# SERMAÖ DAGLORIOSA E SER APHIC A MA D.RE E S. CLARA cenciss elanes PREGADONO SEVDIA ESte anno de $1648 . e$ eftando o Sanctiffimo Sacramento em publico em S. Clara de Lisboa. OFFERECIDO A MVITO RELIGIOS Madre Soror Mariamza da Madre de Deos Jegunda. 'reez Abbad JJa do Real, infigne, Religiofo, ש' refor: madiflimo Consento da Madre de Deos de Lisboa <br> <br> PORFR THOMASARANHADA ORDEM <br> <br> PORFR THOMASARANHADA ORDEM dos Pregadores,Meftre em $S$. Theologia, \& fubftituto por vezes Authoritate Regia em ambas as Cadeiras da $S$. E Ecricura da Voiverfidade de Coimbra. 

## EMLISBOA.

Com todas as licencas neceffarias. Por Domingos LopesRola.AnnodeM DC.XXXXVIII.


#  MARIfANNADAMADREDEDEOS. 

韵Nire evidexcias grandes, de bewra, gue onone de F. R. dasà a eite mew papel, da feliciolade, guse dispexfarì es








 wento mo bumano, fazendome na velts do dinion, ferei antos adion-
 rifsims bumildade? Cem tmio defors does perices efco he, siago per me
 comesidao centra a bapaildacic ơ aüo ofolicitar pontos, of preutnir-


 bafia para $S_{s}$ luo condatodamixha (adia. Nä̈ wigo, pois, queF.R. for filata des Excelbeatifsimes Seateres Dugnes de Aucire ćr per def
 a tazios Principss al Cloriffandade, në dige que de fole fens prinatires

 is brigados das maturasis prexder de V. R.a poffaye ainda wanto alë do Amar paicrwab. was dévensizraçeés delie; de gue poderăo fazer



 iatente, bles val agorapara comiza, pars gne ea or Iaros, do Pbse.

 gece lhe sinhe feiso farto;quem, primeriro ase della, dib $)$ e ja de outrs fermofura bumana, que mafeera para ociofidade de inue jal por fer ma Bor, que a buesana ioda, romo Platarcho difee de grandefade Alexandre ) epara jufifsima ociupaçäda fawa, porlbe aver de dar fempre, gue fallar ; fe bencomocostacidorifo de mentir lewire de menos, no maito que publicaff: E quanto D o eitime citi circunflancia no
 lbia do grande cafo, \& estensaçäs, que Deos quiz mefirar fazía de. illis feculis mulierum, quae excubabant in oftio tabernacuProco Ii. Equando Procopio chamon if frmo/nara de Rebicca, potentie fipio. mum pulchrum, quo concilistir. Amor, creo, que năo sò fal. Low do C Amor hamano mas tambers do dimis o, no ablo; porizn, en que abraçado ocfasdoda Religiăo, fe lhe conjagra, of dedicab $x$, *ăo
 - in, compoff ¢ăo, recolhinmento ón recato exterior, gme podiames dizer
 Azeitão näs fomiras de preludios, mas enfacosqusprulitimos do aper so durigores da CMadre de Deas de Lisbce.

Tude ifto pelloque teon de loumana grandefs abfolstamertic fo po-S.Am- deskamar powco como S. Ambrofo noton ponderaśdo o, et fi parra brofio funt ifta adijcia tibı nalto maiora. Enelia cosformidade fe ate aqui vzeido termo de nä̆ dizer; agora entro emitionamense 2 Reg. affirmar (le beos be coweg ando a honsifiarme com a lunsildaie, e a -2p. 12 admiraro (obre natural, ©́ dinivo) que maiores eftremos vimos we vida de Religiof aqueV. R. emprerdeo, \& icesprof $\beta$ ido com tanza

 - vicordia 1 a bumildsde de V. A foifempretăs profunda co rara, gue co nuertiat ens diee de $P$ afchor, of de feitangrandes os ens que por obro - açass ib. cabiaeccuparferos mais anfinos, of bumildes minimerios da Commusidade Os defejos, fies inuentimas, e menes encreicios de

 mod par bo zowermar era jufo, que de $\beta$ en de codo os probibir; que


He pas outr: for ma cxas. mpre, xenos, ia no leco. in de, 12 ct. rie fi. so fal. m yue
*äの oodefdizer zer de - aper

Cero Darna dade fe mense ie, e 90S me tanta opio ( 6, gw xobri Zerios cios de cius
eius probiberi debebat, quia regi son pot rut. E furcedenta sal vez entrar bum Prouincial nseitreits of limituds Cella ou lici: deV $R$ brese Sepulturs de pay vida.que pollo fer ate dos m fmos ef tăo - tospesfamentos excede a grandefa de todos os Manfolicos, que celebra o mundo versdo a pobrefa, \& ajperefa do repoafo \& excafte de D. $R$ (aque pogaria a injaria quem lbe chasaffe cams) poryue come ef panto
 gar olbo quem foicrida como $V$. Re. Antes, winito Renerindo pare Pomincial lbirefposdeor. R. malle podecrer o mea costentamea.


 increzac la femerbante prodigio pois lbe quadra berno a fides optanda laborido outropocta. of parece maior, que a bumana todao diuino fanar que eita refpofaincslca, of juntamente isfaciaucl de lejo de padicer por amar de Dios,que made efinmezte fignifica: podendo nós ver ne fles a flos tempos em $V$. R. Te saö copiado de tedo, pello wenos valentemente imitado aut mot i, aut pati, da glariofa of ers
 afliçãés iempornis of do efpirito bafido, ©́ be tal, of täo prousda que muis pesade para a dimir aç̃̃o.que para invite çăo o exemplo que wellas $\int$ e.

