de Deos, e de fua Măy; de amigo: , e de inimigos.
i I. Quanto tempo palece? A mayor parte da noite, e a mayor parte do dia.
12. De que modo padece? Com fumma paciencia, fortaleza, manfidaó, e caridade.


MEDI.

DA VIDA DA VIRGEM Maria Noffa Senhora.

## Para o Sabbado.

MEDITAC, A M I.<br>Da Conceiçaó da Virgem NofJa Senbora.

1. Donto: Confidera, como a Virgem Ma: ria Noffa Senhora, antes que foffe o mundo creado, foy efcothida para Măy do Verbo Divino, e predeftinada ao mais alto gráo de pureza, e fantidade, qual nenhuma outra pura creatura alcançou. Pondera, que fe por haver de trazer em feu ventre ao Verbo Divino aftim foy a Virgem efcothida, e predeftinada; que pureza, e que Santidade devem ter os que chegaŏ a receber, e ter em fuas mả̃os o mefmo Verbo Divino Sacramentado!

2 Ponto: Conidera as graças, e dotes fingulares, que Deos Noffo Senhor cömunicou á alma de fua Conceiçaó. Primeira, prefervou-a da culpa originil: Segunda, livrou-a do fomite do peccado: Terceira, ornou-a de todas as greças, e virtudes fobrenaturaes fobre toda pura creatura. Pondera quam agradavel ficaria nos olhos de Deos, e dos Santos Anjos, e que gozo caufaria a fous Pays, Anna, e Joachim, e que alegria aos Santos Padres do Limbo!
3. Ponto : Confidera a malicia do peccado original, que fe naö fora a Virgem privilegiada por efpecial favor de Deos, havia de contrahir a mefma cuipa, nạ̃ ob ftante fua excellente dignidade de Mäy de Deos. Pondera o grande favor, que Deos viftolhe fez, e como em parte nos fez a nós o mefmo favor no fanto Bautifmo, com o qual fe tira o peccado original, efe nos abrem as portas do Ceo.

## MED I TA C, A M II.

Do Nafcimento da SantifimaVirgem Nof Ja Senhora.

1. Dito: Confidera, que a cabo de no. ve mezes de fua Puriffima Conceiçaó nafceo efta Santiffima Virgem para bem de todo o Univerfo. Pondera a alegria, que ra, por fer pronencia do Sol, alegra com feus nalcimento o Univerlo todo; affim eftaSantiffima Virgem com feu nafcimento alegrou - Ceo. e a terra: o Ceo , porque nafcía ao Eterno Padre Filha, ao Filho Mẩy, e ao Efpirito Santo Efpofa; aos Anjos, porque lhes nafcia Rainha, que havia de reftaurar as cadeivas dos que fe perderaó; eaos homens, porque lhes nafcia a Máy do Redemptor, Senho* ra, Măy, e Advogada.
2. Ponto: Confidera a excellencia defte nafo cimento, por comparaçaõ aos nafcimentos , que a Sagrada Eícritura celebra, como foraó os de Ifáac, Samfaó, Samuel, e do Bautiffa. Pondera, que fe aquelles foraŏ de tanta alegria, porque de algum modo eraŏ em ordem ao nafcimento do Salvador; efte nafcimento he da Máy doSalvador, que mais de perto The tocava, e como principio de todo o noffo bem.
3. Ponto. Confidera como puzeraó feus pays a efta Vitgem por nome Maria, como havia fido revelado do Ceo, que quer dizer, Mar de graças, Mar amargo, Eftrella do mar, Senhora, ou Enfallada, Illuftrada, ou Illuftrádora. Pondera, quam bem quadraö todas eftas excellencias a efte dulcifimo nome de Maria, procurando tê-lo impreffo no coraçač, junto com o dulcifimo nome de jefu feu Fitho.

MEDI:

## M E DITAC, A M III.

 Da Aprefentaçã̆ no Templo da Virgem Noff a Senbora.1. Dinto: Confidera, que fendo a Santiffims Virgem de tres annos, para cumprimento do voto, que feus pays haviaó feito a Deos, Joachim, e Anna, á imitação da outra Anna măy de Samuel foy aprefentada no Templo, e nelle a Dios confagrada. Pondera o amor abrazado, devoção, e modeftia, com que a Virgem fe dedicaria a Deos, quam agradavel a Deos, e aos Anjos do Ceo: po:que fe Chrifto diz que ha grande gozo no Ceo guando hum peccador a Deos te converte ; que feria na conlagraçao da que nunca peccou, e que era efpelho de toda a innocencia! E fe os Sacrificios dos Cordeiros eraō a Deos acceitos; que feria o Sacrificio daquella ovelhinha, que havia de fer Mäy do Cordeiro de Deos!
2. Ponto: Confidera como fe houverao os pays da Virgem nefte Sacrificio da Filha.Pondera a refignaçaõ, e conformidade, com que a Deos a offereceraó de tres annos; que lagyimas, e que actos de amor de Deos, quando a entregáraō nas maós dos Sacei dotes; e que

46
Meditacoens
cumuios de graças, e bens efpirituaes daria Deos a eftes Santos por penhor de tanta vato
 a Virgem dos Sacerdotes, e mais moradores do Templo; quam admirados ficariaō de ver huma Virgem de tam poucos annos com fanta refoluçaõ deixar o mundo, e confagrar-fe a Deos.
3. Ponto: Confidera a vida da Santiffima Virgem todos os onze annos, que viveo no Templo. Pondera como ́eria na oraçaó a mais fervorofa; no recitar os Pfalmos de Divid a mais devota; na humildade a primeira; no trabalho a mais applicada ; na obediencia a mais prompta \&c., e principalmente no amor da caftidade a unica : porque aqui no Tem. plo foy a pimeira, que levantou o eftandar. te da pureza ás de mas Virgens, confagran-do-fe por voto perpetuo a Deos.

## MEDITAC, A M IV.

> Do Despoforio da Virgem com S. Fojeph.

1. Onto: Confidera, que fendo a Virgem ja dequatorze annos, os Sacerdotes do Templo, para guardar a Ley,delpofaraó a Se nhora

## para o Sabbado.

nhora com hum Varaõ Santo chamado Jofeph, da familia de David. Pondera a modeftia da puriflima Virgem, fua admiravel obediencia, cega em acceitar aquelle eftado, por obedecer a Deos, e aos Sacerdotes, eftando certa do voto de pureza virginal, que havia promettido a Deos, que naõ̉ perigaria, fujeitando feu juizo á difpofiçaŏ contraria dos Superiores.
2. Ponto: Confidera as caufas, porque Deos Noflo Senhor quiz que fua Santiffima Máy fofle defpofada. Primeira, por attentar por fua honra, e naö diffeffem que tinha filho, fem ter marido. Segunda, para encobriromyfo terio da Incarnaçaö ao Demonio. Terceira, para que a Virgem tiveffe quem a fervifle, e ajudafle em feus trabalhos.Quarta, para ajun= tar a prerogativa de Virgem, e calada, e naó faltaffe á Senhora efta gloria fingular. Pondera,quanto procurou o Filho de Deos a honra de lua Máy, e quanto defeja que nós a firvzmos, e honremos.
3. Ponto: Confidera a vida, e virtudes admiraveis deftes dous cafados. Pondera fua pureza virginal no eftado de cafados; fuas palavras, amor, e caridade, com que fe amavaŏ ; feu trato, mais Divino, que huınano; e quam alta foy a pureza daquelle, que foy efcolhido para elpofo da Mãy de Deos.

## M E D I T A C, A M V.

> Da Annunciaçaŏ da Virgem, e raudaçaô do Anjo.

1. Onto: Confidera as palavras, com que o Archanjo S.Gabriel faudou a Virgem antes de the propor a embaixada: Deos te falve chêa de graça: o Senhor he contigo: benta es tu entre as mulheres. Pondera a verdade deftas palavras ; quam chëa de graça foy a que na graça excedeo todos os juftos jun. tos; com quanta razaö he bendita entre todas as mulheres, a que entre todas foy efcolhida para Máy do Salvador do mundo ; e com quanta verdade fe diz, que eftá Deos com a Virgem, recebendo, e concebendo em fuas purifimas entranhas o mefmo Filho de Deos. 2. Ponto : Confidera a admiravel embaixa"da, que o Anjo fez á Senhora, annunciandoThe da parte do Altifimo, como havia de conceber, e parir o Filho do Altifimo, que havia de fer o Salvador, e Reparador do mundo. Pondera a grandeza taơ eftupenda defta embaixada, que fez palmar os Querubins de mais alto entendimento ; e quam admiravel, e Santa a Virgem, que a mereceo. 3. Ponto : Confidera que duvidando a Virgem
gem no modo, com que aquella obra fe havia defazer, affegurada de fua pureza virginal deo feu confentimento, dizendo: Eis-aqui a efcrava do Senhor, faça-feem mim fegundo dizes. Pondera a eftima, que a Virgem tinha de fua pureza virginal, que a antepunha á dignidade de Mäy de Deos; a humildade com que fe chamou efcrava, no tempo, que era conftituida Senhora do Univerfo, e Máy do Senhor de tudo.

## MED ITAC, A M VI.

> Da vifita da Virgem Noffa Senhora a Santa Ifabel.

1. Onto: Confidera, que ouvindo a Santiflima Virgem as novas, que o Anjo the dera de Santa Ifabel, fe partio logo com grande prefla ás montanhas deJudea, entrou em cafa de Zacharias, e faudou a Ifabel. Pondera a ardente caridade, e profunda humildade da Virgem Noffa Senhora em vifitar , e foccorrer a Santa Ifabel, no tempo em que fora conttituida Mäy de Deos, e Senhora do Univerfo ; a modeftia interior, e exterior, com que tomou efte caminho.
2. Ponto: Confidera a entrada da Virgem em çaó: Zacharias de voz para louvar a Deos, que recuperou, e eípirito de profecia, que manifeftou quando Chrifo fe circuncidou, e S. Jŏaó foy prevenido com o ufo da razaŏ, e fantificado no ventre de fua Măy. Pondera o que paffaria naquella fanta cala com taŏ divinos myfterios ; com $q$ affecto fe faudariaó ; com que affombro Santa Ifabel diria:Onde a min, que a Máy de meu Senhor venha a mim? Com que affecto romperia nos louvores da Senhora; com que humildade, e confufaŏ a Senhora os ouviria, e referiria a Deos toda a gloria naquelle divino cantico da Magnificat.
3. Ponto : Confidera como fe deteve a Virgem tres mezes aqui em cafa de fua prima, para a fervir, e acompanhar, e para the affiftir nos mínifterios do parto. Pondera a fumma caridade, e profundiffima humildade da Mảy de Deos em querer fervir por tres mezes a SantaIfabel, exercitando porfi osofficios mais baixos, que coftamaó exercirar as efcravas; as practicas celeftiaes, $\mathfrak{q}$ teriaó entre fide taơ altos myfterios; as graças fobrenaturaes, com que feria chêa a cafa de Zacharias, com a cơmunicaçaŏ de tres mezes da Virgem, quando com a primeira entrada recebeo tantas graças.

## M E DIT A C, A M VII:

 Dos cuidados de S. Fofepb. 1. Ponto: Confidera as ancias, e afflicçoens, com que andava S. Jofeph, quando vio, pelos finaes exteriores, que a Virgem havia concebido , fem faber como. Pondera a pena, que a Virgem fentiria de ver os cuidados de feu Santo Éfpofo; porque como naó fabia da vontade de Deos, naô fe attreveo a revelarThe o myfterio. Ponderatambem os altos juizos de Deos em deixar padecer eftes dous Serafins iem culpa fua; e como coftuma Deos levar os feus efcolhidos por caminhos de trabalios, e afflicçoens.2. Ponto: Confidera como naō fe attrevendo S. Jofeph a fufpeitar mal da Virgem, que fabia muito bem fer purifima, e Santiffima, fem fe faber determinar, fe refolveo ir-fe de fua prefença, e deixá-la. Pondera as virtudes, que refplandecem na Virgem, e Saō Jofeph: na Virgem de fegredo,naố defcobrindo o myfterio; de paciencia, e humildade, foffrendo a fufpeita,que poderia haver, fe naô em feu Efpofo, ao menos no povo, que fempre cuida o peyor; de fé, e confiança em Deos, crendo, e efperando que Deos,como fiel acudiria : em em fe naô queixar, a prudencia em fe naō precipitar, \&c.
3. Ponto: Confidera, que eftando S. Jofeph neltes cuidados, e afflicçoens, hum Anjo em fonhos da parte de Deos the declarou o myf. terio, com que o Santo ficou livre de toda a imaginaçaó, que o affligia. Pondera como Deos acode nas mayores tribulaçoens ; os jubiios de alegria,que paffariaó por feu coraçã̃; o affombro com a noticia de taö eftranho myfterio; o refpeito, e reverencia, com que dalli por diante trataria a Virgem. Por ourra farte a Virgem fe banharia em hum mar de alegrias, vendo ja a feu Santo Efpofo alegre ; e daria a Deos infinitas graças, porque aflim havia uiado com ambos de fuas milerin cordias.

> M E D I T A C, A M VIII.
> Da Expectacaü do parto daVirgem No.ffa Senbora.
I. Pnto: Confidera os abrazados defejos, que a Santifima Virgem tinha de ver já com feus olhos ao Verbo Incarnado, que tinha em fuas entranhas. Pondera que fe os défejos, e ancias, que tiveraô os Santos Pa

## para o Sabbado:

dres, Patriarchas,e Profetas, foraŏ taở abrazados, e repetidos por tantos feculos at az; que feria a Virgem, que foy mais fanta que todos, eftando taó vifinha ao parto, eque fabia que o que tinha encerrado em feu ventre, era o mefmo Salvador, que elles eiperavaö, e por quem fufpiravaó!
2. Ponto: Confidera os jubilos de alegria; que banhariaó o coraçaô da Virgem, fabendo de certo que no parto Sacre-fanto naó havia de perigar fuainteireza virginal ; affim como naō havia perigado no conceber : nem havia de fentir as dores, e moleftias, que fentem, e padecem as demais mulheres. Pondera as graças, que por inlo daria a Deos ; os actos taó afferivorados, que faria de amor de Deos, de fé, e de efperança.
3. Ponto : Confidera como fe preparariaóa Virgem, e Saó Jofeph eftes dias para receber ao MeninoJefu nafcido. Pondera como a Virgem prepararia o pobre enxoval, eo Santo Jofeph como procuraria regalar, e fervir á Senhora, diípondo tambem de fua parte o que feu pobre cabedal permittia, e o que fabia fer vontade da Virgem, que, como taó humilde, naŏ tinha no penfamento mais que pobrezz;e fobre tudo pondera,como preparariao ambos feus coraçoēs, e almas para receber a Deos nafcido, comparando tudo com a tibieza, com que tu tedifposns para o recaber Sa. cramentado.

## 154

## MEDITAC, AM IX.

## Da jornada da Virgem, de Nazaretb as Betblem.

${ }^{3}$ POnto: Confidera a occafiaó,que a Virgem Santiffima teve de fazer efta jofnada, que foy para obedecer ao edicto do Cefar, Rey Gentio, que mandava que todos se empadroaflem, e matriculaffem nas Cidades, donde traziaö fuas origens. Pondera os motivos, que Cefar teve para pôr efte preceito, e os que a Virgem teve para obedecer: Cefar, de frtberba, vaidade , e ambiçaó; a Virgem, de pohreza, obediencia, e humildade.
2. Pontn: Confidera a jornada da Virgem,e do SantoJofeph todo efte caminho em tempo de tanto rigor, e falta do neceffario. Pondera o que padeceriaō de incởmodidades, defrio, e de pobreza;e por outra parte as confolaçoēs efpirituaes, que fuas almas receberiaó de Deos, principalmente a Senhora commenicadas do Fitho, que levava em fuas puriffimas entranhas.
3. Ponto: Confidera a entrada da Senhora, e Saơ Jofeph em Bethlem naquella mefma tarde da noite, emque nafceo oSalvador ; os

## para o Sabbado.

quaes, por noô acharem cafa, nem agafalho entre os parentes, e conhecidos, fe foraó apofentar a hum alpendre, ou lapa junto do muroda Cidade, onde os defamparados peregrinos coftumavaö recolher fuas cavalgaduras. Pondera a pobreza da Rainha dos Ceos; a paciencia, alegria, e conformidade, com que levou as relpoftadas dos moradores de Bethlem ; as graças, que daria a Deos por the deparar aquelle abrigo muy conforme a feuhumil de coraçaõ.

## MEDITAC, AM X.

## Do Parto Sacro-fanto da Virgem Noffa Senbora ein Bethlem.

1. Dnto: Confidera como chegada a hora feliciffima, em que havia de fahir á luz, - que era refplandor do Eterno Padre, e luz do mundo; pofta a Santiffima Virgem em aitiflima contemplaçaó, toda abforta na contemplaçaŏ da íabedoria, e bondade de Deos, vio, fern fentir, nafcido diante de feus olhos ao belliffimo Infante, Filho de Deos, e feu. Pondera os jubilos de alegria, e devoçaố ; os affectos de amor, de reverencia, e admiraçaõ, que oscuparia fua alma, e fea coraçaŏ.
2. Ponto: Confidera,como fe haveria a Virgem com o Filho nafcido; e como fe haveria - Filho para com fua Máy nefta hora. Pond dera como a Virgem logo o adorou, enfaixou nos pobres panninhos,o apertou em feus braços, o applicoua feus peitos, e oreclinouno pobre prefepio. Por outra parte tambem,como o Santo Menino pôsos olhos em fua Măy, fe rio para ella, e com as lagrimas nos olhos the fallou ao coraçaō.
3. Ponto: Confidera a vida da Senhora, e Saố Jofeph todos os quarenta dias, que fe detiveraô na lapinha,conforme a ley. Pondera - filencio, e reconhecimento, comque a Virgem guardou aley : o mais do tempo gaftava ŋৈ contemplaçaô do myfterio do Menino nafcido, tomando o nos braços, e dando the o peito virginal; outras vezes concedendo-o ao Santc Jofeph, para que fe regalaffe, econfolaffe com elle, applicados ambos na educaçãō do Menino com fumma reverencia, e admixaçaö.

## MEDITAC, AM XI.

> Da Purificacaŏ da Virgem Noofa Senbora.

1. Pento: Confidera, como paffados os qua renta dias do recolhimento na lapinha de Bethlem, fe foy a Virgem Santifima purificar ao Templo,para cumprira Ley de Deos, a que naŏ eftava obrigada, pois que havia parido ao Senhor da ley fem macula, nem lefaob de fua inteireza virginal. Pondera a obfervancia da Virgem áLey de Deos,e fua profundiffima humildade: pois que ficando do parto mais limpz, e pura que as eftrellas, e que os Anjos do Ceo, antes quiz aopiniaõ de que havia parido como as demais mulheres, do que faltar hum ponto á obediencia, e humildade.
2. Ponto: Confidera,como offereceo aqui a Virgem feu Filho no Templo conforme aley dos primogenitos, offereceo por elle duas ro. las, por nao ter cordeiro, como pobreque era, para offerecer. Pondera a robreza da Rainha dos Anjos,e Senhora do Univerfo; a devoçã fervor, e caridade, com que offerecia ao Eterno Padre feu Santo Filho, lembrada do tem-
po,em que elle fe havia de offerecer na Cruz pelo genero humano; principalmente quando da boca de Simeaó ouvio: Et tuam ip̧ius animam pertranfibit gladius.
3. Ponto: Confidera, que naô tendo a Soberana Virgem outro dinheiro, por haver dado aos pobres todo o ouro, que os Magos the haviaô dado, remio feu Santo Filho, conforme a ley, com cinco ficlos, moeda de pouco valor, e que agora correfponde aquatro vintēs cada ficlo. Pondera as lagrimas, e aflectos,com que a Virgem remio o que fabia era Redemptor do mundo; e comprou por taơ pouco preço o que rabia nos havia de com: prar com feu preciofiffimo fangue.

