D A
PURISSIMA, EIMMACULADA CONCEIC, AM DA SEMPREVIRGEM M A R I A MAY DE DEOS, RAINHA DOS ANJOS SENHORA DO CEO, E TERRA; EM S ANTA ANNA PREGOU.O O DOUTOR HIERONIMO RIBEYRO DE CARVALHO, Chantre da Sè de Coimbra, Anno 1672.

20x EM COIMBRA. Com todas as licencas neceefariars.

Na Officinade RODRIGO DE CARVALHO COUTINHO, Impreffor da Vniverfidade, Anno 1073. Acufa de losö́ e Antunes mercador de livros.


# Iacob autem gennit Iofeph virum enaria, de qua natus ef Lefus, qui vocatur Cbrijtus. Math. I. 

 do olnferno; em que tiveraó fatisfaçam os dezegos dos Anjos; remates as Calamidades dos homens; a olcura dos maos Anjos prizoens; \&agloria da mefnia Deidade augmentos;foy aquelle indivifivel, \& ligeiro inftante da Puriffima, Santiffima, \& Immaculada Conceiçaō de MariaSenhora; \& ainda que o dia nos dà a celebridade; nam a achamos no Evangelho do dia; porqueda Senhora fe dizem alì sò feusceleftiaes defpozorios; Virum Maria: \&x do Senhor hnmanado fua ineffavel Conceiç̧ō, ou nacimento; De qua natus eft Iefus. O mais tudo faó afcendencias, \& defcendencias dos Progenitores do Senhor, fegundo ja Carne. Abrahang genuit, Ifarc autemgenuit Iocob; \& finalmente lacob antemgenait 90 opob.

Comtudonaófe pode defignar melhor a Conceiçam de Mariáq na doSenhor; \& pella do Fulho ave. Tempo em que comeffaraó a fer venturozos os feculos; maisrico o mundo; mais victoriozo o Ceo; mais defpoja-
abomande विरक्यन 46\%
mosde medir, \& conjecturar a da Mäy: De qua natus eft Ie/us. Aquelletermo, Natuseft, nam sò moftra oSenhornacido; mas muito mais o moftra concebido. Por efte termo falou o Anjo a S. Ioleph, quando lhe diffe, que era do Spirito Santo, o que Maria tinha concebido no ventre: Quod in ea natumeft, de Spiritus Sancto eft. Que aonde osem. penhos fảo do Spirito Santo, as conceiçoens tem equivalencias de nacimento; \& dado que oSenhor, \& fuabendita Măy em fuas Conceiçoens ineffaveis, não foflema inda nacidosao mundo, crăojanacidos ao Ceo.

Eem veneraçocns da Immaculada Conceiçam de Maria, refere hoje o Evangelifta no texto prefente teus progenitores ; mais como concebido do que como nacidos: declarando mais conceiçoens, do que os nacimentos ; porque dosque Abraham gerou a Ifac, \& que liac geroua Ia cob; \& affim dos mais, \& com mais propriedade fe gera na Conceiçam o Filho, doque o nacimento ; pois na Conceiçaó recebe o fer ; no nacimento fahe a luzo fer na conceiçaó recebido.

## Sermia

Em chegando oEvangelifta à Conceiç 16 do Senhor ratiou o termo, que trazia de fima, porque näo dis, que Mariagerou a Ielus, como nos mais havia dito; mas que Iefus nafceo de Matia, De quat natusueft If ifs. Mudou as clautulas, pera moftrar as differeriçis: $Q$ Rà̀o as differenças, q fó eftas dual Conceiç̧oés deChriftu; \& da Senhora foräoino maculadas, \&\& ineflaveis; \&x as mais manchadss todas.

O EvangeliftaS. Matheusconta efta Genealogia decendo, como defcendencia; porque vem de Abrahăoathe Chrifto.S. Lucas a conta fobindo, como arcendencia; porque começa de Chritto athe Adão; De-cehum, outrolobe; hú contao que Deos deceo fazendofie homem; outro conta oque o homem fobio ficando Deos, E he affim; queem genealogias tudo fäoafcendencias, \& defendencias ; tudo altibaixos; nem ha rult co, que nảo jacte hum avoengo Regio; nem regio, que le lhenão conte humavoruftico. S. Marcos chamou a fua fagrada hiltoria, Evangelho: Initum San Cl i Evangelij Lelw Gbrift. S. Matheus chamalhe livro da geração; Liber gener ationi: \&rnäo lhe chama Evägelho;porque inda 9 e efcrevia verdades, quis moftrarq q vflas Genealo-
 vofias arvores fabulozas, \&x que ha nellas inuitos daquelles garfos, que ch Mãoladroês, ou ladroenfinh ns.
Elendo que fón no primeiro Capitulo, yão em todo, tratao Evan.
gelifta da geraçam de Chrifto, cona tudo a todoo livro, chamalivro da geraçào, pusqueem todoo livro tratadas açoés de Chrifto; \& comocada hú féa filho de tuas obras, \& acçoes; como tedo o livro he de acçoens de Chrifto, todo olivro hedageração dcChrifto;Liber ge:nerationis lefu Cbrifti. Nomea primeiro a David $\bar{q}$ a $A$ brahão,lendo Abrahảo, primeiroque David: Fslij David flili Abrabäa.Se o Spirito Sã. to náo governaraa pena do Evan. gelifta, dififeramos que fizera maior eftimaçảodo regio, que do fagrado; do regio em Divid; que do fagrado, \& Xanto em Abrahão; mas quis mortrar quetal vesa Deos os primeiros fáoos derradeiros; \& os derradeiros tāo os primeiros, conforme aquillo da Sabedoria encarnada, Erunt novijfimi primi, © primi novijfl: mi. Demais que comonefta puriffina Conceiçĩo da Senhorafe perverteo a naturcza, \& triúphou da naturezà graça; mudou també o Evangelifta a oinem da natureza, nomeando primeira o que era derradeiro: chamando aoSenhor fi lhode David priibeiro: Fliij David, \&edepoes de Abrahâo, Filil Abrabam. Nomeãote osirmãos de Ju-
 nảo par progenitores, que o nảo forão; mas por Principes, \&\& cabeças das tribus, n n, nosentre, goua filencios, Evangelifta, porquejulg ius, que por Principes mereciáo relpeitos.

Tambem fas menção de Zaram,
que naó foy afcendente do Senkor, só porq̆ trabalhou pello ter; $\bar{q}$ effas foraó as brigas, que no materno ven tre teve cö Phares; aiffoarirou olă. çar dz maō, como em laudaçoens das luzes do mundo, que haja via; \&t comoem aclamaçōes de vitoria; ** comole nomea Pharés, que fey ancendente, affifemofer, fenomea Zaraó, porquetrabalhou pello ler: iguais premios refponder aos intentos queáos effeit osja huma prodentedeliberaçaó, que ahưa execuçaõ venturoza: a hum animo apoftado, que a hum animo victoriozo.

Refolutohia David peraodefafio com o Gigante, aquém Saul Reychemourapaz, Puer es, mas comou viffetaó apeftado, \&\& ovif* fetaō rafoluto variou otermo, \& preguntou dequegêraçać, \& profapia era aquelle mancebo, De qua progenie es oadolefcens; voltadodefafio victoriozo com a cabeģa do Gigante na mão, \& faz aellea metma pergunta; $L$ a gua progenie os ó adolefens? Com o mefmo decoro, \& refpeito tratoua David, quando somente refoluto ao defafio ; \& quando jà victoriozodelle; naó fazendo differença entre ham animo apoftado, \&r hum anmo viCtoriozo. Tambem fe fas mençam de Zaram, porque como vio que theatatab a may na purpura de hum liftai iencarnado, deixou a pertençáa, \&\& renunciou a purpura; retirou a mão, \& deixou pallar a Pharés: ou Jozeph,
que adefrezou as purpuras, por lograr as prilocns ; julgando por não menor elogio fer em figura prezo por Chrifto, que progenitor de Chrifto.

Sómente a David, \& duas vezos, o nomea Rey: Ieffe auteńn genuit David Regem: Davidantem Rex genuit Salomonem. Foi gerado Rey, como fe nafceffe David do ventre Rey, quecomo ha infantes, que dos ventres maternos nafcem varoens, affim David doventre faho Principe. Bem como no Genesís re dis: que Jacob gerou a Jozeph na velhice, \& affim como Jozeph fahio do materno ventre com madureza, \& obras dejufto; affim fahio David com mageftade, \& acçoensde Rey.

Gerou Davida Salamaó daquella,que foy de Vrias. Ex ea gua fuit Vria. Porque fe fes Berfabè indigna de nome, por comprehendida no adulterio: a que foy, dis, de Vrias, porque jà o naó era; que nam tendes em voffo dominio a que naô eftà em vofla fidelidade. Nomea adultera a mãy de Salamaó ; por atalhar os brios do filho nos defmanchos da máy; foraó á grandeza de Salamaó avizos, \& foraó â fua fabedoria adverten. cias.

Paffa o Evangelifta tres Reys progenitores do Senhor ea filencio; is como eftes tres Prin. cipesfiquem Pro de relićto;osque vas affectais regios, os podeis furtar pe. ràs voflasarvores, quem o Evan-
gelifta
gelifta vos virà com embargos; nen tirà reliitencias, nem reparareis algins de vòs no fangue, porque jul. gais que o Punico, Ethiopico, \& LIebraico fe aioga, \& purga no regio.

