# SERMAM DE N．SENHORA DA QUIetacao Que prégou em buma Miffa nova（efando o SantiJfimo 

 Sacramento expofto）na Parrocbia de S．Nicolao da Cidade de Lisboa，na fegurda outava da Paf． choa a 3．de ．．．eil de 1714.OM．R．P．M．Fr．AGOSTIN つワーラ．MARIA， da Ordem da Sartiffinia 「riudade， Redemp̧̧aõ de Cativos：

OFFERECOO<br>AO SENHOR<br>LUIS DA COSTA FREYRE

Conego na Sé defta Cidade deLisboa，
Edado à Jfampapor Miguel Peréra Bizete．


> L IS B O A,

Na Officina de ANTONIO PEDROZO GALRAM．
Com todas as licengas neceffarias． Anno de $174{ }^{2}$


# DEDICATORIA. 

## SENHOR



STE panegyrico feyto com erudiçẵ, ourido com eßpanto, G aceyto com appi ino , tinba ó $^{\prime}$ büafalta, que . .a a da repeti. çaă (pois quanto tem de affom. brofo, tanto deve ier de communicado); © affim me refolvidalo ì eftampa, para que afa. ma com o fom do feu clarim o leve aonde fenaö logrou a voz do douto Panegyrifta. Ecomo para as obras grandes fe bufcaraö fempre as mayores proteç̧öes ; para que efta obraganbe os creditos de maxima, bafta-lhe ter bü̆ $\mathcal{H}$. cenas taŏ grande, qual a illuftre PeffoadeV. Senboria, cujo efclarecido nome pur em o feu A. 2 fron.
frontipiciopara que affim crefceffe mais nos luzimentos;interpretando nift ( ( egundo mew parecer) a vontade do fou e Iuthor, que julgo a naö dedicaria a outrem, fenăo a $V$. S. cuja prenda, © prendas eftima tanto : o que fuppo. fo venbo pagar (porforça de jufiça) ao Limoegro o furto, que fiz defte Sermaõ, tendopor acredor aV. Senboria, a quem Deos guarde muytos, \& felices annos, como lbe defeja

Seu menor criado

## Miguel Peregra Bizett.

Cenfura do M.R.P.D. Rafael Bluteau Clerig, Regular da Divina Providencia, Doutor na Sagrada Theologia, Prègador da Rainba de Ingluterva, Henriqnetta Maria de Fransa, © Qualifcador do Santo Officio, nefte Reyno de Portugat.

## SENHOR,

 da Quietação, prègado pel Padie M. Frey Agoftinho de Santa Maria, eft̀̀ tudo táo quieto, que não fó não tem coufa que encontre oReal ferviçode V. Mageftade, mas em tudo parece mar pacifico de fagradas elegancias. Tudo nelle fão artificiofos focegos de activa Rhetorica; paraduplicar armonias batàlhăo os Antithefis ; em agafalhar vocabulos fe efmerão as metaphoras; jogăo fem confufaõ figuras innumeraveis ; levantafe fem tumor oeftylo, brilha fem orgulho a eloquencia. Para dar a efta nobre Quietação mayor realce, colligou-fe com a Fabula a verdade, com a piedade fe confederou a erudição, \& com a difo crição o zelo. Pelo augufto beneplacito de $V$. A 3 Ma-Mageftade efpera o prelo. Shindo a luz a obra, focegaráa curiofidade dos Leytores, \& fem prejuifo da Quietação, correrà o Sermão o Orbe Euangelico, porque não fe commoveràõ os animos, fenão para admirar os acertos. Lisboa, na Cafa de S. Caietano. Io. de Novembro de 1714 .
D. Rafael Bluteau.


## Oftendit is manus, ơ pedes. Luc. 24.



A verdade me parece fer a quictaçaó a que anima, dà luftre, \& permanencia tanto ás fublunares, como celeftiaes creaturas [ Omnipotente Senhor.] Na verdade me parece fer a quietaçaó a que anima, dà luftre, \& permanencia tanto às fublunares, como celeftiaes creaturas; porque aflim o moftraố, \& enfinaŏ́ todas ellas, como cantou o Car- Joan. melitano Virgilio:

Sidera pace vigent, confiftunt terrea pace.
งenaô difcorrey pelas mefmas creaturas. A terra com quie- de pace ${ }_{\text {apu }}$ Potação pende de tres dedos do Altiffimo. O mar com quie- lyanth. tação fe conferva dentro dos dilatados limites que lhe affinalou a Providencia. Aquelles dous Monarchas do Ceo o Sol, \&z a Lua com quietaçaô diftribuem feus refplendores. As arvores com quietação fe ornão de viftofas folhas, \& enchem de deliciofos frutos. Os campos com quietação fe cobrem de frefca, \& alegre relva. Os jardins com quietaçăo fe reveftem da primavera de tantas flores. Em hum dia de quietação, ou na quietação de hum dia, que foy o em que Deos defcançou depois da creação do Univerfo, teve feliz complemento tudo quanto recebèra o fer nos feis Genef. 2. dias antecedentes: Complevitque Deus die feptimo opus fuй, quiod fecerat: \& requievit die feptimo ad univerfo opere, quod

## Sermaī

patrarat. Finalmente a mayor coufa que vioo mundo, \& admiràraó os feculos foy a Encarnaçăo do Verbo Divino, Sap. 18. \& tumbem efta fe obrou na quietação do filencio: Cum c.14. quietumifilentum contineret omnia...omnipotens fermo twius de Ca'o proflivit.

