## 1 <br> EM A M

## Do ©Maximo Doutor da Igreja,

## ©AM HIERONYMO.

## Pay dos Monges de Bellem.

Que prégron o Reverendiffimo TPadre Mefre Fr. Fernando de San$\checkmark$ Ausuffinbo, fenfilbo, Padre da Provincia na fua Religiā̄, ${ }^{\text {E }}$. Examinador das tres Ordens Militares.

OAnno de 1687. No Convento de Sam Hieronymo do Matto,

$$
D E D I C A D O
$$

Ao M. R. Padre Frey Martinho Martiniano de Caftro, Religiofo damefma Ordem, Prior actual do Convento de Santa Marina da Cofta, defpois de o terfido do Convento Real de Val-Bemfeito, \& do Convento de Noffa Senhora da Pena.


## LISBOA.

 Ja Officina de JOAM GALRAM. Com todas as licenças neceflavias. Anno de 168 g .
$8$

# DEDICATORIA. 



1ND A que fe me podiacen furar confentir eu que Se imprimiffem alyuns Sermöes meus, naö fendo o primeiro daquella Maximaluz da Igreja N. Padre Saō Hieronymo, (em cuja Jolemnidade tenbo prégado tantas vefes nos Conventos da Ordem, que jò em Bellem foraó quatro) fazia-me juspender as refoluçaö de dar à estampa algum delles, ©̛ temor de entender que pavafer efcritor de Jeus lowvores, ©o prerogativis, devia Jer quem foffe mais dotado de eloquencia, ©็ muito relevante no efpirito àvifade $\boldsymbol{t}_{\text {uob }}$ /ublime affumpto, ou ao menos que er a neceffario ir ponco a ponco, enfayando nas menores lufes, para moftrar empublico as qualidades de tanta luz, E® efta foia defculpa, que eu dey nodifcurfo, que tive com V.P. M. Reverendo quando me fez of favor de fer mea ouvinte nefte Sermaō; E® como eu vi nas attençōes deffe a accitação, com qque o approvou, por eu fer Jóbum relator do que prégára a voz de Deos em - Baptifta, É explicára a lingua do ESpirito Santo em a Igreja Ca. tholica, que fó tal voz, Es tal lingua podem bem expender os feus me.ritos, entends que era obrigaçaō forc, ça offerecello, $\mathcal{G}$ dedicallo a V. P. 1. R. taö particular filbo feu; por que com a fua aceltaçaõ tive ffem - mos que cenfurar os leytores da minba ponca fufficiencia, porque jo pprovariò aefcolla, que fiz da peffoa de V. T. de cujos procedio
mentos, ©o Religiano tem tanto conbecimento a Ordem, que quafi fema. cabar bum Prior sdo, ocbamaó para outro, ©' os feus merecimentos adjuntos, comos dotes berdados por nature fa, daquelle taö iñuftre pay, offaö cbamandio a mayores dignidades, porque quem com tantos proa greffos comec,anus primeiras, certo penhor be, de que realce mais nas mayores, comoen/inava Cbrifo: Quia in pauca fuifti fidelis,fupramulta te contituam, af juno eppera o meu affecto ver, para creditos da minba Religiaō, Es para gloria da Illuftre familia de IT.P. M.R. cujareligiofavida, prospere o Ceo com muitos döes de.


> De V. P. M. R.
> Muito affeyçoado Amigo, Irmão, \& fervo

Frey Fernando de Santo Augrufinho.


## Sic luceat lux vefracoram bominibus, ut videant opera veftra bona. S. Mattheus no cap. 5 .



XPERIENCIA he achada, \& certa Philofophia, que quando as caufas fam fummamente exCetlivas, obrāo effeitos contrarios, porque osexceffos defcompóem as proporçoẽs nas medianîas,com que fenâo feguem as lemelhanças. Em otexto do prefente Evangelho, fe ouvem os titulos, com que Chrifto a feus Difcipulos, \& a Igreja a os feus Doutores, \& Varoēs A poftolicos intimou a obrigação de Prégadores, \& Meftres Evangelicos, gue edificando com o exemplo nas obras, admiraffem com a luz do faber na doutrina, \& com effa obrigação, thes enfinua tambem o honotifico do premio nagrandefa do officio, porque thes inculca a fua re. melhança, fendo certo que Chrifto edificou Santo, \& admirou Sabio para importancia dos homes, Copit Fefnu facere, $\circlearrowleft$ docere.

Que faó fal, \&z que faö luz thes dizo Senhor, \& que fão cono Cidade pofta fobre oalto do monte, \&lucernaacefa não efcondida, mas manifeftaem acafa, aonde devem lufir, enfinando com a doutrina, \&\& dando exemplo com as obras, \& - Ilimilufirdo, \&iedificando, feram
chamados grandes em o Reyno do Ceo; neftas palavras do textó, fe achāo os fundamentos, para moralizar as acçoẻs heroicas dos que fo150 lufes, © Doutores nalgre ia Catholica; \& eftas mefmas, he certo que podiăo fervir de motivos para defcrever, \& moralifar as obras, \&c doutrina de meu Padre S. Hieronymo : porem ainda que na fua vidafe veja o ó fe vè nos mais, edificando Santo, \& admirando Sabio: tambem confidero que chegoune 1 . le a tảto exceffo o obiar, \&̌ olufir, ó fesāo vè nos mais, o que fe confideraem hu Hieronymo:aonde infiro que os fundamentus por: onde fe explicão as excellencias de todos, fam curtos motivos, para declarar os prodigios de táo rara viitude, \& importante fabedoria.