Dos Progenitores de Senhor, querefcre o Evangelifta, os mais foraō perverfos, peccadores, \& idolatras; mis os proximos, \& immediatos foraó juftos; porque quer Deas que a nofla vilinhança feja comajultiça; \&\&da injuftiça tenhamostoda a diltancia: He a letra do Evangelho: em diaque a Senhora foy prevenida da graça, \& de tantas graças chea nos ferà facil, \& forte valia pera a mefnag graça.

## AVEMARIA.

SObre obrigada, ingrata offendeo ao Senhor em Adam a natureza humana : obrigada nos dotes dalma, nas delineaçoes \& perfeiçoens do corpo, que organizou do barro Damafceno : olhai com nttençoens às valentias defte animado quadro, sinda que feja contraalhaneza de meu, eftillo, pera veres as más correlpondencias do homem a tantas obuigaģoens, em queopos Deos , abriono mais alto duas rafgadas \&\& radiantes janeliai, dondeaflomando fem fer vifta vifie tudoa alma. Dous luzentes olhos,digo,em defafios, \& emulaçōes das efrellas; comoatalay as, donde fizeffe ofpirito fintinellas fobre a vigia, \&x cuftodiadomais corpo: \& na vifinhança deffes olhos efpalmou a dil-
latadafronte, como praça da armas, donde pera os mais fortes combates, \& baterias mais rijas fizefle feus alojamentos o amor; ralgou com moderaçam, \& avarezas a boca, que fe parecia a parpura de huma roza quands inclufa nos carceres, \&t efo ca cezas de reu botaó.

Veftio de carmefion os labios; encarnou o rofto ; parpurifou as faces ; tirou da valentia dos hom. bros a firmeza dos baços, que conquiftavaó marfins, \& ultrajavão alabaftros; a todas as mais partes do corpo prompios, \& valentes fubfidios : dedufio do alento dos bracos a politica, \& fidalga das mãos , deftas dirivou a delgadela, argutia, \& delicadefa dos dedos; \& aflentou toda efta artificioza, \& racional machina fobre duas vitais bales, \& bem animadas culumnas, com tass perfeiç Jens no puro, \& no candiáo, que no candido efqueciás Sois, \& no puro le efvaeciаӧ as neves.

E pera que a cita obra naō faltaffefpiritu refpirouthe na face immortais alentos, \& dando novas luzes, \& fegunda máo a efte Quadro, femeou de rozas as faces ; \& dejafmins afronte de rubins a boca; \& os beiços de cravos, \& atodo o corpo farfio neves. Pagou o homen fuas obrigaçoens com offenfas, que fe dirivaraó aos filhos,\& fe chama oriçibal culpa , ou original macula; deque teve a Senhora izençoens, porque naquelle inftante, em que podia vira culpa, fe anticipous

## Da Conceigă.

ticipou a graça; com a qual nam pode refidir aquella culpa.

Ouvequem em tempos mais of curos diffe, que no primeiro inftante contrahira a Senhora a macula, mas logo no fegundo a fautificara Deos; como fe correndo - Demonio, \& juntamente Deos, hum a captivar, outro a libertar a Virgem; podefle chegar primeiro que Deos o demonio ; bem como os dous difcipulos correndo à fepultura do Senhor; Ioaó por mais moçochegou primeiro que Pedro. Pracncurric cities Petro. Porem nam pôdeaqui adiantarfe o Diabo, porquejâ lâ eftava Deos; que occupa todo olugar por immento, \&\& naó fepodemover de huma pera outra parte, porimmudavel; que o nam he menos na prezença, que na deliberaçam. Teve efte immaculadamylterio emtempos jà pafiados alguma contradiçaó, \& alguns encontros; mas ja faó poucos cffes encontros, \& naó he publica, mas occulta a contraviçaó. Cà fe fois fogeito prendado, naó vos ha de faltar hum emulto, que vos encon. tre; nem hum gozo, ou caólinho, que vos ladre. La foya Santa Iudith ben difin mulada, \& fingida, verfe com o Principe Olofernes, dizendo, quelhe entregaria la Cidade de Betulia emboapaz, le feguifle feu confelho, \& que o ineraduliria nel. la fem refítencia alguwa, de tal modo que nem hum caoflinho the la. draria. Et non latrabit, vel unus can is centrate. Nenhum dis,s lhe ladrarâ
porque fempre ha hum, que 1 die.
A mayor excellencia que acho nefte puriffimo myfterio, laó r sfeas encontros; \& aos encontros chamamos nós excellencias? Si: 'porque as excellencias do fogeito, taé as contradiçoens do emulo : pellas excellencius, pellas grandezas, \&t pellos titulos fe encontraó as couzas, \& fe envejaó os fogeitos. O encontro que fefas a hum elogio, a humtitulo, he o preciefo do ologio, he o tublime do titulo.

Puzeraó ao Senhor o tituln real na Cruz, \& dis logo 10 a mado, que - Senhor inclinou a Cabeça, Et inclinato capite. A inclinaçamda cabeça foy aceitaçam do citulo, \&s aceitando efte titulo no monte de fua Croz, o reculous no dezerto. \& declinou as aclamaçoens de Rey, fogindopera hum monte, Fagit in montem ipfe olus. E porque oaceita na Cruz, \& não o adnitte no:dezerto? Porque no deferto lho offereciā $\boldsymbol{t}$ todos, Illiergo bominer; diz, que todos aquelles homens the davam oritulo; porem no Calvaria encontraraó o titulo muitos, \& effes os maais fabios, Bx/principes. Dixerancergo Pilato Pantifices: solis jcrsbere Rex judeorum; fed quis ipfe dixst Rex fum judeornm: alliaceita otitulo, onde, ho encontraô: :entam he tituloadmittido, quandotir ulo ens. centrado, \& quando he encontrado dos abios, entảo the dà o Sánhor os beneplacitos; Iaclanato Cis pite, \& naquellas inclinaçoens, deu os confentimentos, \& foraólas con-
tradiçocns as galas do nome; \& os encontros as glorias do titulo.

E quem yai a enconttar huma verdade, ral ves a confirma; \&\& nậ encontra a verdade, mas encontrafte alimefmp: ambas as coulas vede nos encontros, que os fari, feusoppaleraõ ao Real citulo; por que Pilatos relpondeo. Quod fori$p\left(i, \int(y \dot{y}), \boldsymbol{\varepsilon}\right.$, o que elcrevi naó orif. co; \& noprimeiro, (cripp, affirma, \& no fegundoforip $f, 0$ confirma. Hiāo a encontrar, \&\& foraó a confirmar otitulo.

E querendo encontrar a verdade do titulo, fe encontraraó afli meimos, porque a rezaó que trafizó por fi, faliaó contrafi: porque querent, motrar que o Senhor mō era R cy, defiaó que elle differa queocra, masque elle o naó era. Oh cegueiraloh enleio! oh contradiçouevidente? Se elle diz que he Rey, Rey he;toda a certeza, \&t toda a verdade do dito eftà no Senhor, queodis: \& mais certa he a couzapello Serihor a dizer, do que por ella o fer: inda mais he Rey por elle o dizer, do qnepor clle o ler. PeraosDifcipulos faberem o ma: ior no Reyno do Ceo, naó perguntâraó zo Senhor, quem era o maior,fenaóquem tinha elle pera fiqueocra: Qsis ontasmaior eft in Regno Celorums; julgàraó, que mais certo era feromaior, quem o 3enhor diffeffe, queoera; do q$q$ quen o era;affique eftes Pontifices fe encontràraó affimetmos, querendo encontrar a verdade do Reyno de

Chrifto, por que deziaó que era $\mathrm{R}_{\mathrm{cy}}$ \&que naó eraRey; que o naó cra, porqueiffo vinhaó perfuadir a $\mathrm{P}_{1}$ latos? Nolifcribere Rex: Iudeorum: q́ - era,porque deziaó que elle diflera, que o era; Sad gupaipfe dixat Rexfumz Iudeorum; \& alilice encontravaó alli mefmos, porgue deziaó que o era,\& $\&$ que o naó era.

A mais celebre, \& falubre fonte, que pareec no mundo ouve, foy aquella que fahio da pedra, em que fefigurava Chrifto, \& levavaó os filhos de Ifrael no exercito, quando marchavaó pello dezerto; pois a efta fonte chamou David a da contradiçaó: Adaquas contradititionis : porque ali o povo incredulo encontrou a Moyles; \& Moyles em parte a Deos; porque mandandolhe Deos dar vozes á pedra, Eioguiminiadperram: elle deu golpes, \& repetidos golpes; Perculfit bis joilicem. Ouve efta fonte por fer a mais jucunda, defer a mais encontrada. Na agoa fefignifica a graça, affin o moftrou u Senhor, que'pedindo à Samaritana agoa, lhe diffe lhe daria melhor agoa, \& que bebendoa, nảo tiveffe mais fede. Qui biberit ex aqua, quamego dabo eri, nan fitiet iterum. Eftagraça pois da Senhora no primeiro inftante de fua vida, foy encontrada graça, \&r por iflo a mass foberana graça; porque os feus encontros, dao as fuas glo. riab; i\& por encontrada, he a mais aclamada graça.