Efta he a quietaçaó, porèm a inquietaçăo năo he afo fim, porque he taó perniciofa, \& de tăo nociva qualidade, que chega a a fugentar os domefticos, a amedrontar os vifinhos, \& a feparar os amigos; fervindo de tormento às confcioncias, de defconcerto às republicas, de ruina aos tronos, \& deftruiçaó ás Monarchias. He finalmente aino quietação huma cc no mortal ferida do grande corpo defte mundo. Ferido pois fe lamentava o mundo na melhor parte do feu co po,quădo unoffo Portugal padecia graves riaemo inquietuçŏes no anno do 158 . pela morte do Cardeal Rey ${ }_{\text {Santan }}^{\text {Santurio }}$ D. Henrique, que por náo declarar fucceffor da coroa a rom. 1 . liv. 1. tit. 36. expoz a grandes trabalhos. Naufragava entăo efte Reyno em hum profundo mar de miferias, combatido dos furiofos ventos de muytas adverfidades. O que experimentando hŭa virtuofa matrona clamava ao Ceo , rogando a $L$ - is fe compadeceffe defta Corte,\& déffe quietação a efte Reyno, metendo-lhe por valia a Virgem Senhora noffa,\& com efte motivo mandou fabricar, \& collocou naquelle altar a perfeyta Imagem fua, que alli vedes, com o illuftre titulo da Quietação, para que por meyo delle a concedeffe. Obrigada pois a Sacratiffima Virgem das devotas petiçóes daquella pia matrona, \& zelo com que os moradores d'efta populofa Parrochia fe empregáraó no feu culto, foy fervida alcançar-lhes de Deos a quietaçaŏ, que defejavaó.

Efta hea Rainha dos Anjos com otitulo da Quietaçaó, a quem hoje a Confraria do Santiffimo Sacramento fefteja com tanti magnificencia; emendando fua religiofa pie-

## de N. Senhora da Quietagaö.

 piedade o que os Gregos faziáo com errada fupertiçam. Celebravaō elles nefte dia terceyro de Abril , como refere Mafculo, a Deofa Minerva, que fingem os Poetas proce- Joan. dera da cabeça de Jupiter, \& que achàra a oliveyra: Mi- Bepift nerva inventrix olea: Porém eita nobre Confraria folem- ${ }^{\text {Maccul. }}$ niza aquella melhor Minerva, que fahio, não da cabeça do fol.144. fabuloôo Jupiter , mas fim da boca do Altiffimo: Ego ex ore Eccel. 24 Altuficim prodivi; \& achou, fenāo aoliveyra, a paz, ou quietaçaô, que ella fignifica: Maria inventrix pacios, diz hum Colad in Douto.Efte hade fer hoje o alvo do meu difcurfo, efte o af ${ }^{-}$appen. fumpto do Sermaó; mas parece que fe oppoem a ifto o Euangelho, porque moftra naó concordar com a Feita, aflim como tambem a Fefta naó ter com o Elangelho coherencia. Deforte que a Fefta he dedicada à Senhora; \&z o Euangelho trata de feu amado Filho. A Feftainculca-nos a protecçaó de Maria; \& o Euangelho nos infinua a appariçam de Chrifto. Na Fefta fe offerece Maria Santifima dando quietaçaó aos Portuguezes, no Euangelho vemos a Chri.o dando quietaçaó aos Apoftolos: \& dar Chrifto quietaçaó aos Apoftolos, naó he o mefmo que dar a Senhora quietaçaŏ aos Portuguezes. Aflim he, porque affim confta do Euangelho, \& da Fefta; mas para mayor gloria de Maria Santillima, heyde moftrala hoje dando quietaçaŏ,tambem no Euangelho. Peço-vos muyta attençaõ.