Sal, faō chamados todos os Dourtores, ou fe entenda pela fabedoria, fegundo o que fe mandava, que nenhá facrificio fe fifeffe fem o lal, \& explicão muitos fem o fal da fabedoria: Smefale apientio, ou fe en. tenda pelas obras, comocxplica S. D.D:Dionyfio: Prins fal, quam lux po nis my fio. vira, quàm dotrims, masem hū, \& outro fentido, de tal inaneira devemos confiderar a rafáo de fal:em
meu Padre S. Hieronymo comoem mina, ou para melhor declarar, comoem faleiro, de que os mais devem participar, para 反aborearem as iguarias dos myfterios, ou do exemplo das virtudes. Huma das ciro cunftancias, que pede o ornato, $\& x$ aceyo de hüa mefa, he ter no me. yo hum faleiro, para os convidados ufarem do fal,importante ao gofto das iguarias, fegundo o genio particular de cada hí : a fabedoria Diwina edificou huma cafa, efta he a Igreja, \& nella poz méa, \& cha. mou convidados; efta mefa era a dos mytterios, nos convidados fe comprehendem todos os filhos da Igre ja, quem houver de goftar my w flerios com o gofto de os percebery ou imitar vida de mytterio para o gofto de agradar a Deos, ha de tomar o fal, do faleiro deHieronymo: porque allim darágofto ao conheeimento dosmyfterios, \& terá fábor na fua imitação em a preferva. çào dos vicios, \&̌ exercicio das vircudes ; \& fendo o fal tomado com proporção, he fabor parao gofto; affim como fe emhun fó prato de hūa iguaria fe lançar todo hú falei* ro, offenderia o fabor, como logo na iguaria, \& prato de hú Sermão, que occupa húla hora de tempo, fe pòde ufar de tâto fal, que por muiro não offenda ogofto dos ouvintes, \& venha pelo exceffo a obrar effeito contrario: Vos eftis fal.
são lufes os Doutores, Vos eftis iux; todos experimentão, que a luz he condição, fem aqual os olhos nủo vem os objectos, porem fe he exceffiva, cega; todos os Doutores, Patriarcas, \& Varoẻs A poftolicos ralolufes, mas Hieronymo he tam gíade laz, \& táo excefliva, que para fe comprehender o que he por luz, cega mais do que alumeia, porgue os olhos do entendimento husmano fáo limitados, para a penetrá:
rem. Sấo os Doutores Cidade fituaa daem oalto do monte, em q́ fe declara o officio de Prégador, Iobreo alto do pulpito, enfinando a osfeus ouvintes, \& affim como aCidade no alto domina, \& dà leys aos feus Cidadoẽs, \& aos do feu termo, \& diftrito, affima o Prégador A poftolico deve dar documêtos com o exemplo, \& dourrina aos feus ouvintes, para aproveitarem no caminho de Deos, $\&$ huma Cidade, bem a pòde comprehender a vifta, \& o difcura fo; fe explicarmos a meu Padre S. Hieronymo pela comparação de Cidade pofta no al to, he hü mappa, que comprehende hum mundo;por que a toda a Igreja, que abraça o univerfo, foi Prégador no alto efo tylo da fua doucrina, \& na impore tancia do feu faber ; \& hum mundo reduzido a húa Cidade, mais confunde, do que fe percebe. He cada hư dos Doutores da Igreja lucerna acefa, que nảo efteja efcondida pa= ra refplandecer aos q́ eftāo na cafa: $U_{t}$ luceay omnibus, qui in domo funt. Ifto he no diftrito, ${ }^{\text {q. incumbe a ca- }}$ da qual por difpofiçoẽs da providencia, como aosA poftolos às Prom vincias, que lhes cahirāo em diftribuição: Meu Padre S. Hieronymo foi lucerna de luz tão grande, que a fua cafa, a onde alumiou, foi a toda a Igreja Catholica, que occupa jà partes das quatro partes do müdo;\& o que para es outros he caraz parafeu diftrito, para Hieronymo he o univerfo, porque fem efta luz, andava a verdade da Efcrittura co. moem fombras, ou pela malicia dos herejes, ou por thes falcar hum Hieronymo, que a declaraffe:In ex. ponendis Sacris Scripturis Doltorens Orar? maximum. Chamāo-fe ultimamente $D . H$ i grandes os Doutores, \& lufes da crom, Igreja, mas nos termos da grandefa Cabem muitos grandes: Magnus vocabilu: \& entre eftes bem pòde ha*
ver huึs mayores; outros menores na mefma grandefa; porem o exceffo de grande em hû Hieronymo, não admitte igualdades, nem comparacoês de mais a menos, porque guan do os mais todos fam grandes, meu F'adre S. Elieronymo he maximo, ixefta grande fa fuperlativa he Encr mmunicavel, não admitte mais que hit : a grandefa de Deos expli-sa-fe por optimo maximo, \& não fe communica a creatura nerhũa,$\&$ 1 íb por graça, \& participaçâo a refpeito das mais lufes, concede-fe a hū Hieronymo Doflorem maximum. Donde venho a cócluir, que os fundamentos, que dáo texto para as prerogativas dos mais ferem celebradas, \& repetidas, faó curtos motivos para os portentos, \& admiraçoês de hü Hieronymo; he fal, mas comoem faleiro, que por muito em hũa iguaria offende, \& nảo faborea, he luz, que por excefliva cega, he Cidade, mas como hum mundo ${ }_{2}$ que embaraça, \& fe não comprehende, he lucerna, que a cafa, em que refplandece, he todo o univerfo, porque he atoda a Igreja, he grande, mas de tal forte he a fua grandefa, que fó tem exemplona grandefa de Deos, que the communica a imitação por graça, porque he maximo, \&r fe das outras lufes fe pode prégar pela proporçăo, que baentre a caufa, \& oseffeitos nos motivos do Evangelho, com asexcellencias do lufir, $\&$ obrar ; de bú Hieronymo as maravilhas por pare do exceffo fazem emmudecer,\& eftes fảo os effeitos contrarios, yue eudizia, que obravão as cãufas fú. mamente exceflivas da fualuz, \& das obras, pois fazem emmudecer os exceffos do que delle fe pòde - fallar; porêfe efteseffeitos de emmudecer fe experimentão nas vofes, \& linguas dos homẽs, à vifta de canca luz na do utrina, \&\% tanto refo
plandor nas obras, feja hoje a voz Divina a que pregue, \& a lingua do Efpirito Santo a que expēda, \& eus fó o que com limitada fufficiencia repita; \& por a lingua do Efpirito Santo, que he a Igreja Catholica, \& pora voz Divina, que foio Baptif. ta, fe oução os prodigios de hum Hieronymo no lufir, \& obrar: Sic lueeat lux veftra, uz videant opera veftra.

Emolivro antiquiffimo da vida de meu Padre S. Hieronymo fe efcreve, que affiftindo S Ciiilo, Bifpo de Alexandria, na Igreja ás Matinas da fefta da natividade do Bap tifta, de pois de a cabadas, ficára o Santo Bilpo em contem plação me. ditando nos prodigios da graça, cō que a mâo de Deos ennobrecerra o feu Precurfor, \& todo tranfportado nefta confideração, vio entrar pela Igreja hum acompanhamenta de varoêsem dous coros, cada qual mais refplandecente que o Sol, \&r no remate dous de mais autoridade, os quaes fette vefes lufião mais gue os primeiros, \&x profeguindo todos até a Cappella mayor,collocárão aos lados do Alear mòr duas cadeiras, ent que fe affentàrão os dous vaıoés mais dignos, ficando os mais em pé, \& fe declaràrão ao Sãto Bifpo,ferhúo Baptifta, \& outro S.Hieronymo, oqual começou a fazer hú sermão das excellencias do Divino Precurfor, \&\& prégou como hís. Hieronymo. E logo que acabou o maximo Dovtor, o Baptifta diffe que er a tamberm raîa, que elle diffeffe o quanto foi re fplande. cente luz na Igreja Catiolica, feu companheiro Hieronymo, \& o:ou - Baptifta neftes termos.

Efte meu côpanheiro na gloria, $\theta$ foino mundo, \& fáo os feusefcrittoshúa luz verdadeira(não por ef. (encia, mas por participação) que extinguio as trevas de todos os era ros, alumeando com o refplandor da fua Doutrina, aos que andavâo Âs cegas na fé, ou por ignorancia, ou pormalicia: efte foifonte de agoa de fabedoria, que extinguio a fede a todos os fequiofos do lume da verdade em as Efcritturas. Nefte meu companheiro fe reprefentuu aquella arvore táo alta, que chegava da terra ao Ceo, cujo tronco enchia o mundo, cujas ramas occupavāo o ambito do ar, cujos fruttos fuftentavăo a ves do Ceo, \&x brutos da terra, entendendofe pelas aves osfieis, \& pelos brutos os infieis: foino mundo habitador de hú deferto, como eu, não comendo carne, nem bebendovinho, fenão com hãa afpera abfinencia, foi Virgem namais pura caftidade, como eu, teve efpiito de Profecia, $\&$ foy Doutor da verdade ; eu he certo $q$ f padeci o Martyrio no golpe, que me cortou a cabeça pela tyrannia de Herodes, \& por the enfinar a verdade, porém foi effe Martyrio eranfitorio, em quanto durou o golpe; Hieronymo fe o nāo pade. ceo às violencias da efpada, padeeeo Martyrio continuo aos golpes da penitencia, com que crucificava o feu corpo com Chrifto, \& nas paciencias, com que foportou injurias, \& teftemunhos na honra, que os herejes the levantárão;eu fuy mandado de Deos para trazer os infie is à fé Divina, efte foi mandado da providencia foberana para trafer tantos herejes ao conhecimento da verdade, \& ignorantes áluz das E.f. crittu:as; eu:oquey hưa vez com as măosem meu Senhor no baptifmo do fordão, efte o tocoumuitas vefes dignamente no Altar, para o receber dentro de fi, \& comoteve tantas circunftancias iguaes ao meu merecimento, poriffo Deos the deu igual gloria por premio comigo, or ditco illo, defappareceo a vifao is
defpertou do extafi Sảo Cirillo, do nosmanifeftou o que a voz Divina differa de meu Padre S. Hierony mo.

Expenda agora a lingua do Efpi a nito Santo, que he a Igreja Catholi ca, efte portento de meu Padre sāo Hieronymo no lufir, \& obrar, afflim no que manda crer ans homẽs, como no que admitte, que os Padres digáo de Hieronymo, para que vejamos nas differenças dos outros Santos os exceffos de hú Hierony. mo, \& como a fualuz refplandece como fua, \&z fó á fua luz fe podem ver as fuas obras: Sic luceat lux ves. tra, ut videant opera veftra.