Eftava hurn cegona eftrada, que guiava pera Iericó, por onde oSe-

## Da Cenceicam.

nhor entam paffava: $\&$ bradava affim: Fili David miferere mer: reprehenderaóno os que hiaó diante, pera que calaffe; mas elle entaō, \& por iffo mefmo, bradoú mais; Aulio mag is clamabat. Fuli David mijerere mei, athe ali deo vozes, \& depois de encontrado dava brados: dantes falava; bradou, como o encontrarāo; At ille mustio magis clawabat.

Ha vozes que prevalecem contra as rezoens:\& ha rezoés que prevalecem contra as vozes; \& havozes que a lentảo as rezoés; \& ha rezeés que ef forção as vozes. Na morte do Se nhor contra as rezoés prevalecerão as vozes; as rezoés moftravâo, que nảodevia morrer a innocencia: nlas prevaleceráo as vozes contra eftas rezoens. Invalefcebant, dis o Evangelifta, Voces corй A brados, \& a gri. cos, \& não a rezoens ie levou efta morte. Prevalecerão as rezoéss contra as vozes no juifo da culpa, que fe impósa innocente, \& cafta Suzana, porque pór mars que bradàrão os do us acufadores, \& afcivos velhos; Exclamaverunt, © fenes :có tudo ali das rezőes ficaràō vencidas as vozes, \& nada puderaó contra os exemplos de Suzana,os brados dos acufadores.

Comtudo na immaculada Conceiçuó da Senhora amigamente fe confederâraöas resoês comas vozes as rezoens perfiadem, \& cōvencem omylterio: as vozes oaclamaó. Aclamaóno o Ceo, a ıerra : a Igreja. Catholica o Reyno,com o patrocinio, q́ nelle toma, as Vniverfidades, eom os juramétos, q. delle fazem; ce,
lebräo no os efcritorescó tentosilivros, as cadeciras , os pulpitos, as Ci dades, as portas das Cidades, efcrevendo em fi o augufto titulo, \& gloriofo tropheo da immaculada Conceiçam da Senhora.

Ecuido que nêja temos encôtros, \& que fo por brio fe não retratãoal. guns. Os labios, \& juizos grandes, os animos regios fe viraó ,\& conheceraó, que fe afaftàraō algú tanto da rezaō;anda affim tem maó em quảto podem:naó porq̆ affio ofintao;mas porãjulgaó,que affil lhe convem ; \&attentaó mais ao decòro, que ao verdadeiro. Eftava húa atalaya com os ollhos nos caminhos, quando Ioab dava batalha a Abfalaó; \& diffe a David, q vinha fômente corrédo hû́ foldado, \& David diffe. Si jolus eft, bones eft nuntius, que feo núcio vinha sô,trazia boa nova. Torna a atalaya, \&/diz a David, que vem correndo outro, \& dis David, Etiam bones eft nzntias, ${ }^{\text {q. }}$ taōbē trazía boa nova. Encontroufe affi metmo aqui David: diffe dé primeiro, que o nücio trafia boa nova,porque vinha sò: Si Jolus efz bonusef nuntius,\& como depoisconf tou, que naó vinha só, poi a atalaya defcobrio outro, havia de dizer, que naótrafia boa nova; pois a rezaóda boa nova, era vir so ; \&̊ conftava jà q̆ naó vinha sô ; com tudo naó retratou David odito, antes encontrou a rezaō delle. Os grandes difficultofamente retrataó, ǵ hưa vez dizem: antes encótràraó a tratem o dito. Diziaó alguns naquelles tempos (que jà hoje nam
haverà quem o diga) que a Se nhora naó parecia concebida fem macula, porquea Igrejalhe nao dedicava fetta. Dedicoulhe a Igreja fefta, confagroulbe celebridade: quefe legue? retratar o dito: mas anteshaö de encontrar a rezam,que retratar odito.

Nem nos, falta a, efte difcurfo texto do Evangelho prezente ; porque nelle fe faz mençam de Zaram, \& Pharès, que no materno ventre contenderaó amos a ferem progenitores do Senhor; athélançar fora huma mā>, o que naó foy, como taudando a luz, \& aclamandoa victoria; \& a purpara , que lhe ataraó na maó; mas empenhoule de maneira 0 irmaó Pharès, que fazendo retrahir a maó a Zaram, fahio, primeiro; \& nos enconsros fe celebrou mais a vict sria, que foy por enc ontradagls rioza; \& por controverla, jucunda. Servemápurifli na Cáceiçaóda Sa nhora por triumphos eftes encoutros; \&zeftas contradições por glo. rias; eftas refiltenciai: porgalas.

E foy talo empenho do Senhor contra eftesencourtos, que a duas auchoras atalhou efta micula; \& à entrada do original pòs dousimpedimentos na almada Senhora; cadagual delles à macula total ef. torvo; porque aq̆ rezervounagra. Çadefua adopgam; \& na vifta de fuaface; \& nen nefta face, nem naquellagraçıpode eftar macula. E peraque dias anchoras, ie baf. tavaeftara Senhora a huma avincu-
lada? Puisnem com a vittada Di. vina face, nem com a foberana gra Çapode morar delito ? Digo que foraóno Sènhor!de amante, excelfos, quequemamaathé no feguro teme; athè nas feguranças imagina ritcos. Como fe a Senhora naó eltiveffe fegura na graça, inda the applicou a vilta, porque téme, aonde fe naó teme, o a mante.

- Coula infatlivel he, que te nam ha deperder hum elcolhido; porque ha emi Deos hűa vontade efficaz, \& hum decreto abfoluto de o falvar; \& hum dosimpoffiveis he fruftarfe ena Deos hamabloluto de creto;*huma effi caz vonta de. Com tado vindo o Senhor a fallar da perfeguiçam, qne haverà nos dias ultimos; dis que perigaraó os efcolhidos, Ita ut in errorem inducantur, -fieri poteffetions electi, mas accrefta, ifferi potef, feifis pode fer. Que he omefmo, que nam pode der; pois fenaỏ pode fer; Si fieripateft; como moftra que poderà fer, $V_{i}$ in errorem indycantar etiam eleêtr?quelle, ífierit doteft, he voz da fabedoria; que julga as couras, como emfi fào, aquelle'Ts errooè indscătur etians electi: São recciós do amor, que fentedas coulas, como fe lher reprezentam, \& athe no feguroasteme,fobrea Iabedoria a fuas at alaias,; \&dalive comfegurança as coufas, dece a fuas moradas oamor, \&x dali las devifa com temores.

Na quillo que muito a ma, nuncale dá por legaro o amor.Siexaltatusfuero, defia o Senhor, è terra

## Da Conceigaö.

 9Onmiatrabam ad me ippum, fe mepu zerem na Cruz, tudo levarei aposmim, aquifala com'duvidas de fua Cruz, Siexaltauss fuero, fe mepuferem na Cruz: em outro lugar fala da Cruz com toda a certeza; Ecce afcendimus lerojolymam, ©f filies hominis tradetur ad crusifigendum: Himosa Hierufalem, \&ahı me porão na Cruz; alidis, te me puzerem na Gruz: aquidis, pormehaó na Cruz: aqui fała com certeza; ali com fombrasdeduvida. Porque ali falava como amante ; pois dezia levaria aposfitodos os coraçoens; \&todooamor, Siexaliatus fuereaterra, Sommia trabamadme ipfum; por iffo aonde fala como fabio ve a Cruz corn feguranças de a lograr, mas a ondecomoamante, ahi parece a ve com duvidas, temendo pas leguranças os perigos, porque quandofahio, ve as couzas, como ellas em fi faó; quando amante, como lhas propoem oamor, que fempre nofeguro teme, \&e no certo recea.

Nem só teme 10 feguro oamor, masparece que no impoffivel teme. Deliberàrão os Babilonicos levantar huma torre que feaviftafle como Ceo, \& donde repuzeflem à fala com os aftros, \& tiveffem converfafaó, \&x comercios com as eftrellas: Faciamws turrera, cujus culmenpertingat adcalume: dece Deos $\log$ e, \&z confunde as lingoas, \& dis fer affi necellari , porque de outro modo athe nāo effeituar a obra, não hão de defiftir da emprefa. Non defiftent à sogutatuoribus fris,
donec eas opere compleant. Comoaffi Senhor? Sabemos que eftâ voffiz moradatáo diftante da terra, que dizem os Mathamaticos, quefedeJá fe lançar huma pedra, chegarà â terra em quinhentos annos, fendo tão arrebatado feu movimento,dque quanto mais fechega ao centro, tanto mais impetuoza fe move; \& foi oquedifle opropheta, Altijfimump po fuifirefugiums tuam, non acceder ad te malums, \&f flagellum nons appropinquabit tabernaculo twe; Eftais Senhor muialto \& de todo o alaltolivre, \& de todo ocazo izento: pois fe a pedra, defcendo com todo o impeto, gaftaria quinhentosanios, quantos mais annos gattayia o homem fobindo, \& affi efcaçamente comeflaria a empreza, quandojà deixaria a vida.