Columba mea in for aminibus petra..oftende mibi facien Cans. 2. tram: Minha Pomba, que afliftes em os buracos da pedra, moftra-me a tua face, diz Chrifto à Senhora [ no fentido myftico.] Efta pedra he o mefmo Chrifto, os buracos faö as fuas chagas, como diz a Glofa: In foraminibus petr e: in vilneribus Chrifti. E he muyto para notar, que pouco antes difto fe diz no mefmo capitulo fegundo dos Cantares, que -apparecèraō hūas flores: Flores apparuerunt in terra noffra. B Por路 lifluo) apparuit primus non folus; nam multa corpora Sanctorum, que dormierant, pariter furrexerunt, qui veluti.flores fimul apparuerunt in terra noftra. De maneyra que quando Chrifto chama a fua Sagrada Máy Pomba nos buracos da pedra, ifto he nas fuas chagas, fuppoem-fe refufcitado: conftıtuindo efta Divina Flor, acompanhada de muytas, huna alegre Pafchoa de flores. Tambem he digno de reparo, que chamando Chrifto a Maria em outros lugares do mefmo livro, jà amante: Amica ; jà amada: Dilectam ; \& jà fermofa : Pulchra; aqui the dà o nome de Pomba: Columbamea. E como affim? Pela fingular propriedade da Pomba. He a Pomba húa ave taó manfa, que a paz he a fua lifonja, a quietaçaó a fua delicia : Delectatur in multitudine Hugo Vi-pacis, diz Hugo Victorino: \& efta he a razaố porque os \&tor.to.2. Gregos, como dizem Pierio Valeriano, \& Aldrovando, a lib. i.c.11. intitulàrão quieta: Quieta columba. E fe a Pomba logra o
de divert. columbx titulo de quieta, o mefmo he logo chamarfe a Senhora Pú${ }_{P}^{\text {Propr.Val. }}$ ba, que advogada da Quietaçaõ : donde fe fegue, que fe Pier.Val. Maria Santiffima eftà nas chagas de Chrifto refufcitado fol.221. como Pomba, eftà ahi como Senhora da Quietaçaŏ. E não
Aldrov. Aldrov. $\begin{gathered}\text { om.2.de he muyto efteja a Mãy neftas chagas quando gloriofas,fe o }\end{gathered}$ A. vibus. Doutor Serafico a admirou nas mefmas, pendente o Filho 1. 5. B. . 3 . na arvore da fua Cruz: O' mira res! [ diz elle $]$ o fupendum in Stimu- prodiginm! tota quippe es in vulneribus FESU Cbrifti. Valo amoris
cap. 4. de mos ao Euangelho.
plancu
Virginis $\quad$ Achavaỗ-fe os Sagrados Apoftolos turbados, \& in$\underset{j}{\text { juxtaCru- }}$, quietos, porque dentro em cada hum delles havia hum sem. muy renhido conflicto. A fé contendia com a perfidia, \& a efperança lutava com a inconfidencia. Por huma parte fe thes offereciaó as maravilhas de Chrifto, por outra a cruel-

## de N. Senborada Quietagaö.

 dade da fua morte. Viaó nelle excellencias de Divino, \& juntamente abatimentos de humano: \& efta era a dura guerra, que gravemente os combatia, fem poderem jà mais admittir quietaçaón nos feus cuydados: Difcipulis [ diz Saố Pedro Chryfologo 1 manebat bellum, © collidebat acriter fidei, perfidicque confictus, \&' excurfibus deferationis, acjpei robuffa licet pectora a umpebantur: portum quietis sullum porerant invenirre. Efta era a inquietagaá dos Difcipulos. E que fez Chrifto, para que elles tiveffem quietaçao? Deu-lhes a $\mathrm{paz}:$ Pax vobis; \& vendo que ainda continuavá inquietos: Quid turibati eftis? lhes moltrou as chagas das mãos,se pés: Offendit eis manus, ©̛" pedes, \& juntamente à do lado, como efcreve S. Joaō: Oftendit eis mannss, élatus. Epor- Joan. 20. que mais razaó moftra Chriito a feus Difcipulos eftas cha- a gas, \&\& nã outras $\because$ Se quer livpralos da inquietaçã que padecem, fe thes quer dar quietaçã, porque lhes não moftra a cabeça trefpaflada de elpinhos, as coftas abertas com açoutes, ou outras varias feridas defeu fantiflimo co:po, fenaó eftas cinco chagas: Sim, porque affim devia fer;; \& mais trazey à memoria o que eftava neftas chagas , \& o fim para foraō moftradas. Neftas chagas eftava Maria Santifima, como Senhora da Quietacaó, porque como quieta Pomba em os buracos da pedra: Columba mea in foraminibuus petre. O fim para que Chrifto as moftrou, foy a quietação dos Apoftolos,\& por iffo para que os Apoftolos tiveflem quietaçaó, era neceffario fe lhes moftrafleme flas, \& naõ outras chagas, porque à Senhora que nellas affiftia, eft ava a quietação avinculada. Affim ó experimentàraö os Difcipulos, pois tanto que tiveraó a Senhora da Quietaçaó naquellas chagas, gozàräologo alegre quietação: Gavij/ funt Dijci- Joan, zo.. puli.Temos ajuftado o Euangelho com a Fefta, refta agora diftribuir o afliumpto. Conftarà pois efte de dous

12 Sermáa
pontos, dos quaes o primeyro moftrarà como em Maria Santiflima tem os homés a fua quietaçaó, \& o fegundo moftrarà como a Senhora fe illuftra, \& decòra mais coma a quietaçaó, que dà. Mais claro. Veremos a Virgem Soberana dando quietaçaố aos homés. Primeyro ponto, \& primeyro difcurfo. Veremos a quietaçaó communicada dando realces à fermofura da mefma Virgem. Segundo ponto, fegundo, \& ultimo difcurfo. Para me dezempenhar de tam grande obrigaçam, peço com vofco à mefma Senhora me alcance de Deos os auxilios da graça.

Ave Maria.
Quem duvîda ferem Chrifto, \& fua fagrada Mãy a Novarin. quietaçaố dos homens: Deus hominum quies, diz NovariVirg. lib. no; Maria quies tranquilla navigantium in freculi pelag o, Phi4. excurr. ladelphio. E aflim como aquelle deo quietação aos ApofMr.n. Mor .
M. tolos, aflim tambem efta deo quietaçaố aos Portuguezes. Philadel- Entrou Chrifto no Cenaculo de Jerufalem, \& logràraó os


Virg.