 ma, ó fanla princefade Parma charia. Domise ad auge dolo. reme, fed da patieatiam. O efquecinersto, defcrido, ó defpego de


 irem reconbecer obrigados do intercce de feme lbsese hoarra, a fortalefa of paredes/agrada defa Saniza Cafa depofitarin de fé efcondíào sbefouro. A srcfititencien of inizisncian, que V. R. foz \& $f a z$ todas as vezrs que fe trata de a fazerem Aobsade Ra, a fin do gue nefte offcios
 wadres.perque no de gofiod derram äso entre os aplanfos, of acerios dos Jua eliciğ̃o ór pelles de der, as execcuraönes repagnemciar, gemidos, ob

que enfinn ne:éfitäs dos poderes da obediensia, para fe ferensrem, os renderem. Eu despois do primeiro acordo de dar efle papel à esiampa, factlmerte abiaceio legundo de offirecer a V. R. para o primilo mes. foi prinsipslasotian a gutixa gue feve fezpclia mier, 尔 melhor parte dosonuintes defta pregaçă, de gue nio suiă fldobean exten.

 guando concerrécertos onwintes, gae té particular babilidade parye ef.


 importewcins, de que fomestere dessräs ter goflo, en femelhante bugar.





 certo, co erdinario foilewpre peceberë Princefas obabito de noffo se-



 a Cafade Ancive gue for cedam onte ou dese aceitar boas vontades; erm logar die fermiços, on confgarfe in acceffuacl, ow incapas de bumano agradecimente, como diffe tamben o Seneca fillando de Deas, in Dea ans fola noftra confertor voluntas. Seja elle feruido de gwardar
 perfercre ètano lentados defempershos de digian, dr legitiena Espera

 ges de Lisbsz ewz 26 de 1 goizo de $16+8$.

## ferro, so Orador de V.R.

ERTHOMAS ARANMA.

Os Jun apervit Sapientic, is lex clementio in linguz ejus; comjderasit Jemitas Domus fue, of panemotio fa non comedit; furrexeruat filic ejus, $\mathrm{J}^{\circ}$ beatif: fimam predicauerant. Prouerbiorum ex rolitimo cap.

 is, \& Senhor dos Senbores.Rex Regum, Dominus Dominantium. Que de baixo deffa branca quartina de Accidentes, faze is almo crerao aos tiros, \&2 20s ruppiros de nofos defejos, es intinita Efphera ácapacijade de nolos coraçoés, alno na brancura, Elpherana figura, que nocircular, que oftenta, efta alma inculca. Alpha, of oxsega, prixcipixm, of finis oms's creatura. Graó de trigo efcolbido para luftento dos efcolhidos, es predeftiados fervos vorios, fris mentmas elector um; \&r preciofo, \& alegre licor, que coma cuber ta, 8 efpecies deffe,que alegra o coraçô humaso, por preciofo anguentando quilates da Fee , \& por alegre, derraman doa cantaros, antes chonendo a dilenios, alegrtas do Espirito, regais celehes plabsas, \& plabtais peregrisas, \& viforas lores nefte Iardim, on Paraifo de vo fa gramde, felice, sr feraphica efoola Clara, vinum germinass firgines. As psla*ras propotas( Seuhor) no deizou elcritaso Sabio Re: Salamão no vltimo capitulo do liuro de luas parabolas, o u pro uerbios. Costimua com ellas (Geis) o Sabio wa defcripçã elegante, \&c copiofa, que faz, de baã wollber fsrce, \& valerofa, \& que comecara dizendo, mulieren forsens quis inueniet? E. ami me parecerão accommodadifimas, \&x como de solde, pars encolarmos a ellas,efte pan egrrica memoria, que nerta illatire, a Religiofa cafa fecelebra bcje, do aquelle maior lazeiro no firmamento da purefa, delpois da Virgem Semona noffa, of fegundo a teu refpesto, $\mathrm{c}^{\circ}$ aquelle maior luf8.. \&e mais claro refplandor, \& mais conhecida hosra do ef. tado da pobrefa Seraphica defpois de Seraphim humano Francifco, d'a quella veiós, se casdida Pomba, que bacendo. be de argentate in pailose auri, com eftrondu fo exemplo de purefa mais que Angelica, leuoutraz fi em bandos, cantas aues, sos Paços $R$ eais do Celibato, \& penitencia d' aquella mse. \& funda Jora on deimmenfa multidão de eftrellas de Ceo ca na terravi Ridas de carne ( comoo grande Nazianzeno chamou a os virgens, afira carne conserita) ou de alinas da cerra, tresladadas a eftrelas do Ceo, a gloriofa Madre S. Clara. A cujo oome vinculoua eterna fabedoria taō profundos my fterios, \& tabtos fegredos que me atreuera eu, naō com remeraria oufadia. mas có cobarde artificio, a fin de difculpar logo affin a principio, minha infufficiencia, que tributa raó poaco á vifta de tañ diaino, 8 em phatico nome a dizer, ue fe chamou eft gloriofa Sancta, Clara folo sò pilla retre laçaö, \& vifaó, que reve fua Sancta maē Hortulana, de que paritia huä grande luz, affemelbandoffe nifto Clara aos gran des Patriarchas, \&r fundadores cujos nalcimentos precederaórenelaçös myfteriofas) mas por eftes daplicados titu. los, \&r razoés fingulares. Clara, pella laz, com que aclarouce caminhos, \& veredas da perfeiçaõ, feruindo de guia ásalmas, Clara, porque parece, que ainda nefta vida vio, \& lo. grou ás claras os fauores de feu diuino Efpolo, que as oatras efpolas efcura,\& enigmaticamente aua çauão. Clara, por. que claramente defenganou o mando todo da paijade, \&c bairefa das coulas delle, Clara, porque com juftiça clara mereceoos aplaufos,\& glotias, que logra no mundo:breues, \&z limitados indicios das differentes corons, \& ineffaueis prea mios, que meffa eterna pattia poflue. E derxado entendi. sento mais literal defte nofo texto naó offendido (que nungua (e nos permitte) mas por hora prefuppolo, \& na á explicado, aplicando á noffa Clara eftrella, \&z diuina Madre. \& fundadora as ditas palauras; digo, que valem tanto(fieis) como dizer,abrio de par em par coração, alma, boca, \& bra cos aus impullus amorofos, aos a uifos faudaueis, aos fanore intimos da cterna fabedoria, ifto he de Chrifto Iefu feu diuino effefo, mungua lua lingoa formou palaura, com que nä̈