## MEDITAC,AM XII.

## Do defterro da Virgem Noffa Senbora:

1. Onto: Confidera como fabendo a Virgem Santiffima da vontade divina,por feu Santo Efpofo S. Jofeph, que o mandava caminhar para o Egypto, tomando nos braços ao Menino, caminhou a toda a preffa para o defterro em companhia de S. Jof́eph. Pondera a refignaçaö, com que a foberana Virgem deixa patria, eparentes, efe vai para terra de

> para o Sabbado. de barbaros, e infieis; os trabalhos, fobrefaltos, e incömodidades, $\mathfrak{q}$ no carninho paffaria. 2. Ponto : Confidera a vida da Senhora no defterro, que durou fette annos: trabalhava por fuas maṍs para ganhar o fuftento; ou, como alguns contemplaô, ferviria a algumamulher rica a que era Rainha do Ceo. Pondera o caminho, por onde Deos levou fua Santiflima Măy; e como quer Deos que os feus vivaõ como defterrados nefta vida, e fó tenhaó por patria a celeftial Jerufalem.
3. Ponto: Confidera o que fentiria a Virgem Noffa Senhora viver entre barbaros, infieis, e idolatras; principalmente quando os viffe idolatrar, adorando as eftatuas de páo, e pedra por Deofes, tendo prefente o verda. deiro Deos, taõ defconhecido de todos, que era feu Santifilimo Filho. Pondera o pouco arnor de Deos, que tenho, e zelo de fua honra, pois naó fó moftro taó pouco fentimento de o ver offendido, mas que ainda o offendo com minhas culpas.

## M E DIT A C, A M XIII.

Da afiftencia da Virgem nas bodas de Canár de Galiléa.

${ }^{1}$ POnto:Confidera, que affifindo a Soberana Virgem a humas bodas, que fe celebrárâoo em Caná de Gaiilèa, onde Chrifto fo* ra convidado com feus Difcipulos, faltando no melhor o vinho, compadecida da falta, e levada do agradecimento, reprefentou a feu Santiffimo Filho a necefliddde, para que a remediafle. Pondera, quam preftes eftá a Senhora para interceder por nós: porque fe fem fer rogada incercede a feu Filho pelos que a convidáraó; que ferá fendo rogada de feus devo tos!
3. Ponto : Confidera a refpofta do Senhor a fua Măy: Que tendes agora cơmigo? naō he ainda chegada minha hora, ifto he, de memanifeftar ao mundo por milagres. Pondera, que quiz oSenhor exercitar fua fantiffima Mäy na paciencia, humild de e confiança com refpofe ta ao parecer delabrida; para que levemos bem, como ella, as de noffos Superiores defabridas, eque encontraō noffa vontade. Pondera tambem a efficacia da interceffaob da Virgem, que obrigou a Chrito a fazer aquella maravilha,
3. Ponto: Confidera as palavras da Senhora aos ferventes da mefa: Tudo,o que vos differ meu Filho fazei. Pondera, que affim como a Santiffima Virgem foy folicita para procurar o remedio da faita; aflim quiz que cooperaffem de fua parte para o milagre: porque aflim como eftá preftes para interceder por nós quảdo imploramos feu patrocinio; affim quer que nós façamos da noffa parte o que em nós eftá; porque affim como difle a feu Filho: Naō tem vinho; affim nos difie a nós: Fazei, o que vos differ.

## M ED I T A C, A M XIV.

 Das angufias daVirgem Nofa Senborana Paixaŏ de feu S'anto Filbo.1. Onto: Confidera, que entre as muitas anguftias, e mortaes afflicçoens, que atraveffáraö a alma da Senhora na Paixaố de feu Santo Filho, e Noffo Redemptor, foy huma das mayores, quando o vio caminhar com a Cruz ás coftas para o Calvario, entre dous ladroens, para fer crucificado. Pondera, qual ficaria feu coraça0̈, fuas palavras, lagrí mas, e fufpiros; procurando acompanhar a L

Senhora

Senhora com a confideraçaó do entendimento, e affectos do coraçao.
2. Ponto: Confidera a fegunda anguftia de quando $o v$ io pregado na Cruz. Pondera que fentiria feu coraçaõ,quando o vio affim atormentado, nú á vifta de todos; quando ouvia as blasfemias, que lhe diziao ; quando the ouvio dizer que tinha fede,fem o poder foccorrer; quando ouvio defua boca:Ecce filius tuus © c.
3. Ponto: Confidera a anguftia de todas a mayor, que foy, quando o vio expirar, dar a lançada, e depois de defcido da Cruz o teve em feu regaço morto, fem ter huma mortalha pa*a o amortalhar, nem fepultura para o fepultar. Pondera as lagrimas, as vozes, que lançaria ao Ceo, fallando com o Eterno Padre; as que diria fallando com o Filho morto; e fobre tudo a conftancia, fortaleza, e amor de feu coraçaõ, com que tudo fopportou, affim por fe conformar com a vontade de Deos em tudo, como porque fabia que affim convinha para bem dos homens.

## M E DITAC, A M XV. Dos prazeres da Senbora.

 8. Dinto: Confidera, que eftando a Santiffima Virgem em feu recolhimento, chorando amargamente a morte de feu amado Filho, e com vehementiflimos defejos de o ver já refufcitado, the appareceo o Senhor vivo, cheyo de gloria, e mageftade. Pondera os prazeres, e jubilos de alegria, que banhariaó a alma defta Senhora, vendo diante de feus olhos refuicitado, e gloriofo, o que pouco antes havia vifto crucificado, e morto; os amorofos abraços, e doces colloquios, que fe dariaó hum ao outro.2. Ponto:Confidera a companhia, queChrifto trouxe nefta primeira vifita, que fez a fua Santilima Mäy, que para ella foy de grande prazer, que foy de Aajos do Ceo dos Santos Padres do Limbo, e dos mais, que com elle haviaơ refufcitado. Pondera o gozo, que a Virgem fentiria com tal yifta, e tal companhia, e de ver affim honrado, e acompa:hado feu Santo Filho; como todos the dariaó os parabens, e a reconheceriaó por Măy de feu Reparador, e the renderiaö obediencia como a Rainha, e Senhora fua.

L ii

## 164 Meditaçoens

3. Ponto : Confidera os prazeres defte dia, e as anguftias de quando o teve morto nos braços ao pé da Cruz. Pondera, quam triftes eflas, e quam alegres aquelles; efe Noffo Senhor colvuma dár os prazeres á medida das anguftias; afim como as anguitias na morte foraô taõ grandes, allim o foraõ os piazeres na Refurreiçaó.

## MEDITAC,AM XVI.

Da vida daVirgein Noffa Senbora defde a Ajcenfaó de Cbrifo ate feufelicifimo tranfito.
3. Dnto: Confidera a vida da Soberana Virgem Nolla Senhora todo efte tempo defde a Afcenfaō aos Ceos de Chrifo ate feu feliciffimo tranfito. Vivia das efmólas, que os Fiels punhaô aos pés dos Apoftolos, e fe repartiaó pelas viuvas, e defamparados. Eftava fuieita aos decretos de S. Padro, e dos mais Apofolos com fumma pontualidade. Pondera a perfeiçã́, com que tudo oblervava, a que fora pofta na Igreja para exemplo, e edificaçaó de todos.
2. Ponto: Confidera como a Virgem fe houve todo efte tempo para com Deos, e para com
os homens. Para com Deos, na continua oraçaö , e frequencia do Sacramento do Corpo de feu Santifimo Filho, que todos os dias recebia; nas vifitas dos lugares Santos, em que fe obráraó os myfterios de noffa redempçaó \&c. Para com os homens, fendo a todos de confolaçaô, meftra, e amparo, intercederdo por todos a feu Santiffimo Filho. Pondera o eipirito, fervor, e caridade, com que a Virgem faria tudo ifto.
3. Ponto: Confidera a devoçaö, reverencia; e admiraçaó, com que os Fieis nefte tempo acudiaó a efta Senhora, aflim por fer Máy do Salvador, como por fua admiravel fantidade, e huma como Divindade, que refplandecia em feu rofto, palavras, eacçoens; como fe vê no que fuccedeo a $S$. Dionyfio Areopagita, o qual diz, que, fe a fé naó enfinára o contrario, a adoraria por Divindade. Pondera que feem carne mortal efta era a Santiffima Virgem, que ferá agora immortal na Gloria!

## 166 <br> Meditaçoens

## MEDIT'AC,AM XVII.

## Do Tranfito daVirgem Noffa Senbora.

1. POnto: Confidera como defejando a Senhora defatar-fe já das prifoens do corpo, e ver-le no Ceo com feu Santifimo Filho, com muito mayores ancias, queo Apoltolo S. Paulo ; veyo do Ceo o Archanjo S. Gabriel trazer-1he efta nova, fignificando-lhe tambem os defejos, que os moradores da Gloria tinhaô de a ver já lá como Rainha fua, e inftrumento principal de fua bemaventuranca. Pondera, como fe haveria, e alegraria a Virgem com efta embaixada; e tambem a reverencia, com que o Anjo the fallaria, e os parabens, que lhe daria, de fe chegar já a hora de fua ultima felicidade, e fim de feus triobalhos.
2. Ponto: Confidera,como chegada aquella hora feliciffima, compondo-fe a Virgem em fea pobre leito, juntos por divina difpofição os Santos Apoftolos, que andavaŏ efpalhados pelo mundo ; vindo tambern do Ceo Jefu Chrifo com toda a mais Corte celeftial, entre doces, eamorofos colloquios de feu Santiffimo, epurifimo Efpirito, nas maös daquelle,a

> para o sabbado: quem ella havia dado o Corpo. Ponderao que nefta hora paffaria entre Chrifito, e fua Mằy; entre os Apoftolos, ea Senhora; as lagrimas, os fufpiros, as faudades, e defpedidas na aufencia daquella Senhora, que para todos era o refrigerio, e oraculo.
3. Ponto: Confidera,que defunta a Virgem puriflima, a amortalhárzō, e leváraō á fepultura como os demais defuntos, e o havia fido feu Filho; e foy levada fobre os hombros dos Apoftolos, que com as lagrimas nos olhos cantavaŏ Hymnos fagrados. Pondera o defengano, que devemos tirar da morte, efepultura da Senhora; que ie Deos naó privilegiou a fua Măy, concedendo-lhe todos os mais privilegios, nós nos defenganemos, que hemos de morrer, e fer fepultados, animan-do-nos a viver, e morrer bem, e fantamente com a memoria da vida, e morte da Senhora.

## MEDITAC, A M XVIII.

> Da gloriofa Afjumpcä̆, e Coroaçaó da Virgem Noffa Senbora.

1. Onto: Confidera, como ao terceiro dia de feu feliciffimo tranfito, defceo do Ceo a alma gloriofa da fempre Virgem Maria Nofla to, e mais eípiritos bemaventurados, e tornando fe a reveltir em feu Corpo defunto, o refufcitou, e communicou os quatro dotes gloriofos, com excellencia a todos os mais bemaventurados. Pondera quarn bem merecida tinh a a Senhora a gloria, e incorrupçaô de feu Corpo, anim por fua pureza virginal, como por Mäy de Deos. Quam bello ficaria aquelle purifimo Corpo, com os quatro dotes gloriofos ; porgue fe cada jufto ha de relplandecer mais que o Sol no dia de fua returreiçaó ; que ferá a Virgem,que foy mais Santa que todos juntos!
2. Ponto: Confidera a fubida da Virgem glo. ricfa aos Ceos em Corpo, e Alma, e recebimento, que nelle the fizerao. Pondera as feftas, e jubilos de alegria de toda a Corte celeftial, affim no acompanhamento, como no recebimento de fua Rainha.
3.Ponto: Confidera, como foy logoenfalfada tobre todos os nove Córos Angelicos; cc-roada por Rainha do Ceo, e da terra por máó de todas as tres Divinas Peffoas, reconhecendo a portal toda a Corte celeftial. Pondera a gloria, que nefta Coroaçaō recebeo a Senhosa, fequndo feus merecimentos, privilegios, e dignidade de Măy de Deos; o ineffavel gozo de rua alma,e gloria,que accreiceo a Deos, e a toda a Corte celeftial.

# MEDITACOĒS SOBRE OS EVANGELHOS 

## Para o Dorningo,

## Applicadas á Sagrada Communhaó;

E para as feftas mudaveis.

## M EDITAC, A M I.

Da primeira Dominga do Advento.

"POnto: Confidera os efpantofos finaes; que ham de preceder ao dia do Juizo, todos de temor , eefpanto : No Sol, na Lua, e nas Eftrellas; no mar, na terra, e mais elementos. Pondera, quam pelo contrario o faz Chrifto no Divino Sacramento, onde tudo faó finaes deamor, de paz, e de mifericordia: porque entaō vem como Juiz rigorofo para caftigar, agora vem como pay amorofo para perdoar.
2. Ponto: Confidera, como chegado aquelle temorofo dia, apparecerá Chrifto em hum throno
throno de gloria, ou nuvem branca; e porminifterio dos Anjos mandara feparar os bons de entre os máos: os bons á maó direita para ferem premiados; ns máos á efquerca para ferem condenados. Pondera a forte de hüs, e a forte de outros; e como a mefma corre nos quefechegaó á Mefa da SagradaCommu: nhaó, ondeaffifteo mefmo Chrifto : e fenos. que eftaŏ á Méa daSagrada Cömunhaó Noffo Senhor mandaffe hum Anjo, que apartalfe os que fe chegam dignamente dos que fe chegam indignamente; que forte feria a minha? Ao menos que feria de mim, quando eu algumas vezes me cheguei indignamente?
3. Ponto: Confidera a terrivel fentença do Juiz; aos bons diz: Vinde benditos de meu Pay a poffuir o Reyno, que vos eftá preparado def́de o principio do mundo. Aos máos dirá : Apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno. Pödera,que o que cómunga indignamente, (comodizS.Paulo) já tem tragado efta fenterça: Qui enim manducat, ঞo bibit indignè, judicium fibi manducat, \&< bibit; tudo oor caufa de naō fazer confideraçaổ do Senhor, cve recebe: Non dijudicans Corpus Domini. P is que feria de mim, fe eftando á mefa da Communháo, o Senhor me pegaffe pelos cat ellos, e mediffeffe: Aparta-te de mim maldito para o fogo eterno, porque naö es digno de receber meu Corpo, e Sangue!

## MEDITAC,A M II.

 Da jegunda Dominga do Advento.1. Dinto: Confidera, como eftando S Joaỏ Bautifta prefo no carcere, mandou alguns de feus Difcipulos perguntar a Chrifto, le era elle o Meflias, e Redemptor do mundo efperado, ou fe tinhaō ainda que efperar? Pondera, que efte Senhor Sacramentado he o verdadeiro Redemptor do mundo, que veyo, e vem tantas vezes a noffas almas; o qual naó mereceraõ ver os Patriarchas,e Profetas fenaõ em épirito, que nós agora vemos, e gozamos realmente prefente no Divino Sacramento.
2. Ponto : Confidera a refpofta de Chrifto aos Difcipulos deJoaó : Dizey a Joaõ, que os cegos cobraö vifta, os coxos pés, os leprofos faude. Pondera, que o mefmo Senhor, que entaó fez eftas maravilhas, he o mefmo, que agora no Sacramento caufa efpiritualmente os mefmos effeitos nos que dignamente o recebem : os cegos pelo peccado recebem luz da graça; os coxos, ou froxos, pés paraca. minharem com fervor o caminho da perfeiçaő ; os leprofos, que faó os peccadores, ficaó limpos da lepra de fuas culpas pela graça, que nelle recebem.
3. Ponto: Confidera, que idos os Difcipuo los de S.Joáo com a refpofta, começou Chrifto a prégar ao povo os louvores do Bautifta, e entre outros elogîos diffe: Que Joañ era aquelle Aaio, de que falla Ifaias, que havia de aparelhar o caminho do Senhor.Pondera que chama Deos Anjo ao Bautifta, porque havia de aparelhar o caminho do Senhor. Anjos deviaó fer, ou como o Bautifta, os que houverem de fazer digna preparaçaó para receber em fiefte mefmo Senhor.

## M E DIT A C. A M III. Da terceira Dominga do Advento.

1 P Pnto:Confidera, como mandáraó os Fa rifeos huma embaixadaa S. Joaö aodeferto, para lhe perguntar quem era. Ao que refpondeo Joaô , que elle naö era Chrifto. Pondera, que noflos fentidos como materiaes ignoraó quem he aquelleSenhor, que eftá encerrado no Divino Sacramento; porque fó conhecem as épecies de pam, que apparecem, e neỏ o Corpo de Chrifto, que fe naô enxerpa: porèm a Fé nos eftá dizendo, que alli eftá Chrifto, real, e verdadeiramente, como eftá nos Ceos ; e imoginando que nos diz ao contrario de Jóö:Ego Jum Cbrifus, Eu fou Chri$\mathrm{ftO}_{2}$ fto, Ungido de Deos, oRedemptor, e Meffias efperado.
2. Ponto: Confidera a refpofta do Bautifta, o que difle que era: Eu fou voz do que clama no deferto. Ponderaos modos, com que Chrifto Noffo Senhor nos clamou nefta vida, e os com que nos clama no Sacramento. Na vida nos clamou com fua palavra, com feu exemplo, com feus milagres, ecom feu Sangue.No Sacramento nos falla mudamente : Primeiro, com o exceffo de feu amor: Segundo, dizendo: Oque come minha Carne, e bebe meu Sangue em mim eftá, e eu eftou nelle : Terceiro, dizendo: Accipite, © comedite, Tomai, e comei. 3. Ponto: Confidera, que inftando eftes ao Bautifta:como bau!izava, feelle naö era Chrifto, nem Profeta? Refpondeo o Santo: Fu Bautizo na agoa, porèm no meyo de vóseftá o qu vós naó conheceis, cujos capatos naò fou eu digno de defatar. Pondera: Primeiro,que fe S. Joaỏ Bautifta fantificado no ventre de fua Măy, e que nunca cơmetteo peccado,fe naô, acha digno de defatar a correa do çapato de Carifto como feremos nós dignos de o receber em noflos peitos, havendo cōmettidotantos peccados? Pondera: Segundo, que aquelle mefmo Senhor, que eftando entre os Farifeos naŏ eradelles conhecido, effá agora entre nós no Sacramento, como defconhecido de nos; porque eitamos diante delle com taŏ pouca reve.

## Meditacoens

reverencia, temor, e amor, como fe naö eftiz vera alli, e nós o naõ conheceffemos.

## M EDIT A C, A M IV. Da quarta Dominga do Advento.

 r. Dinto: Confidera como S. Joaŏ fahio do deferto veftido de pelles de Camelo a pregar penitencia, dizendo: Fazei penitencia, porque fe vem chegando o Reyno dos Ceos. Pondera, que diz Chrifto Noflo Senhor, que o Reyno dos Ceos eftá dentro de nós; e fe efta he a caufa,que S. Joaó aponta de fazer penitencia, quanta razaó temos de fazer penitencia, e de nos preparar muito exactamente pelo Sacramento da Penitencia, para nós chegarmos a receber dentro de nós naó fó o Reyno, mas omefmo Rey dos Ceos!2. Ponto: Confidera as palavras do Bautifta: Parate viam Domini, rectas facite femitas ejus: Aparelhai o caminho do Senhor, fazei direitas fuas eftradas. Pondera os torcidos caminhos poronde hey andado o mal que app relho o caminho de minha alma, para receber nafcido em Bethlem, ou facramentado o Sacramento ao Senhor. Pois quanto me convem aparelhar eftes dias para hưa, e ourra coufa!