Judie. 50
Ruvg. hic. Imagem da Senhora,\& tambem houve quietaçaó nos Portuguezes. Em quanto alli não foy vifta aquella Sagrada Imagem, fentirăo-fe perturbações, ouvio-fe eftrondo de armas, experimentàraō-fe as calamidades da guerra; porém tanto que appareceo naquelle Altar Maria Santiffima, tudo ifto defvaneceo, porque logo o Reyno focegou. Oh maravilha! oh pafmo! Jà he paz o que era guerra, jà he quietaçaó o que foy defaffocego. Parece-me, fem duvida, que eftou vendo efte cafo figurado na Efcritura.

Diz o fagrado Texto que nos dias de Jahel focegàraó em Ifrael os esforçados, \& tiveraó quietaçaô : In diebus fabelis...ceffaverunt fortes in Ifrael, © quieverunt. Quer dizer, como expoem a purpura de Hugo, que os Ifraelitas naó oufavam a pelejar: Fily Ifrael nom audientes pugnare. E qual ferà a caufa defta noya, \& rara mudança? Os Ifraelitasem

## de $N$, Senboxa da Quietaçaô.

 outro tempoguerreyros, agoraditofamente pacificos? Em outras occafiöes tinháo as armas nas măos, $\&$ \& agora parece que nāo tem măos para as armas? Sim; naõ vedes, que neIte tempo feliz exiftia hūa Jahel: In dicbus $\mathcal{F}$ abelis, figura de Maria Santillima, como diza Glofa Moral: Per Fabe- Gloff lemf figurata fuit beata Virgo: \& o mefmo foy haver e.taf fi- Morico gura, ou imagem em Ifrael, que năo fer ouvido em Ifrael ruido algum de armas, eftrondo algum de guerra; porque fe os Ifraelitas tiveráo em outro tempo animo para a batalha, agora falta aos Ifraelitas effe animo; fe algum dia accommettião aos inimigos, agora jà năo ouzaó a pelejar, agorajà tem quietaçaō: In diebus' Fabelis...cef Javernut fortes in Ifrael, '‘ quieverunt.Affim em Ifrael, \&\& tambem affim em Portugal. Para haver quietaçam em Ifrael, baftou hurna Imagem daSenhora, \& baftou tambem outra Imagem fua para haver quietaçam em Portugal. Hūa Imagem deu quietaçam aos Ifraelitas , outra Imagem deu quietaçam aos Portuguezes: daqui fe fegue, que aflim como com a prefença de Maria fe gozada felicidadeda paz, coma fua aufencia fe experimenta infelicidade da guerra; affim como com a prefença da Senhora repugna a inquietaçăo, fe fegue a inquietaçaóa tuaa aufencia.

Vio o Evangelifta Aguia hũa guerra no Ceo,logo de- Apoc, r. pois que hūa mulher fe apartou do mefmo Ceo: Mulier fu-num $F_{\text {: }}$ git in folitudinem, © factum eff prelium magnum in Calo.Efta mulher era aquella, que appareceo veftida de Sol, calçada de Lua, \& coroada de eftrellas. E porque não houve no Ceo aquella guerra ao mefmo tempo, que nelle fe via efta mulher? Por ventura não era o Ceo fufficiente theatro, para fe reprefentar hŭa, \& outra couifa juntamente? Se no pequeno corpo daquella mytteriofa mulher fe viaó ao mefmo tempo duas grandezas, com que feornava, a do Sol,

## Sermã̃

Genef.r. \& a da Lua: Duoluminaria magna; porque năo eftavam no grande corpo deffe Ceo, tambem ao mefmo tempo, a muther, que era final grande: Signum magnum,\& a guerra tambem grande: Pralium magnum? Affim feria fe aquella muther năo fora o que era, naô figuràra aquillo que figurava. Tigurava ella, no fentir de S. Bernardo, \& outros,a Vir-
D.Bern. in Signu magnum. gem Senhora noffa: \&oem quanto a Senhora eftà prefente, náo pòde haver inquietaçaó, ou guerra, \& fò a pòde haver eftando aufente ; por iffo em quanto ella appareceo no Ceo, dutuou em o Ceo a paz; tanto que fe apartou do Ceo, logo no Ceo houve guerra; porque affim como com a prefença de Maria Santiffima repugna a inquietaçăo, fe fegue sylveira a inquietaçaõ̀ à fua aufencia: Cum Marix prafentia deeft, ac Apoc.c. Apoc.c.c.
requaft. diz hum grande Le Lxpofitor dos Euangelhos. Deforte que $s_{2 .}$ he aufencia de Maria premiffa da inquietaçaó, affim como a fua prefença he da quietação premiffa: fendo táo proprio da Seuhora o communicar quietaçaó, que até o mefmo Deos, quando quer dar quietaçaó, uza della como de inftrumento, porque parece que he Maria o unico meyo da quietaçaó dos homés.

Refgatado o povo Hebreo do cativeyro do Egypto, o guiou Deos para a terra da Promiffaố com húa columna que de dia era de nuvem, \& de noute era de fogo: Dominus E. od.13. autem pracedebat cos ad oftendendam viam,per diem in columd.21. na nubis, per nootem in columna ignis. E porque encaminha Deos ao feu povo pelo deferto com efta, \& năo com outra guia? Direy o que me parece. A terra da Promiffiă, para onde os Ifraelitas caminhavão, era lugar de quietaçaó; o mefmo era habitarem naquella deliciofa terra, que terem quietaçam, como diffe Jofué aos Rubitas, \& Gadditas, fallando dos outros Hebreos, que jà tinham a fua poffe: DeJofue 22. dit Dominus Deus vefter fratribus veftris quietem: deu o Sea. 4 .