Em dous Concilios dos mais celebres, que houve na Igreja, fe inti= mou ao mundo a importancia da luz de Hieronymo para a Chriftandade poreftas palavras bem mylteriofas: Quod Hieronymus ut vitiofum reprobavit, hoc Ecclefia non admivtifa Eq quod approbavit Hieronymus, Ec. clefia approbat, ES adorat, ס゙ tanquam Scripturam antenticam fidelibus crea. dendum proponit. Quem não admira, \& quem nāo feaffombra! a Igreja principiouem Chrifto, \& os A pof tolos, \& nelles, \& delles fe foi continuando por todas as lufes Douto res, \& varoẽs A poftolicos, \& todos os fieis, \& efta Igre ja affiftida do Efpirito Santo ha de approvar, \& adorar oq́approvahū Hieronymo; q́ feja Chrifto o oraculo, que adore a Igreja no que enfina, he rafăo, \& obrigação: mas depois de Chrifto quando fe duvide na intelligencia dos textos, o que diz hú Hieronymo ha de fer como oraculo, que a Igreja approve, admitta, \& adore? grande luz ; dahi vierão algũs, comodiz hú Expofitor, a chamarlhe: Mens Cbrifti, ©゚ organum Spirituis SäAs, \& poriffo a Igreja lhe canta no feudia: Scintillam re colimues tycis ile lius, que illuminat ommem bominem.
era por participação o entendimento de Chrifto, \& por communicação da graça orgâo do Efpirito Santo, failca daquella luz verdadeira, que adora a Igreja, que he Chifto: pois como faifica daquella luzadora o que dida, \& approva Hieronymo Mandoulhe S Damaro que tradufiffe o teftamento novo de Gregoem latim, fendo Sum. mo Pontifice cabeça da Igıeja, fazendo delle arbitro da verdadeira intelligẽcia do texto, como o mer-
"elada orbitrio, \& determinaçāo do Juiz arbitro, \& he tal o faber, \& o entendimento de hú Hieronymo, qf a fua rafáo, \& o feu entendimento ha de fer o que declare a verdade do livro das leys ! fim, porque he: Mens Cbrifti, Go organum Spiritû́s SüEt $t, \&$ näo ha o feuentendimento de difer, nem a fuarafâo dictar fenão - á primeiro diffe, \& enlinou Chrif. to nos Evangelhos; \& fe ifto he o $q$ q pertence a meu Padre S. Hierony mo por parte de luz: Sic luceat, छc. Vejamos o como admitte a Igreja - que canonifa por parte das obras, mi videant opera veftra.

As obras nos Santos fáo as virtudes, \&\& fáo o amor, com que corref pondem à graça; deftas,como allegao mefmo Expofitor, fe chega a difer o que eu nāo feiexplicar:Hie-
(4e. ronymi virtutes $\begin{aligned} & \text { antum pent à commu- }\end{aligned}$ mibus diffant, quantum ferme virtus à vitio O vicio, \& a virtude făo tam coutrarios, que não pòde haver mayoroppofção, porque battahum minimo de vicio para defruir hum rodo devirtude:Bonй ex integra cau$\sqrt{r_{2}}$ malum ex quocunque defogn: nefta
palavra, communibus, podemosentender as mais virtudesem todos;\& aflim differem como o vicio da virtude! en o que chego a enteder he, que as vitudes nos mais por diminutas, à viffa das de Hieronymo, oz porexceflivas as de Hieronymo, vé a fer como vicio na diminuição, cóparandoas ás de Hieronymo pela ventagem, com que vem a dilero mefmo Padre fallando deflas virtudes na vida de hū Hieronymo : $\mathcal{A}$ deocritio divinis literis imbutus crat Hicronymus, ait Sanel Dima tjus vita dicipofer Sacra Scripura, © Evangelium Era tal a fua vida, que fe podia difer que era a mefma Eferittura, \&z Evágelho. A vida de Chrifto foi hū Evangelho vivo, $x$ a mefma Efrrittura nas leys; Non veni folvere legem, Sed adimplere ; \& tal imitação de Chrifto foi hü Hieronymo, que admitta a lgreja que fe chame Evágelho vivo? mas que muito que allim foffe no obrar quem allm foino lazir;que alfim fofle no obrar:Saxalifo Simaejus vina dicipoßet Evangelium; quem allim foino luzir: Mens cbriftr, Єf organum Spiritûs San Ii, por if fo a fua luz a refpeito dos mais, luz como fua em femelhanças da de Chrifto, \& fó à fua loz fe podem ver as fuas obras: Sic luceat lux veftha, hit videant operaveftra.

Se atégora forão hưas maximas como geraes as re petiçoẽs, que dee clarei do que diz a voz Divina emo Baptifta, \&z a lingoa do Efírito $S_{\text {. }}$ em a Igreja, do refplandor da fabe. doria, \& do exéplo nas virtudes de meuP.S.Hieronymo, agora ouçamos a mefma Igreja Catholica,expendellas com mais efpecialidade no que refere da fua vida no dia de feutranfito, \& no q́ nos dáaver depois de morto na fua imagẽ, \& quer que conheçamos nos feus milagres, em que nos moftra fer fó a fualuz como fua a refpeito das maisluzes
pace
participadas, \& como fo áfualuz re podem ver as fuas obras, \& ja que teve porgrandefa o fer maximo, \& dos mais Doutores grandes fe faferm grandes fermoẽs, permitafe que ef. te feja maximo na duração do tempo, fá que tem tão bós oradores na voz de Deos, \& na lingua doerpirito Santo, que eu no repetir fó perguntarey no que admirar, para in. ferir o q́fe deve conhecer, do portento da fantidade, \& luzimento de meu Padre S. Hieronymo.

No dia de hoje lhe canta a Igreja Catholica nas defpedidas da terra para o Ceo, que foi hŭa lucerna de luz tâo refplandecente, q́ collocada fobre o candieiro das mais lufes, tó com a fua luz fe via o lume da fé: Zucernann ref faruit Deus fuper cüldeTabrums Ecclefiefuce, ut in lumine tuo luman videremus fidei, so do Splendore operumatuorum daremusglorias Deo: quem pò de duvidar q́effe candieiro da Igre ja fâo os V aroês, que edificando Santos, admirǎo Sabios? E nette cafo diz:que fó com olume de Hieronymo vemos o lume da fé? grande prodigio: as outras lufes defte candieiro nāo alumeão tambê: Vos efislux. He certo, mas quando re fala na luz de hú Hieronymo aindaá viff a das mais lufes he tāo gráde, que fó comella vemos a importancia da fé. Duas confideraçoẽsfaz a minha rafào nefte cafo, feja a pri, meira q́ as mais lufes para lufir parece que devé de participar da luz de hü Hieronymo: fegunda q̣á vif, ta da luz de hüHieronymo todas as mais fe occultão, porque cedem no lufimento;quanto ao primeiro ponto, a mefma Igre ja o declara na fua lẽda com claro exemplo;quem foy mayor laz daquelle candieiro : $S_{u}$ per candelabrum Ecclefie ó aquella Aguia intelligente, aquelle portento dagraça em admirar Sabio, \& edificat Santo opmeus. Auguftinho,
cujo entendimento foitão elevado que fenão contentou em difcorrer por outra ef phera, fenāo no Myfterio da Santifima Trindade, \& para nos deixar mais documẽtosem outras materias dafé, lhe fufpendeo o mefmo Deos o acto de continuar, 8 : penetrar tảo foberano myfterio, \& hŭ S Auguftinho, luz tão rele vante daquelle candieiro, recorria a hum Hieronymo nas difficuldades dos textos, aonde năo alcãçava os my fterios: Illum Dıvus Auguftinus de locis difficillimis Scriptura. A mefma cabeça daIgre ja, q́ deve dar os oraculos da fé, primeiro confultava a hũ Hieronymo: IllumDamafus Pontifex, como fe fora entendiméto de Chrifto: Mens Gbrifti.Logo bem diz a Igreja Catholica, que íc có a fua luz vemos o lume da té, ainda quádo affifta o candieiro das mais lufes, que as mais dependem, \& participẫo defta tão grande loz: Super că* delabrum, ut in lumine tuo.
Quanto ao fegundo ponto parece que podemos collegir do q́nos affirma a Igre ja, ич in lumine tuo, que fe occultão as mais lufes, ou em certo modo de ixão de o fer á vifta daluz de hú Hieronymo, \& pelo exceffo da luz de Hieronymo, não a vultǎo as outras pela diminuição na fua prefença. Quando o E vãgelifta amado defcreveo a geração eterna do Verbo, para de poisexplicar a teporal nasentranhas da VirgemMaria, deu primeiro noticias da voz daquelle Verbo: Fuit bomo mi/ . fusà Dro: \& como o mermo Verbo era a fonte de toda a luz: Ego fam lux, \&z por luz o havia de explicaro mefmo Evangelifta, quādo falla do Baptiffa diz, que não era luz : Non eratille las: que difeis, Evangelifta Aguia:O Baptifta nāo he luz, fe nos affirmais que por elle devemos todos crer como a voz daque lle Divi~ no Verbo? Ut omnes srederent per il-

Inm? Com volco faço o argumento de exemplo:vòs, \& os maisA poftolos nâo fois lufes? V os eftislux mundi. Comologo difeis, q́ o Baptifta fendo hū prodigio da graça, \& primeiro Prégador da penitencia, não he luz?a rafâone, porque naquella oc. cafião intentava o Difcipulo amađo trafer oshomês ao conhecimé. to da verdadeira luz por effencia, 9 cra o Filho de Deos, \& à vifta defta luz nāo avulta, nem apparece ou. traluz, porque comellafe vé tudo - que fe pòde, \& deve ver: Noserat illelux, fed ut tefimonium perbibertt de lumine.