Tudoaffim he: mas acometiãolbe os homens fua morada, feu domicilio ens que fe figurava a Sc . nhora; \& levantafe de amante, \&x de amante irado, \& na/mayor legurança parece que teme rifcos, \& eftandobem reguro fe moftra como duvidozo. Segura tinha fua bendita máy naquella anchora da Divina graça contra a original macula, mas como eftava defta Se nhora em extremo amante, the lança, \& applica fegunda anchora, à defua vifta; poemna à face, peralhe eftorvaraculpa; \& alia ef torva naface, comote jà ráocett. vera totalmente impedida nagraça.
Todas as cautelas poem quando amante, comole alinunca ie con$\mathrm{B}_{2}$ fidera
10.
fideràrafeguro; tem comofabio todas as confiamças, \& como amante poem todas as cautelas; como aman te naó le contenta com o que balta, mas applica o que fobeja: porque ao amantenaó baita o yue bafta, mas sô bafta oquefobeja. Bom lugar elcapouaquemlevantou efte alfum. pto. Quando mais entrado o Senhornosamores de fua Efpofa, \&quando a Efpofa maisfatisfeita, dezia ella: Levacjussub cadico meó, que - Efipoto lhe dera efta maó perao arrimo, \&eperao encolto. Naó ha maisque dezejar;nem tem mais que elperara E fpofa; pois tem hŭa maö doSenhor configo; queso huma fes taö grande ao precurfor. Manss Dominierat cumillo. Pois naó eftà inda contente o Efpoto, inda que o efteja a Elpoza, \& affiajunta; Et dextraillius amplexabitur me. Dis que the deu o Elpofo a outra maó, pera oabraç ${ }^{\text {; hama perao abraço; ou }}$ trapera o arrimo. E naó podia eftenderfe ao abraço,a maé,que fervia pera oarrimo; quando os dedos de huma maö fabricà raó, \&r abraçaraō - mundo todo, Videbo Celos suos, operadigitorum uuorumb, Lunam', Os Stelbas, que uufundafic; baft wava merma maó pera o arrimo, \& bbraço, quan to à receffiladeda Efpola; mas pareceque nuó biftara quancò̀ affeiçıō do Efpozo: nas minifterios de huma maó, eftava a Efpofa contente, só nos oblequios de ambas eftava làtisfeito o Efpozo: huma maó baftou pera o mundo, aon. de fe moftroa poderozo; huma

## Sermăo

Er outra applicou a favores da Efpoza, aonde fe publicava amante; porque aqui nam balta a maó; que bafta ; mas bafta a maó que robeja: o que bafta a Deos creador; naó bafta a Deos amante. Segura eftava a Senhora da macula na graça; \& fegura eftava tambem na vifta; mas como o Senhor eftava defta Senhora em extremo amante,em nenhuma dellas eftâ contente, mas sò em ambas eftá fatisfeito.
Nem digais, que o que fafia a vifta, fazia a graça; \&\& affique ou era fuperflua a graça, ou efcuza a vifta: porque inda que, o que fazia â vifta, fazia a graça; naquelle coraçaó amante, a graça nam efcuzava a vifta, nem a vifta parece fupria a graęa, porque quem ama náo fe contenta com fazeŕo precizo, mas paffa a dar o fuperfluo; que nam he fucinto, mas liberal, \& quafi prodigo o amor. Depois de dar oSenhor no Sacramento feu corpo, paffa a dar inda - langue, \& como affin ? Nam vaio olangue já dado no corpo? Sim vai ; porque a data foy do corpo vivo; \& \& naó ha corpo vivo fem fangue. Vem logo a fer fuperflu* o fangue, depois de dado o corpo ; como tamber fuperfluo o corpo depois de dado olangue, que como feja fangue vivo, tambem em Gileva o corpo. Tudoaffi he, mas comoeftava em efte mylteria extremoamante, naö sò deo o preciofo , q̆ era ocorpo, ou langae; o corpoem
que his o langue; ou o fangue em que hia o corpo; mas paflou a daro fuperfluo, our fuper abundante, que era dar o corpo, \&ttambem olangue, \& affiduas vezes o corpo, \& duas vezes o fangue; porque deo 0 corpo emfi, \& deu o corpo em o fangue; \& deo ofangue em fi, \& deo olangue nu corpo. Pera itentar do original baftavaó em a Senhoraou os lo. gros da vifta, ou as poffés da graça; \& baftavaa graça tema vifta; mas baftavaá expulsaó do peccado, \&s naó baftava a affeiçam do amante.

Nema ifto nosfalta otextolprefente, pera fundamento do affumpto; porque te nam contentou o Spirite Santocom dar a David hūa vesotitulode Rey, mas fegunda veso repetio. Ieffeaxtem genuit David Regems. David autem Rex genuit Saloneonem. Parece luperflua a repiti çam do real titulo, porqueo quedis noprimeiro, torna a dizer nofegundo;affi he, porq̆ comooSenhor era taó amante de David, naó fe cōtêtou com lhe dar o precizo; mas paffou a dar o fuperfluo; como fe o repetir de titulos foffe dobrar beneficios.

Nem sô prefervou o Senhorfua bédita Mäy de macula original, mas tambem ailentou da divida; de modoque né em Marra ouve macula, néde macula divida. Muitos dos Theologos,q̆quaá vónolco,deixàraẽ em Maria eftadivida, mas nós nem macula cőfentimos, ne in divids;'naó sónaó teve mácula, mas naó devia tela, porque efta divida tem vifinhança com a macula, ainda que
naófeia a macula ; náo qucremos aSenhora vifinha, mas muito re. montada da macula. Diffe S. Ivam queosqu vieram prender ao Senhor, tornaraōatras, \& cahiraó por terra, Abierant retrorfsm, of croiderüt inter ram; 欴do tredor dis, ఫ̄eftarajunto a elles, erat $\boldsymbol{\text { an eis }}$, \& nillo quis dizer q. ca hira;eftava junto com os que ca hiraó, fegueféq cahio cō os que cahi raó.Se a Senhora eftava vifinha dos q̣cahiraó na macula, q̆ iffo he eftar na divida da macula, fica muito perto da macula, \& muito vifinha a suina ; \& a divida da macula algum delar he, \& pofto que năo seja aquella macula, he alguá macula,' pois he algum defeito.

Demais quepera Deos tal vesa obrigação da coufa, ou a dıvidada coufa, vem a feramelma coufa;\& affi terà macula a dividadama. cula. Ao farifeu que tentio mal da Magdalena inclinada aos pes do Senhor, propòs o metmo Senhor que havia dous devedores, \& que hum devia quinhentos, \&\& outro fincoenta, \&q qaó tenda por onde pagar, remitio a ambos o acredor as dividas:8x pergunta o Senhor, qual dos devedores amiou mais ao acrèdor, quis eum plas diligut? Có voffalicença Senhor: parece qu nā̄havieis de dizer, qual dos devedores ama mais ao acrédor? Mas a qual dos devedorés ama mais a acrédor? porq̆ ama oq̆ dà, \& naóo que recebe; deo o acrèdor, receberaó os devedores, amou logo o acrédor, \& naó amaraöl, né amaójos devedores. Hora

I 2
Horatili he, que ogle dà, he o que ama; mas o que recebe he o que deve amer, \& o mel no foy dizer o Senvor, qual dos que receberão amoumas? Qie dizert, qual dos que receberáo devia amar mais? confiderou amar, onde avia dividadeamor;\&amar, quen devia de amar, telog am or a dividade a nor. Dava Sentor queixas defeu povo, sedeza, m serando fuas chigas: His plag-atiss /uma in domacaresm, quidiligebant kae, Eftas feridus me derãs os que me amavão, \& comoamão, feferem? comoamão, fe matäo? não a mavảo, cnas devião deamar; \& omefnofoy dizer os ${ }^{\text {q. }}$ meamavão, me firiráo, que dizer, feriraōme, os que medevião amar. Poisle guen deve amir jà ama; \& feadivida deamor, he amor; a divida da macula ferà macula; \& pe. raquena Senhora näo haja macu. la, naó haja divida de macula, \& affic cono o Senhor fica redemptor da Virgem, \& damacula por prefervara Senhorida macula; affi fica redemptor da mefma Virgem, \& dadivida, por prefervar a Serihoradadivida.
-. Extinguotambem na Senhora, nãosô asdividas, mas ainda me. morias de culpa; de modo que onde te fala da Virgem, news ámemoria venha culps; nemao penfamento delicto. Hecelebre o lugar, \& aqui tnui trafido, mas dilohemos com alguma rovidade. Inclinaraó os animaisque levasão a arca do Tefamento algum tanto, com
que arca deo moftras, \& fes vifos deruina, acodio Hoffa, \& efteadeo o braço pera a ter mảo; em continente omatou Deos; Percuffit Dominus Ho Ja, \& ifio por fer temerario Holia. Super iencritate fua. Ei que tenaeridade ha em acodir à arca, que inclinava? Piedade parece, \&E não temeridade ; antes na acçacr pio, que temerario Hofla ; Com tudo foy temerario Hofla, por imaginar que a arca, que era do braço Divino empenho, o podia fer do braço humano; \&\& foy temerario em julgar, que podiz abranger rüina huma arca, que fubftenta a mão Divina. Poder cahir a arca he eltar em divida de cahir, pois fe foy temeridade em Hulla imaginar, que podia arruinar a arca, foy temeridade tambera no mermo Hoffacrer divida de ruina na mef. ma arca,

Mas ao intento ; morto Haffa, \& caftigada fua temeridade, quis Deos que le chamaffè aquelle lagar: Percuffo $H_{c}$. Caftigo, ferida, ou mortede Hofla. Duas coufas ouve, \&r fuccederaó naquelle lugar juntoà arca do Senhor: a temeridade de Hofla; \& a perculfaö de Hoffa : chameffe logo aquelle lugar antes temeridade de Hoffa, \& não percuflam de Hofla:Bem pofto efta nome, porque temeridadehe culpa, \&r percuffam he pena; \& co $\cap$ Hofladelinquio, \& morreo junto à arca do Senhor; Mortuus off ibi pusta arcam Domini, defterrãole nomes de culpa, por afaftar
afaftar as memorias della, \&\& ficäa tido pelio Anjo antes da C nceisó nomes de pena, que nam decla: râo delitos; aoonde eftà a arca do Senhor, nảo ficáo nomes de culpa, par ienãocitabeleceren memorias de inacula.

