$$
\begin{aligned}
& \text { RELAÇA Õ } \\
& \text { VERDADEIRA } \\
& \text { D E H U M } \\
& \text { GRANDE MILAGRE, } \\
& \text { QUEFEZ }
\end{aligned}
$$

Segundo as noticias participadas por Cartas de Pelloas fidedignas daquella Cidade.


## LISBOA: MDCCLXI.

Na Officina de IGNACIO NOGUEIRA XISTO. Comtodas as licenças necelfarias.

$$
\begin{aligned}
& \text { Ls } 189.02 \\
& 18 \\
& 74
\end{aligned}
$$

Faculdade de Filozofia
Ciências ef erros

## Blblipleca Cențal

AChando-fe taó introduzida entre os fieis a devoçaó de conlagrar cultos aos Santos, ou para implorar por fua intercelláo os favores de Deos, ou paralhes gratificar os favores impetrados de Deos por lua interceffaö: A de Santa Anna, entre todas, deve fer eftabelecida por duas particulares razoếs : a primeira por fer Santa Anna o que he, e foi em fi; a fegunda por fer Santa Anna o que foi, e he para nós. Emfi (conforme os epíthetos, que the daó os Doutores Sagrados) he, e foi a Concha da mais rica Perola; o Campo do mais preciofo Thefouro; o Paraifo, em que fe plantou aquella Arvore da vida, que nos deo o pomo mais medicinal para remedio da morte; - Santuario da Arca do Teftamento, que o foi de concerto para o mundo; a raiz da melhor Vara, da que fubio a Flor, que brotou o melhor fructo; o folio mais elevado da Imperatriz do Empyreo; a pedra fundamental do Supremo Sacerdote; o Sacrario , em que fe depofitou o Relicario do Efpirito Santo; a Terra Santa da myfteriofa C, arça, em que, fem a confumir, ardeo o Divino fogo; o firmamento do mais rutilante Aftro; o Ceo do Ceo, que para fiefcolheo próvidamente o Senhor; a Gra: ça,
ça; que teve por Filha a Mây do Author da Graça; que tado ifto fe refume, como em compendio, em fer Máy da Mắy de Deos, e Avó de Chrifto. Efta he, e efta foi Santa Anna ean fi: e que foi, e he Santa anna para nós? Se em fi Concha da mais rica Perola, para nós Perola de ineftimavel Thefouro; para nós Thefouro o mais opulento para o noffo fubfidio ; fe em fi Paraifo da Arvore da vida, para ris Arvore prefervativa da morte; fe em fi Samtuario da Arca do Teftamento, para nós Area do Teftamento, em que fe encerrou a-Urna do Manná Celeftial ; te em fi a Raiz de melhor Vara, para nos lublime Vara, que produzio, e produz tragrantes flores para as noflas efperanças; fe emfi folio elevado da Imperatriz do Empyreo, para nós Throno da Graça, a que devemos recorrer com a maior confiança; fe em fi pedra fundamental do Altar do Supremo Sacerdote, para nós Altar, em que efteve a Pedra da Ara do Sacerdote Supremo; fe em fi Sacrario, em que fe depofitou o Relicario, a que he devido o mais reverente Culto; fe em fi a Terra Santa da myfteriola C,arça, èm que, fem re confumir, ardeo o Divino fogo, para nós a fonte mais copiofa de que correm perennemente as agoas dos beneficios; fe em fi o firmamento do mais rutilante Aftro, para nós o Aftro do mais benefico influxo; fe em fio Ceo do Ceo, que para fi efcolheo providamente o Seahor, para nós a maior valida, que nos facilita do Senhor a entrada em o Ceo ; fe em fi Graça, que teve por Filha a Mấy do Author da Graça, para nós Protectora, que, como Avó, impetra de Chrifto os favores, e como Máy confe. poderofa interceffaó ; fendo pafnolos os prodigio, e eftupendos os milagres, que compióvaô of fu limento com a Filha, e com o Neto; pelos qiaes he acclamada Confolaciora dos alfig es, Sade dos enfermos, Confortadora dos agosicants, Patrona cos innocentes, Refugio dos peccacores, Re . medio dos pobres, Fecundadora de eflereis, Soccorro das parturientes, Subfidio dos mercadores, e Porto dos naufragantes, como claramente fe verá cm o milagre feguinte, que paffo a referir.

Na Cidade de Lorena viviaó dous cafados illuftres, e naturaes da mefma Cidade, defcontentes por fe verem fem filhos, crefcendo na muther a pena por vêr huma pobre, fua vizinha, fahindo com elles á luz todos os annos, fe bem a pobreza The fazia eftimar menos efte beneficio. Communi-cou-lhe a fua pena; e a outra the refpondeo, que a Santa Anna devia ofer fecunda. Ficou logo a ifluftre matrona taó affeiçoada á devoçaó da Senta, que em fell louvor fazia muitas obras de virtude, e exercitava muitos actos de piedade ; naó tardou muito que naó experimentaffe a efficaz commizeraçaó de fua advogada; porque vio os fignaes cer. tos de ter concebido. Admirou-fe o marico, que já vivia defconfiado defta felicidade, e informado da poderofa intervençaô, por onde a confeguira, tomou tanto a peito a devoçaó da Santa, que lhe edificou altares, the confagrou offertas, the accendeo lampadas, e vélas, e por todos os nodos ieflificou a fua devota piedade. Nefle metmon tempo a mulher, com animo pouco nobre, prefumindo que

- ja náo neceffitava daSanta, fe defcuidou da fua devoçáo, mas á fua cufta; porque chegando a hora do parto, quando efperava herdeiro da fua cala, fe achou com huma menina morta. O marido fe enfureceo com cólera temeraria, queixando-fe de que a Santa moftrafle haver defprezado a fua devoçaó; porèn a mulher cahindo na conta, confeffou a fūa culpa, e perfuadio a todos que ajudaflem a pedir a Santa Anna perdaó, e juntamente favor. Allim le fez, e a gloriofa Santa, para moftrar o feu poder, e confirmar a fé de feus devotos, alcançou de Deos, que a menina refufcitaffe: viraó todos, com pafmo, e admiraçaó, que o corpozinho frio, e em partes corrupto, começava a aquecer, logo a bulir, e finalmente a chorar. Choráraó todos tambern de gofto pelo fucceffo, e louváraō a Deos, e á Santa pelo prodigio.


## F I M.



## PROTESTAÇAÕ DO AUTHOR.

$\Gamma$ Udo, quanto aqui digo, fujei1 to, como verdadeiro filho da Igreja Catholica noffa Máy, á fua correcçã́, na fórma dos Decretos Apoftolicos, efpecialmente no do Santiffimo Padre Urbano VIII., expedido em 13 de Março de 1634, com a fua explicaçaó publicada no anno de 163 I .

Faculdade de Fllosofla Ciencias e Letras<br>Biblloteca Central


Fosepb da Coffa.