3 Ponto: Confidera as.ultimas palavras,com que que o Bautifta rematou fua pregaçaŏ: Toda carne verá a falvaçaöde Deos, que he o Verbo incarnado. Pondera, com quanta vantajem fe nos communica a nós no Diviniflimo Sacramento, o vemos, e gozamos.

## ша

## MEDITAC, AMV.

Da primeira Dominga depois dos Reys.

## Veja-fe a Meditaçaó XI. da Quarta feira, e para a fagrada Cómunhaó.

## 1. Onto: Confidera, que minha alma he

 Templo de Deos, onde Deos habita, (como diz S.Paulo ) eaflim como o Menino Jefu fe deixou ficar no Templo; affim entra, e fe deixa ficar facramentado em noflas almas, quando o recebemos. Pondera, o como fe ha cómigo nelta entrada, e como eu me hei com elle; elle, como Doutor, e Sabedoria do Padre, me enfina no Sacramento,como no Templo aos Doutores, e eu me naỏ ley aproveitar de fua doutrina.2. Ponto: Confidera as ancias da Virgem, e S. Jofeph na perda do Santo Menino; o cuidado, e lagrimas, com que o bufcáraó. Pondera noffo pouco fentimento de haver per-
dido a Deos pelos peccados; a pouca contriçaó delles, com que o bufcamos quando himos a cômungar; o pouco fentimento quando perdemos a Communhaó, e demafiada tibieza em a bufcar, deixando muitas vezes paffar as occafioens de o receber, podendo, final tudo de poucn amor de Deos.
3. Ponto : Confidera, qual ficaria o coraçaă da Virgem, eS Jofeph, quando achaffem no Templo o Menino fentado entre os Doutores da Ley ! Que jubilos de devoçaó , e que graças dariaoo a Deos por aquelle bene ficio! Pondera que efte Senhor entre os Doutores, he o mefmo, que entre os Fieis vemos, e achamos no Sacramento. Pois que gozo, que devoçaō devemos ter, e que graças devemos dára Deos por nos deparar taŏ grande bem!

## Fiscictuch

## M E DITAC, A M VI.

Da Jegunda Dominga depois dos Reys.

1. Dito: Confidera como fendo convidado Chrifto, e feus Difcipulos a humas bcdas, que fe celebráraó em Caná de Galiléa, no melhor da fefta faltou o vinho aos convidados. Pondera: Primeiro, a benignidade, amor , e affabilidade de Chrifto em affifiv itir a eftes defpofados, e como he mayor a qua nos moitrou na Mefa da Sagrada Communhaŏ, quem naŏ fó affifte alli realmente, mas fe dá em manjar, e fe delpofa comnofco. Pondera: Segundo, que fó nefta Mefa da Communhaó nunca faita efte Senhor, como naquella faltou o vinho; fó falta na hora da morte aos que faö negligentes em frequen tar efta Sagrada Mefa na vida; aflim comoos que recolhiaô o Manná, fe nos mais dias da femana fe naõ aproveitavaô delle, zo Sabbado, on ultimo dia, o naơ achavaơ.
2. Ponto: Confidera, que mandando o Senhorencher feis jarras de agoa, a converteo em hum preciofo vinho. Pondera, o poder de Chrifo em converter em vinho a agoa; e quarno mayor poder moftrou na inftituiçãa do Divino Sacramento, convertendo a fubltancia de p.ô em feu preciofo Corpo; e a fubftancia do vinho em feu preciofo Sangue.
3. Ponto: Confide a como depois de convertida a apoa em vinho, mandou o Senhor que encheffem hum copo, e o levaffern a provar ao Mordomo dacafa, o que elle fez, e todos os demais convidados começáram a beber o milagrofo vinho com alegria, eadmiraçaó. Pondera, como quer o Senhor nos aproveitemos do Diviniffimo Sacramento, que os Sacerdotes o repartam aos fieis, e que os fieis com gozo, e admiraçaõ de taõ grande M ma.

## M E DIT A C, A M VII.

 Da terceira Dominga depois dos Reys: Veja-fe a Meditaçaö X. da Quinta feira. M E DIT A C, A M VIII. Da quarta Dominga depois dos Reys. Veja-fe a Meditaçaŏ III. da Quinta feira.
## (mment

M E DIT A C, A M IX. Da quinta Dominga depois dos Reys.
3. Onto: Confidera, que diz Chrifto, Senhor Noflo, que o Reyno dos Ceos the i-melhante a hum homem, que femeou bom trigo no feu campo. Pondera, que efte homem he Deos, o campo he noffa alma, o trigo, aquelle bello graô de trigo cahido do Ceo, e nafcido em Bethlem, que he Chrifo Sacramentado debaixo das efpecies de pam; pois affim como o femeou no campo de fua Igreja, o femeou tantas vezes no de noflas almas.
2. Ponto:

para o Domingo.

199
2. Ponto: Confidera, que depois de femeado o trigo, dizque viera o inimigo, e femeára fizania, que naô deixava crefcer, nem fructificar o trigo. Pondera fe a caufa de naô fructificar efte bello graŏ de trigo em noflas almas, reja pela fizania, que o Demonio, Mundo, e Carne, que faố os inimigos da alma, nella femeaó; ifto he, os rancores contra os noffos irmãos, as vaidades do mundo, ou as affeiçoens defordenadas; ou fe por ventura osefpinhos, ou remorsos de noflas faltas nos naö deixaó perceber as doçuras, que efte Divino Sacramento caufa nas almas puras.
3. Ponto: Confidera o juizo, que oSenhor da feára fez da fizania, e mais do trigo; mandou queimar a fizania, e recolher o trigo nos feus celleiros. Pondera, que ifto mefmo quer Deos que façamos, quădo houvermos de chegar a recolher efte trigo fagrado, que arranquemos pela confiffaố exacta a fizania dos peccados, e a queimemos de tal forte, que naō fique em nós rafto, principalmente daquelles peccados, que mais fe fignificaõ pela fizania, que faô os rancores, e defabrimentos com noflos irmãos.

## MEDITAC, A M X.

## Da Sexta Dominga depois dos Reys.

: POnto: Conidera, que diz o Senhor, que o Reyno dos Ceos, ou que fua Igreja he femelhante ao graŏ de moftarda, que resebendo-o hum homem, o femeou no feu campo. Pondera, que efte graó de mottarda he Chrifto Sacramétado,que recebendo-o o homem Chriftaó, o femea, ou recolhe no campo de fua alma: pois affim como naô bafta recolher o graơ de moftarda para fructificar, fenaö que he neceffario femeá-lo; aflim naŏ bafta receber o Sacramento, fe o naõ femeamos, ifto he, o naö recolhemos com a confideraçaơ no campo de noflas almas, difpoftas, e limpas de toda a immundicia da culpa.
2. Ponto: Confidera os efieitos, ufo, evirtude da moftarda, que he queimar, ou amargar maftigada, dar gofto ao manjar , e mifturar-fe com a carne, que fe ha de comer. Pondera, $\dot{q}$ a Euchariftia tambern he manjar,ou Carne de Chrifto, que fe ha de comer, e mifturar com - amargo da memoria da Paixaó, e que por vêtura naơ ache nefta Sagrada Carne o gotto, porque a naó ley mifturar com efta mottarda. Pondera tambem, que aflim comoa moftarda
para ter gofto he neceffario remo-êla; affim parafentir o gofto, que caufa efte Sacramento, he neceflario rumiá-lo com confideraçam do Senhoí, que recebemos, do infinito amor, com que fe nos dá, e da Morte, e Paixaó, que reprelenta.
3.Ponto: Confidera, como compara Chiifto fua doutrina ao fermento, que a mulher lança na maffa para a levedar. Pondera, que por éfa mafla fe póde fignificar o paó confagrado, o qual, para que em mim crefça no augmento da graça, lhe devo lançar o fermento de boas confideraçoens, e penfamentos fantos, actos de mortificaçaō,de humildade \&c;; porque, ainda que a mafla feia boa, he neceffario ajudá-la com o fermento.

## MEDIT A C, A M XI. Da Dominga da Septuagefima.

8. Donto: Confidera, que diz Chrifto, que era fua Igreja femelhante ao Senhor de huma vinha, que chamou muitos trabalhadores para lha cultivarem. Pondera, que efte homem he Deos, os trabalhadores nós, a vinha he a nofla alma, e quer o Senhor que a preparemos, para plantarmos nella aquella vide celeftial de Chrifto Sacramentado, como
elle mefmo fe chamou no Evangelho, quan do diffe: Eu fou vide, e vós a parra. Miferavel daqueile, quenaō fabe plantar na vinha da fua alma efta vide, nem colher della o fru* cto, que coftuma dar !
9. Ponto: Confidera, que no fim do dia mandou o Senhor da vinhadar igual paga aos que trabalháraō todo o dia, como aos que começáraơ a trabalhar á tarde. Pondera, que á hora da morte, que he o fim dos dias de noffa vida, naŏ attende o Senhor tanto aos muitos annos, quanto aos merecimentos, e fervor, com que trabaihamos. Pondera tambem o penhor, que o Senhor da vinha, que he Chrifto, nos tem dado defta paga, que he feuCorpo Sacramentado, como a Igreja diz: Eterne glorie nobis pignus datur. Pois qual ferá a paga, quando efte he o penhor!
10. Ponto: Confidera a fentença, com que a Senhor rematou a parabola: Muitos faô os chamados, porém poucos os efcolhidos.Pondera, que aflim como para a Mefa da Gloria chama Deos a muitos, e efcolhe poucos; 9 fim para a Mefa da Sagrada Communhaó chama Deos a todos, porém nem todos faổ efcolhidos; porque nem todos faŏ dignos de 0 receber, fenaó fómente os fervorofos, como aquelles fervos, que fizeraố com o fervor tanto em huma hora, como os outros em todo o dia.

MEDI.

$$
\text { para o Domingo. } \quad 183
$$

## MEDITAC, A M XII. Da Dominga da Sexagefima.

1. D Onto: Confidera a parabola do que fahio a femear a lemente, ou trigo, que o mefmo Chrifto explicou, que era a palavra de Deos. Pondera as caulas, porque Chrifto aflemelhou a palavra de Deos á femente, a faber : pela cooperaçaŏ , que fe requer de noffa parte para fructificar; pela difpofiçaŏ da terra em que fe lança; pelo influxo do Ceo, que fe requer: as quaes razoens todas correm no Divino Sacramento, que tambem naquelle trigo fe reprefenta.
2. Ponto: Confidera os varios, e ruins fucceflos, que teve aquella femente do Evangelho;humacahio no caminho, e comeraõ-na as aves; outra cahio entre efpinhos, e fufio-cou-fe, outra cahio fobre pedras, e feccou-fe. Pondera, que eftes mefmos fucceffos leva efte trigo fagrado femeado nas almas, que fe naơ fabem difpor, nein commungar; huns re-cebem-no de caminho fem confideraçam, e por iflo as aves, que faơ os penfamentos văos, levam todo o fructo; outros recebem-no em coraçaŏ de pedra dura, e que naō tem fucco de devoçaŏ, e por iffo fe feccaô logo os bons propofitos; outros o recebem entre efpinhos
3. Ponto: Confidera of fuccefo feliz da femente, que cahio em boa terra, que foy multiplicar deforte, que recolheo o femeador cento por hum. Pondera, que efte mefmo fucceffo leva efte graõ fagrado nas almas, que dignamente o recebem, que fabem preparar fua alma, e feu coraçaõ, que Chrifto chama naō tó bom, mas optimo.

## MEDITAC, A M XIII.

Da Dominza da Quinquagesima.
Veja-fe a Meditaçaó XII. da Quinta feira.

## MEDITAC, A M XIV.

Da Quarta feira de Cinza.
Veja-fe a Meditaçaó XIII. da Terça feira,
MEDITAC, A M XV.
Da primeira Dominga da Quarefina.
Veja-fe a Meditaçaõ XIV. da Quarta feira.
ME.

MEDITAC, A M XVI.
Da fegunda Dominga da Quarefma.
Veja-fe a Meditaçaó Vf. da Quinta feirá
M ED I T A C, A M XVII.
Da terceira Dominga da Quare/ma.
Veja-fe a Meditaçaō XI. da Quinta feira.
M E D I TAC, A M XVIII.
Da guarta Domingada Quarefma.
Veja-fe a Meditaçaó V. da Quinta feira.

## MEDITAC,A M XIX.

Da quinta Dominga da Quarefina.
8. Dnto:Confidera as palavras do Senhor: Quem de vós me póde arguir de peccado? Pondera a innocencia do Senhor, quarn neceffaria he a confciencia pura de peccado, para chegar ao receber. Oh quem pudeffechegar á Mefa da Communhaó , com tal pureza, que padeffe com oufadia defafiar os demonios, e dizer: Quem de vós me póde arguir de peccado?
2. Ponto:
2. Ponto : Confidera as palavras de Chrifto aos Farifeos: O que he de Deos, ouve minhas palavras, e por iffo vós me naớ ouvis, porque naö fois de Deos. Pondera, que fe para ouvir a palavta de Deos, he neceffario fer de Deos; que ferá para receber o mefmo Deos no Sacramento! Pondera tambem, que aflim como naŏ folgar de ouvir a palarra deDeos, he final de reprovaçaŏ , e folgar de a ouvir, he final deprede itinaçaô: affim aborrecer a frequencia da Communhaõ he final de hum fer prefcito ;aflim como a ancia de commungar he fisal de fer predeftinado.
3. Ponto: Confidera as palavras de Chrifto: Se alguem guardar minhas palavras, naơ goftará a morte eternamente Pondera com quanta mayor razam affegurou o Senhor efta mefma prerogativa dos que recebem feu Sagrado Corpo Sacramentado, quando diffe : Eu fou paô, que defceo do Сeo, fe alguem comer delle, naó morrerá; o que me comer vivirá eternamente: porque fe a palavra de Deos he poderofa para nos livrar da morte eterna, e dar a vida fempiterna; que ferá o mefmo Chrifto, que he fonte da mefma vida eterna, que eftá nefte Sacramento !

## para o Domingo.

## MEDITAC, A M XX.

$\mathrm{D} a \mathrm{D}$ ominga de Ramos.

VEja-re a Meditaçaó XIX. da Quarta feira, a qual fe pode applicar á Sagrada Communhaó, ponderando o recebimento , que o Senhor teve efte dia em Jerufalem com ramos, e acclamaçoens, com o recebimento, que hoje tem em minha alma, quando nella entra Sacramentado; e accommodădo as pro* priedades dos ramos, que aquelles lançavaó parao Senhor paffar, ás virtudes, com que a alma deve eftar adornada para o receber.

## MEDITAC, AM XXI.

Da Quinta feira Mayor.
Veja-fe a Meditaçaó I. da Quinta feira.

## MEDITAC, A M XXII. Da Dominga da Refarreiçaゝ do Senbor.

8. Onto: Confidera como depois de ha* ver confolado aos Santos Padres do Limoo por tres dias, ao terceiro veyo a alma
ma de Chrifto, entrou no fepulchro, onde eftava feu Santiffimo Corpo morto, eaffeado, e tornando-íe a unir com elle, o tornou glo. riofo, e refufcitado. Pondera, quam bello, e formofo fe levantaria da fepultura, o que pornoflo amor havia fido taó affeado na Cruz; a efperança, que com fua Refurreiçaō nosdá oSenhor de nós tambem refuicitarmos gloriofos, fe como elle nos conformarmos com fua Cruz.
9. Ponto: Confidera, que desfazendo o Senhor cơ fua gloriaa fealdade toda de feu Corpo,e immundicias, que havia recebido no decurío de fua Paixaō, confervou com tudo nelJe os finaes das Chagas, que havia recebido na Cruz, com os quzes quiz refufcitar. Pondera as caufas, que o Senhor para iffo teve. Primeira, para memoria de fua Paixaŏ: Segunda, para moftrar a eftima,que fazia defua Paixaŏ, enoflo remedio: 'Terceira, para as moftrar ao Eterno Padrecomo noffo Advogado:Quarta, para as moftrar no dia doJuizo, para confu• gaõ dos máos, e gloria dos bons, que fe fouberaó aproveitar de feu Sangue.
10. Ponto: Confidera a gloria,que haveria no Ceose na terra, com a triunfante Refurreiçaõ do Senhor. Pondera,como os Anjos, homens, e almas dos Santos Padres do Limbo o reconheceriaó por feu Senhor, e porfeu Libertador, e todos com fummo gozo the dariaó os parabens
parabens de feu triunfo, principalmente as almas de noffos primeiros pays, que foraó a principal caufa de fua morte, e havia ja mais tempo, ${ }_{q}$ efperavaō efte dia de fua liberdade.

## M E D I T A C, A M XXIII.

Do apparecimento de Cbrifto a fua SS. Máy.

## Veja-fe a Meditaçaổ XV. do Sabbado.

## M E D I T A C, A M XXIV.

Da appariçã̃ de Cbritto a Santa Maria Magdalena.

1. Dito: Confidera, que indo a Santa Magdalena ao fepulchro do Senhor murto de mad ugada em companhiade S. Pedro, e de S. Joaô, nam achando ahi o Corpo do Senhor os Difcipulos, a Magdalena fe ficou chorando junto do fepulchro. Pondera a conitancia defta mulher, que com fe irem os Apoftolos, ella fempre perieverou; fua piedade, lagrimas, e devoçao, e a caufa de tudo, que era oamor intenfo, com q̆ amavaaChrifto.
2. Ponto: Confidera as palavras da Santa a Chrifto, apparecendc-1he em figurade hortelaõ:
laõ: Se tu o tomafte, dize-me, que eu o leva. rey. Pondera o amor, com que amava ao Senhor efta Santa; e quam forte he efte no que ama, pois fendo mulher fraça, dizque olevará. Diz, Se tu olevalte, femdizer o que, porque como ella tinha tanto namemoria a Chrifto, imaginava que todos eram affim.
3. Ponto : Confidera o modo, que Chrifto teve em fe manifeftar a efta fanta peccadora; porque dizendo elie, Maria, ella logo conhe-cendo-o refpordeo : Meftre. Pondera qual ficaria o coraçăo da Magdalena, conhecendo, e vendo vivo a feu Meftre, e Senhor, que bufcava morto. Pondera tambem, que entre os Difcipulos efta fanta peccadora foy a primei. ra, a quem oSenhor appareceo refufcitado, porque foy a mais fervorofa, mais amante, e mais corftante; e aos que faobaflim, communica Deos em primeiro lugar feus favores.

## MEDITAC, A M XXV.

 Da appariçaô de Cbrifto a s. Pedro.1. Onto:Confidera, que ouvindo Pedro, e Juăo as novas, que haviaó dado as mumeres da Refurreição de Chrifto, fe foıāo a toda a prefla ao fepulchro, entráram dentro, e viram o Santo Sudario, em que o Senhor Jenhor havia fido amortalhado, envolto para huma parte. Pondera, que de todos os Difcipulos do Senhor, eftes, que eram os mais fervorolos, $e$ mais amantes, atropelláram todos os medos, e refpeitos humanos, para bur. car a Chrifto morto.
2. Ponto: Confidera, que recolhendo-fe Pe dro a fua cafa a meditar o myfterio da Refurre:çäo deChrifto,elle lhe appareceo refufcitado, e gloriofo. Pondera os varios affectos, que paffarião pela alma defte Santo Apoftolo,hora de gozo, hora de confuzaô; humas vezes fe gozaria de ver vivo a feu Meftre, que tanto amava, e o confeffaria outra vez dizendo:'Tu es Chrifto Filho de Deos vivo; outras vezes fe confundiria, lembrado de que o havia negado. Pondera tambem a mifericordia defte Senhor para com os peccadores, pois nam obltante havê-lo efte negado pouco antes, agora o bufca, e confola.
3. Ponto: Confidera as palavras de Chrifto a S.Pedro, que feriaō: A paz feja contigo meu Apoftolo, vay, confirma teus irmăos na fé defte myfterio, teus peccados te faó perdoados. Pondera comoenterneceriaô eftas palavras de tanta benignidade o coraçaô do Apoftolo;os actos de fé, efperança, e caridade, que faria; como prégaria, e confirmaria a todos na fé da Refurreiçaó \&c.