E fe caftigo, ou pena, fuppoem, culpa, inda que nam fignifique culpa; pois fe he pena, de algumacul pa he pena; \&\& fe hẹ caftigo, de algū delito he caftigo; porifla digo que tenam chamou aquelle lugar nem pena, nem caftigo, porquetrazia à memoria a culpa; thas que fe chamou percuffam, ou ferida,"Peroufio Hof ${ }^{\text {a }}$, que nem hepena, nem caftigo, \& fe entende fem culpa, \& aflim nam fe chama o lugar nem temeridade, porque he culpa, nem caftigo, ou pena, porque fuppoem calpa:que afafta Deosdefta Divı. na arca os nomes de culpa, por remontar aṣ memorias della.

Nem sò prefervou o Senhor fua Santiffima Mây da macula, das dividas, das memorias della, mas ainda de huma opiniāo, ex falfa opiniáo da macula ; \& agora entendereis bem hum lugar do Evangelifta S. Lucas, que no Sermain da Senhora da Purificaçam na imprenla o fizerảo inintelligivel : dis o Evangelifta, que ao outavo dia te pos ao minino Deas o nome de IESU; \& adverte, que efte nome fora repetido pello Anjo, antes do minino der concebido. Vocatam -ft nomen ejus Iefus, grood zocatum eft ab Aagelo, priufguam in utero conciperetur. Efteno melagrado näo só havia fido repe.
çam do 'minino Deos, mas depcis da metma Conceição foy repetido: antes da Conceçção à Senhura; depois da Concelçam a lozeph, aquem difle o mefmo Anjo: Vocabis, nomen ejas $I e_{j}$ um, ipje conima Jaluwmi faciet popalum junam a peccatis cortint. Porsfe efte nome, antes de fe por na Circuncilam le acha repetid, duas vezes, huma a Maria, antes de concebido o minino; ourra jà con. cebido o minino, a lozeph; porque dis o Evangelifta fomente, que o nomefoy repetido a Senhora? Ou dizei, quefoy repetido a ambos; \& duas vezes repetido; ou fomente que foy reperido a lozeph; por quanto concebido o menino tinha o nome fogeito; \$Xantes de concebido, o nào tinha.

Foy a rezam; porque a fua máy, antes da Conceiçam do minino, fe the repetio o nome de Iefus, pers aquierar nella temoresde perder: a pureza; que nam queria fer mãy de Deos fenam foffe Virgem, ao que atirava aquella pergunta, quefes ao Anjo, Quomodo fiet iflad? E nam querer fer mãy de Deos, fenam foffa Virgem, he na Virgem Senhora elogio. A lozeph repetioffe o nome jà concebido o mimno, pera focegar nelle fofpeitas da pureza perdida, ben que fallas, inda que nam temerarias em Jozeph, que confiderousôa natureza, a onde in. terviera a graça: \& fam eftas fofpeitas ainda que falfas, maculas nam verdadeiras por Lozeph imagina.
das na Virgem: dislogo o Evangelifta queo no ne foy repetido a Virgem, parque tra; a memoria eloglos da, Virgem, que fe contem nos Łemores depsrdera purezz'; \& naó dis, qne foy repstido a Jozeph, porque reperidoalozeph, tras à memoria folpeitas, \& fallas opinioens dapureza perdids, que athe huma falfa opinizó de macula eftorva Deos em a Senhora; à qual izentou da macula, das dividas, das memorias, das opinioens inda que fallas, deffa macula.

Diflevos que tivera efte immaculado mytterio encontros, mas naó diffe os encontros: Sáó os entcontros dous; o primeiro aquelle lugardo Apoftolo, en que dis, que todospeccaraō em Adam, I* q*o ommes peccaveruat. Se todos, tambem logoa Virgem. O fegundo, que o Senhor foy Redéptor de lua Mày; Te Redemptor? de alguma divida redemptor; fe redemptor de divida, redemptor depeccado. Eita he toda a contenda, \&x toda a bateria, que - fe puem, ix da a efte inexpugnavel forte da Immaculada Concercam!de Maria.

Quanto ao primeiro encontro featalha commumente, dizendo $q$ daguella regra geral fe exceptua a Virgem, por Senhora do Ceo, \& tera; p ir Rainhados Anjos, \& homens; por Efpoza do Spirito Santo; ex por Mäy do mefimo Deos,que -m regrasgerais fenaó comprehende tanta grandeza; ou feja favoravel, ou odioza 2 regra. Mandou
hum Ánjo pellas Santas Marias aos Apoftolos do Senhor a nova úe fua Refurreiçam; Dicite divcipulise eus, ©f Petro, dizeraos Diccipulos, \& a Pedro. E Pejronan eratambem Difcipulo? Simera; baftava logo; dizeí ao. Difcipulos; que ahi fe entendia Pedro. Naō entendia; que comoera da Igreja, \&dos Apolto. los Principe, !pera fer entendido, ouve de fer homeado; \& ouve de fer declarado, perafer comprehendido, que athe pera the pertenceremfavores, fe haó de numearos Principes.

Egom mais rezaó fe acha nos odios, o que ha nos favores. Por hum Propheta denuncia oSenhor a ruina detodo o Reyno de Juda, \& accrelcenta, que tambem ha de deftruir a Hierufalem, Delibo omne Iuda, ̧ Hierujaters, \&̌naó te côtinha Hierufalem em todo Judà? Sim continh 1, que era Cidade de Judà. Enaó fe entendia em todo o Reyno de Iudà a Cidade deHierulalem? Nao entendia : porque era metro. poli, \& Cidade Rainha; \& te nos odios fenaó nomea, naó fe entende nosodios: faó os Principes izentos dasleis; faödas regras gerais izençoens.
Là diffeo Senhor, que dos na. cidos das molheres Ioaó era o mayor, Inter natos mulierum nonforre. xit mayor. Logo mayor que Chrifto \& mayor quea Vingem; pois am. bos de molheres nacidos. A duvida acodio Agoiltinho, bem que sò peila pefloa do Senhor, \&t naópellade
la defua mảy; dizendo que le náo dezia nacer tanto de molher, quanto de Virgem. Ilie quidem masior Ioan ne,qui de Virgine na/cebar Comtu dopor nacer de Virgem, bāo deixade nafcer de molher; conio diffe S.Paulo, fait um ex musleere,, or omef mo Senhor chama molher a Virgem fua mãy, quando na Cruz the eneomendou loáo. Mulier ecceflizs tuиs; \& nas Jodas celebradas em Cana de Galilea, quando diffe à Sewhora: Quid mibi, co tibi of mwlier. Hello que molhor explicação dảo - olugar,os que dizem, que o Senhor näo dis, que loaó he o maior, mas q̆ fenão levantou maior; Non jurrexit major, \& como felevanton, cahira; \& vem a fer, que dos cahidos, \& levantados Ioaé he o mayor: \& ficam o Senhor, \& fua bendita Máy exceptuados, que fe nam levantáram, porque nâo cahiräo.

Eporqne a refpofta he em favor da immaculada Concéção, aceito, inda que dest.ça aprova, que confirmo com outra. DizS. Marcos, queo Senhor refuseitado apareceo primeireque a todos a Magdalena. Aparnit primo Maria Mag dalenx. Apareceo logo primeiro à Magdalena, que â Senhora. Ref. pondem os que nos encontrāo, que não; porque a Senhoralifica exceptuada por mãy. Agora affi? Comoaquelletumo(omnis) he inclufivo de todo, \& a todos inclue; affi aquelle termo (primo) he exclufivode todos, \& a todos ex-
clue: n m pode aver primeiro que o prim iro, nem pode aver hum forade odos, \& com tudo aquelle termo, primo aplicado う̀ Magdalena náo exclue a Senhora de primeira , porfermáy de Deos, logo, nem aquelle termo, omnis, por let máy de Deos, a inclue; \&\& afficomo näo fica naquelle termo, primò, exclufa;affi pella mefma rezäo, nam fica no termo, omnis, in* clufa.