 sduertila prenençĩo, a que defpoisrépondeo refcluçiōgaw Ibarda oporoade dsuia entrar, \& fabir, \&r o como deuia peo ceder, \& caminhar na cafa, \&t Religiäo do Seraphim humano Frabcifco, que gaoria fizer fua, st ma fua, de que queria fugir, para a de Fraccifco; nougua recebeo odiaiaifima Sacramence da Altar, fen ferworofos \&x copiofos àgmen cos de graça ór panems otiefa non camedit ique baldads, 8 ociofamente parcce, que o recebem almas, que faó wais frequer tes na contioua ção, que no prone to do oreceberem, fe bem menos mal herecebelo fem grande frutos gue com motta. is danos, que effa delgraça, então pailà deociofidade, a total raina, lamentauel, ex extrems tiferia de bũa alma. Vie.
 do durar para ecernos trombetas, \&x pregoeiros de fuas gian defas, paraverdadeires, fe interecidos chronifas defuas virsudes Heroicas, şo beatiffimampradicamerast. Eilij dizo rexio, zen digo filhos, 故 filhass porgue fempre tive para mi, que o anyterio.con que Dens quiz dar ao Seraphico Ftan. cilco por filha a S. Ciara tanco nos primeiros Orizontes, \& no berço da fa R eligiảo, que näo erảo pafíados mais que geatroannos defpois de fus confirmação. foj deftinar efta gloriola andre a maé, na ofo das fithes, mass dos filhos defas Seraphica familia. Ia me parece, que efiou tardando ame efconder de corrido, or dar vozes como necefititado pedindo o dinino fauor, \& graça para o acto prezente, por meio, \& intercefaó da Virgetm Sereniffima; de caja liberalidade,pa ra $\operatorname{sos}$ deferir, \& z fiftir nefta occafião, dauide, guew douin dar da alegria, ar liberalidade de büa Raiuba no dia dos def́ poforios, \& bodas te buáfliba se bu grande dama do fea Pa¢̧, ztão priacipal, como a illuttifioma, sefobcrana Clara, Ane chlatia.

NAo fe pode dunioar, de que otermo; aperyit es farsow fain pientie, confiderado o modo de dizer, pode fymbolizar
elegantemente as amorcfas, 8 apertadas anfias, \& os impe. cuofos, $\&$ abrafados feruores, com que a gloriofa madre $S$. Clara foube fempreter, $\&$ tornar as pelas a feu diuino Efpo. fo no jogo, \& trato de feus diuinos amores abrir, \& fechar portas, \& portcs, abrir coraçảo, \& boca, como porta, porque precenda fahir, \& voar o proprio coração go Centro, que bul Ca, ao nort', que demanda, ao fins, querefpeita, faó termos, que largamente fundão a confideração, ou de facilidades, \& impulfos de Amor, ou de deldens, \& refifencias feitas ao mefmo amor. Nefta cor formidade pois bomlugar, \& boa queda fe me offerece, para ventilar, \&z refoluer breucmente būa queftāo curiofa fe elpeculatiua, difcreta, fe a morufa, \&e branda (da materia della, \& do argumento fallo, \& naö da Uufficiencia, com que eu nellame poderei defempenbar) proponbo a peigunta, \& duuida nefta forma. A que alma buf Ca Deos amante (que affir, \& debaizo defes rermos fallo) com maior impero, \& com mais gofto, a bua alma, que the fo ge, ou a húa alma, que foge de tudo, o que não he fegoilo a elle? Debaiso de nutros termos me declaro, \& quicá cö unaior felicidade. Pergunto fe folicita, \& incita mais a rontade diuina de Deos amante o deldem de büa alma, que fagitiua Te lhe efconde, feo Amor, \& fauor de büa alma, que cógran deretorno de Amor, be correfponde amando, lbe fae ao en contro, \& o elpera, apermis os funm,\&z rendida roga, \&z näo rogada' 'e cfferece? Prouemos hüa,\& outra parte do problema.' \& Dltimamente refolueremos o ponto com buã diftinçaO. de que entendo nos fera neceffario valermonos, para que fatus f̧ames cabalmente à duvida. Argumento em fanor do defdem, que fe pode chamar fermofo, no fencido, em que às galas,o podemos chamar tambe m, frmofo vefido, ou rico - Atido coftumamos dizer, \&z nem elle he rico em fi, nem fer mofo, mas faz rico, a quem o tem, sif f mofo, quem o ver. te. E o contrario he fallar mais impropria, gue rigorolames. ce, abraf uaffe a alma fancta em defejos de feguir, \&a ama - ada dia mais, \& mais a feu diuino espolo, \& quando leus amo rofos incendios cinbão lubido a mais alco ponto, pedia a
 mais a nar, defdens, fugidas, retiros, auzencias, foze dilecte mi, 4finoildare capree binsmloquexcracyum Difcreta, \&e queridaEfpo-Cantr. fa bemvos deae fucceder com os desdeas de volfo aman. vitive?
 ca,sz negoceaçaô de A mor; yue chegando o dinino Efpofo à porta, \& batendoa, qual fe fora lanço de muro de inimiga força a tiros,antes a ralos de fufpiros, \&x deizando brandas as melmas pedras de banbadas em lagrimas, ou em :fangue de feu proprio coração (como S. Gregoriony $\begin{gathered}\text { seno chamon }\end{gathered}$ às lagrimas fèm ellas pofla a dita espola difficultarfe, \&z ne- $n e_{0}$ garfe, de forte, que nem para vencer, 8 andar a diftancia breue, que auia do feu leito á porta quiz empregar, g atro pal. Cant\% fadas; \& que tanto, que fentio, que fea Espofo fe auzentara, 5. \& fugital, prodiga de vida, de bonra, \& de refpeitos, esquecida de fi mefma, arriscada, temeraria, \& defacompanhaila, fe atreua de noite a bufcar, quem dias, \& noites tinba malt'atado, \& defenganado! naô nos efoantemos, faö milagres que fazo deldem. Chrifto Senhor n fo quando trajado de peregrioo, \&e pereg inamenes amante féfez encontradiço aos dous difcipulos de emaus, tambem acrediton as forças do desdem com aquelle, finxit felongins ire, \& foi deldem fia gidamente affectado, \& aff Ctadamente fingido, que aioda encarece mais o ponto. E S. Gregorio Nazianzeno illuttrou - lanço de que Chrifto Senhor Noffo vzou, com hũ feme. lhante, \& bùas palauras (pofto, que trazidas ao outro propofito ) que fempre me pareceraō eftremadas a efte iotento. Sicut pictores panlulum offenfos formar, ©o imazines, Statimex oculis fubsucant, quo plus à mensur, quo anidius repetaniur. Coftumaó os pintores defpois de fazerem os feus quadras, \& as fuas imagens, peniduralas em publico á vifta de todos dous, ou tres dias, \& logo de induftria as efcondem, \&e tornão a reco. lher ; pois fe as moitraraô, para que as elcoodem, 88 negã̃
"ra vez aos olhos? $\quad$ guo a vidins reperazswr. Vzaó de artificio para as fazerem mais defejadas, $8 x$ mais bufcadas. E effe heo artificio do deldem, que nega, \& regacea, para vender me:
fhor. O leldem entre os amantes, ném dà, vemnega, mas ven déque he hũ como meio cotre naô dar, se dar. Fallado S. S. Cypri Cypriano da natural facilidade, com que o amor diniao obri gns. gon ao mefmo Deos a le nos communicar, fazendonos wer ces, \& beneficios (que o fazernos Deos bem, he communicarlenor) comparone fa communicação no modo, ao que tẽ quatro coulos, \& cayfas natorais em produzir feus effeitos. Grats tum de Deo munus, \& ficile eiz, wit Ponte folirradiat, dits illaminat, fens rigat, imber ir orat. Bews alfon como o Sol offerece, \&z vibra feus ratos, cumo odia nos communica fua huz, como as agoas da fonte buicañ os campos para ds regar como a agoa, quando chore, com leu pronrio pelo, parece, que feefta deixancio cabir, ze vir absix o , afton fe nos comenusica o Deos, que adoramos, 8 per antonomafia, \& excellen ia o fezaffim bo myfterio da Encarnaça. Pois donde nafceraô taô a morofos impetos, tā̄ impetuofas facilidades? Taō elpontaneos impulfos? Do proprio Amor diaino ? Claro efe tà, que fi; mas jadado do proprio desdem, \& refiftencia, que da parte de natureza buma oa anizazqual diffeo Apotolos. frrivas. Paulo, viera buscar o Verbo Eterno quando encarnou comoa hü fugitioa; flas forcastem. Oйus quem Lanclos apprebendit fed femen Abrabe apprechendit; porque co forme espoS.Tlo. em S. Thormas apprchendere, he propriamente deitar mañ de mas. quere val fuggindo, illand propriédicitur appriberadi, quodfagit. Coocluamos efta parte do problema, com ha a galanat ia, \&\% humazidade deuda coiso por jutiça á raior parte dos onuintes, que vejo; a Galat a do Poeta latino, efta lição deo às dams imalo me Galster petit ofrc.óf fugit ad Sulices, ef lecmpit aste videri. Se jugau, \& fazia tiro, picad, queria ver o Paftor; que ninguemj ga fezo querer, que fe pique apart; ; mas fe jo ga, ex fe efconde, porgue eodauia goer fer primerio vifa? Ah bemfedeisa uer,que fe éconde para mais buicada; ze cma verdade, ģue bäo fahtá coroada de lonto por vencedora alencada de importunaçoćs de Asnor, quem fe preuale en cobrir conataó efreito, \$ limicedo tronco como o de inü