## M E DIT A C, A M XXVI.

 Da appariçaŏ de Cbrifio aos Apofolos.1. DOnto: Confidera as muitas vezes, que o Senhor refuicitado appareceo a feus Difcipulos, affim para os confolar, como para os confirmar na fé da fua Refurreiçō. Pondera a affabilidade, com que o Senhor thes fallaria, e os faudou com fua coftumada faudaçaó : Pax vobis, A paz feja comvofo Difcipulos meus;abenignidade com que lhes moftrou as Chagas, que em feu Corpo confervou, e mandou que o tocaffem todos, e apalpaffem, para fe certificarem que eftava em carne vivo. Da parte dos Apoftolos: Pondera, quaes ficariaó, quam attonitos por huma parte, por outra gozofiffimos de verem a feu Meftre ja refuccitado, e gloriofo Triunfador da morte, do peccado, e do inferno.
2. Ponto: Confidera, que por todos eftes quarenta dias, que o Senhor efteve na terra antes de fubir aos Ceos, appareceo a feus Dilcipulos naơ huma, fenaó muitas vezes, comédo com elles, e practicando das coufas pertencentes á fua Igreja, inftituindo alguns dos Sacramentos, e conitituindo a Pedro por

## para o Domi go.

Paftor de feu rebanho. Pondera a providen.cia, que o Senhor tem de fua Igreja; como vay colhenco o fructo de fua Paixaö, e virtude de feu Sangue; affim nos foubeffemos nós aproveitar delle, como elle o foube repartir.
3. Ponto: Confidera, como nefte tempo apparecendo a todos os doze Apoftolos lhes deo poder de perdoar peccados, de farar enfermidades, de lançar os Demonios, de prégar o Evangelho por todo o mundo, promettendo dealifir a elles, e a toda lua Igreja até o fim do mundo. Pondera,o quanto devemos a noffo Salvador por tantas mifericordias ; principalmente pelas duas, do poder de perdoar peccados, e pela noticia de feu Evangetho, com os quaes fe nos facilitou tanto a falvaçaō. Que fora de nós fe naô tiveflemos noticia do Evangelho! Que feria dos peccadores fe naö fora efte Sacramenta de tanta mifericordia!

Na Sexta feira Se repete a Meditaçaŏ da Refarreiçao do Senbor.

No Sabbado a do apparecimerto a fua San: tifima May.

## MEDITAC,AM XXVII.

Da Dominga primeira Oitava da Pafcoa.
4. Dnto: Confidera, que eftando es Dircipulos do Senhor todos juntos em hüa cafa, appareceo Chrifto no meyo delles, di zendo: Pax vobis: Affim como meu Pay me mandou, eu vos mando a vos : recebey o Efpirito Santo. Pondera, como hoje nos fazo Senhor omefmo com o mefmo amor, eftando entre nós no Divinifimo Sacramento, e dando-nos lua paz como Sacramento de paz, dando nos naō fó feu Efpirito como aos Apoftolos, mas Corpo, Alma, e Divindade.
2. Ponto: Confidera, que apparecendo dahi a oito dias do mefmo modo, eftando prefente S. 'Thomé, que naó havia crido o myfterio de fua Refurreiçã, fe virou para elle Chrifo to, e moftrando. The as Chagas das maüs, e lado the diffe: Mette tua maó em meu lado, e mette teus dedos nas Chagas de minhas maṍs, e naō fejas incredulo, 1enaó fiel. Pondera a mifericordia de Chifto para com efte A poitolo, quanto fez, e com quanta benignidade,por reduzir aquella fua ovelha. Qual eftaria o coraçaó de Thomé ardendo, mettendo
sendo a maö naquella fornalha de amor!Pordera tambem, o que fez aqui Chrifto com Thomé, e o que faz comnolco no Diviniflimo Sacramento; alli communica a Thomé lado, e maös, aqui fe nos dá todo.
3. Ponto: Confidera as palavras, e refpofta de Chrifto. Convencido Thomé de tantabenevolencia de Chiifto, difle: Senhormeu, e Deos meu: A que refpondeo Chrifto : Porque me vifte, Thomé, crefte;bemaventurados os que naõ viraõ, e creraõ. Pondera a grande conlolaçaó, que eftas palavras podem caufar aos Chififaōs, que naö vimos,como os Aportolos, ecremos o que elles creraõ; principalmente na Fé do Sacramento do Altar, onde os olhos vem huma coufa, e a Fé crê outra: repetiremos diante de Chrifto Sacramentado, - que Saó Thomé a Chrifto refuícitedo: Dominus meus, \& Deus meus: Creyo, que fois meu Deos, e meu Senhor.

> M E D I T A C, A M XXVIII. Da fegunda Dominga depois da Pafcoa.

1. Onto: Confidera como diz Chrifto na Evangelho, que elle he bom paftor, e cue o bom paftor dá a vida por fuas ovelhas. Pondera, quam bem exercitou comnofo noffo Redemptor os officios de bom paftor; N ii
porqua

## Meditacoens

porque naó fó deo a vida por fuas ovelhas; mas apafcenta com o pafto de feu Corpo, e Sangue preciofiffimo no Divino Sacramento, promettendo afliftir com feu rebanho até o fim do mundo, como verdadeiramente nelle faz.
2. Ponto: Confidera, como fezo Senhor comnofco o fegundo officio de bom paftor, que he guardar, e defender feu rebanho; reger, e encaminhar fuas ovelhas. Pondera, como nos defendeo do lobo infernal até dár a vida ; como nos encaminha por meyo de fua doutrina, e Sacramentos, querendo elle mefmo fer o Viatico para o caminho da G'oria no Sacramento da Euchariftia.
3. Ponto : Confidera, como fez o terceiro officio de pattor, que he curar as ovelhas doentes, e levar fobre feus hombros as $f$ acas, e perdidas. Pondera, quam bem cumprio o Senhor efte officio, pois nos curou, primeiro com leu Sangue na Cruz, eagora com tantos Sacramentos nos cura cada dia; principalmente corn o da Penitencia, e Communhaó; os trabalhos com que nos tirou do atoladeiro de noffas culpas com fua Paixaõ, até nos reduzir aos paftos de fua graça,e nos fentar á fua mefa.

M EDITAC, A M XXIX. Ia terceira Dominga depois da Pafcoa.
3. Dnto: Confidera as palavras de Chrifto fallando com teus Difcipulos nas vefperas de fua Paixaõ. Hum pouco de tempo me naơ haveis dever, e dahi a outro pouco de tempo me tornareis a ver, porque vou para meu Eterno Padre. Pondera os affectos, que caulariaó eftas palavras nos coraçoens dos Apoftolos, de faudades, e amor, comque Chrifto buccou traça, que de tal forte feaufentafle para feu Padre, que juntamente ficafle com os \{eus, como realnente fez, ficar-do-fe comnofco no Santifimo Sacramento taó prefente como eftá no Ceo.
2. Ponto: Confidera, que fentindo Chrifto que os Apoitolos the queriao perguntar o fentido daquellas palavtas, diffe: Vós chorareis, e o mundo fe goza‘á; porè n a volla trifteza fe converterá em alegria. Pondera, que o officio proprio dos Religiofos, he chorar, gemer, e padecer nefta vida; e o dosmundanos, pelo contrario, rir, gozar-fe,e deleitar fe nas coufas tranfitorias : porèm affim como a trifteza dos juftos fe converterá em alegria nefta, e na outra vida; nefta com a paz da conf

## Meditacoons

ronfciencia, e na outra com a gloria fempiterna : affim o gozo dos peccadores fe converterá em trifteza; nefta com os remorfos da confciencia, e na outra com os prantos eternos do inferno.
3. Ponto : Confidera as palavras de Chrifto com que confolou aos feus: Eu vos tornarei a ver, e voffo coraçaō fe alegrará. Pondera, que a caufa principal do gozo, e alegria dos Apoftolos era a vifta, e prefença de Chrifto refufcitado; a mefma razao tem os que gozaô de Chrilto Sacramentado.

## MEDITAC, A M XXX. Da quarta Dominga depois da Pajcoa.

## 1. Onto: Confidera as palavras de Chrifto

 a feus Difcipulos: Eu me parto para aquelle, que me enviou; e nenhum de vós me pergunta para onde vou.Pondera os affectos, com que Chrifto defejava chegar ao Padre, ou ir pa\%a Dzos; a tibieza, e pouco fervor, com que nós defejamos chegar ao Filho de Deos, que eftá no Divino Sacramento: devianos chegar com o affecto, com que chega o pobre ao rico; o enfermo ao medico; o calpado ao Juiz; o defconfolado ao confolador, folador; o fervo a feu Senhor, como amigo a outto amigo \&rc.2. Ponto: Conidera as palavras do Senhor: Importa-vos, que eu me parta para o Ceo:ie eu naõ for, naó virá fobre vós o Efpirito confolador. Pondera, como nas fuas glorias bufca o Senhor nofto proveito épiritual. Yondesa tambem, que fe a partida de Chrifto nos era de importancia, para recebermos ieu Efpirito, fua prefença no Sacramento nos he da mefina importancia para recebermos feu Corpo, Efpirito, e Divindade: e foy o amor de teu Salvador taö engenhofo, que foube ir, e mais ficar, para noffo proveito ; o que mais que tudo nos importava.
3. Ponto: Coafidera as palavras do Senhor: Muitas coufas tenho para vos dizer, Difcipulos meus; mas naô podeis agora percebê las; quando vier fobre vós aquelle Efpirito de verdade, elle vos enfinará toda a verdade. Pondera a eftima, em que Chrifto nos tem, o quanto faz por nos enfinar, e o quanto defeja nollo aproveitamento, que, naõ fe contentando com enfinar-nos per fi, nos manda - Efpirito Santo para noffo Meftre. Naō fó nos quiz dár feu Corpo para nofla refeiçaŏ efpiritual, mas tambem o Efpirito Santo pan ra noflo confolador.

## MEDITAC, A M XXXI.

## Da quinta Dominga depois da Pafcoa.

 1. Onto: Confidera o que Chrifto diz no Evangelho, fallando com feus Difcipulos: Se alguma coufa pedires a meu Eterno Padre em meu nome, elie vo-la concederá. Pondera o grande bem, que temos em Chrifto Noflo Salvador ; efte bem comnofco eftá realmente prefente noSacramento da Euchariftia ; pois por ventura, por naõ fabermos offerecer na Miffa, ou na Communhaó ao Eterno Padre feu Santiffimo Filho, pedindothe em feu nome, e reprefentando-1he noffas neceffidades, naō alcançamos o que pedimos.2. Ponto: Confidera as palavras do Senhor: Pedi, e recebereis, para que volfo gozo feja cumprido; atégora nada pediftes em meu nome. Pondera a ancia, que o Seahor tem de que The peçamos, e nos cheguemos a elle, e nos façamos muito familiares com Deos. E onde temos a entrada mais franca, onde fe mof. tra mais familiar,que nefte Divino Sacramento? E fe elle fe nos dáa fi mefmo, fem lho pedir-mos; que nos negará, e que nos naó đará, fe comfé, e refignaçaơ the pedirmos em nome defte feu Santiflimo Filho? E fe Deos quer que nos cheguemos a elle, e que the peçamos, queingratidaö he tê-lo taô pre. fente, e nañ o buícarmos muitas vezes!
3. Ponto: Confidera as ultimas palavras de Chrifto: Eu rogarey ao Padre acerca de vós, porque elle vos ama, porque vós me amafte. Pondera, que naófó no Ceo, mas tambem na terra he Chrifto noflo Adrogado; e fe nós o temos taó perto no Sacramento, como nos naó aproveitamos mais vezes de tal Advogado. Pondera tambem a caula, porque o Eterno Padre nosama pelo amor que temos a feu Santifimo FilhoJefu Chrifto; pois quanta razaó temos de o amar, por incarnar, nafcer, e morrer por nós; e ultimamente por fe nos dár Sacramentado como Advogado, e como penhor.

## 

## M E DIT A C, A M XXXII. Da Afcenjaŏ de Cbrifto Noflo Senbor.

8. Onto: Confidera, como fe houve Chrif. toSenhor Noflo com feus Difcipulos, e mais fanta companhia no dia de fua Afcen. faố em o monte O ivete. Appareceo a tolos juntos, eftando todos em oraçaó , deo lhes Iua bençaó, reprehendeo os incredulos, co-

202

## Meditaçoens

meo com elles, mandou-os prégar o Evange tho por todo o mundo, dando-thes poder de fazer milagres. Pondera a aftabilidade, amor, e faudades, com que o Senhor tudo féz, e tudo diffe; as lagrimas, devoçaó, e faudades, com que os Difcipulos tudo ouviraõ, e acceitáraó; como lançados aos pés dc Senhor, abraçıdos com elle, fe naŏ podiaō apartat; principalmente aSantiffima Virgem fua Măy, que mais que todos o amava.
2. Ponto: Confideraa fubida de Chrifto aos Ceos, eo triunfo com que nelles foy recebido. Pondera,como logo aquella fantiffima humanidade de Chrifto foy fubindo por effes ares, acompanhada de todos os Santos, e Anjos do Ceo, que com celeftial harmonia acompanhavaŏ a feu Senhor;que cloria,que gozo, que triunfo, e que admiraçaỏ feria! Pondera a gloria, a alegria, os vivas, com que feria recebido nos Ceos de feu Eterno Padre, e mais Corte celeftial.
3. Ponto: Confidera, que depois de naó apparecer ja o Senhor,eftando ainda os Difcipllos com os othos fixos no Ceo, dous Anjos veftidos de branco apparecendo alli, differaŏ: Varoens de Galiléa, que eftais aqui com os olhos no Ceo? Efte Jefu, que agora viftesfibir ao Ceo gloriofo, affim ha de tomar da forte que o viftes fubir. Pondera:Primeiro,como eftavaó os Apoftolos com os olhos onde tinhaỏ

## para o Domingo.

tinhaö o coraçaô, e todo feu bem. Pondera: Segundo, que affim como a fubida de Chrifto aos Ceos, he de confiança para os que feguem fuas pizadas na vida: affim a defcida fegunda he de terror para os que naó feguem lua doutrina, ou feu exemplo.

## MEDITAC, AM XXXIII.

## Da Dominga depois da Aicenfaõ.

1. Onto:Confidera o amor de Chrifo para com os homens, que de tal fotte quiz levar feu Corpo parao Ceo, que tambem ficaffe cá na terra com elles no Santilimo $\mathrm{Sa}_{\mathrm{a}}$ cramento. Pondera a grandeza defte amor, e como em certo modo quiz que tiveffemos nós cá na terra a meima bemaventurança, que tem os Santos no Ceo : porque affim como no Ceo os bemaventurados o tem prefente, e o vem claramente, nós na terra o temos realmente prefente, e o vemos psla Fé; elles manifefto , nós efcondido; nós como meyo, e clles como fim.
2. Porto: Confidera o modo, com queo Corpo de Chrifto gloriofo eftá no Cao, e o modo maravilhofo, com que eftá na terra Sacramentado: no Ceoem hum fólugar fe manifefta a todos

## 204 Meditacoens

todos os bemaventurados; e na terra em muitos, e infinitos lugares ao mefmo tempo fe communica aos Fieis. Pondera o infinito poder, amor, e fabedoria de Chrifto, que nefte myfterio refplandece: de tal forte fe nosdeo, que no mefmo ponto, em que toco huma fó parte de fes Corpo mediante as efpecies,to. co todas, as maốs, pés, e coraçaŏ́, muito melhor que a Masdalena aos pés de Chrifto, no mefmo inftante multiplica as prefenças por dilatar feu amor.
3. Ponto: Confidera quam venerado,adorado, eamado he o Corpo Santiffimo de Chrifto no Ceo, e quam pouco he o mefmo na terra. Pondera, como todos os bemaventurados o adoraố da forte que S Joaŏ vio no Apocalypfe, todos faziaõ reverencia ao Cordeiro de Deos, que he Chrifo; e quam defacatado he dos homens, naó fó dos que o recebem indignamente com má confciencia, e celebraō feus myfterios fem reverencia, e temor ; mas ainda quando nas Igrejas fe expõem em publico.

## MEDITAC, AM XXXIV.

## Da fefta do ESpirito Santo.

1. Dnto: Confidera, que eftando a Beatiffima Virgem em companhia dos mais Fieis, que faziaŏ numero de cento e vinte peffoas, todos em oraçaó, e unidos em caridade, no mefmo lugar efperando a promefla do Senhor, veyo fobre todos o Efpirito Santo, em fórma de trovaō, que encheo toda a cafa, onde eftavaŏ fentados. Pordera: Primeiro, as difpofiçoês, que ha de haver naquelles, onde mora efte divino Éfírito, que faó de oraçaŏ, fé, efperança, uniaŏ fraterna. Pondera: Segundo, quaes feriaó os affectos, fufpiycs, e fervorofiffima oraçaõ, com quea Virgem Santiffima, e os Santos Apoftolos pediriaó efte Divino Ef́pirito: naõ devia fer menor a difpofiçaõ para recebermos o Corpo, que fe requer pararecebero Efpirito de Deos.
2. Ponto: Confidera como logo appareceraö humas linguas,como de fogo, fobre as cabeças de cada hum, final de haver entrado nelles o Efpirito Santo. Pondera, quam abrazados ficarizŏ os coraçoens daquelles Santos com aquelle fogo; principalmente o da Vir-

## Meditacoens

gem Nofla Senhora; e qual feja a caufa, que entrando tontas vezes em minha alma no Sa. cramento, naó fe abraza, nem fe derrete em amor de Deos, le nafce por ventura de minha indif́pofiçaó.
3. Ponto: Confidera, que affim como os Apoftolos receberaóaquelle Divino Efpirito, começaraó a fallat em varias linguas as grandezas de Deos; de tal forte, que as gentesignorantes imaginavaŏ que elles eftavaó tomados do vinho. Pondera, que como Deos eftá na alma, logo fe enxerga nas palavras; $e$, como Chrifto diz, falla a boca da abundancia do coraçaõ. Com que fervor pois, com que devoçao fallarizo , e fe derreteriaö na confideraçioo de hum taõ grande bem!Com que reıoluçaó prégaraö a Chrifto publicamente os que antes eftavaō efcondidos por medo dos Judeos!

## MEDTTACs A M XXXV.

Da primeira Oitava do Efpirito Santo.

1. Onto: Confidera o beneficio taô grande, que Deos fez aos Apoitolos, enelles a toda a fua Igreja, em lhes enviar efte Divino Efpirito. Pondera a grandeza defte dom, pelo que em fi he, a terceira Peffoa da

Santiflima Trindace em tudo igual ao Filho, e ao Padre, pelo que em nós caufa, que he a fantificaçaō.
2. Ponto: Confidera ofim, para que Deos nos deo feu Divino Efpirito. Primeiro, para teftimunha da doutrina de Chrifto, como elle meimo diffe. Segundo, para noflo Confolador, Meftre, Protector, eSantificador. Pondera a que devemos a Deos por taō foberano dom, e a ingratidaó dos que fe naö íabem aproveitar de tanto bem.
3. Ponto: Confidera as caufas, que moveraó a Deos para nos dár efte Divino dom. Primeira, fua bondade infinita, e communicativa de fi aos que $o$ amaó. Segunda, nofla miferia, e a neceffidade que fabia tinbamos de tanto bem; porque,como a Fé eniina, naó podemos fazer obra boa, e digna da vida eterna, fem ajuda do Efpirito Santo. Terceira caufa, os merecimentos de Chrifto, e fructo de fua Paixaŏ. Quarta, a perfeiçaô de noffa redemp. çaö, que com efta vinda fe perfeiçoou.