## de N.Senbora da Quietagaö.

nhor voffo Deos quietaçam a voflos irmã̃os. Ah fim ? \& aquella fufpirada terra era quietaçam dos Hebreos; poís por iffo ha de fer efta guia,\& naó outra a que os encaminke para ella; porque he efta columna de nuvem, \& fogo figura da Sagrada Virgem como diz Richardo de S. Lourenço: Richar.a Debac dicitur [falla da Senhora] expandit nubem in prote- S.Laur.de ctionem corum, \&o ignem ut luceret eis per noctem: \& fò Ma- Marix. ria Santiffima ha de fer o inftrumento, de que Deos ha de lib.7. uzar para conceder quietaçam ao feu povo, porque parece pfal. 104. que fó ella he o unico meyo da quietaçam dos homếs.

Defte inftrumento uzou Deos para dar quietaçam aos Hebreos, defte para dar quietaçam aos Portuguezes, \& defte tambem para dar quietaçaŏ aos Apoftolos: fendo aos Hebreos reprefentada a Senhora naquella admiravel columna, aos Portuguezes naquella Sagrada Imagem, \& aos Apoftolos nas chagas das mãos, \& pés, que o Senhor lhes moftrou: Oflendit eis manus, \&́ pedes: como quieta Pomba: Quieta columba, em os buracos da pedra: Columba mea inforaminibus petr ce: in vulneribus Chrifti.

Temos ponderado a grande mercé que os homés recebem da Senhora na quietaçam, que lhes dà; refta moftrar agora o luftre que à Senhora refulta da mefma quietaçam, que communica. Muytos faó os titulos, muytas as advocaçoens, com que a Mãy de Deos fe ennobrece, porque faó muytos os empregos da fua grande piedade; mas entre advocaçoens tam illuftres, titulos tam efclarecidos, nenhum feeleva mais queo da Quietaçam, porque parece que fò a excellencia de dar quietaçam aos homếs, dà a Maria Santiffima fermofura entre as demais excellencias; parece que fò por advogada da Quietaçam he fermofa.

Fermofa como a Lua, \& efcolhida como o Sol chamão à Senhora as filhas Siam:Pulchra ut Luna, electa ut Sol. Cant.6. Naó fundo aquio meu reparo em fer Maria foberana comparada da esfera he muy propria a femelhança de aftro] mas fim no m r do com que fe faz a dita comparaçam. Duvido pois affim : fe as filhas de Siaõ querem engrandecer a Senhora, porque não a affemelhão na fermolura ao Sol, mas fim à Lua? Affim como fe diz efcolhida como o Sol, \& fermofa como a Lua, porque fe náo diz efcolhida como a Lua, \& fermofa como o Sol? Não he o Sol o planeta mais

Berchor. tom. 3 . Reductorij. mor. verbo Luna. luzido, o aftro mais refplandecente, de quem a Lua recebe a propria claridade: Luna a Sole illyftratur ? Sim :,'pois fe o Sol faz oftentaçăo de tanta luz, fe na fermofura he hü Sol, porque razaó naó he a Senhora, quando applaudida de fermofa, comparada ao Sol, mas fim à Lua: Pulchra ut Lu$n a$ ? Com muyta razăo, por húa grande differença, que ha entre o Sol, \& a Lua; fenaó vede.

Levanta-feo Sol na madrugada do chriftalino leyto das aguas, trajando purpura, coroando-fe de eftrellas, empunhando rayos por cétros ; \& começando a pizar mageftofo as liquidas perolas, que a Aurora prodigamente difpendéra por alviçaras da fua vinda, fahe a illuftrar os montes, dar alegria aos valles, alento aos viventes, \& os bons dias ao mundo:o qual logo começa a inquietarfe com a chegada de hum tam illuftre Principe, porque as aves entre alegres canticos fe auzentão dos feus ninhos, os brutos defempàraó as fuas covas, \& os racionaes fahem dos feus domicilios, cada hum para a fua occupação, \& trabalho: Ortus ef Sol...exibit homo ad opus fuum, © ad operationem Plal.ro3. fuam ; olavrador para o campo, o negociante para a praça, o miniftro para o tribunal, \& o valido para o palacio. Paffaŏ as horas, corre o tempo, chega a tarde, \& auzentandofe oSol na declinaçaô do dia, fe moftra neffes fuperiores orbes entre cortinas de nuivēs aquelle candido aftro, que com as vibrantes armas da fua luz corta pelo obfcuro cot-

## de N. Senborada Quietagaõ.

po da noute, fervindo de farol aos navegantes, de luminaria a effe ethereo palacio, \& de lampiao à grande fala do Univerfo : a efpola digo do Sol, may do orvalho, 8 cm peratriz do mar, a Lua: com cuja appariçã́ ceffa o ı uido do dia, \& começa o filencio da noute. Jà as aves fe entregaó ao fomno na eminencia das fuas habitaçőes, jà os rutos repoufaó na profundidade das fuas grutas, \& jà os racionaes defcançaó na brandura dos feus leytos; porque fe Thes acabou o trabalho com o dia: Ad operationem fuam uf- pral.ros. que ad vefperam. Jà finalmente he cucliciofo defcanço, o que foy inqueta fadiga dos mortaes, \& he fuave quietaçam, $o$ que foy penofo dezaffocego:

> 'Jamque per emeriti jurgens confina Pbabi Titanis mundo latè jubjecta aflenti
> faculdade defllosofle
> Rorifer a gelidum tenuaverat aurea biga:

Fampecudes, volucresque tacent: jam jomnus avar is

Cantou la o Poeta Statio. Viftes como o Sol inquietao satuus mundo, \&̌ a Lua the dà quietaçaó? Ide agora comigo. Ma- Theb. 4 ria Santiflima como Sol, he quando exaltada com alguma das fuas adyocaçőes. He Sol pela advocaçaó da charidade, porque tambem o Sol foccorre: he Sol pela advocaçá da faude, porque tambem o Sol diverte as doenças : he finalmente Sal por outras mais advocaçóes. Eis-aqui o que nos dà a Senhora comó Sol : \& como Lua,que nos dà? Da-nos a quietaçãó ; porque o dar quietaçaó he, como viftes,propriedade da Lua. Ah fim? pois chame-fe a Senhora fermefa, não quando femelhante ao Sol , mas fim quando femeHhante à Lua ; porque parece que fò por advogada da quietaçaó,he fermofa: Pulchra ut Luna.

Tamannexa como ifto, anda a fermofura da Senhora à quietaçam, que communica : tăo grande uniaó ha entre hưa, \&r outra coufa, tam admiravel identidade, que o mef-
mo he louvar a fagrada Virgem de quieta, que engrandecela de fermofa. Naó nos apartemos das Filhas de Siaó,que aind a nos haó de provar o penfamento.

Quatro vezes pedem as Filhas de Siaó à Senhora, que
Cant. 6. volte atraz o paffo:Revertere, revertere finamitsis: revertere, revertere. Chamaó-lhe, finamitis, ă na verfaó de Aquila val o mefmo que, pacifica: Sunamitis, id eft, pacifica. Ifto fuppofto,pergunto agora affim : para que chamaó eftas Virgens à Senhora com tam repetida inflancia? Ellas mefmas eftam dizendo, que para a verem: Ut intueamur te: Em lugar do que, lè o Efcolio Grego:Intuebimur ut fpectaculum; veremos a voffa face, como efpectaculo: ifto he, como efpectaculo de excellentiffima fermofura: Praftantifimum pulchritu-

Ghisler. in Cant. verf.i2. Expof.

## Ifai. 33.

 num. 19. D. Juftin. contra de S.Eucharist. dimus fpectaculum, expoem Ghislerio. Bem : pois fe eftas amantes Virgés tam anciofamente defejaó gozar a vifta da Senhora; fe por meyo de tantas fupplicas pretendem alegrar os olhos no jardim da fua belleza, porque lhe naó chamaó fermofa, mas fim pacifica? Defejaó-na ver como fermofa, \& intitulaó-na quieta? Que tem a fingularidade da fermofura com a excellencia da quietaçaó ? Tem muyto; porque ha taó grande uniaó entre huma, \& outra coufa, taó admiravel identidade, que o mefmo he louvar a Sagrada Virgem de quieta, que engrandecela de fermofa:Reverterefunamitis: intuebimur ut praftantiffimum pulchritudmis fpectaculum.Eftà vifto o muyto que Maria Santiffima fe decòra com quietaçaó que dà: refta agora provar o mefmo daquelle Senhor Sacramentado; para que elle confirme o difcurfo, \& juntamente nos authorize o Sermaố todo. Fallando o Profeta Ifaias de Chrifto naquelle Sacramento [no fentir do Martyr Saó Juftino]diz, que aili o veràó os olhos com fermofura : Regem in decore fuo videbunt oculi. E como aflim? Se naquella fagrada Hoftia naó vem os olhos mais

## de N. Senbora da Quietagaŏ.

19 que hum vèo de candidos accidentes: fe alli fe efconde Chrifto às noflas viftas, como faz alli oftentação da fua fermofura : In decore fro: Direy: Chritto naquelle Sacramento dà-nos quietaçā́;porque he Cea aquelle Sacramento santiflimo, como the chama S. Paulo: Convenientibus vobici in unum jam nor eft Dominicam cenam manducare: \& Cea, the vocabulo Grego, val o mefmo,que coufa, quà quietação dẹ trabal hos: Cena diz. Plutarcho sdicta efftquod a laboribus $\int u$ - Pluarch. perfedere faciat. Allim o diz o Sylveira: Сॅena fáo palavras symph. fuas ) recte dicitur $\int$ acra E Euchariftia,tantum enim dijfat ut ad labores mittat, quiod fuper federe faciat à laboribus, © dat om- sylveit. nem quietem. Di-nos Chrifto quietacaó no Sacramento : \& tom. is in he tala qualidade defta dadiva, tal a uxcellencia delte be- app. to. neficio, que o mefmo he dar-nos naquelle augutto Mytte- num. num 1 . 1 s rio quietaçāó, que oftentar alli fermofura: Regemin decôre fino videyunt oculli.