## tra

 afro gat raō, wille rbe do. 1 com Lidabem orna a palma, a quem tão cfcafzmente defende o fat gueiro.

Arrezoemos agora por parte do Amor \& fanor; mas menos dilatadamente. Que melhor, 8 mais fingular prona, que otesto expreffo d'aquelle diaino Oiaculo,que diz; /iqnis di.
 Tanto que hũa alma me amar, logo a virei bufcar (diz Deos) porque naō ba mais fina pedra de ceuar, para me atrabir, \&x le uar traz fi cö prodigiofa violencia, que o melmo Amor? que metem, quem me ama? Ea mefmanima fancta emoutra occafião defte parecer eftana, quando dizia fomente, dicile ei,quia amore lavguce; pois fe preterde is, que'yos venha ver, st bulcar, nä, lerá melhor mandarlhe dizer, que eftais queix fôs ffendida, maltratada, \&e mui em lom de agrauada do mefrno Espofo? Nada difto ferue enton meu intento,co mo a pura, \& fingela reprezentaçăo de meu Amor. Vltime. bernte digo, que o Poeta quando diff. ©Aarce, ve ameris, ams parece, que aflimo lentio. Naỏ diffe. ©harce vt ameris armate Ae eiquianca, \& de desdem; lespreza prefumito. defenga* na rigorofo, fuge de fobrigado. Nä́ aconfella tal, fe maö, ma:ce, vo ameris am. Pareceothe a Venas, qoe era feu fibo Cus pido muiro pequenino, se que crelcia poaco. Perguntoa, que remedio teria, pat,2o fazer maior de corpo ( que maior de malicia jı naö podiafe ) efponderaôlhe, que bufcafle ou tra Amor, \& ontro Cupidu, * os crialle ambos juntos, \& os afroaraffo; que então crsferião tanto, que fe fizefem Giganes, efles dous A aioses. Pois porguelhe naó acontelbaraō, que buscafe hü desdem, ex bü desprezo, 8s opofefle á Filta deffe Amor, para que affim crescefé Parece, que quema The deo o contelho feguia efta parte, que eflamos illuftrando. T enbo ventilads a duaida, refpondo, \& reloluo o ponto com diftiaçã, so digo, que goasdo a amante bede tal qualidate, se taó poderofo, que tem na fua mâo o poder vencer - dendero, e a refitencia, que fe lhe faz le clie quizor, er raö na ${ }^{5}$ be cära boa efporn o desdem, cono o Amor; mas quane doo Amantenaö tem mafua mão o poder vencer os des? degs,
dens, \&e reffectecia, da ingrata, que ama,entảo be melhor ia centiuo, 8 p pica mais o destem, que o Amor. E a razão natural difto he fer a noffa a natareza inclinada naturalmente a vencer difficuldades, \& o termos a condiçãō do Raio, que onde acha mais refiftencia, a hifaz mais força, que he o niifmur in vetisum. Taó celebrato do outro Poera, \& o Seneca
 gree ardunm nitens. Deftar refoluçaó fecolhe, que fallando de Decs, para as creaturas, todos os exceffos do Amor diuino fe deaem pura mente ao proprio Amor de Deos, fem ter neceflidade emr rigor de desdens noffos, para fe acender mais, porque na fua maô ettá,fe flle quizer, vencer todas noffas re fiftécias, mas fallando da creatura para Deos, \& de hûa crea tura para outra, fem duuids parece, "que o desdem tem mals
 mano, näo efta o poder vencer o desdem, com que o trataō, \& a refifiencia, que lhe fazem; \&s por ourra parte, onitimar in vettitum, \& aquelle natural deff jo , de a uançar o prefendido, \& de vencer grandes difficuldades obriga a fazer citremos.