Quer a Igrejahonrar, \& explicar eftaluz maxima, colloca a Hieronymo fobre o candieiro das outras Iufes, q́ fảo os Varoẽs A poftolicos, \& Doutores, advertindo que fó cô a luz de Hieronymo he que vemos - lume da fé: Us in lumine ruolumen videremus fidei; os mais fim fāo lu. fes, mas á vifta defta luz, não avulta o feu lufimento, ou a participação da doutrina deftaluz; como fe differa: eftando a luz de hú Hierony mo, de quem todos dependem para a intelligencia das Efcritturas: Illum divus Augufinus, illum Damafus Pötifex, nonerantilliluces; $\mathfrak{n a}$ a porque o não fejão, mas porque á vifta de tantaluz não avultão, ut inlumine rиo. E porque a luz de Hieronymo he fó como fua por maxima a refpeito dos mais, \& nenhuma como a de Hieronymo, fic hucear lux veftra. Pergunto eu agora com todo o ref. peito de filho obediente á mefma Igreja; fe vèemaluz de Hieronymoefte exceffo pela dependencia dos feusefcrittos, \& doutrina na ex plicação da verdade da Efcrittura, porque lhe chama lucerna fobreo candieiro? parece que mais proprio The era o nome de Sol, quando os mais tiveffem a rafâo de eftrellas à vista de feu refplandor; ella he a fo-
berania daqueile Monargua das lufes, que na fua prefença cedem todas, \&x nenhúa avulta, \& com mais propriedade differa: Solem re faruit Deus fuper candelabrum. Secoma fualuz chegamos a ver o lume da fé na alliftencia das outras: Utinlumine tuo? A meu ver có grande myfterio lhe chama lucerna, para methor declarar a ventagem, \& fingu. laridade do feu lufimento; vejamos a rafaó.

Sendo hủ o Reyno do Ceo para a noffa efperança, tambem ha outio Reyno do Ceopara o noffo mere. cimento, aquelle he a gloria, que ef. peramos, efte he a Igreja Catholi ca, em cujo gremio vivemos: Regnü Colorum Ecilefia defignatur: Intentou o Evangelifta S. João declararnos a luz, que refplandecia naquel. le Reyno, \& naquelle Ceo, \& diffe que não necellitava de luz de Sol, nem da Lua: Non eget Sole, neque Lu$n a$ : Porque a fua claridade era como de pedra preciofa: Ostendir mibi clarizatem $\mathrm{D}_{\ell i}$, $\mathcal{E}$ lumen ejus fimile la. pidipretiofo E conclue difendo que a luz, que nelle refplandecia, era de lucerna, \& $e^{f}$ a he o Cordeiro: $L u=$ cerna ejus ejt. Agnus: Grande myfte. rio! nāo neceffita de Sol, në de Lua, \& tem a claridade, \&r femelháça de hứa pedra preciofa, o refplădor he a lucerna, que he o Cordeiro? Eque era efte Cordeiro, fenáo o Filho de Deos, o mefmo Deos, \& luz porefo fencia? \& affim fe explica a luz da. quelle Reyno do Ceo.

Havendo de fallar a Igreja Ca. tholica no refplandor da luz de Hieronymo nefte Ceo militante, pri. meiro o intitula pedra, $\&$ depois lu. cerna: O lapis inclyre deferti, qui Dei digito tallus omnigenis fciêtrarum fuEfibus manas! Chamalhe primeiro pedra do deferto, de que manàrāo copiofas agoas de fabedoria, como timha ditto a voz Diviba, \& de poiso
S.Gred

## In offism

6.0.
intitula lucerna, í comella vemos o lome da fé, quando entá fobreo candieiro das outras lules, em prerença dos mais que refplandecéráofabios; \& notemos que a cada hü dos Doutores, que compóem efre candieiro, fe applicão as palavras de simáo, filho de Onias Sacerso. plena, E quafi fol effulgens, ficite re- fulfitinuemplo Det. E fe a cada hum dus mais concede a Igreja a raláo de Sol, Lua, \& Eftrella da manhaá, quando falla na luz de Hieronytho nełte Ceo militante explica o fea refpládor áimitação do Reyno do Ceo triunfante. He Hieronymo em quanto luz, como pedra preciofa, \& aonde eftá a fua luz, náo fe neceffita de Sol, nem de Lua, que iffo fao as outras lufes. Nö eger Sole, neque Luna, porque com a fua luz vemos nefte Ceo da Igreja como com lucerna, que he a luz do Ceotriumphante, \& ló comella á vifta das mais fevè o lume da fé, por que para a intelligécia dos mylterios todos, ainda que tenhão raiaó de fol, ou laa, a participa: Illum Divus Auguftenus, illum Damafus Pontifex: por iffo the chama lucerna, \& não Sol: Lucernam re ßatuit Deus, Јc.

Parece que eftarafăo fe fatisfaz ao appellido de lucerna, não explica de todo a duvida, porque o Evãgelifta diz, q́ naquelle Reyno a luz be lucerna, \& a lucerna he o Cordeiro: Lucerna ejus eft Abnus, fe Deos he a fonte de toda a luz da gloria, como the dà a femelhança, \& appellido de Corderro? Será a refão, porq́falla daquella luz porque o que fe havia de communicar, \& conceder a os predeftinades, \& ģue para eftes verẻ o lume daglosia naquelle Reynotprimeiro aquel la luz Divina fe havia de fazer: Cordeiro na paciencia dos tormentos, \& afrontas, \& affim nos declarar os

Myfterios da Redempção, como Cordeiro tomando a fua femelhança, \& dahi fe nos havia de feguir o ver olume da gloria no Reyno do Ceo.

No mefmo livro do Apocalypfe vio S. Joăo a Mageffade Divina em hū trono, \& hum Cordeiro, que affitia como morto, \& que eftava hūlivro fechado a fette fellos, fem que houveffe quem oabriffe, \& comoo Evangelilta tinha fido Secretario dos intimos fegredos do peyto de Chrifo, ver o livro, \& náo alcançar os Myfterios, o fez trocara viftaem pranto, \& nefte fentimento chorofo fubam, o confolou hum dos Anciãos, que affiftiāo ao trono, \& The diffe: que havia jà quẽ abriffe o livro, que aquelle Cordeiro quafí morto o havia de abrir, mas não fó como Corderro, porém ó havia de ter circunftancias de Leão, como Cordeiro: Accepithbrum de dextra fedentis, Es cuina aperuifet, \&o coma Leão havia de apparecer como livro aberto: Ecce vicit Leo de Tribue fuda aperive librum. Efte livro em fentido mais literal era a Sagrada Efcrittura, velho, \& novo teflamẽto, \& quem o havia de desbrochar, \& abrir fenáo Çbrifto paciête Cor* deiro na fua vinda ao mundo, \&r na fua Payxão,\& Morte, \& padecendo como Cordeiro: Tanquam Agnus coram zondente feobmuiefces, \&z havia de triunfar como Leâo aflim da merma morte, que padecia, como do inferno:o mors, ero mors iua, morfus yuus ero inferne, \& com os tormentos, morte, \& triunfo acclarotl profecias, comprio promeffas do teftamento velho, enfinou Myfferios importantes à falvaçăo doshomés, que fe havia de lograr con o lume da gloria; \& poriffo a luz daquelle Reyno timnfante fe explica porlucerna, que he o Cordeiro, \& quafi morto, \& efleabreo
fivro padecendo, \&ro acaba de a. brir triunfando como Leāo.