Eficou oSenhor (acudimosao fegundo encontro ) nam por remedio, mas por perfervaçam redemptorda Senhora; nas mais remediou; na Virgem prefervou da macula, \& do genio da Senhora, com quenos acode, fe cothe nacer por prefervação do peccado,\& do genio, com que o Senhor nosaco. de, fe colhe nacer pera remedio delle. Hia faltando o vinho nos convidados là nas bodas em Canà lugar de Galilea. Deficien. te vino. Reprefentao a Virgem a feu Filho: Vinum non habent; a quem refpondeo o Senhor: Non dür ven it hora mea, nam he chegada minha hora.

De modo quejâ era chegada a ho ra da Senhora interceder, \&x nam era chegad a hora de Chrifto deferir;porque o Senhor efperavaa falta peradar remedio; \& a Senhora pervenia odefeion, pera acudir com pre fervação. Cadaqual fegundo feu ge. nio; preferva Maria;rerpedea Chrifto; era hora jà de enterceder a Sñĩa, porq́ prefervavaaSenhora; nào era
indahoradeacudir Chrifts, porque remedeava Chrifto.

Em abonos defta perfervação de Maria fe desfazemalgumas diffi. culdades nacidas no texto do prefente Evangelho, \& he a primeire; que pafies, Matheus na genealoga do Senhor em filencio Adaó, fendo o primeiro progentor. Segunda, porque náofas S. Lucas méçao da Senhora nelta defcendencia de Chrifto, fendo mãy, \&x immediata progenitora. E vem a fer a rezäo, porque $S$. Marheus fes mençăo da Senhara, quandodifie : Iofeph virü Maria. de qua natus eft lefus: E S. Lucas fes menção de Adam, quandodiffe, Adama quis fuit Dei. E porque S . Matheus fes mençaó da Senhora; efqueceofle de Adam; \& S. Lucas paflou em filencio à Senhora, porque felembroude Adāo, a onde lembiò do Adam peccador, ahi elquecida Maria; \& ; aonde lembrada Marial, ahi elquecido Adam; de A lamperaz Senhora, \& da Senh ra pera Adam, nem ha diriva. Çoens, ne $n$ ice entendem comercios.

Efeintardes que S. Lucas,o gual fes ezprefla menção de Adão, afestacitada Senhora, porquanto referio as caufas de feufer, refpondo, dando que affin feja, que não fesmenção de Adā s peccador,mas de Adãojufto, referindo tacitamé. te efta Senhoraa Adam, quefoy de Deos, Adam, quifuit Dsi; \& nam Adam, q for do peccado; nã $\operatorname{Adam}$ culpado, mas A lamimnocente; né Adim, que ao depois pella jculpa
foi do 'diabo, mas Adam, em' quan to pella juftiça original era de Deos, Adam qui fui Dei.

Acharemos no Ceo. ou nas aves delle; acnaremos no mefmoinferno, ou nas entranhas da terracenfirmaçoens defta verdade; \& pro. vas defta immaculada Conceiçāo La mandou Salamão nas entranhas da terra, nos profundos aliceries do feu templo lançar podras preciofas Lapides pratiofos inf undsmentum templi. O templo he a Senhora, os alicerfes do templo a Conceiçaó da Senhora, porque aff como a primeira coufa no templo faó os alicerfes, affi na Senhora, a primeira couza heafua Conceição; \& pedras preciofas nos alicerfes do templo, faö pedras preciofas', \& graças na Conceição de Maria; \& porque heaqui muito vulgar efte peniamento, defcubramos no lugar huma bens nacida novidade: porque naō dis otexto, que Salamảolançou as pedras preciolas no fundamento dotemplo, ienão pera fundamento do templo, In fundamentums tem. pli: de modo que nảo acharão as pedras'preciolas os alicerles, \& o fundamento feito; mas fizeräo o fundamento: nảo acharão as graÇas, a Conceiçãoda Senhora, ou 2 Senhora ja concebida, mas fizerāo a Conceição da Senhora, como fe as creaffe Deos, \& affi fe entendeffemprimeirs emalgum final, que a Conceição da Senhora, \&rnăo fupputerão, mas fizerảo o fundamento; pera quefenão entendefle nun.
gla em final alguın fem prefervaçaó cufem graça Maria.

Outraves nas entranhas da terra, na fepultura digo do Senhor|fe, véfigurada a pureza defta ConeciÇäo, porque dis o Evangelifta, que - Senhor fora depofitado em tumulo, que nunca fora de outrem, In quo non duma guisquam pofitus leral: \& feefcolheo morada que nunca for rede outrem a feu corpo morto, \& sóperatres dias, efcafios tres dias; porque cómumcantes dias; muito - ais efcolheria morada, que nunca foffe de outrem, \& muito menos do demonio, \& pera nove mezes; \& a teu corpo vivo.

Nemie pôde difer que o defeito , \& a macula original em Maria, alem de fer nacida de vontade alhea, indaque contrahida na propria, foy minima, pois inftantanca ; porque no tegundo inftante de feu fer todos a confiderāo livre da macula; mas nâo fe podeaffidizer'; porque quem livrou a Maria Senhora do minimo peccado enial, a devia divrar do original, gue he mais grave, que todo o venial peccado; \& poriflo toy figurada Maria naguella primcira, \& puriffima criatura, naluzdigo, em quem nunca ninguem de ritou macula : que porífo comparandooSenhor feus Apottolos a fal, \&a luz, Voseftis, fal, vos eftislux, achou defeitos no fal, quod ffalevanserit; \& năo gos confiderou naluz, porque não diffè mais que, Voseftis lux. mandi, porque nella fe figurava Maria, que comodefta
luz naceo o Sol mundano, affi de Maria procedeoo Sol Divino.

He luza mais bella, a mais polida, afteada, \& clegante das creaturas: a prenda mais parecida a feus artifice : u maisclaro, lufido, \& evidente empenho de teu braço: o mais bem nacido, \& alinhado partodofoberano juizo; a que nunca cómunicou, nem fubftentou comer cos com as trevas : nem com ellas concertou, ou perpetuas pazes, lou temporarias tregoas: por quem iema pre cm fuas renhidas contendas, \& immortaisdefafios com a cega, \& trifte noute, logo te declarou ajvietoria. Em cuja mageftoza, \& radianteprel çça, ao fiel !le examina, \& apuratudo; a quem em feul claro berço faudão logo obrigados os viventes todos; \& no primeiro rizo, \& ainda medrozos creputculos da covarde aurora, lhe daóo parabem agradecidos: a que unica, \& fingularmente venceo, \& triumphoude leu radiante progenitor, na perpetuidade, \& infeparabilidadelde leus reiplandores: porque Le vio o Soljâ fem raios, \& não fe podealuzachar fem elles. Tudo fe compoemâluz; à luz te alinha tudo; \& tudo, como dis o Efpanhol, fe peina a feus raios; tudo na luz fahe, avulta, \& aparece tudo, \& nenhum pera fe efconder oufou pedır â luz abrigos; porque nunca deo a culpas patrocinios; nem fes a delitosaffiftencias: fogem, \& retirảofedaluz, por afaftarem de|teus rayos, fuas perverfas acçeens os $\mathrm{C}_{2}$ peccad
peccadores; \& a ella, \& nella fazem notorias fuas honeltas emprefas os $q$ q sảojuftos.

Hefinalmentealuz a que atodas as couzas da àr, graça, fer, \& fermufura; infira alentos; poem realfes; lavra efmaltes; a quedàa tudo cores; ou he a cor detuda; porque oque noantigo, \& grave mundo erão cores; nefte novo , \& extravagante fecuio, fegundoaopiniāo de paradoxos, effas cores jâ fäoluzes. Eita he a luz: \& pois fe hetem macula a figura, näopodeaver na verdade nevoa.

Demaisquefena Senhora ouveramacula, nảosò então, mas ainda hoje a aborreceria Deos. E quen dirá que Deas tenha hoje odioa fua may? Miftrou com clareza. Hecoulă lem duvida, que o acto, que Deoshama vezteve,lempre o tem; porque nelle näo ha mudança, nãosó a refpeito de lugar, mas ta aberm a refpeito de feus internos actos: ain la hoje eltâ aborrecendoaS. Pedroen fuas negaçuens; porque entã o aborreceo: \& ao Precarfor em fua culpa original ,porque entãว fe defcontentou delle: he verdade que os nāo aborrece agora por agora, mas aborreceos agora por então; agora os aborrece, porq'ieagora eftà o odio, masporentão, \& nảo por agora, porque entäj eiteve, \& nāo eftà ag rea a macula. Aborreceos náo, E: nuac pronvanc; mas ex nunn protüc ag raporentáa, \& nả̀ agora por agora. Equem oufarà dizer, que

Deos agora aborrece a fua ma̋y por então, inda que não por ag ora?