Allim fe junta na fagrada Euchariftia a oftentaçaó da fermofura com a data da quietaçā̃, do mefmo modo que em Maria Santifilima fe admiraó os realces da fermofura, quando da quietaçam dadivofa: concedendo-a a elte Reyno,depois de a ter dado aos Apoftolos,nas chagas das mäos, \& pés de Chrifto refurcitado: Ofendit eis manus, ópedes: como quieta pomba: Quieta columba, em os buracos da pedra: Columba mea in foraminibus petre: in vulueribus Cbrrfit.

Tenho acabado o Sermó, mas mắ tenho ain da acabado de prégar; ; porque fe me offerece affumpto pira os difcurfos, materia para os panegyricos, qual o primeyro facrificio, que offerece a Deos hil Sacerdote nefte dia, com optima refolução efcolhido para acçaó taó heroica, porque dia, em que fe dedicáo cultos àquella Senhora foberana. Là tinhaō os Hebreos as pombas, em final de fumma felicidade: \& effia a razão porque os mais ricos, \& poderofos del.-

C ${ }_{2}$ les

## Sermä̈

les coftumavăo pintar azas de pombas nos tectos das fuas cafas, como refere Euthimio. Ifto mefmo, que os Hebreos pratiravão com as Pombas materiaes, uzou o novo Sacerdote com a myitica, \& fingular Pomba, a Senhora da Quietação; tendo a protecção das fuas azas, por final de felicidade grande. Debayxo das azas defta Pombatem hoje a felicidade de offerecer a Deos o primeyro facrificio, affim como logrou a dita, de fer creado Sacerdote, debayxo das mefmas azas; porque em hum fabbado, dia dedicado à Senhora recebeo o grào Sacerdotal. Sem duvida, que fallou aquelle dia dezalete de Março,com efte tres de Abril, co-
Plal. 18. mo de outros dous dias diffe o Profeta Rey : Dies dici eruEtat verbum: porque fe aquelle dia era dedicado à Senhora, nefte dia tambem he a mefma Senhora feftejada; fe aquelle dia val o mefmo, que quietaçaó, que ino quer dizer, Sabbado:Sabbatum, id eft, requies: tambem temos quietaçam nefte dia.

Oh ditofo Sacerdote, de quem a Senhora da Quietação he Protectora! por certo, que bafta a protecção, que tendes, por indice da felicidade, que gozais. Bafta affiftirvos naquelle Altar a Senhora da Quietaçaó, para fe entêder, que fois eleyto por Deos em Sacerdote; porque he pro. prio da Senhora da Quietação,confirmar hum Sacerdocio. Fez Deos a Araó feu Sacerdote:\& porque muytos dos He breos imputavam efta eleyção a Moyfés, \& naó a Deos, de quê ella era: mandou efte Senhor a Moyfés, $\mathfrak{q}$ recebeffe de todos os Principes das Tribus doze varas, efcrito o nome de cada hum na fua vara; \& que juntando a eftas doze outra,em que eftiveffe o nome de Aram, tambem efcrito : pozeffe todas treze no Tabernaculo; dizendo-The:que aquelle, cuja vara floreceffe, era o eleyto em Sacerdote. Cumprio Moyfés o mandado de Deos; \& entrando no feguinte dia em o Tabernaculo,achou a vara de Araố, naô fó veftida de folhas,

## de N. Senbiora da Quietaçaö. 21

 folhas, \& ornada de fores, mas tamberm carregada de frutos : \& defta forte ficou confirmado o Sacerdocio de Araō: Solavirg a Aaronisforet, © \&erminat. eoquu mirabli e effectu Aaronis Sacerdotium confirmatur, diz o Efcobar. Eite o cap. 17 . fucceffo, entra agora o meu reparo: Se Deos queria moftrar, que Aram fora por elle eleyto em Sacerdote: fe. queria confirmar efta eleyção com hum milagre, porque mais hade fer com efte, que com outro? Que mylteriotem a vara florida, que myiterio, confirmar oSacerdocio de Aram :Eu o direy. Era eftav vara, Maria Santifima,como diz Hugo Cardeal: Virga eff beata Virgo: \& não de outra for- Hngo in te, fenão comondvogada da quietação: porque por meyo Num. defta vara,quiz Deos dar quietaçã́ às queyxas dos filhos de Ifrael: Quem ex bis elegero, germinabit virga ejus, ©゙ cobibebo a me querimonias filior un Ifrael: quiefere factam que- Num. i7. rimonias, lem o Hebreo, \& Chaldaico: como defacto foce- 6.5 . gàrào,tanto que floreceo aquella vara, como dizem Cae- Caeezan.\&e tano, \& Lorino. Ah fim ? pois efta vara,era a foberana Vir-L Lorininin in gem,como Senhora da Quietaçaõ? pois por iffo Deos quiz $\begin{gathered}\text { capp. } 17 \text {. } \\ \text { Num. }\end{gathered}$ confirmar a Aram o Sacerdocio com efta vara, porque he proprio da Senhora da Quietação, confirmar hü Sacerdocio: Eoque mirabliliefectu Aaronis Sacer dotium confirmatur.Confideray agorao Tabernaculo de Deos, \& ponde os olhos no Templo de Nicolao: \& comparando a figura com o figurado, achareis hưa grande proporçăo entre o figurado, \& a figura: entre a vara de Aram, \& aquella Senhora foberana. Là a vara de Aram confirmando a Aram o o Sacerdocio ; cà a Senhora da Quietação confirmando tambem o Sacerdocio a outro fegundo Aram. E naó repareis em eu comparar efte novo Sacerdote da Ley da Graça àquelle antigo Sacerdote daLey efrrita,quanto à confirmaçăo do Sacerdocio; pois naó fò nefta circunftâcia fe parece hum com outro, mas tambem faó femelhantes notempo, $\mathrm{C}_{3}$ \&
\& lugar do primeyro facrificio. E porque a voffa curiola attençaŏ mudamente me eftà pedindo a razăo defta femethanes eu vola quero dar com brevidade. Comecemos pelo tempo.