Ora demos principio ao Panoegyrico ide nofáa gloriofa, *2 grande Madre Clara. Eladuertidamente digo comecemos, porque em feus lonuores, naō he poffiuel paffarmos do principio, uem fahirmos da ourelada obra, com) aprendizes.He buã das grandefas dos lounores do Baptifta, que lá ponderaraô os poutores reparando, wo capit dicere ad turbas de Toanne. Digo primeiramente, que na pobreta Euarigelica, que Chrifto Senhor noffo quiz, quae no mundo refuscitaffem, \&8 reformaffem eftes dous Seraphins Francisco,\& Cla«2,podemos coníderar vida,tiqueza, \&\& honra; \&\& todas eftas eres coufas deue a pobrefa a S. Francisco, \& a S.Clara, mas com efta diftinção,' '\& diftribuição, que a vida, \&\& a riqueza deue ao Seraphico Francisco, mas a boorra deue á gloriofa S. Clara : Deu noffo Padre S. Fraocisco, vida a pobrela do Euangelho refuscitandoa a 20 brio, \&8 vigor, que teuer sempo dos Apoftolos; motrou tambem, que era tica a mefo - ana pobrefa, \&q que nâo pod ia padecer faltas, ınem dos propri
de hua familio cafa, \& familia Clata co unamos dizet gee raçaú Clara. Celcbrado foi, \& muico correfā, su engracado em Roma o dito de certo Cardeal, que fodo filbo de büla. urador ciai certa contenda, ¿̈̆ palarara, que cono ontro com. petidorillufte por fangue acerton deter, porque o illutte The diffe, a minha cala era Italia he muito conhecida, se mui. to clara;em verdade, fenhor, the refpondeo, que muto isais clara cra a cafa de meu pay, porque pello relbado de s tha vã, apellas cotmos delle, vir en asefrellar do Ceo, of a luz da menheä, primeiro, que vòs a podeffis ver ba vol. Em proua de como Clars fee bonreds, sillaftre spobela lerue aquella poifiz, © nfras cosa que tmias donfellas illuhes, * correndedespois os ammostantas Princefas, \& Ravobat for desuela वäo, © matausō por receberem o habitoses mofte ros datifenhoras pobres. Como na Cbromics da ordem lecó ta. E o gree siadrem nofus tempos temos $\nabla$ ifo affa matew ria faz tosis, que verofimil, or digno de credito o gne fecfcreae dosantigos. Ahi naö ba donlella nobre, ze illotre nel. ta cidade, \& corte de Lisboa a quem tanto, que cheza a vzo derazio, \& começa entrat ém penfamentos de leruir a Deosem Religião, fe the não reprezentem logo, \& a taecatem por apertados defejos, se declaradas aufias os dons ila lusires, 3 reformados Conmentos de S. Clara, at da Madre de Deos de Lisbos, logo parece, grae aindz aetas |duas forta lefas, \& praçs dagzande Clara, * cea cutras femelhantes, gue a minba tençaô, naó he fazer exclanuas, fe fuftenta, 8 conferva o titrslo de fenior as pobres, St fe perpetuzó os fo. ros dahonre, \&zfaiguie da fancla pobsefa diefe foros, se pofioncrefcentar, priailegios ainda ca confrontaçaō, \&z apo
 sa nobre, \& honra para quem o rem, lembresé de conoo pri weiro entendimento, que no mando fòs à pobress o nome de prinilegio, z que fez petiçaõ zo Rapa de femelbante priailegio,comadrairaçó do mesmo Pontifice, foi o enter, it mento da gloriosa S.Clara. Pois se deu Clara com a pobresa ems primilegio, parque naö direzos,i,que a pafon a chado de
honta, es nobref?
Digo mais (concluindo comas obrigecoês, em que efa Sancfa Madre, fòs a virtude da pobrefa ) queforaō tais, \& $t$ : $\overline{0}$ finos us amores, que com ella tene, que fe for a poffuel acharemfeem Clara def́cbedieacias ao poder, $\&$ ao preceiro divino, ló do Amor da pobrefâ̊ ouneraö de nascer eflas. Whi fro ifto comas refiftenciasivalerolas, 85 teimolas inftan cias, que fez ao Papa Innocencio IIII.reculan lo a remiffä̈, \& relazaçāo Apoftolica, que o Papalhe fazia, \& a que a que-ria obrigar moderando origor da primeira regra, que isoffa P. S. Francisco tinha dado a foa fila Clara no nascente de fua refoluçaõ, s\% fundamentos primeiros da Religiaó; tanto potiou, \& tanto bateo a muralha do poder A pofolico a vaiuens de fuspiros; Sra inundaçaës de lagrimas, 88 abalaços de oraçá, que preualeceo, \&r vencen alcançando o que queria. Pois na rabaldes da defobediencia? Eutendia mai bema Saucay,
 daô merecimensos em ordem à razĩo. Defobedece Clara, mas he por coufa, que dà tanto gefto, \&x he tauto do coraçaõ de feu diuno espofo, como a pubrefa; virtude, que foila prid meira com que elle nascenem braços, ơ pansis enus in vo. luif, a a primeita, que abrindo a boca para lounotes engrandeceo, 8 : honrou, beat pauperes /piritw, st a vitima de que fea pubica ofteacaçaó morrendo despido na Crus, para que com eftreiza companhia logo na entrada, so vltima affienen. cia na despedida, deixaffe infignemence apoiados creditos de leu Amor. Tivha Deos mandado, que fenzō defle fepulcura á impia lezabel; 8 defte preceito, $\%$ ordem de Deos. conftaua ao Zelofo Iehnist com tido ordeaaua Ieha, que a enterrallem dizendo, ite, fepelice maledictam illam; ${ }^{2}$ por fin de 4.Re Contas vemos, que lhe dife Deas a Iehu, fecisti onnia, gus gam $g^{\circ}$ eyant in Corde meo, porque como a vircude da piedade, \& da mifericordia fejatanto do coraçajo de Deos, \&z oenterro de Iezabel foff lanço de mifericordia, quis nus Deos enfiar, que quem defobedece por pin, naob perde, ances allegara, sb,
äécumula merecimentos de obediente, porque delobedien: cias ao poder, quando faó lifonjas ao gołto, fan meritos da razäo.Diffe Da uid ao esforçado, \& fiel Vrias, vade in domum anım, ó laua pedes twos, preceito parece, que foauão eftas palanras, que imperatiuo he o vade.todo o dizer, de hũ Rei, he mandar, mas entendendo Vrias, que daria gofto ao Rey,com 2. Regŭ fe moftrar bom foldado (quando o gofto de David realmeneap. 11 . te era, que elle fe moftraffe bom cafado, \& mao foldado) nảo quiz por pie em fua cala, \& não auia, que era defobedecer ao vade in domum tuam' naio por certo; porque defe bediencias ao poder, quando faó lifor jis ao gofto, accumuläo, \& não tirāo merecimentos. Defobedecia Clara, mas comoo fa zia por amante da pobrefa, lifongeava ao goft 0 , \& não fe expunha a perdas do merecimente; antes entabolaua, \& preue nia palmas \& corcas á obediencia no tribunal da razão. O Summo Pontifice perfiftia em perfuadir a relaxação d* aquelle rigor primeiro, porque temia d'antemão perigos, 88 males fucuros, que podião fobreuirsparece, que lie podera responder a noffa gloriofa Sancta com aquelle logar de Se* Senecr, neca, nile ef nec miferius, nec fultius, quam p;atimere: 2 ue itiade. mentia eit, ,malum funm antecedere, plus dolet, quam neceßse eir, qui an te dolef. quam neceffe fit. Näo deve querer ganhar por maô hū bem entendido, em featormentar afi proprio ao proprio tormento, qne eftà por vir; ${ }^{\text {temer }}$ d'ante mão hū mal, he fer, uirlhe como de poftilhāo feu, mais fe doe, \& fe laftima do que he neceffario, quem antes de fer necelfario, fe laftima. Com tudo tenho para mi, que efta fentença de Seneca; naō deue prejadicar as leis da boa prouidencia, \&r prudencia. Näo reproua Seneca o anticiparmonos ao mal, com circuns pecçaõ, \& cautela, fe naō por via de peaz, \& de tormento: O mal antes de vir,fejı embora temido para fe fentir menos, quando chega, mas naō feja fentido, nem atormente, como fe ja chegara, que ainda não he neceffaria a dor, le bem he ja rtil a prenençaô, 8 cautela.