Correndo os tempos, depois de aberto fe havia de verefte livro, como fechado em partes, ou na verdadeira intelligencia para os mefmos fieis, ou pela malicia dos herejes, $\dot{q}$ visiárāopos textos, por viciarem as vidas, \& quem ha de abrir efte livro, no que tem fechado para declarara verdade aos fieis, \& para convencer mos herejes, refutando es feus erros, fenão bú Hieronymo, luz do Ceo da Igreja Militante ? In exponendis Sacris Scripturis, Dolforem maximum. Pois feja nomeado da mefma Igreja como a luz do Ceo triunfante, \& no appellido de lucerna; \& fe aquella lucerna, dá o lume à gloria,como Cordeiro quafimorto, ${ }^{\text {a }}$ affim ha de abric olivro, \& como Leăo, vejãoa fe em hum Hieronymo tambem circunftancias de Cordeiro quafi morona vida, \& de Leão na generofi. dade, \&r valor em abrir efte livro, ou explicar o q́eftava fechado;exercite Hieronymo primeiro huma vida tāo morta no deferto, \& hía morte tāo viva, que pareça mais morto, $q$ q́ vivo, \& q́ ${ }^{\text {Co }}$ vive para padecer morte nos fentidos, morte ao mundo, 8 s às operaçoểs de vivente ; $\&$ ló vivo nas operaçoẽs de morrer mortificado na vida com Chrito ; ouçamosa o mefmo Santo o que diz vivendo: Semperilla voxin auribus meis fonat: fingise mortui, venite ad fudicium. A voz daquella crombeta he certo, iq nenhum homem vivo a ha de ouvir, poiǵ quando foar, já todoseftarão mortos; \& a voz, que fo hão de ouvir os mortos, a ouve Hieronymo quando vivo? que he ifto? fenão que a fua vida era húa morte ao mundo, yanquam mortuma. Teve as rafoĕs de Cordeisonosgolpes, que fofreo às proprias máos da fua penitencia, na paciencia com que foportou inju rias, \& ieftemunhos falfos; atéem fufpeitas dafé, dithe imputárao os
herejes, porque cerefrehendiacō roa rerdadeira doutrina; ć tảo antio go he o perfeguir a bú Hieronymo de vida täo benemerita nos othos de Deos, com teftemunhos de fufpeitofo nafé, quando elle aenfinava: \& quem padeceo tanco, \& com tanta paciencia, bem fe pòde reputar por Corderiro como morto, feme perilla vox, Jc. Agnumtanquanoosсіјин.

Teve mais aquelle Cordeiro Divino Chrifto, rafoẽs de Leão, en padecendo deftruir o mefmo infernos declarando daquelle livro o mytherio, de que a vittoria do A mor confifte mais no que fe fofre morrendo, do ǵ no que fe fére matando: Morm jus tuusero, inferne, \&r com a paciencia de Cordeiro, veyoa confeguir valor de Leão contra a morte, \& culpa, \& inferno. A quelles quatro animaes que tiravăo pela carroça, que vio Ezequiel, náo fó figuravão os quatro Evangeliftas, mas també fymbolizaváo os quatro Doutores da Igreja, conforme algús Expoditores;no Homem fe entendia S.Gregorio, que efcreveo os moraes, para a vida humana fe ajuftar cò as leys Divinas;no Vitulo S A mbrofio, q́efo creveo dos Sacramentos, \& do Sacerdocio; na Aguia S. Auguftinho, cujo entendimento feremontouaté a Santiflima Trinda Je; \& no Leão meu Padre S. Hieronymo, aquem a Igre ja chama martello dos herejes, que com exemplo de Cordeiro, comomorto na vida, \&\& com a contàcia, \& valor em refutar, \& convena cer oserrosda maliciahumana, véceo, \& timfou do infernal odio dos inimigos da fé, \& da verdade; \& efe ta he a caufa mais verdadeira, porque atradicção o pinta fempre com a companhia do Leāo, aflim como nas armas de Auguftinho a Aguia.

Agora iremos entêdendo arafáá da Igreja, chamar à luz de Aierony: mo luz de lucerna, não de fol; porq́
nefte Ceo militante ha-fe de explicar a luz verdadeira, y diffe o Bapptifta, por femelháças da luz daquelle Ceo triunfante : Lucernam it $7 \mathrm{Fa}-$ tuit Deus, ©̌c. Lucerna ejus, ©̌c. E. fe aquella luz Divina tinha o fer Cordeiro como morto, \& fer Leáo nas femelhanças pelos effeitos, para a= brir olivro dos Myfterios daFé,em primeiro principio, quando efte livro fe vè de algũ modo fechado, ou pela injuria do tempo, ou pela malicia infernal, quem o havia de abrir, devia em tudo imitar aquella primeiralucerna, hū Hieronymo, que o ha de fazer claro com a fua explicação: Mens Chrifti,organum Spiritûs sancti. Tenha rafoẽs de Cordeiro quafimorto, simperilla vox, 8 cira cunftancias de Leão, com apariencia, triunfando das injurias, $\& z$ do inferno dosherejes, com a doutrina, Hereticorum malleus: \& poriffo nefte Ceo fe chama lucera, \& não fol, nem lua; porque nelte Ceo com hü Hierony mo, non eget fole, neque luna. Em duas palavras confirma a mefma Igre ja efte difcurfo, no que can. ta a Hieronymo: Nam librum, quem dignuseft Agnus aperire, explicaretu digne, © illustrare mernifi. Reparem na palavra literal do illuftrare, \&z conheção então o exceflo defta luz, q́ refplandece no Reyno Militante, á remelhança da luz do Reyno triunfante, \& que a refpeito das mais he fó comofua; porque nenhúa como ade Hieronymo, fic luceat lux vefled, wt in lumine tuo, 8c.

Efe a minh a duvida fez hสa reverente pergunta à Igreja, porque lhe chamou lucerna, \& náo fol; para afo fim virmos emo conhecimento do excelfo deftaluz, que por grande cega a noffa rudefa, \& to a mefma Igreja a podia explicar. Com a mef. mareverencia farey hureparo, fallando com a Providencia Divina, \&s fundafe a minha admiração para o reparo, em ver que permittio nelta
tão prodigiofaluz, hưas fombras: to $^{2}$ no refplandor de Hieronymo huma nuvem. Em húahora fe vio o maximo Doucor fatigado no animo, \&s embaraçado no entendimento, para concordar a raiz de hū texto da Efcrittura com as verfoēs, \& literal; 8 r náo podendo vencer a difficuldade, fufpendeo a fadiga, \& tomou para alivio, \& recreyo hum Cicero em as mãos, parafe entreter com o feu efty lo tão eloquente, quãdo de improvifo foi arrebatado ao tribunal Divino, \& proftrado diante de Chrifto, oqual como Juiz the perguntou quë era: Adtribumal $\begin{aligned} & \text { 子udicispertra- fol }\end{aligned}$ bor, $\mathcal{G}$ interrogatusde cödizione, $\mathcal{G}$ C. Ao Euf que o Santo refpondeo, qera Chriftǎo, \& o Juiz lhe diffe, que mentia: Mentiris, Giceronianus es, non Gbristia anus: Pedio o Santo perdāo da fúa culpa, rogáräo os Anjos affiffentes porelle, \& promettendo a emenda, foi açoutado primeiro, \&x depors perdoado $; \&$ dos açoutes the ficàrão os vergoês, \& finaes dolorofos, comoomefmo Santo confeffa; to mando por teftemunha o mefmo Tribunal, em que fe vio; eftefoio fucceflo, \&ro que me admira, he ver, que permita a Providencia Divina efta fombra em tanta luz; fe era, coa mo era, culpa ler hú Cicero, porque fendo Hieronymo: Mens Cbrifts, E organum Spiritûs Sançi, fe embara* ça na intelligencia do lugar, para q́ a fadiga, \& o embaraço the fejăo occafião da culpa em ler por Tulio? Como the fufpende a providenciao dar no fêtido do texto, fe nos olhos deDeos,a onde tudo he previfto, the era prefente a culpa, que fe lhe havia de feguir ? não foiffo húa fombra, em tāo grande luz ? nāo he húa nuvem em tanto refplendor? não be paraadmirar efte fucceffo, \& para reparar no cafo? mas ja que vemos o motiva do reparo, vejamos em húexemplo a foluçảo