Levantado por Moyfés o Tabernaculo de Deos, no Exod ${ }_{40}$. prin yro dia do primeyromez: Igitur menfe primo prima b.is. die menfis collacatum eft tabernaculum: crexitque Moyfes illud: fez Aram a Deos o primeyro facrificio no outayo dia feguinte: Facto autem octavo die... Aaron accedens ad altare immolavit vitulum. E năo he tambem o mefmo, o que vemos agora praticado? Senaó vede. Aquelle mez primeyro [porque delle fe começou a contar o anne depoijs da liberdade
Levit. 9. Hugo in cap. 45 .
Ezechiel.
Barrad. dos Hebreos ] chamiva-fe Nifan, que val o mefmo que Abril: Nufaneft Aprilis, diz Hugo. Pelo Tabernaculo,que Moyfés levantou no primeyro dia do dito mez, entende o Barradas ao corpo Santiffimo de Chrifto, gloriofamente lib.s.Ite- levantado da fepultura : Nonne tibi videtur erectum taber. ner. c.14- naculum, cum corpus illud Sanctiflimum, quod jacebat infepul. chro, magno corufcansplendore furrexit? E fe Aram celebrou o primeyro facrificio em Abril, no outavo dia da ereçam do Tabernaculo: tambem o novo Sacerdote faz a Deos.o primeiro facrificio em Abril, no Outavario da Refurreyçaó de Chrifto, que cahio no primeyro dia defte mez, affim como no outro Abril foy a erecçaó do Tabernaculo, figura fua. Seguefe a circunftancia do lugar.

Sacrificou Aram em hum Altar junto ao Tabernaculo; no qual Tabernaculo eftavaó, huma Menza com os Păes da propofiçaó, huma Urna de Mannà, a Arca do Teftamento, as Taboas da Ley, \& hum Candieyro de ouro. E por ventura naó he o mefmo, que vemos tambem naquelle admiravel Tabernaculo? Porque alli tendes por Menza dos Päẽs da propofiçaó, a Sagrada Euchariftia expofta naquella Menza; por Urna de Mannà, o Sacramen-

## de N. Senbora da Quietaçaó.

 to em hum cofre, dentro naquelle Sacrario ; por Arca do Teftamento , aquella Sagrada Virgem, como lhe chamaö́ D. Bern. algūs; por Taboas da Ley, aquelle Miffal, em que fe lem \& alij. preceytos, affim de hũ, como de outro Teftamento; finalmente por Candieyro de ouro, ao grande Nicolao : ouro pela fua ardente charidade, de que o ouro he fymbolo. $A u$ ro diz Beda, charitas infinuatur: fervindolhe de oleo,o que milagrofamente dimana do feu fepulchro: Detüba ejus emanat fons olei: \& de luzes, tanto feus admiraveis prodigios, como o refplendor do feu nome ; pois Nicolao, fe interpetra, Refplendor do povo: Nicolaus, 2 d eff,nitor poppuli. E fe là o Candieyro eftava ao lado do Tabernaculo: Pones... candelabrum in latere tabernaculi: tambem Nicolao eftà naquelle Tabernaculo, a hum lado.Gloriofa Emperatriz do Univerfo, pouca feria a voffagrandeza, fe a pequenhez do meu talento a podera comprehender: menos admiravel feria a voffa foberanîa, fe a minha lingoa a foubera explicar. Fiz, Senhora, o que pu- | Silazat Pror |
| :--- | de, mas naó fiz, o que devia: fazey vòs agorao que deveis, inp.r.v.v. naõ a nòs, mas fim à voffa grande piedade.E fe a Pomba he 4 ...8. 8 .

 fois Pomba,entre todas a mais manfa: Inter omnes mitis:dey- M. Virg. xay-vos prender dos noffos rogos, com que inceflantemen- ${ }^{\text {appud }}$ te vos pedimos; que affim como outra Pomba guiou aos Aldrov. Argonautas para Colchos, nos encaminheis para a quieta- - Avi. Al .dide çaó do Empyreo: Ad quam nos perducat Sanctificima Trini- s.c.cap.t. tas, éc.


## Bedatom.

 lib.3. de Tabern. cap. 4 . Leonard. Juftinian. in ejus via. Andrad







 -8.94. -bysmosel
 $-1724125$ Ascibua 8xizas.dil ax boxil



## mavert



 iv.r.ge cisvob eup o moges sov yoxil: sivol sup o cxithonn zarn esb