## MEDITAC, A M XXXVI.

## Da Jegunda Oitava do Efpirito Santo.

1. Onto: Confidera, como noffas almas (como diz o Apoftolo) faó Templos do Elpirito Santo. Pondera quaes fomos, \& quaes devemos fer, para fermos Templos de Deos vivo. Que façamos Templos do demonio pelo peccado, \& cova de ladroens pelos vicios, \& appetites defordenados, aalma, $\bar{q}$ devia pela graça fer Templo do Efpirito Santc! 2. Ponto: Confidera as palavras de Deospelo Profeta Ifaias: Sobre quem defcanfará meu Efpirito, fenaŏ fobre o humilde, \& manfo? Pondera, que o Efpirito de amor naŏ póde moratno coraç ó turbulento, e foberbo, nem onde mora o rancor; fenaú no pacifico, e onde eftá a caridade. Pondera tambem o exemplo, que paraifio nos deo noflo Meftre, e Senhor, quando diffe: Aprendei de mim, que fou manfo, e humilde de coraçaó.

3 Ponto Confidera as continuas infpiraçoēs; com que de continuo efte Diviro Efpirito nos eftá defpertando ás boas obras, e para que nos convertamos a Deos. Ponderao quam furdos andámos algum tempo, e como ainda agora
agora naô correfpondemos atanto amor,com a negligencia, com que fervimos a Deos.

## M E D I T'A C, A M XXXVII. <br> Da Dominga da Santifina Trindade.

I. D Onto: Confidera o altiflimo, e inexcrutavel myfterio da Santifima Trindade. Como fendo tres as Peffoas Divinas em tudo iguaes, diflinctas entrefi realmête,faô todas huma fó natureza, ou huma 1ó Divindade ; o mefmo entendimento, vontade, omnipotencia, bondade, e todas as demais perfeiçoens abfolutas. Pondera a felicidade de huma alma bemaventurada, que chega a ver, e entender taó alto myfterio : e que gloria chegar av r toda a Santiffima Trindade, como he em fi!
2. Ponto : Comidera, que a alma, que eftá nefta vida em graça, he morada de toda a Santiflima Trindade; porque Chrifto diz no Evangelho: Ad ewm veniemus, © manfionem apud eum faciemus Pelo contrario, a alma, que eftá em peccado, he morada dos demonios. Pondera a differença de huma, e outra forte; a eftimaçaô, que fe deve fazer da graça de Deos, e o horror, que fe deve ter ao peccado mortal, Pondera tambem, quam ornada

110
Meditacoens
deve andar de todas as virtudes a alma, onde realmente mora toda a Santiflima Trindade. 3. Ponto: Confidera, quanto devemos a todas as tres Divinas Pefloas, pelos innumeraveis beneficios, que temos dellas recebido, e cada hora recebemos. Pondera, o que devemos ao Padre, por nos dar feu Filho Unigenito; ao Filho, por fe fazer homem como nós, e nos remir com feu Sangue; ao Efpirito Santo, pela fantificaçã̈, epelas continuas infpiraçoens, com que cada initante nos eftá illuftrando.

## MEDITAC,A M XXXVIII.

Da fefta do Corpo de Deos.

Veja-fe a Meditaçaó I. da Quinta feira.

## MEDIT A C, A M XXXIX.

 Dafegunda Doming adepois do Efpirito Sáto. Veja-fe a Meditaçaó XVII. da Quinta feira.
## M E DIT A C, A M XL.

 Daterceira Dominga depois do Efpirito Säto. Veja-fe a Meditaçaó XVIII. da Quinta feira:
## M E DITAC, A M XLI.

Da quarta Domingadepois do Efpirito Santo.

1. Onto: Confidera o que o Evangelho diz, que concurriaō as turbas, como á porfia para ouvir a palavra de Chrifto; pelo qual o Senhor fubindo em a barca de S. Pedro, começou dalli a prégar á gente.Pondera: Primeiro, a devoçã, e fervor com que efta gente acudia a Chrifto para ouvir fua palavra; $e$ a negligencia com que nós os Chriftãos nos chegamos a elle, affim para o receber Sacramentado, como para ouvir as palavras de vida, que dalli daquella Cuftodia,como da barcades Pedro, nos enfina.
2. Ponto: Confidera o milagre, que oSenhor nefta occafiao fez; porque mandando elle a Pedro, que lançaffe a rede ao mar, elle refpondeo: Toda a noite trabalhamos, e nada apanhamos, em voffo nome lançarey a rede; e lançando-a,tomou tanta copia de peixe, que fe rafgava a rede. Pondera: Primeiro, o pouso que tiraó os defte mundo de tantos trabalhos; nača, fe naö he do Kervir, eamar a Deos. Pondera: Segundo, a fé do Apoftolo, e a virtude do nomede Chrifto, e quam poderoto he o mefmo Chrifto, que temos dentro de

212
Meditacoens
nos Sacramentado.
3. Ponto: Confidera, que vendo S. Pedro a. quella maravilha, lançado aos pés de Chrifto lhe difle: Apartay vos Senhor de mim, que fou homem peccador. Pondera, que fe S.Pedro Principe dos Apoftolos, e taõ amante de Chrifto, fe naó achava digno de eftar em lua prefença; como nos atrevemos a receber ao mefmo Chrifto com confiencia de peccado, ou com menos preparaçaõ!

## M E D I T A C, A M XLII.

 Da quarta Dominga depois do Efpirito Santo. T. Onto: Confidera o que Chrifto diz no 1 Evangelho a Reus Difcipulos: Se voífa fantidade naö for mayor que a dos Eicri. bas, e Farifeos, naó podeis entiar no Reyno dos Ceos. Pondera, como efpera o Senhor de feus fervos, que faõ os Religiofos, mayo: perfeiçâ, que dos feculares; principalmente para tratar os Divinos Myiterios na Miffa, e Communhaö. Que confuzaö ferá do Religiofo, que fe ache hum Sacerdote fecular, que celebre com mayor pureza, e devoçaó, que o Religiofo! Que fe prepare melhoroleigo para commungar, queo Sacerdotepara celebrar!2. Ponto: Confidera os cafigos, com que Chrifto

Chrifto ameaça os que feindignaố contra feus irmáos, ou lhes dizem palavras de contumelia; diz que fáo dignos de ferem julgados, e merecedores do Inferno. Pondera: Primeiro, os males da ira, e os bens da manfidam, eo exemplo de Chrifto, que foy manfo, e htrmilde de coraçaõ. Pondera: Segundo, a manfidaơ do Cordeiro, com que fe ha no Sacra. mento, recebendo cada hora mil baldoens, e defacatos dos que indignamente o recebem; e dos que no Templo, onde affifte Sacramen. tado, o defacatam, com a pouca reverencia, com que lhe affiftem.
3. Ponto: Confidera o que Chrifto diz,que re quando nos chegarmos ao Altar, nos lembrarmos que noffo irmaô tem contra nós al. guma queixa, deixemos alli noffa offerta, e vamos primeiro reconciliar-nos com nofto irmaô. Pondera, quanto offende o amor de Chrifto nefte Sacramento o que fe atreve a celebrar, ou chegar á Méa da Sagrada Commu. nham com rancot a feu irmaõ̉; e fe quando eu naô dey a cauía, quer o Senhor que naơ cheguemos ao Altar fem primeiro nos reconciliarmos; que ferá quando eu fuy o que offendi.

## M E D I T A C, A M XLIII.

 Da foxta Dominga depois do Ejpirito Santo. Veja-fe a Meditaçaõ XVI. da Quinta feira.
## M E D I T A C, A M XLIV.

 Da fettima Dominga depois do Efpirito Sato. x. Onto: Confidera as palavras de Chrif. to a 1 eus Difcipulos: Guarday-vos dos Falfos Profetas, que vem a vós veftidos em pelles deovelhas por fóra, e por dentro $f a$ ă lobos carniceiros. Pondera, que por falfos Profetas, entende Chrinto tudo aquillo, que com capa de bem nos perfuade o mal :como a carne com pretexto de deleite, a hypocrifia com titulo de virtude \&c., e todas eftas coufas ocultamente nos perdem. Pondera tả a bem, que o que chega a receber o Cordeiro de Deos em má confciencia, he por dentro lobo carniceiro, que quer comer o Cordeiro, como fe foffe ovelha manfa.2. Ponto: Confidera, o que Chrifto diz: Pelos fructos conhecereis a arvore; porque naó póde arvore má dar fructos bons, como nem arvore boa dar fructos ruins. Pondera, que affim comoo agricultor por iffo cultiva a arvo re, porque efpera della fructos bons: aflim Deos Noflo Senhor nos plantou como arvores no jardim da fua Igreja pelo fructo de boas obras, que de nós elpera, e por iffo nos cultiva com o orvalho de fua graça, e como Sacramento de feu Sangue. Pondera tambem os fructos celeftiazs daquella arvore da vida defte Divino Sactamento, principalmente da vida eterna, que caufa, e os mais que Chriftodiffe no Evangelho.
3. Ponto: Confidera as ultimas palarras,com que Chrifto remata: nem todo o que mediz: Domine, Domine, entrará no Reyno dosCeos; mas o que faz a vontade de Deos. Pondeta, que em cumprir em tudo a vontade de Deos eftá a perfeiçaŏ, e falvaçaŏ. Pondera tambem, que adípoliçim meihor para receber a Chrifto naô eftá tanto na copia de palavras, quanto nos afleatos da vontade, e pureza da confciencia.


MEDITA:

## M E DITAC, A M XLV.

Da oitava Domingadepois do Efpirito Santo.

1. Onto: Confidera, que tendo o Senhor de huma quinta noticia, que feu quinteiro the havia diffipado, e deftruido tua fazenda, o mandou chamar para the fazer cargo. Pondera, que efte Senhor he Deos, o quinteiro he qualquer de nós, quetemos deftruido os bens, que nos entregou, affim da natureza, de noffas potencias, engenho, forças, riquezas \&c., como íobrenaturats da graça, bons exemplos, indulgencias \&c. Pondera tambem, como nos entregou o Senhor os mayores bens, que tinha, que faó feu Corpo, e Sangue, aflim para o confagrar, como para o receber; e quaố mal o hey miniftrado, com que fructos, com que devoçaố.
2. Ponto: Confidera as palavras, ou cargo, que o Senhor fez a efte quinteiro: Day conta do voffo officio, e do que vosentreguey. Pondera, que ferá de mim, quando Deos me faça cargo de quanto me entregou; quando mé peça conta do rendimento da fua vinha; ifto he, da minha alma, officio, e obrigaçoens, e do que aproveitey; principalmente quando me peça conta de como adminiftrey tantos tantos annos o Sacramento de feu Corpo, e Sangue, e me aprcveitey de tantas Miffas, e Communhoens.
3. Ponto:Confidera, como fe houve o quinteiro nefte cargo; foy ter com os devedores de feu Senhor, paflou thes conhecimentos de menos do que deviam, a fim de os ter benevolos para le feu Serhor o lançafle fóra de cala. Pondera, quam grande mal he deixar para o tempo da conta o negocio da confciencia, fenaố prevenir com tempo, para que depois nos naō achemos embaraçados; equam peyor mal he encarregar a confciencia com a fazenda alhea, a fim de me livrar de vexaçoens temporaes. Quarn grande bem tem os Religiofos, que podem morrer fem eftes embaraços.

## M E DITAC, A M XLVI.

Da nona Dominga depois do Efpirito Santo: x. Dnto: Confidera, que pondo Chrifto Noffo Senhor feus Divinos olhos na Cidade de Jerufalem, prevendo fua ruina, $e$ o eftrago, que nella haviaơ de fazer feus inimigos, começou a chorar fobre ella, Pondera a brandura do coraçaŏ de Chrifto, como fente noflos males, principalmente a caufa delles, ta mayor razaó podia chorar fobremim, ven do a deftruiçaŏ que em minha alnaa vay, affim dos peccados da vida paffada, como dos defcuidos prefentes.
2. Ponto: Confidera as caufas, que o Senhor deo de chorar fobre Jerufalem, por nаố conhecer o tempo em que Deos a vifitou. Pondera,fe por ventura ha em mim a mefma caufa de Chrifto chorar fobre mim, por naó conhecer o beneficio de Deos me vifitar tantas vezes no Sacramento do Altar; e porventura tenharazaö de chorar muitas vezes (a noffo modo de entender) os peccados daquelles, que fe atrevem a chegar a efte Sacramento indignamente; ou ao menos a ingratidaó dos que naö́ fabem conhecer, nem fe aproveitaŏ da vifita do Senhor.
3. Ponto: Confidera, que entrando daquio Senhor no Templo de Salamaô, e vendo•o profanado com os que nelle vendiaó, e compravaŏ, os começou a lançar fegunda vez fóra, dizendo: Minha Cafa he cafa de oraçam. Pondera, como quer Deos fua Cafa, que he nofla alma, défoccupada dos vicios, e cuidados da vida, para fer cafa de oraçaõ, onde mora, e onde entra Sacramentado. E fe o Templode Salamaó, por eitar nelle a Arcado Manná, he cala de oraçaṍ, e Cafa de Deos; que ferá o Templo, onde Chrifto affifte; e que ferá noffa alma, onde Chrifto entra. ME.

## M E D I T A C, A M XLVII.

 Da decima Doming a depois do Efpritito Santdo 1. Onto: Confidera a parabola do Farifeo, e Publicano : o Farifeo muito chegado ao Altar, defprezando os mais, e re* putando-fe por melhor que todos, dizia: Senhor, muitas graças vos dou, que naõ fou como os demais peccadores. O Publicano, pelo contrario, naơ oufando levantar os olhos ao Ceo, dizia : Senhor, havey mifericordia de mim peccador. Pondera a foberba de hum, e a humildade de outro; quantas vezes oufey chegar ao Altar, e Mefa Sagrada, fendo indigno: e fe efte Publicano naö oufa levantar os olhos ao Ceo, como meatrevo eu a receber em meu peito ao Rey do Ceo , e ao Juiz de vivos, e mortos!2. Ponto: Confidera a forte de hum, ea forte de outro. O Farifeo (diz Chrifto) fahio do Templo, e da prefença de Dens reprovado, e o Publicano fahio juftificado. Pondera quam neceflaria hea humildade, e o conhecimento de nofto nada, para eftar na prefença de Deos na oraçaŏ ; e quanto mais neceffaria ferá para o receber na Sagrada Communhaó ; porque muitas vezes, por nofla foberba, em vez de fahirmos
fahirmos juftificados, e cheyos de graça, fa. hiremos reprovados, ou com peccado, da Miffa , ou Communhaō.
3. Ponto: Confidera a fentença de Chrifto Senhor Noffo por occafiaó deita parabola: Todo o que fe exalta, ferá humilhado ; e to. do o que fe humilha, fará exaltado. Ponde: ra a verdade defta fentença do Senhor, e quam verdadeiramente levanta os humildes nefta, e na outra vida; principalmente como reparte fuas graças na Mela da Euchariftia aos que,fendo juftos, fe julgaŏ por indignos de o receber: como fuccedeo a S Boaventura, que naố fe atrevendo a che gar, por fe julgar indigno, a mefma Holtia conragrada fe the veyo metter na boca.


## M E DIT A C, A M XLVIII.

 Da undecima Dominga depois do Ejpirito Santo.1. Onto: Confidera como trouxeraố a Chrifto hum furdo, e mudo, para que puzelfe fobre elle a maŏ, e com aquelle toque ficafle făo. Pondera: Primeiro, que no fentido efpiritual o furdo fignifica aquelle, que naó dá ouvidos á palavra de Deos, e divinas infpiraçoens; eomudo he o que naó confefia bem reus peccados. Pondera: Segundo, a fé deftes, que criao que Chrifto com o toque de fua maó podia farar aquelle furdo, e mudo; com quanta mayor razaó me póde curar no Santinimo Sacramento com o toque de todo o leu Corpo, que nelle recebo.
2. Ponto: Confidera o modo, que Chrifto teve em farar eftefurdo, e mudo. ipartou-o das turbas; metteo-lhe os dedos nas orelhas; tocou-lhe com o cufpo na lingua, e levantando os olhos ao Ceo, difle: Aperire, ifto he, Abre-te. Pondera, que tudo ifto he neceltario fazer, para chegarmos ao Sacramento, e á Communhaó em fentido efpiritual : affaftarnos das más occafioens, e do trafego do mundo; eftar em graça do Éfinto Santo, fignificado fciencia fignificada no cufpo de Chríto; pôr os olhos no Ceo com contriçaŏ de coraçaó.
3. Ponto: Confidera, que depois deffe milagre, mandou Chriffo áquelles,queo nä diffeffem a alguem; porém elles entaõ o publicavam mais , dizendo : Fez todas as coufas bem; fez fallar os mudos, e ouvir os furdos. Pondera o fructo da humildade, e fe me hey eude tal forte em minhas obrigaçoens, que no Juizo de Deos ferme diga havélas obrado bem, principalmente no ufo, e adminiftraçãa do Diviniffimo Sacramento.

## M E D I T A C, A M XLIX.

 D a duodecima Dominga depois do Efpirito Santo.1. Dnto: Confidera o que Chrifto diz no Evangetho:Bemaventurados os olhos, que vem o que vós vedes. Pondera, que fe os olhos, que chegáraŏ a ver a Chrifto incarnado, faŏ bemaventurados; que feraơ as almas, que o chegaŏ a receber Sacramentado! O qual fe entende dos que o recebem dignamente; porque aquelles, que o recebem em má confciencia, faố como os Farifeos, que viraọ
viraña a Chrifto, e o crucificáraô.
2. Ponto: Confidera as \{egundas palavras do. Senhor: Muitos Reys, e Profetas defejáram ver o que vós vedes, e naô viraô. Pondera a mifericordia tam grande, que Deos ufou comnofco os quenafcemos em tempo que podemos ver, e gozar de Chrifto com mayor vantajem, do que os Reys, e Profetas antigos defejáraơ, e naô alcançáraõ: e o que Deos naở concedeo a tantos amigos feus, nem ainda aos Anjos, concedso a nós com tanto exceffo.
3. Ponto: Confidera o fucceffo do homem, que deo em maốs de ladroens, e naō fe compadecendo delle o Levita, nem o Sacerdote, fó o Samaritano fecompadeceo, curando o,e levando-o a cafade quem o curaffe. Pondera os officios de caridade que Chrifto noffo bem tem ufado comnofco no miferavel eftado da culpa, em que eftavamos, curando-nos com o oleo de feuSangue, e Sacramentos, principalmente o da Confifaó e e Communhāō.

## M E D I T A C, A M L.

 Da decimaterceira Dominga depois do EJpirito S'anto.
## Veja-re a Meditaçaó XIII. daQuintafeira:

## 

## MEDITAC, A M LI.

## Da decimaquarta Dominga depois do E/pirito S'anto.

1. Donto: Confidera as palavras de Chriito: Ninguem póde fervir a dous Senhores: nam podeis fervir a Deos, e mais ao demonio. Pondera a verdade defta fentença, equantas vezes deixey a Deos pelo demonio; e quantas vezas, por acudir ao mundo, ao refpeito humano, á occafiaódo peccado, deixey de bufcar a Deos, de commungar, e de gar that ofubileo \&c.
2. Ponto : Confidera o que Chrifo nos enfina, dizendo: que naó fejamos muito folicitos em bufcar o comer para o corpo. Pondera o quam folicitos faó os homens nefta vida em bufcar a comida para o corpo; e quam negligentes gentes em bufcar a da alma, que nefteSacramento nos prepara. Quantos adubos, e concertos bufcamos para as iguarias da terra, e para as celeftiaes nenhumas prevençoens fazemos; por ventura, que por iflo naó goftemos as doçuras defte pam celeftial, porque o naõ prepafamos, nem bufcamos com a diligencia, com que preparamos o da terra.
3. Ponto: Confidera as ultimas palavras, com que Chrifto remata: Bufcay em primeiro lugar o Reyno dos Ceos, e fua juftiça, e tudo o mais vos ficará facil. Pondera : Primeiro, quam pelo contrario ofazem oshomens, que em primeiro lugar bufcaó as coufas da terra, e do Reyno dos Ceos fazem menos cafo. Pondera: Segundo, que o Reyno, e Rey dosCeos eftá no Divinifimo Sacramento, e que efte ha de fer nctlo primeiro cuidado, bufcá-lo alli, onde eftá taổ realmente, como no Reyno dos Ceos.