Avemos logo de confeffar, que efta he aquella fimples, \& innocente pombinha, (\& temos athé no Ceo, ou nas aves delle, come prometemos as confirmaçoés der. ta verdade; ) he aquella pombinha, digo, cuja figura, pello fer da Senhora, nunca tomou o diabo; \& mal tentaria â verdade, /quem fenāo atreveo à figura:maiormente que pa rece defar, ainda fem ler yen cido, o fertentado. Là defia o Felifteo que afrontàra o exercito do Senhor. Ego exprobravi bodie agminibus I/rael E eftevea afronta, eca que provocouo defafio: Date mibi virums, qui iseat mecuss Ingenlare cert amen. Foy vencido o Felifteo, \& afrontou acommetendo;affi defiso Apoftolo que odiabo tentandoo o afrontava, Angelus fatanra, qui me cola phizet, astentaçoens que fe tazião a Paulo, eräo bofetadas, que fe lhe davâo no rofto: ficava afrontade. \& nam vendido.

He outra ves a Senhora aquella pombinha, que Noé mandou da arca atras do corvo pera examinar os diluvios; voltou pera a arca a pomba \& nảo voltou o corvo; porque tinha no univerfal diluvio lugar o corvo; \& perafio nãoachou a pomba; mon invenit, ,ubirequiefceret deselus: to marāo todosos maisfilhos de Adão fignificados no corvo, pè no original diluvio; masas a Senhora fignifica da na pomba,né meteo,nétomou pê neflediluvio. Mandou, outra ves da
arca Noè a pombinha pera fpecular o diluvio; \& voltou pera'a arca com hum raminho de oliveiza mui puro nobico. Venit ad eum portans ramum olize virenitibus folijs. A primeira pombacra Mariz, que nảo tomou pè no original diluvio. A tegunda figurava o Spitito Santo; \& o raminhode oliveira na boca, era a Senhora; que quando o diluvio do original enlodou, \& envolveo tudo, ficou efte raminho perfervado detoda a macula na boca, \& no ofculo do Spiritu Santo; \& efte era o of culo que pedia a Senhora ao Diuino Elpolo: Of culctur me of culo orissui. Tendeme nefla boca; igu ardaime em voffo olculo.

Mandou Noè terceira ves a pom ba,que nam voltou à arca; \& entendeo Noé, de nảo tornar a pomba, fer acabado odiluvio. Intellexis ergo Noé, quad ceffaffent squafuper ter ram; porque nam dà a pomba voos, por onde ha diluvios; nem a Senhorapaffos por ondeha defeitos; nein por onde ha maculas fas feus caminhos a Virgem ; entendeo Noê dapombinha, que não havia diluvios; Intellexit ergo Noè, quod ceffafent aqus: por certo temos que Deosifentou a Maria do original diluvio; mastomàra que todos affio fintiramos; \&x todos affi oentenderamos,\&quecomoentendeuNoè a quella pombinha fern macula, Intellexit Noè, afli entendmostudos fer efta Senhora irsmaculada.

Parecerà à primeira face menos coherente o Evangeliftasporq̣ guâ.
doinfinuaa Conceição da Ser horanor elente texto, nelle repete huma, \& vutra ves cativeiro. In transmugratione Babylonis, diz elle, $\mathrm{G}^{\circ}$ pof tranfnagrationem Babylonis,torna elleadizer; \& como à vifta das ifençoensde Maria tantas repetiçoens de cativeros? Diguque pera avultarem mais nos cativeircs as ifençoens: moftra o Evangelifta a todos cativos, \& a Mariaizenta. Aosiervos que fe offerecerão ao Se . nhor pera arrancar as zizanias do meio do trigo, manda oSenhor que deixem cretcer húa, \&z outra coufa, aszizanias, \& mais otrige; Sinite utraque crefoere: nos contratios permite vefinhanças pera augmentos; vefinhe cótrigo azizania,pera qu entre a zizania avulte maiso trigo: as oppofiçöes de hū cótrario dão as ma. nifeftaçoens do outro ; \&e as indiftancias ahi, fáo os augmentos.

Importou pois efta immaculada Conceição de Maria pera intelligencia melhor das efcitura fantas, pera creditos da rezảo; pera opinioensdofilho de Deos, pera abonos da Divina providencia; pera reputaçoens de foberano geverno. Se năo fora immaculada efta Conceição ficavão mal entendrdas
 menos opinado o filho de Deos,fem abonação a providencia, \& mal reputado, odivino governo.

Em efpecial ficou bem reputado - foberano governo, porque importou que ouvefie preterva çoés, \& ouveflie remedios; \& q̨ osremedio
em hús foffem remedios, em outros nā foliem remedios, oun" foflem efficazes remedos;;ouve perferva. ç sens da macula fomente na Virgé; © nos ar is ouverenedios, que em muitos nam foräs efficales remedios. E, nāo fora milhor, que em todos; os remedios fuffem remedios, ou eficazes remedios? parece que nän, porque entan nam havia felices; pera averfelicidade, ha de aver tambendesgraça: haldeaver def. graçado, perazver venturofo: peraferdes ditozo, nam bafta a ventura, que em vos eftà; he neceffario que no outro haja desgraça: o defgraçadole diz da fua desgraça propria, \& da ventura alhea; \& o ven. turozo fe nomea da ventura'propria, \&\& da eftranha defgraça: vemveso nome de ventarozo da dita, queem vos môra, \& da defgraça que emoutren refide; fem a compara. ģáododefgraça do ao venturozo, nemha ventura, nem fe conhece delgraça.

Besii occuli, diz o Senhor a feus Apotolos, $Q$ zi vidèt, qua vos videtis, ditofos faó vollos olhos, porqueme eftañ vendo; \& ajunta, Quia malti reger, © propheta volwerunt videre, $\mathcal{G}$ non viderunt; Ditolos fois difcipulos, porquevos vedes, \& outros nam vem; ditolos volfos olhos, porque outros fara desgraçados;porque elles vem, \& os nutros nam vem; eltà abemaventurança dos olhos dos difcipulos, em que vem elles, \& nam vena os outros ; concorrem - peraabemaventurảça de hűsolhos
a ditade elles verem, \&\& adefgraça dos outros nảo vercm; \& vem a ier bem dehunsolhos, nam sò o feu bem; mas o mal dos outros olhos.

Entendercis agora, aquelle lugar de S. Matheus, aonde o Senhor rende treu Pay graças pellas noticias, que defeu filho deu aos pequenos; \&x pellas negaçoens, que delle fes aos grandes. Confiteor tibi Dater Domane cali, s. terra, qui ablcondiffi hae a fapientibus, © prsdentibuss, G resselafti ea parvulis. Que dè gra" ças pella merce da noticia comm.... cada aos pequenos, bem te, enten. de ; mas que dè graças por efla noticia negada aos grandes, nāo fe entende; porque como fe podem dar graças, por penas, por defgraças,por caftigos; nam parece conformea divina bondade, mas alheo de fua mifericerdia; \& muito repugaznte aquelledivino coração en extremo amante; \& mais materia de con formidades com a divina vontade, que objecto de graças a Soberana grandeza.

Digo com tudo que aquella der. graça dos grandes, ou te compara com osgrandes; \& affi como mal teu, näahe materia degraças: ou fe refere aos pequenos, dos quais he bem, \& affi hedegraças emprego; \& fendo nefta delgraça fua, \& in telices os grandes:laô nefta defgraÇaalhea felices ós pequenos; \&x por eftadefgraç, nam em quanto dos grandes mat, mas eaz quanto bem dospequeuos, dá o Senhor a feu Padreasgraças: Ita Pater. Efchamãoce
máoce ospequenos ditoto: nảo sò da propria dita; mas ainda da alhea delgraça. Nãu sò fois jufto pella juftiça que em vós hà; tnas pella injultiça que ha nos outros: grande vosfazem, não sô as virtudes, que em vos ha; mas os vicios, que ha nos outros.

Pera fer mais fubicio o beneficio dosefcolhidos importou que ouveffe reprovados; nảo furam tam ditozos, fenāoouvera algús defgra. cados; porque faltava à telicidade à comparaçam com a defgraça, \&* nam he aperdiftinaçam só amor, mas he eícolha; náo só dileçam, mas eleiçam: efcolha fefaz, quandofe toma hum, \& deixa outro; \& ficarāo os escolhidos \{não só ditozos pella tua efcolha, mas pella repulfa atheia ditofos: \& alfique ouvefle defgraçados foy ventura dos elcolhidos. Ả ventura da Senhora foy a mayor, porque sò ella foy prefervada. Quve hum Precuiforli; vreda maculazo fexto mes de fua Conceiçāo: hum Hyeremias izen. to tamber da macula no materno ventre ,\& inda que ignoramos o tempo, cremos o privilegio, sò no primeiro inftante de fua ConceiÇam foy pretervada a Senhora, \& fendoatodososfilhos de Adam o Senhor redemptor por remedio, só a fua mãy foy por prefervaçam redemptor.

Elcolheo efte ditóo Reyno de Portugual à Senhora con fua immaculada Conceiçaó pera patrocinio feu: parece gre fora mais prudente
a cice tha debaixo de outro titulo; porquejem fua Conceiçam ainda não he mãy de Deos: nem Senho. ra do Ceo, šterra, nem ainda dos Anjos, \& homens Rainha ; \& affi menos poderoza Senhora, \& menos valente feu patrocinio. Pudia - Reyno efcolhela patruna, quando cra fua Aflumpção te coroa do Ceo, \& da terra; dos homens, \& Anjos, \& de todo o creado, \& creavel Seniora, \& poderoza Rainha. Ou em tua Anunciação, aonde foy contrituida do mefmo Creador máy: ou nas expectaçoens de feu parto; ou na fua Vifitaçáo, quando peregrina atè as montanhas de Iudea, difpendendo ao Precurfor graças: a Zacharias lingoa, \&xa Izabel o Spiritu Santo, \& profecia: ou em fua Natividade, ou Aprezentaçäo no templo, que ainda que neftas duas celebridades não he mãy de Deos, jà não he como na Conceiçan efcondida Senhora, \& por ino pera patrocinios mais proporcionada Rainha.