Obedeceo Pedro à voz de Chrifa
co quando o chamou: Venire pof me, deixou, \& feguio com tanta fé, comodepois confeffou an mefmo Senhor, quando the proteflou hü conhecimento de Filho de Deos:Tu es Cbrifus Filius Dei Vovi, prometelhe Chrifto de o fazer na terra cabeça da Igreja, com huns poderes como divinos. Em hứa occafião blazonava São Pedro, que pela mefma fé, que lhe tinha, morreria por elle : $S i$ oportuerst me motizecum, \& o Senhor the diz que o ha de negar tres vefes, \& efta profecia de Chrifto foi como avifo, para que fenão fiaffe fenáo em Deos, \& não commetteffe o deli\&zo, com tudo chegou a hora, \& negou Pedro a feu Meftre: Non novihominem. Meu Deos, fe Pedroha de fer Pontifice maximo, \& com os voffos poderes cabeça da Igreja, \& da fé; porque o deixais na occafiăo fó com a rufficiencia, \& the náo af. - is com a efficacia, para que nâo falte a effa fé, donde ha de fer cabeCa? Tibi dabo clavis. Seria hüa das raf̂oés a meu ver;porque vendo osho. mêsem S. Pedro tantas circunftancias de fubftituto de Chrifto, fenão equivocaffem -0 conhecimento de Peć o, \& conheceffem pelas fombras do defeito, que era Pedrohomem, \&x não era Chrifto Filho de Deos. Chrifto era Pontifice: Habe. mus Contificem, quipenetravit Calos, Pedroera Pontifice; Chrifo era Pedra: Petra autemerat Cbrifur, Pedro era Pedra: Et fuper hăc petram; ChriRocra Paftor: Ego fum Paftor honus, Pedro era Paftor: Pafce oves meas. Chifito tinha os poderes do Padre em as m̄̃os: Pater doditóonnia in ma. nus. Pedro tinha os poderes figurados nas chaves, que tem nas mảos; Quodcumque ligaveris, quodounaque Jolveris, \&x cumo havia tantas circũftancias de femelhança, nāo fe equivoquem os homës com Pedio, \&
8 Chrifto; rejão que peccou Pedro, Si choroua fua culpa, \& na inurma
fé teveo defeito, donde veyo a fer cabeça, \& o que lograva era por difpenfação da graça, \& náo por naturefa, para fenáo enganarem os homẽs.

Como Deosem todas as qualida. des, \& attributos effencialmente he Maximo, o he tambem na fabedo. ria;efte titulo de Maximo no faber fe havia de dar a Hieronymo nefte Ceomilitante, DoEforem Maximum. He o Filho de Deos luz, de que to dos participão, \& à vifta da luz Di vina, nenhŭa apparece por comparação: Nom erat ille lux. Era Hieronymo húaluz, com aqual viamos o lume da fé, ainda eftando as mais no candieiro, \&x defta a participaváo as outras lufes: Illum Divus Augufo tinus. Era Chrifto luz de lucerna, \&e comeffaluz fe não neceflita daluz de fol, nem de lua, Lucerna ejur; era Hieronymo luz de lucerna: Lucernam teftatuit Deus, \& com efta, fe não neceffita de outras lufes, como fol, \& comolua, pois com ella vea mos o lume da fé, ut in lumine iuo; aquella luz Divina em lucerna era Cordeiro, \& eraLeão para alumears abrindo olivro; em Hieronymo fe haviāo de ver rafoês de Cordeiros \& de Leāo para explicar, \&c illuf trar o mefmolivro: Nam librum, qué dignus eft Agnus, 5 c. Havião de the chamar: Mens Gbrifi, Sorganum Spim vitus Sancii, pela impo tancia do feu faberna Igreja Catholica; nāo fee quivoquê os homẽs; \&̀ tenhão a hú Hieanymo por laz Divina, fenão participada; vejāo que he Maxima luz, mas que teve fombras de hu* mana, \& que não dando na intelligencia de hŭ texto, commetteo no mefmo faber, hú erro deler por Cio cero, \& permitta a Providencia Di-* vina fufpender o concurfo na diffi. culdade, para que vejăo os homess, que fe Hieronymo he táo grande luz, que teve fombra como humane, \& não era luz Divina, aftim a mefo
ma differença que vay de Pedro a Chrifto, he a que vay de Hieronymo à luz Divina.

Aind a temos mais que repararno fucceffo, em fer dada a conhecerefta tombra pela differêça em oCeo, gue pudera ca na terra ter o cafligo na culpa da lição de Cicero: porem fendo ąrrebatado ao Ceo, foi como advertimosq́ do mefmo Ceo havia de vir o conheciméto da differéça; porque os entendimentoshumarios perfí, não poderiāo diftinguir eftas grandefas deluz, porlinitados na comprehenfào. De muitos com sãto Atanafio he a opiniâo, que quando Deos creou o Sol, \&r a Lua, pufera ehes dous cor pos celeftes em a terra, 8 depois no quarto dia os collocou em o quarto Ceo ao Sol, \& emo primeiro á Lua;as primeiras palavias, que o texto diz a cerca deftes dous planetas, he chamarthes grandes, fem differença: Fecit Deus ¿uo luminaria magna, \& depois ja os diltingue: Luminare majus, luminare minus. Ehưa das rafoēs he, porque quando forảo creados na terra, tinhảo tal grandefa, que os olhos humanos, não podião comprehender - tamanho de cada hum para os diftinguir, \& por iffo erão como iguaes, L. uminaria magna, mas depois de collocados na fua esfera, que era neffes Ceos, já de là fe dava a conhecer a mayoria do \$ol,\& a minoridade da Luá. Em hú, \& outro Ceo he Deos por effencia luz maxima, \&o feu entender, \& faber incomprehêfivel, \& como Hieronymo no Ceo da Igreja militante eraluz maxima, Doiforem maximum, comtanta venragemás lufesgrandes, magnus vocabitur, năo podem os difcurfos diftinguir a differenȩ̧a; do Ceo nos vizáo o conhecimento, \& fe nos dará a perceber, que Deos he, luminare majus, de que procede todo o lufir, \& de lá veremos, que Hieronymo be, Juminare minus, porque te ve a de-
feito por permifsão, para que fenão equivocaflem vendo tanta luz, que refplandece como fua, de q́as mais participảo na explicação da verdade daEfcrittura, \& nenhūa como a de Hieronymo: Sic luceat lux veftra ut in lumine tuo lumen vider emus fides. Et de Pplendore operum zworum, $\cup \subset$. иt videant, đc.

Sufpenda-fe a penna,\& callem as vozes humanas, o portento de virtudes de hū Hieronymo, à vifta do que dizavoz Divina da fua penitencia, purefa, \& martyrio, nos golpes de jejũs, difciplinas, vigilias, \&\&fofrimẽ. to de injurias ; \& 10 dilcorramos o of moftra a Igreja, para ex pender o obrar de hŏ Hieronymo, \& do leuamor no ado do fea mayor merecimento,em as fuas Imagẽs. Eftylo he da Igreja Catholica mandar, \&x con. fentir q́fe pintē as Imagẽs dos§ătos, có as infignias mais decorofas dofer merito, ou do feu premio ; a S. P. dro com as chaves; a S.Paulo com a efpada, a S. Lourenço com as greIhas, $\&$ a meu Padre S. Hieronymo com hú Chrifto crucificado em hữa das máos, \& com outra ferindo , \& abrindo o peito com huma pedra, fempre defpido, como dando-nos a entender na fua nudefa, que recuperou a gala da innocencia, que Adão perdeo pela culpa, \&\& que fó efte veftido bafta a hŭ Hieronymo, que tanto fe defpio dos affectos inficionados do peccado, por fe vetitir do amor, com que amava aChrifto defpido em húa Cruz, que fe o via mortoem huma imagem infenfivel, the parecia vivo no padecer; \& como o meditavana Cruzainda morrendo de amores pelos homẽs, rompia - peito a golpes com hűa pedra. O Myfterio, que nos declara eftainfignia decorofa em Hieronymo, he que como tinha na confideração a Chrifto ef pirando na Cruz; tembra-va- The, que naquelles ultimos alentos difendo, conjumtastumefl, ferafo
gotro veo do Temploem duas par－ tes，\＆como Hieronymo era tem． plo vivo de Deos，como diz 3．Lou－ senço Jufiniano：Exaffidua medita－ Hiore Hieronymus fålus if Templam Dei．Se otemplomorto，rafgou o veo na morte de Chrifo，rompa Hieronymoo veo deffe templo，a－ brindo o peito，que era templo vi－ vo，gue fe dentrofe abrafavaema－ mor，defóra fe devia rafgar cò dor： Doior efílicut Amor．