## MEDITAC, A M LII.

Da decimaquinta Doming a depois do Efpirito Santo.

Veja-fe a Meditaçaó VIII. da Quinta feirat

## MEDITAC, AM LIII.

Da decimajexia Doninga depois do Efpirito Santo.

## Veja-fe a Meditaçaó XIV. da Quinta feira.

MED I T A C, A M LIV.
Dadecimajettima Dominga lepois do Ef pirito Santo.

1. Onto: Confidera como chegáraóa Chrifo huns Farifeos, e the perguntáraó: Qual era o mayor preceito da Ley. Pondera,o refolho, e má intençā, com que eftes chegáraó ao Senhor, naó para fe aproveitarem da refpofta , fenaō para o calumniarem; naó fabendo, por ventura, que Chrifto conhecia feus interiorus damnados. Nós,com iabermos, e crermos que Chrifto conhece noflos coraçens, nos atrevemos a chegar a elle, e ao receber dentro de nós com menos apparelho, e talvez com má confciencia.
2. Ponto : Confidera a refpofta de Chrifto: Amarás a Deos fobre todas as coufas, e ao proximo como a ti mefmo. Pondera, como me hei eu nefte amor de Deos, e de meus irmảos, á vifta do amor, que nos moftrou no Divì-

Divino Sacramento. Como fe naó derretem noflos coraçoens com a confidera çaŏ de tanto amor! Como he poflivel naŏ eftarmos unidos no mefmo amor todos, communicando todos o mefmo Corpo, e Sangue de Jefu Chrifto!
3.Ponto: Confidera a manfidaó, com que Chrifo Senhor noflo fe houve na malicia def tes Farifeos; pois podendo muito bem confundî los defcubrindo- thes fuas damnadas inrençoens, naô o fez affim, fenaô que lhes refpondeo com a doutrina neceflaria para fuas almas. Pendera a manfidaó com que fe ha tambem no Sacramento, foffrendo os defacatos, e malicias dos que indignamente o recebem; efperando-os como hum Cordeiro ao Dragaö, ou Lobo,para fer delles tragado, como verdadeiramente heo que em máo eftado o recebe.

## MEDITAC, A M LV.

$\mathrm{D} a$ decimaoitava Dominga depois do Ef. pirito Santo.

## Veja-fe a Meditaçaó XV. da Quinta feirá

## M E D I T A C, A M LVI.

Da decimanona Dominga depois do Efpirito Santo.

${ }^{1 .} \mathbf{P}$Onto: Confidera a Parabola do EvangeIho: Que fizera hum Rey hum banquete nas bodas de hum feu filho, equechamára para elle a muitos, os quaes todos fe efcufáraõ. Pondera, que efte banquete he o da Sagrada Communhaó, onde o Filho de Deos fe defpofa com as noffas almas. Pondera Sua excellencia, a liberalidade do Rey, que he o mefmo Deos, a ingratidaô dos convidados, que fomos nós os peccadores.
2. Ponto: Confidera as palavras do Rey contra os que fe haviaó efcufado: A mefa eftá polta, aparelhei o meu banquete, mas os convidados naö foraó dignos delle. Pondera, com quanta razaó nos pófe dizer o mefmo Chrifto a nós do celeftial banquete, que nos preparou na mefma noite de fua Paixaó: A mefa eftá pofta, mas nem todos fois dignos de vos fentar a ella.
3. Ponto: Confidera, que entrancio o Rey a ver os conviddos, vio fentado á mefa a certo homen fem a vefte nupcial, que os outros convidados tinhaó; e fallando com elle, the
Para o Domingo.
diffe: Amigo, como oufate entrar aqui fem a vefte nupcial? Pois atado de pés, e maős, dem com elle nas trevas exteriores. Pondera, que a vefte nupcial he a graça, e devida preparaçaỏ, com que fe deve chegar a efta Mefa 1agrada; e fem efta vefte fe chega quem em peccado mortal fe atreve a celebrar, ou a commungar: póde temer com razaó, que veri-do-o Chrifto fem efta vefte, mande aos Anjos, que atado de pés, e maŏs, dern com elle nas trevas exteriores do Inferno.

## M E D I T A C, A M LVII.

 Da vigefima Dominga depois do E/pirito santo.1. Dnto: Confidera, que fabendo hum Regulo da chegada deChrifto Senhor Noffo a Cafarnaû, veyo ter com elle, pedindo the faude para hum filho, que eftava em artigo de morte. Pondera, que efte Regulo he cada hum de nós, a quem Deos deo poder de governar fuas potencias; o filho he nofla alma, que pelo peccado eftá ás portas da morte eterna. Pois quanto nos importa chegar a Chrifto, que taö prefente temos no Divino Sacramento, para alcançarmos delle a faude, que fó elle nos póde dár?

## 230 Meditacoens

2. Ponto: Confidera as palavras do Regulo a Chrifto: Senhor, vinde antes que morra meu filho. Pondera a fé dente Regulo em crer que Chrifto com fua prefença podia dár vida, e faude ao feu moribundo. Nós com a méma Fé, tendo-o prefente no Divino Sacramento, digarnos o mefmo: Senhor, vinde á minha alma antes que morra, porque fem voffa prefença desfallecerá no caminho da falvaçaó ; com as culpas,em que eftá, vay a paffo largos caminhando para a morte eterna do Inferno. 3.Ponto: Confidera como logo Chrifto fem lá ir, dizendo fómente: Vay, prque teu fiho vive; logo o filho, que eftava já para expirar, cobrou perfeita faude. Pondera que fe Chrif. to aufente teve virtude para dar tao milagrofa, e repentina faude ao filho do Regulo; quanto mais poderofo ferá no Santifimo Sacramento, para dár faude a noflas almas!

M E DI T A C, A M LVHI. Da vigefimaprimeira Doninga depois do Efpirito Santo.

1. D nto: Confidera a Parabola do EvanceIho:Hum Servo devia a feu Senhordez mil talentos. Efte Senhor he Chrifto, e nós fomos o fervo; os dez mil talentos faŏ a fatisfaç̧á, que devemos pılas quebras dos dez manda- mandamentos. Pondera, as dividas em que ef. tamos a Deos, e noflo pouco cabedal para lhe pagamos, le naó fora o infinito preço de feu Sangue. Pois efte the devemos offerecer na Mifta, e Communhaô. Pondera tambem, o que lhe devemos pelos beneficios de agradecimento, e muito efpecial por nos haver dado feu Corpo Sacramentado para refeiç: piritual, para fatisfaçaŏ de culpas, e para pe* nhor do premio eterno.
-. Ponto: Confidera facilidade, com que aquelle Senhor perdoou tudo ao fervo deve. dor ; porque pedindo the que efperafle, elle lhe perdoou toda a divida. Pondera, a facilida. de com que Chifto nos perdoa todas noffas dividas nos Sacramentos da Penitencia, e Eu. charifia: quanto devemos a efte Senhor por tanta benerolencia, e piedade.
2. Ponto: Confideri o máo termo, que efte fervo ufou com os feas devedores; porque perdoando-he feu Senhor tudo, elle eaó quiz perdoar nada a feus confervos: pelo qual efcandalizado feu Senhor o metteo no carcere com todafua familia até pagar o ultimo real. Pondera, quanto 1 e aggrava Deos dos que havendo recebido de fua maó tanta mifericor. dia, naó ufaó da mefma com feus irmaós. Pois fe Chrifto naó fó me perdoa pela Confiffaó todas minhas dividas, mas ainda me dá fobre iffo novas graças pela Commumhaó: leve aggravo, que tenho recebido de meu 1 r maõ?

## MEDITAC, AM LIX.

Da vigefina jegunda Dominga depois do Efpirito Santo.

1. Onto: Confidera como fizeraó os Farifeos hum confelho para colherem a Chrifto em palavras, a fim de terem occafiaö de o calu.nniar. Pondera, que em vez de cuidarem eftes como haviaö de honrar, e adorar a Chrifto, cuidaô traças para o ofierder. Oh quantas vezes chegamos a celebrar, naó para honra de Deos, fenaớ por intereffe proprio! Quantas a commungar, mais por coftume, que por amor de Deos! Ifto naô he honrar;fenaó calüniar a Chrifto, como os Farifeos.
2. Ponto: Confidera a maliciofa pergunta dos Farifeos, que foy perguntar a Chrifto,fe convinha pagar tributo ao Cefar. Pondera, que o tributo, que Deos quer de nós, he nolfo coraçaō, e noflo agradecimento: pois quanto direito tem a noffos coraçoens, e noffo agradecimento, o que naō fó nos deo feu Sangue na Cruz, mas a fi todo no Sacramento!
3. Ponto : Confidera a refpofta de Chrifto far, 1 h $i s$ perguntou de quem era aquella imagem? E refpondendo elles, que de Cefar, thes tornou oSenhor a dizer: Pois day a Cefar o que he de Cefar, e a Deos o que he de Deos. Pondera:Primeiro, a fabedoria de Chrifto,com que confundio a eftes maliciofos Farifeos. Pondera: Segundo, que entaó damos a Deos o que he de Deos, quando depois de haver commungado lhe damos as devidas graças; porque aquelles, que acabada a Mifa, ou Cömunhaó,logo fe vaö̉ para os negocios do mundo, daō a Cefar o que he de Cefar; mas naó daö a Deos o que he de Deos.

MEDITAC.AMLX.
Da vigefimaterceira Dominga depois do Efpirito Santo.

Veja-fe a Meditaçaŏ IX. da Quinta feira.

## MEDITAC, AM LXI.

Da vigefimaquarta Dominga depois do Ef pirito Santo

1. D $n$ nto: Confidera as palav:as de Chrifto no Evangelho: Qiando vires eftar a abomi- habita o melmo Chrifto Sacramentado. Pois como he poffivel, que permitta eu em minha alma a abominaçaô do peccado, onde tantas yezes morou o mermo Deos!
2. Ponto: Confidera como nos acautéla, e arma Chrifto para a vinda do Anti Chrifto, dizendo:Se alguem vosdiffer: Alli eftá Chriito, naô o creais, porque fe levantaráó entaỏ muitos falfos Chriftos, emuitos fal os Profetas. Pondera a real prefença de Chrifto verdadeiramente no Sacramento da Euchariftia; confeffando com viva Fé, que alli eftá como nos altos Cens, \& c.
3. Ponto: Confidera a metafora, com que Chrifto remata o Evangelho: Onde for, ou eftiver o corpo, ahi fe haó de ajuntar as A. guias. Ponderâ, com Santo Ambrofio, que efte corpo he o Corpo de Chrifto no Altar ; as Aguias faŏ os Fieis, que a elle fe chegaó. Pois com que confideraçã̃ nos devemos chegar ao Altar, como Aguias, pondo os olhos naö fó no que vemos, que faŏ as efpecies Sacramentaes,mas levantar a confideraçaổ á Divindade, e humanidade de Chrifto, que alli $f e$ encerra!

## 235

## MEDITACOĒS

## 5 <br> PARA AS FESTAS DO ANNO.

$$
\mathcal{F} A N E I R O \text {. }
$$


Veja-fe a MeditaçajV. da Quarta feira.

## A Epifania de Chrifto. <br> 6. ${ }_{\text {Gan. }}{ }^{\text {de }}$

Veja-je aMeditaçaöVI.da Quartafeira.

$$
F E V E R E I R O \text {. }
$$

A Purificaçaō da Virgem Noffa Senhora. 2. de $\underset{\substack{\text { Fvv. }}}{\text { Equ }}$ Efv.
Veja-Je a Meditaçaŏ XI. parao Sabbado.

Meditaçaố de S. Mathias Apoftolo. $\begin{gathered}24 . d e \\ \text { Fev. }\end{gathered}$ 1. Onto: Confidera, que faltando Judas no Apoftolado, por haver vendido a Chrifto, e fe haver morto por fuas maōs, foy eleito em feu lugar o Apoftolo S. Mathias. Pondera a forte de hum, e a forte de outro; huma de

236 Meditacoons
de efcolhido, outra de defefperado;o lu: gar de onde cahio Judas, e o lugar aonde fubio Mathias, que he o mais fublime, que havia na Igreja de Deos.
2. Ponto: Conlidera, que propondo os Santos Apoftolos adous, Jofeph,que por fua fantidade, e innocencia fe chamavao Jufto, e mais a Mathias, efcolheo Deos a Mathias para feu Apoftolo, e naó a Jofeph. Pondera: Primeiro, que deixando Deos a muitos mais juftos que eu, me efcolheo a mim paraApoftolo, e fervo feu: quanto devo poriflo a Deos, e como devo correfponder á minha vocaçaç. Pondera : Segundo, a Santidade de S. Mathias qual foy; pois foy antepofto áquel. le, que era por fua fantidade chamado o Jufto.

3 Ponto: Confidera o fim, que Judas levou cahindo do Apoltolado; eo fim, que S. Mathias confeguio com a eleiçaơ, e perfeverança nelle. Judas fe enforcou arrebentando pelas entranhas, defefperado, e condenado: S. Mathias deo a vida por Chrifto, e fe falvou. Pondera, como efte mefmo caminho levaỏ os que por fua culpa faltaŏ á fua vocaçaô, tendo a Judas por feu Capitaõ, que foy o primeiro Apoftata, que houve na Igreja; acabando de ordinario defaftradamente. Pelo con-

## para as Feftas.

 trario, os que perfeveraó remataô as vidas gloriofamente, e fe falvaõ, como S . Mathias.
## $M A R C, O$. <br> Meditaçaŏ de S. Jofeph.

Veja-Se a Meditaçaŏ VII. do Sabbado. ¢0.
Meditaçaơ da Annunciaçaó da Virgem 2s. de Noffa Senhora. Mar: 80.

Veja-se a Meditaçă̈ V. do Sabbado.

$$
M A Y O
$$

Meditaçaō dos Apoftolos S. Filippe, e $\begin{gathered}\text { i: } \\ \text { de }\end{gathered}$ Santiago.

Max ${ }^{2}$
Veja-le a Meditaçaŏ da Vocaçaõ dos Apofololos XXII. da Segunda feira.
Meditaçaó da Invenç̧ŏ da Santa Cruz. 3. de Veja fe a Meditą̧aŏ XIII., e XIV. da Sexta feira.

## 

$$
\mathcal{J U N H O}
$$

 1. Dnto: Confidera a vida innocentifo nbo. fima do B. Luiz antes de entrarna Companhia. Nunca cömetteo peccado grave,

## 238 Meditagoens

grave, nem experimentou penfamento menos puro. Era na idade mancebo, e no eftado de Principe dado á oreçã̃, penitencia, e humildade, e com fer affim, fugio do mundo, por fe naō achar nelle feguro. Pondera, fua innocente vida com a minha chëa de vicios, e peccados; e fe o B.Luiz, com tal vida, e tal experiencia de fi. fe naó dava por feguro, quem fe poderá promerter fegurança no mundo!
2. Ponto: Confidera os exceflos, que o B. Luiz fez por entrar na Companhia;as moleftias, e contradiçoens, que padeceo de feu pay, e parentes, que per tenderaō eftorvar fua vocaçaõ. Pondera a eftima grande, ealto conceito que o B. Luiz tinha formado de noffa Cópanhia, e quanto a devemos nós ter no coraçaō. Pondera tambem, o que deves a Deos por te facilitar tanto a tua entrada na Religia $\tilde{o}_{\text {, }}$ fendo de taŏ poucos merecimentos, havendo tido o B Luiz tantas difficuldades, fendo taó fanto, e taô illuftre.
3. Ponto: Confidera a vida perfeitiffima do B. Luiz depois de Religiofo, affim no tempo de Noviço, como de Eftudaǹte. Pondera feu fervor no amor de Deos; a pontualidade na obfervancia das Regras; fua modeftia, e mais virtudes religiofas,em quefoy confummado, havendo alcan-
alcançado na idade de mancebo osmerecimentos de muitos annos.

## Meditaçaŏ do Nafcimento deS. Joaŏ Bautifta.

## 24. de

1. Onto: Confidera as prerogativas, e graças fingulares, com que Deos prevenio a leu Precurfor S. Joaö em feu nafcimento. Primeira, nafceo de pays efteriles. Segunda, foy feu nafcimento annunciado por hum Archanjo, que foy S. Gabriel, o mefmo que annunciou a Incarnaçä̈, Nafcimento do Salvador. Terceira, foy fantificado no ventre de futa Măy, anticipando the o ufo da razaó, e cheyo da graça do Efpirito Santo. Quarta, mereceo ier prefenfe em feu nafcimento a Máy de Dtos. Pondera a grandeza defte menino nafcido; com quanta razaó diziaó os das montanhas de Judéa: Quem cuidais vós ā ha de vir a fer eftemenino?
2. Ponto: Confider a vida innocente, efantifima do Bautifta até fua prégaçaō. Foy de idade de tres annos para o deferto, onde vellido de pelles de Camelo, co mendo gafanhotos, e mel filveltre, viveo huma vida eremitica, e penitente, como 1e

## 240 Meditaçoens

te houveffe fido hum grande peccador. Pondera, que fe o que era tá innocente, e fantificado no ventre de fua Măy, aflim vive affâttado da cớmunicaçaŏ dos homés com tanto rigor, filencio, e penitencia:que deve fazer o que nafceo em peccado, e viveo com tantos peccados toda fua vida! 3. Ponto: Confidera a vida de S. Joaó depois que começou a prégar: veftido de pelles de Camélo, com os pés defcalços, e cabeça defcuberta, como Voz de Deos, e trombeta do Ceo, começou a prégar Penitencia, dizendo: Fazei penitencia, porque he chegado o Reyno dos Ceos. Pondera, como Deos noffo Senhor nos propôs a S. Jcaô, para que com o exemplo de fua vida edificaffe fua Igreja,e com as vozes de fua prégaçaö a inftruiffe; e affim hemos de fazer conta, que por aquellas vozes do Bautifta nos eftá Deos dizendo ao coraçaoo : Fazei penitencia, porque he chegado o Reyno dos Ceos.
29.de Meditaçaó dos Apoftolos S. Pedro, e $7 \%$. nho. 1. Onto: Confidera a Fé do Apoftolo S. Ped o, com q̄ confeffou a Chrifto por Filho de Deos vivo; o amor com
para as Fefias.
que amava ao Senhor, e conftancia com que no horto tirou pela eípada para o defender, as lagrimas, e penitencia, com que fe arrependeo de o haver negado \&c. Pondera como Deos foy lavrando o que havia de fer pedra fundamental de fua Igreja; e como nos havemos nós, que fomos pedras, que eftamos pela fé , e Bautifmo unidos com efta pedra.
2. Ponto: Confiderao zelo errado, com queS. Paulo,antes de fua converfaó,perfeguia a Chrifto; o zelo, fervor. e trabalhos,com que depois o prégou. Pondera a efficacia da Divina graça; quam poderofa heem converter os lobos em cordeiros, e fazer de pedras filhos de Abraham. Pondera tambem, quam outros devemos fer depois que pela Divina vocaçaó nos convertemos a Deos á imitaçaŏ do Apoftolo. 3. Ponto:Confidera quanto deve a Igreja Catholica a eftes dous Sätos Apoftolos; porque elles foraŏ os primeiros meftres de nofia fé, e por feumeyotivemos o conhecimento da verdadeira Religiaoo. Pondera a grande mercê,que Deos noffoSenhor por feu meyo nos fez. e quanto por iflo os devemos venerar. Pondera tambem a forte dos que feguem fua doutrina, que faô os Catholicos; e a forte infeliz dos que delła fe apartaö, que faö os hereges.

$$
\mathcal{F} U L H O
$$

2. $d e$ Fulb.