Confidero a pos ift s, que parece veio efta gloriofa SanCta a a mundo para fizer,que os proprios effictos, oz prodio
de prito, a fee dos fens Hebreos dife, withat us rawis ron pleceit; \& ferdo aftm, que a fee rão feberda naturalmente ad Rom. dos pays, artes fe imita, comtudo lquiz dizer o Apofolo, 21. que naguella propria fee, em que os gentios, que a recebiä, crāo comoramos etrertados, ou como pedras embucides, eraños Hebreos como ramos nascidos, \& thes era como confa natural, \& neruralmonte derivada, is herdada a mesmafee divina. $E$ pois me leacu odircaifo a fallar vas fibas de meu glotiofo Pay, \&a Patiarcha S. Domingos querofazer mençaó de hūa grandefa, que nellas confidero. para que comparandoa com eta excellenciade frerem mae as filhas feraphicas, fe veja como as filhas da gloriofa S. Clara fedeuemter por mais auant jadas, $\$$ de melhor condiçaõ nefe particular. Das noffas Dominicas he grande gloria auerem logrado as primicias do espirito de noffo Padre S. Doningos, mos $\int$ piritus privnicias babentes ponto, em que liurão as maiores vertagens A poftolicas, porque primeiro nuffo Padre S. Domingos teue à fua conta, 3 fogeitas ás fuas ordeos, dou crina, \& confelbos filbas recolhidas naquelle jufgne, \& famofo Conuento do Pralliano, que foi o primeiro, gae oune no mundo de freiras pertencentes ás Ordens Mendicantes, \& tem boje a grandefa, \& opulencia bem deuida a efta fua antiguidade, \& primafia entre Carcaflona, \& Tolofa no anno de 1203 . do que teueffe communidade de fi hos, 8 com panheiros, que the obedeceffem. E naó fucceleo affim nas filhas feraphicas de noffo Padre S. Eranc isco, porque ja tioba Conueato com Religiofos, quando S. Clara fagio para elle, 8r recebeo das fuas mãos o babito, pois perguoto agora combinando, \& careando entre fi eftas honras, \& ventagens, qual dellas foi maior lograrem as freiras Dominicas a flore \&t as psimicias doespirito de feu pay, \& fundador, ou começaremas feraphicas lcgo desde feas principios primeiros alentadas com os exemplos de tal maé?Respondol, que fem duuidafoi maior benefcio do Ceo, 8 coula mais $\nabla$ cil, $2 r$ mais gloriofa o começarem com waé; sva razão be. porque a fanctidade de hüa maé, pegafemais, \& he naturalmente mais
mais imitauel \& r a ais efficásex mplar aos filhos, \&xàs filhas, quea lan didadedos pays . Caftigou Dos a foberba Michol (dizo texto fagrado com lhe nas dar filhos, aponta S. Hieronimo odéenbo do Cen nefte caftigo, ne filios fuperbospro crearet. Porque naó geraffe filhos foberbos; se note m, que naóo Tó filla de fi has, fe naó de fllhos tamjem, que be grandeencarecimento, $8 x$ que proua bem, quaó cerro ferá nas filhas. Pois pergunto, szefles filhos naô auiāo de fer filhos tambem de David leu marito? Claroeftà, quefi. Pcis porqueferia 2. Rego mais poderofa a foberba de michol para os fazer foberbos, 6. que a grande homildade de Dauid para os fazer humildes? Porque os filhos, $8 x$ filhas imitaó melhor, \& mais facilmente $S$, Hicro as virtudes, ou vicios das maēs, que os dos pays. iE efla foi niwo. tambem a razão porque o Ânjo, quando appareceo à mać, \& pay de Sanfío pòs a mae âs leis do Nazareado, 82 nā̄ao pay porque na fanctiJade da maē fepreuenia, \& dispunha a fan Iudicä. Cidade: 3t obferuancia do filho futoro Nazareo melhor, que cap. 13. na lanetidade do pay. O Claras espofas de Chrifo, \& ventu. rolas filhas de Clara, que admirauel ajuda de cufto vos concrdeo, 8 confignou o Ceo para ferdes fanctas nos prodigio. los exemplos de vofa gloriofa Marire Clara.