Tambem na occafião da morte de Chrifto na Cruz，〔e quebrárão as pedras humas com as outras：Petre fcifa funt ；era Hieronymo hưa my－ fieriofa pedra do deferto，donde nafcerrăo agoas de fabedoria，como diffe a voz de Deos no Baptifta，\＆ expendeo a Igreja：O lapis inclise de－ Serti，quiDei digito taltus，©Ge Era Chrifo pedra ferida a golpes ：Per－ cuflit bispetran，geminapercufiolig－ um Grucis fignificat．Se a Pedra Chrifto，na morte fe vè ferida，a pe－ dra Hieronymonão le ve ja inteira， \＆com a pedra，que fignifica Chrif－ to，fe rompa aquelle peito exterior， para que fe vejão pedras racionaes， partidas de dor na morte de Chrif－ so Chrifto morrendo na Cruz por Hieronymo，Hieronymo morren－ do de amores por Chrifto：depois de Chrifto morto，lhe derrāo húa lāa ${ }^{\text {a }}$ çada no peito，de que fahio fangue， \＆agoa：Exivit fangurs，\＆aqua，agoa， \＆fangue de Myfferios，\＆Sacra－ mentos nafcidos daquella fonte，cor mo em profecia o diffe Ifaias：Haur rietis aquas in gaudia de fontibus Sal． vatoris E．depois o explicàrão os Padres：Q：latexe Cbrisfiexierunt $S a-$ cramenta．Aquella era juntamente agoa de fabedoria：Et aqus fapientioe Salutaris，\＆fee em fangue，\＆agoa do peito de Chrifto，fe dão a conhecex Myfterios，\＆Sacramentos aos fieis； quem depois havia de fubfticuir ao mefmo Senhor no acclarar Myfte－ zios dafè \＆Sacramentos；eta ras
fào，que o fubflutuffènas circuntă． cias；ve jafie em hum Hieronymo a－ goa，\＆fangue do peito，agoa nos rios de lagrymas dos olhos，cuja fonte verdadeira das lagrymas heo coração，\＆fangue do peito a gol－ pes das mãos de feuamor．

Se jà não foio romper Hierony－ mo o peito com aquella pedra，para dar a conhecer o verdadeiro amoz a Chrifto crucificado，\＆correrpon＊ der no modo que podia húa crea－ tura a feu Creador．Defcreveo Ce＝ lio Rodiginio o amor perfeito no geroglifico de hú varáo，\＆nảo me－ gino，como o mundo o pinta，\＆en e tre outras circunftancias com que oexplica；he húa，ter o peito aber－ to，vendo－fe o coração，com a letra que diz ；intus，©゚ foris，que o amor ha de ter nas palavras，\＆nas obras exteriores o mefmo，que no cora－ ção：\＆o q́fe fente no coração，fe ha de ver nas acçoẽs；effa feria a raw fáo，porque a Providencia Divina confentio que hūa lança refgaffe o peito deChrifto depois de morto， 88 he de advertir，que da lançada não fe diz que ferio，fenāo que abrio a ferida do peito：Lancea latusejus a－ peruit，porque eftava ja ferido ocoa ração no amor：TVlnerafticor meum \＆comoera verdadeirooamorco－ mo Divino，\＆perfeita como de Chrito，veja－fe de fóra o q́he den－ tro no coraçăo，inuus，© furis，© a－ mor de Hieronymo era perfeito a－ mora Chrifto crucificado，no que podia hŭ coração humano，\＆fe era perfeito，\＆the tinha ferido o cora－ ção，abra Hieronymo o peito，para que fe ve ja a ferida do amor，\＆apo pareça de fóra a ferida de dentro ${ }_{2}$ intus，Gf foris ；tudo ifto nos dàa en－ tender a lingua do Efpirito Santo $_{3}$ que he a Igreja ；na imagem de Hie－ ronymo，\＆fó quem affimexpendeo． －feu lufimento：Lucernamta 部azis Deus，podia dar a conhecer ofevaa， mor， O as fuas obras，quehe o mefo． 3
ne：

## 14

mo: Eis de plendore oferum tuorum daremus glorianz Deo, ut videxnt operiz veftrabona. E fe ifto pertence á fua vida, o que infinua a Igreja na fua imagem; vejamos no que nos approva, \& admitte dos feus milagres depois de morto, \& o que obrárão as fuas fombras nas mefmas imagẽs.

Poucos annos depois da morte de meu Padre Sam Hieronymo, entre muitos milagres, que Deos obrou porelle, fuccedeo:que hua Religiofa fua, era muito devota do Santo, \& tinha hú quadro com a fua imagem, a que dedicava os impulfos da Tua devoçáo; eraelta Religiofa do. tàda da naturefa com grâde fermofura, mas muito mais bella pelos doter da graça; víoa hū mancebo nobre, \& abrafadoem amor profano, a folicitou delordenado, a Religiofa armada da graça, defprefou as fuas diligencias, \& defefperado o mancebo com os defprefos, fe valeu de hum feiticeiro para confeguir com diligêclas diabólicas, o que não pode com as humanas; mandou ofeiticeiro hú Demonio a tentar a ferva de Deos, \& querendo entrarlhe na cella o efpirito maligno, nāo pode paffar da porta paradentro;porque Iho impidia a imagem de neu Padre S. Hieronymo, \& allim fe tornou, \& deu contaso feiticeiro. Efte the dif. fe mil injurias, \&z convocou os mais demonios, que tambem reprehendèrão aquelle de cobarde, \&x fe offereceo outro maito intrepido, que elle partia logo a facilitar a Religiofa; \&x chegando à porta da cella, fe vio prefo de fortes cadeias, \& a tormentado mais que no proprio inferno, $8 x$ dava gritos no dormitorio contra a imagem de Elieronymo, $\dot{q}$ allim o atormentava : as Religiofas ouviảo as vofes, 8 : brados, 8 c nāo vião o efpirito, \& juntas com Cruz, feforăo à cella, aonde queria en. trar, \& fiférão oração á imagem do Santo, que as livialte daquella afe
flição ; \& o Diabo fefoicom grane des alaridos, \& chegando ao feiti. ceiro, lhe deu tantos golpes, que o deixou ás portas da morte, oqualfe converteo a Deos, por interce fsão de Hieronymo, cujo nome invocou, \& o mancebo fabendo o cafo, fe fez Monge, \& foi infigne em virtude.

Grande myfterio fe pòde admirar no fucceffo, em ver q́ hưa imagê pintada deHieronymo, tenha tantas ef. ficacias, 9 a prifione diabos, \& cóver ta peccadores; hủa pintura fão fombras, as fombras faó privação deluz; o q́ fazê os outros §antos, q́fảo lufes do mundo, he converter peccado* res, \& afugentar demonios dosho* mês, fendo vivos, \& a fombra de hü Hieronymoem hŭ retrato tẻ osef* feitos de luz viva? grande affombro foiem S.Pedro curar enfermos cona a fombra, mas era do feucorpo vio vo, \& da fua prefença, \& cura va àchaques dos corpos, mas a fombra em pintura, ter as efficacias de luz para curar achaqués nas almas, iffo fó fe concede a hú Hieronymo, paraemtudo ferfemelhança maxima da verdadeira luz. Quiz o Profeta Reyexplicarnos a luz Divina, nalo modo que a podia perceber oentendimento humano;\& pelas experiencias, q́ cá te mos da luz do mun. do. Diffe: q́ fe cá tinhamos na terra dia, \& noite; luz, \& trevas; que lá na gloria, affim refplădecia a noite, como dia , \& affim erão as trevas, co. mo a luz: Nox ficut dies illuminabirur, ficut temebra ejus, ita © lumen ejus. Alfim quiz o Senhor, que o a femethaffe a luz de Hieronymo nefte Ceo da Igreja Militãte, \& que a fua luzem fombras abraffe o que as ou* trasem luz: Sicluceat lux vefora; fia cut tenebraejus, its 8 lumen ejus.