Meditaçaõ da Vifitaçaõ da V. N. S. a S. Ilabel. Veja-fe a Meditaçaŏ VI. do Sabbado.
22.de Meditaçaô de Santa Maria Magdalena. Fulh.

1. Dnto: Confidera o eftado de vida deSanta Maria Magdalena antes de iua converfaö;era tida por publica peccadora, e efcandalo da Cidade : dando porèn luggar em leu coraçaŏ ao rayo da Divina luz. fe converteo a Deos, e foy grande Santa Pondera:Primeiro, como no primeiro eftado caminhava a Magdalena para a condenaçaō eterna, e pela converfaō da vida fe falvou, e foy Santa.Pondera:Segundo, a mifericordia de Deos em fazer de grandes peccadores grandes Sátos, quando féfabem aproveitar de fuagraça. 2. Ponto: Confidera o modo de iua cövelfaó maravithofo. No mefmo ponto,em que fentio a Divina infpiraçaố, fe foy bufcar o remedio de fua alma, atropellando iodos os refpeitos humanos, e lançandofe aos pés deChrifto, os regou com as lagrimas dos ohos, e enxugou com os cabel- los da ca'beça. Pondera feu fervor, humildade, contriçaŏ, e amor de Deos, conferindo tudo com minha tibieza, e pouca demorfitraçaỏ de penitencia,que fiz quando a Deos me converti.
2. Ponto: Confidera a vida fantiffima, e Apoftolica deSanta Maria Magdalena depois de fua converfaó : pe:feverou conftante nagraça de Deos, feguio, e fervio a Chrifto ate o pé daCruz com abrazado amor; e com haver recebido do Senhor geral perdaő de todos feus peccados, por toda a vida os chorou, e fez por elles afperas penirencias. Pondera a negligencia deminha vida depois de minha vocaçad: comecey a fervir a Deos, e, fem faber fe eftou perdoado, façotaö pouca penitencia, e vivo com tanto défuido de meu aproveitamento elpiritual.

Meditaçaó de S. Tiago Apoltolo. Veja-je a Meditaçã XXII. da Segunda feira.
Meditaçaó da gloriofa Santa Anna.
1.

D Ont刀: Confidera a excellencia da gloriofa S. Anna, que mereceofer Măy da Mâay de Deos:porque afilm como

244 Meditacoens
naó ha outra excellencia mayor que fer Máy de Deos; affim naơ ha out ra, como fer Máy da Mäy de Deos, e Avó de Chrifto.Pondera quanto por efte titulo a devemosamar; equam agradavel ferá efte amor á Virgem fua Filha,e Senhora noffa, e ainda ao mefmo Chrifto, Neto feu verdadeiro.
2. Ponto: Confidera a vantajem, que Santa Anna levou ás outras Matronas, que a Sagrada Efcritura celebra, que,fendo efterens, foraō por favor, emilagre de Deos, măys de filhos Santos. Pondera quanto excede a Sara, Reheca, a Anna măy de Samuel, e a Santa Ifabel máy do Bautifta; porque aquellas foraó măys de Profetas, e Santos Varoēs, e efta foy Mảy da Mäy de Chrifte, que heo Santo dos Santos, e excedeo a todos os Patriarchas, e Profetas.
3. Ponta: Confidera a fignificaçaŏ da nome de Santa Anna taõ femelhante ao de fua Santiflima Filha;porqueAnnaquer dizer, gracicia, ou mifericordiofa. Pondera quan graciofa foy por fua Santidade, e pelo fructo de graça, que nos deo; e quam mifericordiofa foy por Măy da Mảy de mifericordias, e pela mifericordia, que ufava com os pobres.

$$
\text { para as Fefas. } \quad 245
$$

Meditaçaõ de Santo Ignacio, Fundador da Companhia de JESU.

1. Dnto: Confidera a admiravel fantidade de vida de noflo Santo Patriar. cha nos primeiros annos de fua converfaơ : tomava rigorofas diciplinas; paffava as noites inteiras em oraçió, e os diasfem comer; padeseo muitas injurias,affrontas, prifoens, e falfosteftimunhoscom notavel paciencia, e manfidaó,pela gloria de Deos, e bem das almas. Pôdera como o lavrou Deos, e como re difpôs Santo Ignacio para huma taö gloriofa obra, como era a fundaçaõ da Companhia de JESU.Ponderatambem, o quanto importa começar com fervor o caminho da perfeiçaó, porque deordinario conforme faó os principios, affin faó os progreffos na vidaeípiritual.
2. Ponto: Confidera vida de noffo Sáto P. depois de fundada a Companhia: como nelle refplandecêraó as virtudes todas religiofas em fummo gráo, e fumma miudeza nas coufas da perfeiçaó, que entre tantos negocios, e de tanto pezo, achava tempopara fazer exame particular cada hora, 1empre com augmento naquella virtude,

246 Meditaçoens de que fazia exame, at $\%$ o proprio dia em que morreo. Ponder a a nofla tibieza, e defcuido; quam longe eftamos de imitar a vida de noflo pay, e de procurar a perfeiçaõ, $\mathfrak{q}$ elle de nós pedeem fuas Regras. 3. Ponto: Confidera quam bem pagou Deos nefta, ena outra vida os trabalhos, e ferviços, que Santo Ignacio lhe fez: no Ceo o levantou á gloria dos Patriarchas, e Fundadores de Religioens; e na terra o fez taõ gloriofo, e eftimado dos fieis, e temido dos Demonios, acreditando-o com tantos prodigios, e milagres, principalmente no poder contra os Demonios, e virtude para os partos perigofos. Pondera,quam fiel he Deos com feus fervos; e que affim como pagou fielmente ao pay, affim pagará aos filhos, que fouberem imirar fua vida.
AGOSTO.
5.: de

180f. Meditaçaỏ de Noffa Senhora das Neves Ve ja-Je qualquer Meditaçaô dosabbado.
8. $d s$

Meditaçaó da Transfiguraçaŏ de A $80 / 7$. Chrifto Noffo Senhor. Veja-Je aMeditaçă̄VI. daQuintafeir?
para as Feftas.

## Meditaçaŏ do Martyr S. Lourenço. 10. de Agof:

 Onto: Confidera as palavras do Evangelho, com quefe celebra a fefta do glorioio Martyr S. Lourenço: O que ama fua alma, ifto he, fua vida defordenadamente, antepondo a vida temporal á eterna,efte a perderá: e o que a aborrece nefta vida, a guardará na eterna. Pondera os grander damnos, que em nós caufao amor proprio, e falta de mortificaçẳ, pois nos póem a rifco de perder a alma; quanto engano he arrifcar a faude da alma, que hade durar para fempre, pelo regalo do corpo, que fe ha de conver. ter en pó. Naŏ affim o Martyr de Chrifto S . Lourer ${ }^{\text {? }}$,que por affegurar a vida da alma, naö duvidou entregar a corpo a tantos tormentos, quantos padeceo. 2. Ponto: Confidera as palavras do $\mathrm{Se}-$ nhor: Se alguem me ferve figuame.Pondera, que he proprio dos fervos de Deos feguir as pizadas de Chrifto, e fe nós naơ feguimos a doutrina, e exemplo de Chrifto, como noschamamos fervos de Deos? Pondera, quam bem fervio, e feguio a Chrifto S. Lourenço : fervio-o no officio de Levita Santo, e feguio-o na morte, até dar a vida por elle.3. Pon.

## 248 Meditaçoens

3. Ponto:Confidera as eflarecidas vir: tudes defte Santo Levita, na vida, como na morte: na vidd, fua caftidade, piedade, e humildade, com que fe difpôs para o martyrio; namorte,a conftancia, e fortaleza, com que foffreo açoutes, pentes de ferro, e fogo lento. Pondera quam gloriofo o fez Deos por iffo na Igreja, ani-mando-nos a feguir feu exemplo, aflim como admiramos lua vida.

5s. de Meditaçaõ da Affumpçaõ da Virgem Noffa Senhora.
Veja-Je a Meditaçaŋ XVIII. do Sabbado. 24. de Meditaçaŏ doApoftolo S. Bartholomeu. 1deft. Veja-fe a Meditacañ XXII. da Segunda feira.

$$
S E T T E M B R O
$$

 Noffa Senhora. Veja-je a Meditaçă II. do Sabbad.


> Veja-fe a Meditaçaŋ̀ $X X$. da Segunda feira.

## para as Feftas.

## Meditaçaṍ do Archanjo S. Migusl. <br> 29. 40 setēb.

## 1. Ditn: Confidera a foberania dos

 Santos Anjos, affim no fer da natureza, como da graça, difcorrendopor todas fuas Ordens, e Jerarchias de Serafins, Querubins, Thronos, Virtudes, Principados, Dominaçoens, Poteftades, Archanjos, e Anjos. Pondera, que fe naterra fe vem muitas vezes coufas formofas, feitas porartificeshumanos, que feraõ os Anjos no Ceo , que excedem na formofura. e fer a todas; e fenofer da nature. za affim faơ, que ferá no fer da graça ! 2. Ponto:Confidera a infinita bondade de DeosNoffo Senhor, que, fendo nós taó baixos, nos dá para noffa guarda taớ foberanos Efpiritos, que com notavel zelo. diligencia, e caridade nos guardaŏ, defendem de todos os perigos, enos illuftraó com fuas infpiraç̧ens, e encaminhaŏ para a vida eterna. Pondera,quanto devemos por iffo a Deos, e aos Santos Anjos, equam ingratos fomos em naō fazercafo de fuas infpiraçoens.3. Ponto:Cöfiderao defatino, e cegueira do peccador, queandando fempre a nolfo lado o Santo Anjode noffa guarda, fe atreve em feus olhos offender a Deos. Pon:

Pondera, quam trifte ficará oSanto Anio, a noffo modo de confiderar, quando vir noflodefcuido no negocio de nofla falvaçaó, e vir que offendemos a feu e noffo Creador:e pelo contrario, quam alegre, e gozofo, quando vir que caminhamos pelo caminho da vida eterna, e nos falvamos.

## OUTUBRO.

so: de Meditaçaô de S. S. Francifco de Borja: Owtu-
bro.
I.

POnto: Confidera a vida de S. Francifco de Borja, quando fecular, Senhor illuftre, e Grande de Efpanha. De dez annos fe diciplinava, e jejuava; e Sendo Duque, entre as delicias da Corte, e doPaço, foy obfervantiflimo da Ley de Deos. Pondera fua vida com a minha, affim em fecular , comodepois de Religiofo, quam menos eftorvos tive, e tenho para fer Santo, do que elle teve; e com tudo, elle foube fer Santo entre as occafioens do peccado, e eu naó fey fervir a Dens nolugar da fantidade, e efcóla de perfeiçaó, quehe aReligiaō.
2. Ponto: Confidera a occafiaó, que o Santo Borja teve para deixar o mundo, e fazer-fe fazer-fe Religiofo da CompanhiadeJESU; que foy ver, e confiderar o corpo morto, e hediondo da Imperatriz, mulher do Imperador Carlos Quinto. Pondera o abalo, que caufou em leu coraçзŏ a mudança de vida, que fez, e o pouco abalo que fazem em nós tantas, e taö defaftradas mortes, que cada dia vemos, que deviaō fer de mayor ponderaçaõ.
3. Panto: Confidera a vida de S. Frančifco de Borja depois de Religiofo; fua profunda humildade, com que feaffinava, Francifco peccador; e diziaque ofeu lugar era aos pés de Judas no inferno. Pondera quanto Deos por iffo o honrou nefta, e na outra vida; e equam mais eftimado he agora por Santo humilde, que por Duque de Gandîa.

Meditaçaö das orıze mil Virgens. $\begin{gathered}\text { 21.de } \\ \text { Outws }\end{gathered}$ 1. D Onto: Confidera a Parabola do bro. feft de S. Urfula, cure coma de dez Virgens, que fahiraö a receber o Efpofo. Como dedez, cinco prudentes fe provêraō deluz, e azeitč, e cinco naó, em que fefignifica a fé, e caridade. Pondera, como todas as noflas onzer mil fe fouberaó preve- todas foraó Virgens puriffimas, e marty. res gloriofas.
2. Ponto : Confidera como as prudentes, $\bar{q}$ fe fouberaŏ prevenir, entrárao ás bodas com o Efpofo, e as cinco, que foraö defcuidadas,ficáraŏ de fóra. Pondera a forte de hüis, e a forte deoutras; e como todas as noflas foraó prudentes, e todas entráraố na Gloria com Chrifto feu Eípofo.
3. Ponto:Confidera oefclarecido triunfo de onze mil Virgens, que hoje entráraó pelas portas da celeftial Jerufalem, indo como Guia diante de todas Santa Uríula. Pondera, que gloria, e alegria feria no Ceo com tal triunfo;quam bem compenfados foraö́ os tormentos, que padecéraổ todas pelo martyrio, e com que moftras de amor, e benevolencia as receberia a todas feu Efpofo JESU Chrifto.

Meditaçaŏ dos ApoftolosS. Simaó, e Judas.
28.de Outus. bre..

$$
\begin{gathered}
\text { Yeja-fe a Meditacaö XXII. da Segun- } \\
\text { da feira. }
\end{gathered}
$$

NOVEMBRO.

Meditâçaŏ na feitade todos os Santos. ${ }^{2} \cdot d \in$ Veja.Je ${ }^{\text {Nover }}$

## Veja-fe a Meditaçaö X.daTerça

 feira.Meditaçaŏ para o dia dos defuntos: Veja-Se a Meditaçaō IX. daTerçafeira.
2. 6

Meditaçaô do B. Stanisláo da Com- 13.dé panhia de JESU.

1. Dnto: Confidera a vida Angelical do B. Stanisláo, em quanto fecular. Nunca cómetteo peccado grave; foy perpetuamente Virgem; devotiffimo, e rt galadiffimo filho da Virgem Mäy de Deos,na idade den enino mui dado á Orá ¢̧aŏ, e mortificaçaó. Poーdera fua vida ccm a enormidade da minha, fendo fecular.
2. Ponto : Confidera a vida do B. Sianisláo quando noviço, que foy tal, qu: em nove mozes, que efteve na Companhia, morrendo de dezoito annos, igualou a perfeiçaō, e merecimento de muitos Santos, principalmente no fogo do amor Divino, em quefe abrazava, e de que morren. Pondera a infinita bondade de Deos NofloSenhor, e como eftá aparelhado a communicar fua graça aosque 1e fabem difpor para a receber.
$\cdot 3$ Ponto: Confidera quanto Deos NoffoSenhor o glorificou nefta, e na outra vida:

## 254 Meditaçaens

vida : nefta com tantos milagres, que fó de mortos fe contaố dezoito; e na outra vida com a gloria dos Santos, havendo vivido taó pouco nefta.Pondera, que naó eftáo merecimento nosmuitos annrss, fenaó no fervor cam que amo, e íirvo a Deos; porque o B.Stanisláo mer/aceo,em dezoito annos que viveo, fer nis terra, e nefta vida, collocado no altar, e na outra enfalçadono throno da Glori $1 / 3$, $\bar{q}$ muitos em muitos annos de ferviço de Deos naô alcançáraō.

2 1. de Meditaçaó da Aprefentaçaó da VirNov. gem Noffa. Senhora.
Veja-fe a MeditaŗắIII. do Sabbado.
$25 . d_{6}$ Nov. Meditaçaố de S. Catharina Virgem, e Martyr.

1. Onto: Confidera a alta fantidade, e fumma perfeiçaô da Virgem Santa Cathrina, que,álèm de fua pureza virginal, foy confummada no exercicio das letras fendo dedezoito annos, e com tal conhecimento dos myfterios Divinos e fabedoria celeftial, que converteo em publica difputa cincoenta Sabios. Pondera, quam quam agradavel feria a Deos, e aos Anjos; e quam neceflatia he fua devoçaobaos que profeflaó letras, e virtude, como faơ os da Companhia de JESU.
2. Ponto: Confidera a fortaleza, e conftancia maravilhofa de Santa Catharina, aflim em reprehender ao Imperador Tyranno,como em foffrer taö exquifitos, e crueis tormentos. Pondera, quanto póde hum coraçaó cheyo de Deos, e de fua graça; e quam fiel he Deos com os que o amaó, e quam preftes eftá paraos ajudar nas tribulaçoēs.
3. Ponto: Confidera quam bem pagouo Senhor, nefta, e na outra vida,os trabalhos deSantaCatharina: nefta, tomando a por Efpofa, dando theem final humannel por mảo de fuaSantiflimaMay, fepultando por măos de Anjos feu corpo em o monteSinay, ondeelle havia dado Ley á Moyfes; em a outra vida, remunerandoa com o premio eterno daGloria.Pondera a grandeza deftagloria, e deftas honras,conferindo-as com a gloria defta, e do Imperador que a martyrizou, todas como caducas defapparecem á vifta daquellas, que faŏ eternas.

> Meditaçảa de S. André Apoftolo, ${ }^{30}$ de Veja-Je a Meditaçă XXII. da Segun- Nov. da feira.

## D E Z EMBRO.

9: de Meditaçăo de S.Francifco Xavier.
Tizĕ̈.
${ }^{360.1}$ I. P Onto: Confidera avida de S. Francifco Xavier no principio de fua converlăo; a refoluçăo com que começou a fervir a Deos, a vencer fuas payxoens, a mortificar a carne com jejuns, diciplinas, e cilicios, e exercicio da Oraçăo. Pondera, quanto importa começar bem com fervor, e refoluçảo, 9 por ventura q́ $^{\text {g }}$ por iffo foy oSanto Xavier tăo Santo no decurio de fua vida, porque no principio aflim começou, e aflim ferefolveo.
2. Ponto: Confidera a vida Apoftolica, e prodigiofa do Santo Xavier, feu zelo, feus trabalhos na converfaó das almas, fuas maravilhas, e copiofo fructo de fuas cbias nas innumeraveis almas, que grangeou para Deos.Pondera, quam admiravel Santo foy em tudo, e quam gloriofo o fez Deos na fua Igreja.
3. Ponto:Confid.como fehouveo Santo Xavier no fim de fua vida, comter revelação de fua morte: depois de haver illuftrado com aluz da fé osReynos doJapăo, caminhou para os daChina, para o mermo fim, a cujas portas morreo, em huma llha

$$
\text { para as Feftas: } \quad 257
$$

deferta, defamparado de todo o foccorro humano. Pondera o abrazado amor de Deos, e dos proximos, que ardia em feu coraçaó ; o gozo de feu efpirito , com que affim acabaria naquelle defamparo; e quam bem pagou o Senhor nefta, e na outra vida os ferviços, que nella lhe fez feu fiel fervo.
Meditaçaṓ da Conceiçaó da Virgem

8: $d \xi$Noffa Senhora.
Dezem.
Veja-je a Meditaçaõ I. do Sabbado. bro.
Veja-je a MeditaçaüVIII.do Sabbado.
Meditaçaó da Vefpera de Natal.
${ }^{24 . \text { de }}{ }^{2}$
Teja Je a Meditaçao IX. do Sabbado. zro.
Meditaçaõ do Nafcimento de Chrifto Noflo Salvador.
Veja-fe a Meditaçaõ 1II. da Quarta feira.
$R$ Neftes

258
Neftes dias, em que fe celebra o Naf: cimento de Nolfo Salvador, lerá bem me. ditar as Meditaçoens pertencentes a efte My/terio, quae facilmente fe achariö nas da Quarta feira, e Sabbado.