Digo mais, que em lograrental maé le contem, \&o iural virtualmente o poderemle chamar as Religiofas, Eranciscanas, Perolas. Faço para ifto efte discarfo. As perolas faó filbas da A nrora, porque fe formaö das gotas do Orualho, ou Rocio, que fấo como lagrimas da A urora, da qual diffe o otcro bem, que quando no Ceo ri, nos campos chora áse nós coltu-. mamos dizer ja he márhaã clara, reparai oefte modo de di zer ja he manbaã clara, logo fe clara be manhaã (faõ licenças, \& permifoês emallumptos panegyricos taõ toleradas, co. $m 0 \mathrm{mal}$ admitridas em rigores do especulatiuo, 8 moral, em codo olugar, \& principalmente ein cadeira) as filtas de Cla. ra podemfe chanar filbas da manbaã logo chamemfe lagrimas da Aurora, logo ourrofi chamemfe Perolas, \& porfua espantofa multiplicaçaö hes quadra, $\& x$ compete bem a metaphora das lagrimas da Aurora; vejaöfe para iffo as verfo-

Ess c̈ a quelle verfo de Danid, ex veeo ante luciferum genuite, Plalm. onde diz outra letra, ex vecro Auro a tibi ros deccendit. Peilo 119. qual Orvalho, ou gotas do Rucio entendemios Doutores a multidsó dos fie is, \& propagąaö dos filhos da Igre $j_{3}=\mathrm{O}$, \& como, \& com que fiogular propriedade fe pole cambem entender a innumerauel, \& dilatada familia feraphica, fallando de todaa Ordem, que ennebrece, illoftra, occupa, \& enche o mundo todr; m razañ do que me lembra, que ja eu alguna bora lhe chamei a cabell:ira,ou made xas de coda a Igree ja Catholica, accommodandolhe aquillo dos cantares, capilli zui fout greges caprarum, gue ascenderust de monte $G$ aland. Naō le podem numerar os cabeilo: ie bem para a protecçao, \&empàro de Deos, dizelle, que cem contado todos os de bū jufto) ftão lobre a cabeça, ifto he no mais alto lugar da Igreja, Wieroni effe he o pofto, \& fitio da Familia Seraphica; Taô finalmente *O。 oscabellos infenfueis em fi proprios, com terema raiz na carne, que he o, in carne prater carnem viuere, taó celebrado de fie. S.Hieronimo.Ambrufio,se outros padres. Dandoffe pois a inueftidura de perolas fornemonos ás perolas, que faõ más de largar da mäo ás filh s feraphicas vem mui apropofito o lembrarlhes, o que Ruperro Abba de dilfe fallando das pero-- Ruperto las ( $\&$ affim elle, como os mais Authores de Plinio o tiratāo)

## Sinio.

 \& he, que despois de formadas, \& geradas na Concha, ou Nacar, fe lhes dá muitas vezeso Sol, caufa nell las hũas veas $\&$ hü as manchas, que na cortiräo para encarnado; \& näof. quäo fendo perolas täc fi las,com effas veafinhas, com f fañ, as que conferuão puro o feu natioo Candor. Com os Raios do Sol (diz Roperto) ruburten admittiant, © candorem perdunt. Tal effeito como efte,podera, fi, obrar em tais perola; o que magoa, o quedesgracal o ardor do Sol do Amor bumano, \& profano, fea concha do recato, \& cautela the der entradąporem fenòs fallarmos d'aquelle Diuino Sol de jaftiça Cbrifto IESV Sacramentado, que disfraçado, \& encuberto como Sol de entre nuses, entre aquelles accidentes, toca tantas vezes as almas Religiofas de fuas espefas, que tantas som culco, \& veneração publica o hontão, \& a adorão, em, tảo,podemos feguramente dizer, que tocadas defte Soleftas perolas, \& abrafadas de feu amorofo incendio, baō arriscãc, antes affegurāo, \& gloriofamente apurāo fua finefa, afibāo fua parefa.