Em outra occafiáo, eftando hũa Imagem do Santo, de vulto;em o alo tar de hüa Igreja là na Paleftina,eno qroubühereje, cujos dogmas, \& er-
oso Santo o tinla convencido, \& ondẽnadoem vida, \&̌ vendo q̣ não eftava peffoa algúa na Igre ja, le vous Haefpada, \& deu hüa eftocada na zarganta da Imagé do Santo, difenSolja que te não pude matar em vivo, agora o faço; mas q́ feja de pois de morto na tua Imagem; fuccedeo ficar daqui a efpada prefa na gare ganta, aonde deu o golpe, \&x a mâo do delinquente unida ao punho da afpada, fem que pudeffe tirar o fer © 0 , nem defapegar a máo; \& da Imagễ começou a correr fangue da ferida a té o altar, \& do altar por o payimento da Igreja:deixemos do milagre o q́ toca a o delinquente, nas prifoês da mão á efpada, até q́ veyo a juftiça, \& o queimárảo:\&z reparemos no prodigio de fahir fangue de hía Image de vulto, que ou feria hú lenho, ou húa pedra. Baftou á Ima. * ä ter o nome de Hieronymo, para ter cangue, q́ dar em defenfa daverđade, \&r em amor de Chrilto, wão he muito que quem reve na vida as circunftancias de morto, como cordei. ro, fomperilla vox, Šc. em o ǵ padeceo por amor de Chrifto; de pois de orto feja como vivo, para ainda morre de amores por Chrinto, aindaemh as fombras, q he a Imagem; tem vida para offerecer, porq tem rangue q́derramar: fe a vida eftáno fangue, fe as fombras affombrão em dar luz; como as lufes vivas, as fombras admirão nas obras em morrer por Chrifto, quãdo vivo morre, fom per illa vox, quando morto vive para derramar fangue; grande amor, masavilhofas obras!

O Amor de Chrifo para com os homể nāo fe contentou com daro fangue, \& a vida; mas de pois de dar a vida, \&z of fangue; quádo lhe deráo a lançada, ainda deu fangue: Gúra viderunt eum jama moriu ${ }^{\text {un, exivit fanguis. }}$ 8. cógrande mytuerio fe nos adver. te, que dalli fahisão os facramẻtos,
tia, no qual eflá vivo, para morrer até o fim do múdo pornòs, nas :eprefentaçoës;poriffo teve fangue, por. q́ ainda o feu amor tem vida, egodore mio, 6 cor meum vigilat, aflim corref. ponde nas obras, q́ fâo amor, hŭ Hi eronymo a Chrifto, em quanto vivo morria, \&x dava o fangue a golpes porfeu amor, depois de morro ain. rla parece q́tem vida, \& tem amor no coração para dar o fangue, em ๆ̆ eftá a vida;egod. mio, $G_{\text {cor meum via }}$ gikat, porq́ fe na rafáa de luffr, teve a femelhãça daluz Divina em as fome bras, ficuit tenebra ejus, ita E5 lumen ejus, na rafáo do obrar fe affemelhe com a mefmaluz Divina emter fan gue, 8 vida, que dar nas fombras de morto, \& fepultado.

Todoseftes documentos pode. mostirar no q́ nos deu a entender a voz de Deosem o Baptifta, \& no ǵ nos declarou a lingua do Efpirito S. na Igreja Catholica em o lufir, \&o obrar de Hieronymo; affim na fua vida,como na fua morte; \& ainda pa* rece q́ a mefma Igreja quiz acclarar mais a fua luz, \& as fuas obras na heo rança, $q$ depo is feex perimentou em feus filhos no lufir, \& obrar á imitação de tal Pay; foi Hieronymo hư como juiz arbitro na declaração da verdade dos textos fagrados, \&r res formador dos vicios, queou do tempo, ouda malicia, fe achavâo nas Efcritturas: Comotempo, \& com a malicia humana adjunta a fragilia dade, fe viciárão na obfervancia algús textos de Infitutos, \& Confli. tuiçoês de algũas Ordens de Relio giofos, \& amefma Igreja Catholie ca, \& havendo de bulcar arbicros, ${ }^{\text {q }}$ regulaflem pela prudencia a guarda dos textos antigos, \& reformaflem averdade dos inftitutos dos feus Sáa. tos inftituidores ; chamou muitas veles aos filhos de Hieronymor $\mathrm{CO}_{3}$ mo fe nelles vìra herdada aquella luz de feu Pay, \& que não fe haviâo de apartar da verdade primeira das
mefmasRegras.ifo fe vio poralgús Sumos Poncifices, como confta das Coronicas, aonde fe allega o como, \& quando, \&r as ạ́forāo, \& os Breves; \& fe olufir he o faber, \&t a verdadeira fciencia he ter pornorte a Efcrittura Sagrada; diga huma das mais infignes Univerfidades em leeras, para quẽ inftituhio o SereniffimoRey D. Sebaltiăo de prodigiofa memoria, \&\& para que en creouhúa particular cadeira de lição, \&2 enfino da Efcrittura, fenǎo para aquelle filho de Hieronymo, qutanto herdou da fua intelligencia na explicacaão dos Profetas, aqueile digo:Frey Heitor Pinto, Hector ille, \& fe o principio da propriedade foi para elle, era para depo is fe continuar nosfilinos de Hieronymo fucceffivos, que fe entǎo moftárāo por humildes, naquelles tempos q́ fugião das honras, ainda ás q̣ dá o merecimento, $q$ q́ eráo os graos de Doutores no têpo, que fe difienfon;diga a mefmaUniverfidade fe teve lules nos filhos de Hieronymo para effa, íx outras cadeiras: \& fe na femelhança das obras feherdao amor para com Deo \& \& a fantidade, lea-fe a vida, q́nos defertosfiferảo, \&z continoão os feus Mō ges, \& verdadeiros filhos nos inftitutos; nas outras Religioess contão-fe os Martyres, os Confeffores, Pontifices, \&V Virgēs, q̣a creditárāo como feguir, \& deixar o exemplo de feus Pays, \& fundadores: de hú Hieronymo quando fe falla, por filhos Martyres contáo-fe Conventosinteiros de Monges, \& Freiras na deftruição, q́ os Gentios fiferāo na terra, \&̌ nas vidas dos que habitavão a Paleftina, q́a penas efcapou hū: Eufébio Cramone nfe, digno Monge de fenomear pelas letras, \& efpirito, \&z algás outros, em qué fe continuouo Monacato, que nunca fe furpendeo, como conflarà de D. João Baptifta Crefcencio, Milanez Monge de S.

Hieronymo no feu tomo, ifimpria mio em Italia, \& dos q́ forảo fucce- dendo, forāo taes as vidss, q̣ não fe contão os de vida fanta, $\&$ inculpavel, pelos nomes, cōtão-fe fi os clau* ftros por fantos,em q̣ os enterràrāo, pelos prodigios, g̣ nelles fe virāo, \& fe pode ler na erudita hiftoria, \&fin. gulareftylo do P. M. Fr. Jofeph de Siguença; Claultros Santos Ihe chamàrâo os fieis, q́na primitiva Igreja a voz do povo com as experiencias da vida,\& milagres eráo muita parte da canonização dos fătos. De todos os lugares quafiem q́ Chrifto affiltio fez tacita, ou ex preffa menção - Profeta Ifaias, porẽ quando chegou à fe pultura, diffe q́era gloriofa: Et erit Jepulchrü̆ ejusgloriofuno, quem fantificou o fepulcro, q́ers húa pou ca de terra, ainda q́ virgem, in corde terre, \& hưa pedra, aindáq nova, fenão o fantifimo Corpo de Chrifo defunto, \& quẽ fantificounas d wominaçoēs aquelles clauftros, q́ deíde entảo, \& fempre fe chamárão fan. tos, fenāo os Monges, q́ os occupà. rāo de funtos pelos muitos, que fe achàrăo incorruptos depois de mui. tos annos: Non dabis Sanctumzuĭ.
 fantificâo verdadeirament herda. das nos filhos pela doutrina, \& exemplo de tal Pay
Meugloriofo Padre, \& luz maxima da Igreja Catholica, \& tão fingular, qu as voffas fombras, ou Imagẽs alumeão fieis, aprifionāo demonios, \& tem vida para morrer de amor por Chrifto pois tem fangue , á dar em defenfa da fé, quem deixaráa de voster retratado, não fó para a vifta dos olhos, fenão nas ideas, para que the fejais amparo contra as tentaçoēs do Demonio, à ajuda para a cooverfáo dos peccados, que he o caminho de confervar, \& adquirira graça, para com ella ir gozar com vofoo da glonia: Adquam, گ̌.