## F I M.



INS:

# INSTRUCC, A M 

para tomar os Exercicios.

SE alguem quizer tomar os exercicios de Santo Ignacio por oito dias, conforme o coftume dos Religiofos da Companhia de JESU, poderá valer-le das Meditaçoens deft: mefmo Livio, com a diftribuiçaõ, que logo fe apontará, para fupprir a falta do inftruidor, ou Padre efpiritual, que o deveria encaminhar, e dirigir, quando ifto por alguma caufa naơ puder fer.

No primeiro dia, que he ordenado para que cada hum conheça o fim, para o qual foy creado; os meyos, que para iffo tem; o eftado em que Deos o pôs, para que alcance efte fim, e as obrigaçoens particulares do feu eftado, poderáó Yervir algumas das Meditaçoens, que fe feguem.

Primeia Meditaçaô, do beneficio, e fim da Creaçaŏ, Confervaçaoo, e Vocaçaó á Fé Catholica. pag. 1. 2. e 4.

Segunda, do fim da Vocaçaŏ Religiofa; obrigaçoens defte eftado, e perfeverança nelo le. pag. 8. 22, e 23 .

Terceira, da excellencia do eftado Religiofo, comparado com outros eftados. pag. I0. 12. \& 1eqg.

Quarta, dos bens da Vocaçaō Religiofa, efpecialmente dos nove, que confiderou S Bernardo. pag. 16. 1\%. \& feqq.

Para a liçaŏ efpiritual lerviráó, por ferem muy accōmodados á materia das Meditaçoēs, eftes Capitulos de Gerçaó, a faber : o 9. do Livro 3., 0 :7. do Livro 1., e o 10 . do Livro 3. Tambem fe lerá na vida de algum Santo, em algum tratado do P. Alonfo Rodrigues, ou de outro author folido efpiritual

No fegundo dia ordenado para o conhecimento do peccado mortal, que he o unico impedimento para naó alcançarmos o nofifo fim, horrendo em a íva malicia, e digno de fer chorado com lagrimas de fangue, e aborrecido como inimigo capital de nofla bernaventurança,ferviráo as Meditaçoens feguintes.

Primeira, da malicia do peccado mortal, pelo que obrou nos Anjos, e nos primeiros noffos pays. pag. 3 I.

Segunda, da malicia do peccado mortal, pelos effeitos, que caufa em qualquer alma, pag. ${ }^{2}$.

Terceira, do cativeiro do peccado mortal, do qual fó o Filho de Deos nos livrou com o beneficio da Redempçaō. pag. 5 .

Quarta, dos peccados veniaes, que faŏ difpofiçaŏ ao mortal. pag. $34^{\circ}$

Para a liçaó efpiritual lerviráó o cap. 14. do Livro 3. de Gerçaó, o cap. 7. do Livro 4., e o cap 6. do Livro 2., álèm dos Livros já ditos, cuja liçaŏ fe profeguirá em todos os dias.

No terceiro dia, ordenado a eftar fempre aparelhado para a hora incerta da morte, com huma confciencia, que ainda de repente pof. fa fer chamada ao tribunal de Deos, para dár conta de fi, fem ter medo do Inferno, e com hum total defapego de tudo aquillo, que qom a morte acaba em huma fepultura, ferviráó as Meditaçoens feguintes.

Primeira, das tres propriedades da morte, e fuas anguftias. pag. $34 \cdot 35: 36$.

Segunda, do Juizo particular. pag. 39.
Terceira, do Juizo univerfal. pag. 40.
Quarta, do Inferno. pag. 42.
Para a liçaó efpiritual ferviráỏ o cap. 83. do Livro 1.de Gerçaŏ, e o cap. 24. tambem do Livro 1 .

No quarto dia, ordenado para conhecer a JESU Chrifto, noffa verdadeira guia para o caminho feguro, que nos leva a alcançar o noflo fim por meyo do exercicio das virtudes folidas da humildade, pobreza, pureza, obediencia \&xc.,ferviráó as Meditaçoès feguintes.

Primeira, da Incarnaçaó. pag. 52.
Segunda, do Nafcimento de Chrifto Noffo Senhor no portal de Bethlem. p3g. 55.

Terceira, da Circuncifaö. pag. 59.
Quarta, da Adoraçaö dos Reys. pag. 60.

Para a liçzö épiritual, イerviráű os cap. r. e 2. do Livro r., e 56. do Livro 3., e o cap. 3. do Livro 3. de Gerçaŏ.

No quinto dia ordenado ao mefmo fim,
Primeira Meditaçaõ, da Aprefentaçaú do Menino Jefu no Templo. pag. 62.

Segunda, da fugida para o Egypto. pag.63.
Terceira, como fe ficou Jeiu no Templo. pag. 68.

Quarta, da vida de Chrifto em Nazareth até aos trinta annos. pag. 70.

Para a liçaõ efpiritual ferviráó o cap. 7.do Livro 2., o cap. 1 3. do Livro I. de Gerçaō.

No Sexto dia, ordenado a faber refiftir ao delejo da propria eftimaçaó, ao Diabo tentador, aos refpeitos, e dictames humanos, e ás perfeguicoens dos homens moleftos, ferviráó as Meditaçoens feguintes.

Primeira, do Bautifmo de Chrifto. pag. 7 I.
Segunda, do jejum, e tentaçoens no delerto. Dag. 73.
'Terceira, da doutrina de Chrifto encontrada aos dictames do mundo, e declarada nas oiтo Bemaventuranças. pag. 75.

Quarta, da Miffaó dos Apoftolos, como ovelhas entre lobos. pag. 76 .

Para a liçıõ ferviráō ocap. 13. do Livro 3. deGarçẵ, o cap.ır. do Livro i., cap.18.е 28. do Livro 3.

No fettimo dia, ordenado a conhecer os meyos

## para tomar os exercicios.

meyos com que nos havemos de fortalecer, que faŏ o Santiffimo Sacramento, a oraçaŏ, e o exemplo da Paixaô do Senhor, ferviráó as Mieditaçoens feguintes.

Primeira, da Inftituiçã do Santiffimo Sacramento. pag. 8 I .
Segunda, da oraçaó, agonia,fuor de Sangue, e prizaố do Senhor no Horto.pag. 1 ir \& feq.

Terceira, do que o Senhor paffou nos tres Tribunaes, a faber: dos Judeos, de Herodes, e de Pilatos, padecendo falios teftimunhos, tormentos, e efarneos. pag. ir 5. \& feqq.

Quarta, do que o Senhor paflou no Calva: rio crucificado, pendente, e morto com fentimento de toda a natureza. pag. 130 . \& feqq.

Para a liçaŏ efpiritual terviráơ ocap. I. do Livro 4. déGerçaó, 6.e 19. e 50. do Livro 3., e 12. do Livro 2.

No oitavo dia, ordenado a animar a nofla efperança corn a certeza da confol çaō, e do premio eterno, ferviráo as Meditaçoens feguintes.

Primeira, da Refurreiçaó do Senhor. pag. 187.

Segunda, de varios apparecimentos do Senhor, para confolaçaō de feus amigos até o dia da Afcenfaó, pag. 189. \& feqq.

Terceira, da Aicenfaō de Chrifto N. S. ao Ceo, aonde efpera por nós. fol. 201.

Quarta, da vinda do Efpirito Santo, e feus
feus effeitos admiraveis nos Apoftolos, e por meyo delles em todo o mundo, para que nos animemos a fahir dos exercicios com efte elpirito, que he o amor de Deos, nofo primeiro, e ultimo fim. pag. 205.

Para a liç̧ŏ elpiritual ferviráỏ os cap. 48. do Livro 8., e o 5. do Livro 3.

## Advertencias.

NEfta diftribuiçãa ponho quatro Meditaçoens em cada dia, para es que quizerem empregar quatro horas en oraçaö mental, como manda o S. Padre, e para affegurar mais o ganhar a induigencia plenaria: eadvirto, que na reza da oraçaŏ vocal o mefmo Santo diz,que fe naō medite em outros myfterios, oue naõ condizem com as Meditaçoens do dia. Deforte, que nas primeiras Meditaçoēs, até á Meditaçaổ da Incarnaçaŏ, ferá melhor meditar nas palavras do Padre noffo, e Ave Maria, ou na efficacia da protecçaó da Senhosa, para defender-fe do peccado, para alcançar boa morte, e paffar bem no tribunal de leu Fiho. E quando fe tratar dos mylterios da Incarneçaó, infancia, e vida de Chrifto, naŏ en* trar na Paixaō : equando fe feguirem as Me* ditaçoens da Paixaō, naö paffar á alegria da Refurreiçaó, que terá lugar a feu tempo, Ne unum alteri obturbet, como diz o S.Padre na fexta

## para tomar os exercicios. <br> 265

 fexta addiçaú da primeira femana, para que hum myfterio naõ perturbe outro.A'lèm das quatro horas de oraçaó, e de dous exames de confciencia, por hum quarto antes de jantar, e por outro quarto antes de encoftar-fe á noite, fe repartirá o mais tempo em liçāō delivros efpirituaes, Mifla, reza, e outras devoçoens, com alguma occupeçaŏ corporal, que firva para interromper em fi. lencio os exercicios mentaes, naö fe efquecendo de ajuntar alguma penitencia mais do coftumado, de abitinencia, diciplina, e cilicio ; nem deixando de encómendar a Deos a Santa Igreja, e fuas neceffidades, para ganhar a indulgencia plenaria; e o tempo do dia, ferá bem deftribuî-lo, delde o principio até o fim, com regra certa, para que fe guarde exactamente cada día do mefmo modo, e com recolhimento perfeito, para attender a reformar todas as acçoens da vida religiofa, que pertencem a Deos, como faö Miffa, reza, oraçaô : a nós, como faô os votos, regras, e avifos; ao proximo, dentro, e fóra, como faö a caridade, o zelo de feu proveito, aparelho, ou exercicio dos noflos minifterios, ou feia remoto com o eftudo, ou proximo com a edificaçaŏ, e exemplo.

Outra reparticaõ das Meditaçoens dos exercicios, para os que naŏ faŏ Religiojos, e tem mayor necelfidade de purificar o cora. çaŏ, ou para fazer buma confi! $a$ a g geral de toda a vida, ou para efcolber efado, ou para reformar o que ja tem tomado.

## No primeiro dia.

Primeira Meditaç., da Creaçaỏ do homé.p.f: Segunda, do beneficio da Confervaçaó. p.2. Terceira, da Vocaçaỏ á Fé Catholica. p. 4. Quarta, repartiçaō das tres Meditaçoens precedentes, examinando nos de como temos correfpondido a eftes tres beneficios.

Lea-fe o cap. 9. do Livro de Gerçaó, e o cap. r. do Livro 5. da Differença do temporal, e eterno. E no Flos Santrorum do P. Ribadeneira, a Converfaô de S. Paulo. No fegundo dia.
Primeira Meditaçaō, da malicia do peccado mortal, pelo que obrou nos Anjos, e nos primeiros noffos pays. pag. 3 I.

Segunda, da malicia do peccado mortal,pelos effeitos, que caufa em qualquer alma. pag. 32.

Terceira, do cativeiro do peccado mortal, do qual fó oFitho de Deos nos livrou com o beneficio da Redempçaó. pag. 5.

Quarta, exame da prorria confciencia, pelos los penfamentos, palavras, e obras, cortendo a Ley de Deos, os preceitos da Santa Igreja, os peccados mortaes, as potencias da alma, os fentidos do corpo, os lugares, converfa. çoens, officios, e obrigaçoens do proprio eftado, para conceber grande dor á vifta de taó grande multidaŏ de offenfas de Deos, fazendo muitos actos de dor, e de aborrecimento de taes peccados, com propofitos muy firmes de os naô tornar a cớmetter nunca mais, e de tornar como o filho prodigo aos pés de quem eftá em lugar de Deos, para humilharfe, e confeffar tudo, com verdadeira contriçaó, e vontade refoluta da emenda.

Lea-fe o cap. 14. do Livro 3. de Gerçaó, o cap. 7. do Livro 4.,e 0 6. do Livro 2 ., e o cap. 13. do Livro 4. da Differença do temporal, $e$ eterno. No Flos Sanctorum do P. Ribadeneira, a Converfaŏ de S. Maria Magdalena.

No terceiro dia.
Primeira Meditaçaõ, da morte, e fuas propriedades. pag. $34 \cdot 35$.

Segunda, das anguftias da morte. pag. 36.
Terceira, do Juizo particular. pag-39.
Quarta, do corpo morto, enterro, e fepultura. pag. 37.

Lea-fe o cap. 23. do Livro r. de Gerçă̈, algum dos cap. 1. 2.3. e 4. da Differença do temporal, e eterno. No Flos Sanctorum, a vida deS. Francifco de Borja, aonde trata da moçao

## 268

moçaō da fua alma á vifta da defunta Impe: ratriz Ifabel.

## No quarto dia.

Primeira Meditaçaŏ, do Juizo univerfal. pag. 40.

Segunda, do Inferno. pag. 42.
Terceira, da Eternidade pag. $47 \cdot$
Quarta, do Purgatorio. pag. 44 .
Lea-feo cap. 24. do Livro i. de Gerçaó. Na Differença do temporal, e eterno aigum deftes cap. Liv.2.cap. 8. e 9. Livro 4. cap. 9. 10. e i i. No Flos Sanctorum, leaõ-1e as penas de algum Santo Martyr, dos que padecéraő tormentos mais fenfiveis a nofla imaginaçaó, como faõ os tormentos de S. Lourenço, deS. Vicente, ou a vida de algum Santo mui penitente; porque oamor á penitencia he o que fe ha de tirar da confideraçaõ das penas co Inferno, como feria a vida de S. Maria Egypciaca, ou outra fimilhante.

No quinto dia.
Primeira Meditaçaó, da Incarnaçaó do Filho de Deos, para fer guia dos que antes feguiaô o Mundo, a Carne, e o Demonio. pag. 52.

Segunda, do Nalcimento do Senhor em Bethlem, para enfinar-nos o defprezo dos bens da terra. pag. 55.

Terceira da fugida para o Egypto, fendo perfe- perfeguido de Herodes; porque entendamos, que aflim mefmo foge de quem o perfegue com culpas. pag. 63.

Quarta de Jefu perdido, bufcado, e achado com lagrimas no Templo, para enfinar-nos 0 modo de convertermo-nos a Deos. pag. 68.

Lea-fe o cap. 7.do Livro 2., o cap. 3. do Livio r. de Gerçaõ. Na Differença do temporal, e eterno Livio s. cap.3. ecap. 8. No Flos Sanctorum, a Converfaö deSanto Agoftinho, que eftá na fua vida. No fexto dia.
Primeira Meditaçã, do jejum, retiramento, oraçao, e tentaçoens de Chrifto no defer. to, para enfinar-nos, com que armas fe peleja contra os noflos inimigos, que fảo: Mundo, Carne, Demonio, e Occafioens. pag. $73 \cdot$

Segunda, da Vocaçăo dos Apoftolos, e de quam poucos feguem a Chrifto de veras.p. 76.

Terceira, da doutrina de Chrifto,encontrada totalmente com a doutrina, e dictames do mundo, declarada nas oito Bemaventuranças. pag. 75.

Quarta, da Vocaçaó em particular de S.Pedro, de S. Mattheus, e de Zacheo, a fim de cobrar animo para fegurr a Vocaçao do Senhor para onde elle quizer. pag. $25 . \$$ feq.

Aqui, fe nảo tem feito eleiçảao do eftado; que ha de tomar, pondo-fe diante de Deos com puro defejo de acertar, invoque o Efpirito Santo,

Santo, para que lhe dê a entender com fua luz; e infpiraçăo, porque caminho ha de feguî-lo, dizendo: Domine, quid me vis facere? Senhor, que quereis que eu faça? Veja que coula aconfelharia a hum feu amigo, a quem defejaffe toda a perfeiçaô, e que coufa elle mefmo na hora da morte quizera haver efcolhido. E fe Deos o infpirar para o eftado mais perfeito, nảo tema as difficuldades, que o Demonio; o amor da fázenda, a carne, e os refpeitos humanos lhe proporáo importunamente, para eftorvá-lo;mas communique a quem dirige a fua alma, que coufa Deos the inípirou, e figa o confelho, que lhe dará, fazendo muito por pô-lo a feu tempo em execuçăo.

E fe já efcolheo eftado, trate de reformarfe no mefmo eftado. Se he fecular, veja como fe ha de guardar da offenfa de Deos, ă oraçăo ha de ter cada dia, e que exercicio de devoçảa. Como feha dehaver no teu officio, em cafa, e fóra, e nas obrigaçoens de feu eft do e e affente de ter confeflor eftavel, do qual feja dirigido, e inftruido. Efe for Sacerdote, muito mais confidere na altiffima dignidade do feu eftado, o exemplo da vida, o modo com que ha de rezar, o aparelho para a Miffa, na devoçăo no celebrar, e dár as graças. E fe for Cu* ra, na adminiftraçăo dos Sacramentos, eftudo, e doutrina neceffaria para apafcentar as fuas ovelhas, e affim tirará o fructo, que fe

## para tomar osexercicios.

 pertende de quem toma exercicios, para fahir delles verdadeiamente aproveitado.Lea fe o cap. 13. do Livro 3. de Gerçaó; cap. 11. do Livro I., cap. 18 e $\mathbf{2 8}$. do Livro 3. Na Differença do temporal, e eterno, Livro 3.cap.9.e io. No Flos Sanctorum, a fefta de S. Mattheus Apoftolo.

No fettimo dia, ordenado para eftabelecer os bons propofitos com tres meyos muy efficazes, que faō: o Santiffimo Sacramento, oraçaô, e exemplo da Paixaố do Senhor.

Primeira Meditaçaó,da Infituiçaố doSantiffimo Sacramento. pag. 81.

Segunda, da Oraçảo no Horto, agonia, e prifäo. pag. ı1. \& feqq.

Terceira, do que o Senhor paffou nos tres Tribunaes, dos Judeos, de Herodes, e de Pilatos, foffrendo falfos teftimunhos, tormentos, e efcarneos. pag. 115.

Quarta, do que o Senhor paffou no Calva* rio crucificado, pendente, e morto, com fentimento de toda a natureza, por amor dos homens ingratos. pag. $1 ; 0$. \& feqq.

Lea fe o cap. r. do Livro 4. de Gerçăo , e 12. do Livro 2. Na Differença do temporal,e eterno, lea-fe o cap 4.e 5 do Liyno 5 . No Flos Sanctorum, a vidadeS Irancifeod das Chagas, verdadeiro imitador, evivo retrato de Chrifto crucificado.

No oitavo dia, paraarmarmo-nos coma ef-

272 Infruccao para tomar os exercicios. perança da confolação, e do premio.

Primeira Meditação, da Refurreiçăo do Senhor. pag. 187

Segunda, de varios apparecimentos do Senhor, para confolaçăo dos feus amigos. pag. 189.

Terceira, da Afcenfảo do Senhor ao Ceo, aonde elpera por nós. pag. 201.

Q arta, da vinda do Efpirito Santo, e feus effeitos admiraveis nos Apoftolos e por meyo delles em todos com quem tratáráo, para que peçamos a Deos o mefmo Efpirito, que he o feu divino amor, ultimo fim para o qual fomos creados. pag. 205.

E com efta petição fe acabarám os exercicios, mas năo a boa vontade de pôr por obras, o que entendeo ter neceffario. E para ganhar a indulgencia plenaria diante do Santiffimo Sacramento, encómendará a Deos a Santa Igreja, e fuas neceffidades. E rematará tamibem a liçăo efpiritual com o cap. 5. e 48. do Livro 3. de Gerçăo. Na Differença do temporai, e eterno o ocap. 9. do Livio 5. No Flos Sanclorumi, a vida de Santo Ignacio.