Digocom tudo, que por ctcondido na Conceição, \& ainda no ventre de Anna, parece mais preciozo feu patrocinio ; \& mals valente, fe mais preciozo. Là aquelle homem do thefouro que eftava efcondido, comoo achou, o tornou a elconder; Invenit, ©́ abjcondit ; por que hia o thefouro perdendo as eftimaçoens por revelado, pera a ter preciofo, o fez outra vez efcon. dido.

Deffa o Senhor, ao Santolòb, \& pergun.
perguntava, onde eftivera; quando lhe davaó ly usores os matutinosaftros. Voviense cama me landarent aifra costutias? As eftrellas, como as mais creaturas infenfiveis, exercitando os mylterios de fua condiçäo, \& natureza, dảo ao Creador louvores; afii olouvâ , os Ceosem teus continuos movinentos. Cali enarrast glariam Dei. E conao off. cio das eitrellas feja luzir, \& luzão den sute, \&râo de dia, pois ahi fe afogāo no profando pego, \&\& vafto ôcceano dos folares raios; ouvera de dizer o Senhor, onde eftavas Job quando me louvavão as eftrellas da noure; is nāo as eftrellas da menhäa? pois o feulowzr, he o leu lazir; \&eluzem de noute, \& na menhảa nảo luzem; \& os clogios que dāo as eftrellas, faō os raygs,que defpedetm. Ora as eftrellas na noute aparecen, \& ma menhäa le ef. condern; \& prela Deus maiso louvor, que lhe da húa eftrella, que fe efconde: do que o que lhe da huma eftella, quete maniferta; mais eftima os encomios dehuma eftrelia efcondida no dia; do que os de huma eftrella manifeftada na noute.

Queaceitos yeráo os louvores, dāoao Divino Etpozo eftas Elpozas fuas, pois todas faó matutinas eftrellas, rodas aftros efcondidos na noute, que bulcarão os retiros todosperafugirem os olhos de todos. Todas matutinas effrellas, parque todas aqui entrâtāo nefle lagrado retiro, ba menhâa, na madrugada, na ternura, na primavera
deleusannos, mas não baftảo qué fejāo efcondidas eftrellas, que he beneficio dolugar; mas hảo de fer eftrellas, que ie elcondâo, que he obfequio de lua vontade; porque ainda pode tratar, \& faiar las elcondidas huaa eitrella efcondida, mas nảo huma eftrella, que ie efconde.
Parece que thè Deos affimefmo te fas ventagens quando fas retiros, \&quefe excede, quando fe efconde; \& como naó tenha jà que crecer, pareee que por retirado crece. Dice o leu propheta vendoo nu Sacramento, Vere tues Deus abjicon. ditus; vos Senbor ahi facramenta. do, \& efcondido fois verdadeira. mente Deos. Segueffe logolque manifeftado nảo he Deos? Náo fe fegue; mas feguele que fendo manifeftado Deos, facramentado, \& efcondido he verdadeiramente Deos, \& que efcondido tem duas verdades, de Deos, huia leva aquelletermo, fois Deos, outra leva aquelle termo; fois verdadeiramen. te Deos; de mowo que lendo manifettado Deos, acha o porpheta que elcondido he Deos, \& he verdadeiramente Deos.

Por eflà caufa falando oSenhor daquelle foberano Sacramento, em que eftà efcondido, nam dissò que he manjar, masque he verdadeiramente matiar ; \& falando de feu fangue nâa dis sò que he bebida, masquehe verdadeiramente bebi. da. Caranseaverie eft cibus, Ef fanguis meus vere êtpotus. Sediflera sóméte minha carne he manjar, \& meu fangue

## DaConceigam.

fer cinza, pulvises, es cinza © in pulveremreverteris $s$ porq̆ has deter cinza;que na eftimaçã de prudentes já hoje fois, oque a mahäa haveis de fer,\& affitomada efta Senhora por padrocira em fua Conceição, fetomajà como máy de Deos,porquee na eftimação prudente ja he risay de Deos, porquelogo hade ter.

E fica efta Cidade tendo eftaSenhorapor padroeira no primeiro, \& noulcimo mylterio, em fua Cons ceiçam, \& em lua Alfumpģam, em fua Conceiçãopor Cidade do Reyno cujo he o patrocinio; cm fua Aflump ção, porque he o patrocinio da Santa Se defta Cidade, \&t affil he fica fendoz Conceiçăo commum, \& a Allumpção efpecial patrocinio; \& tendo da Senhora o patrocinio noprimeiro, \& derradeiro mylte rio; ofica tédoem todos:porque no primeiro, \& ultimo fefechāa todos. Pera a elcritura fanta dizer, que eftavão eferitas todas as acçoensde David nas Cronicas dos Reys de Israel. dice que eftaváo efcritas as primeiras, \& derradeiras: Non ne foriptalunt nouiffus, জ̛ prima? Porq̆ nas primeiras, \& derroderas acçoésfecontem as intermedias. Là diffe oSenhor que eraalfa, \& ome. ga, Egofum alfa, Eo omega, peradizer queera todas,dille que era a primeira, \& derradera letra, que nos Giegos a primeira he alfa, \& he Omega a ultima; temlogoefta Ci-
dadeem todos os myfterios da Déct mhora teu patrocimo, pois o tem noprimeiro, \& no ulumo, emque feconten, \&x fecbãa todos, E affa temos neftes do us o patrocinios em fua Natividade, peraque indaque nacidos no mundo, não naçacoos aomundo, mas com efta Senhora ao Ceo, em fúa A profentação, pera que todos os primeiros, ectenrs ros annos nos offereçamos a fou Soberano filho, Sx Senhor, facrifio ciograto:em fua Amunciação, que comoneftemytterio feja mãx de Deos; a teremostambem Mãy nofo ta,que deldeo ponto, em que foy mãy de Deos comeffou a fer máy dos peccadores; enifua Vifitaçama peranos enriquecer dedoens celeltiais; co no alli encheo toda a cala, \& gente do Santo Precuilor; ein fua expectação de feu Divino in comprehenfivel, \& ineffavelpare to pera fomentarem noflos coraçoensfirmes, \& ben fündadas efperanças da Bemaventurança ; na purificaçam, porque fejamos obedientes ăs leis Diqinas,que nos obrigäo, quando efta Senhora alli dea a juella ley obediencias, a que nam devia dogeiçoens; \& tambem en feus prazeres fantos, peranos agenciar os verdadeiros, que só fam os do outro mundo, por meyo da graçá que openhor fegaro da Gloris. Adquam nos producat Dominusat? Ombipatens. Amen.

## FINIS LAVS DEO.

## LICENC, AS.

 E mandàdo dos Illuftriffimos Senhores Inquifidores Apoftolicos li efte Sermăo que o Doutor Hyeronimo Ribebyro de Carvalho Chantre defta Infigne See de Coimbra pregouem o muito Religiofu Mofteiro de Santa Anna; \& em tudo áchei fer obra digna defeu Autor, no que me pareffe que digo tudo:nam tem coula que encontre nofla fanta Fe , ou bons coftumes. Trindade Coimbra8.de Iunho, 673.
## Er. Antonio Correa.

VI por ordem dos Illuftriffimos Senhores Inquifidores Apofolicos, efte Sermăo, que o Doutor Hyeronimo Ribeyro de Carvalho Chantre da Sé defta Cidade de Coimbra pregou no Mofteyro de Santa Anna, \& năo fò năo achei nelle coula, que defdiga da Pureza de nofla fanta Fè,ou bons coftumes, mas julgoo digno dogrande engenho, piedade, \& erudicão, com que feu Autor illuftra todas as fuas obras. Coimbra, \& Collegio da Companhiade Jefus 10. de Iunho de 673.

## Erancyfo de Almeida

Faculdade de Fillosoflio Clencias eletras Biblioteca Ceniral

VIfta a informação podefe imprimir efte Sermão, q́o Doutor Hyeronimo Ribeyro de Carvalho Chantre da See defta Cidade pregou no Mofteiro de Santa Anna, \& depois de impreffo tornarà a efta Mefa pera fe conferir com feu original, \& fe dar licença pera correr, fem iffo năo corra, Coimbra em Mefa 14. de Iunho de 673.

## Mazoel de Mourra Manoel. Pedro de Attaide de Caftro.

O deffe imprimir efte Sermão Coimbra. 21. dè Iulho
de 1673.
Ioăo Ferreira Barreto.









> arevo piramb .al






 c2010 26mosi)




 <xa sb ondanlof.

 AxST. Y J ade olswnc aistrot oind 1. $94 \pm 4=$

- 14
$-\operatorname{ta} 6$