Temos chegado a termos,em que feria descuido, \& falta näo fillarmos nos fanores grandes, \& trasordinarios, que do Diuiniffimo Sactamento recebeo a gloriola midre S. Clara. E nas excellencias, \& grandefas, que deue efta Sancta a feu diuino Espofo Sacramentado; \& verdadeiramente, que não baftanāo para hủa breue relação dellas de de todas ou: ueffemos de fallar muitas horas de fermão, mas apontarei por maior, alguns fa uores, deix ındo os mais à confíderação alhea, \&z a outro talento, \& forças: Noto primeiramente, que o primeiro milagre, que achamosescrito defta admirauel Sancta, foia fubre natural multiplicaçã do pão, quando coma ametade de hũ repartida entre fincoenta Religiolas, as deixou todas com porção fufficiente, \& latisfeitas. Os Doutores dizem, que quando Cbrifto obrou os milagresda multiplicaçiodos paếs, \& dos peixes fem duuida concebeo, a rascunhour diuinos enfaios, para o myfterio foberano da Euchariltia; logo vinculadas andão as memorias defte Anguft mino Sacramento, ao milagre de fe multiplicar o. paö; \&s querero Ceo dedicar as glorias, \& grandefaside $\mathrm{Cla}_{\text {a- }}$ ra com femelbante prodigio,foi dar a entender, que ao dîuiniffimo Sacramento deueria Clara todo o proceffo, \&s progreflos de fuas grandefas. Hũa dellas feji (em ordem a efte affumpto do Sanctiffimo Sacramento o o podermos dizer. gue viio a g!o-iofa S.Clara ao mundo parafupprir bũdefei to, 8 e emendar hữ fenaj̄, que o diuino A mor achou na inftituiçảo defte myft rio. Reprezentoulelbe ao divino Amor, gue era falta, \& que era hū como, fenaō, $d^{2}$ a yuelle my fterio o eftar alli Chrifto impaffuel fegundo o modo da exift ancia Sacramental, que tew; onao poder alli padecer a humanidade phyfiza, \& fenfiuelmence, \& de hü certo modo desconfiou o divino Amor difto, \&r refentioffe; \& agora entenderaô 3. razaó,porque ao tom defta desconfiı̧̧̧a do Amor, Ch :il.
to, conforme otexto de S. Lucas, duas vezes fallou no langue, ex rocalis, quando confagrou lendo, que hüa ló fallou no Corpos \& na Carne ( Dellomenos o Euangelifta duas vezesfaz mençã da confagrecio do fangue, \& itho me baftal foi bũa como desconfiança do Amor, que vendo o comole facramentaua impaffiael, ex modo ex:fendi,obrigow a Chrifto Senhor Noffo a fallar tantas vezes emfangue, \& mais fangue, fazeodo, que f the foff a boca, a cu de bia, \& camiohaua o coraçaó,sz o def jo; \& naő parou aqui efta descoofianहै, 'e naō, que para fe despicar o Amor,antes para, de picade, fe delafrontar, ordenou (le ounermos de leguir a opiniao de Theophilacto, fe bem he opiniao muico fingular, \&z legui da de poucos) que primeiro pidecefle Chrifo fenfinelmen te (pello modo, que podia fer) injarias,a frontas, escarneos, 8 mofas despois de facramentado, do que en fua humanidade Wifo. prefo, \& despois de prefo, porque tem paraf Theophilacto, que leantandolle Iodas da mefa,antes da prifaō do Serbor Q indo aos pharifeos, lbes levou o diuinifina Sacramento, que tirara de fua propriaboca, \& dizendelhez, que feu Mef. tre naquella hora a cabaua de affirmar, que aquelle 0, era o feu Corpo, \&2 Carne o pifaraó os phariscos-aos pès, \&o easpiraö, \&r com hü cropel de iajur $\mathfrak{a}$ as, deraō as primeira 3 prendas das que pello tempo adiante lhe farizon feus descen. deates herdeitos de feo fatal, \&e eteruo defalumbramento, szodio. Foi desconfiança do diuno Amor emproada em moftrar, que com fe facranentar, oaö queria fuxtar o corpo, ao padecer, se queló efte fenaé achaua, naquelle modo de facramentarfe.S. Thomas diz, que quando Chrifto dife, nifa gramm frumenti cadens in terram, ofo. Se chamougraő de trigo, com myferiofa allulaō a efte dininiffmo Sacramento, \&o mesmo dá a entender, ogrande Auguftinho. Pois co, \$20, femor fallais com o peafamento pofto em vos facramentardes, $2 x$ começais por hü fenaô. Kifi? Perdoai a agudefa, que ben vejc, que sem a imaginaçaó mais de fatil, \& del gada, que de folida, fe bem niffo mesmo leua ja configo as prendas: \& a certefa do aplaulo, $8 x$ aceitaçã̃, cum que os ma is clos
is dos oun intes defa Corte ros naob fartais de celebrar, \& accla mar tudo o que tem mais de Chimerico, que defundado, \&x o que comlezir mais gue ouro, val muito menos, que Alquime, \& 0 que vem a fer thalerate verba, \&e waó fortificata, para que digamos com S. Bernardo. E nós os pregadores fomos tais tal vez, que femgeftarmos do vofoerro, erramos por voffo gofto, e子 in vitiums vitio convetamar saliexo, como $S$. Hilario didea outro propofito Detenbamozos mais hü pouco nefta digreffao doutrivalmente, \&s lego nos tornaremos a meter em rego, mal grande be chegarem os pregadores a quereremno afim, mas chegarem a alfin oentenderem, muito maior malferáo Pórque ainda be muito maior a tyrannia, com que fe fogeita hü ente adimentoà vontade alhea, que aquella comque fe rente hûa vortade propria, ou ao queter, on a e eatender alheo. Para o que aueis de pre fuppor, que ainda, que a iberdade confinta formalmente na vontade, tem a raiz na indifferença do juizo, \& nefte fentido mais liure potencia he a do entendimenro, \& ifto creo que quiz tambem dizer o noffo poeta philofopho naquella fua queixa, o entendimento que he noff, nao no lorquerem deixar. Pois a vontade na 0 he tambem bofla? St he por certo mas naõ tanto como o noffo juizo, \& o noffo entendimento. E deueffe notar que sò por dous mojos, ou por duas vias fe pode hũ entendimento fogeitara outro, ou como filho. ou como catiuo, a primeira via he a do magiterio, \& nefta naö fe perde, antes fe gavha honra. Profeffar eu ofer difcipulo de hũ homem mais douto, \& de mais letras, que eu \& fogeitar o meu entendimento a fuas ordens, \& ditames; he obedecerlhe como filloo,\& he obediencia, \& fogeiças honrada. S. Clemente Alexandrino filho chamou o todo o discipulo, quando diffe, flims eiz quisquis cruditur, fiei, qui ipfun erudije, obediat : \& no an ar, \&8 predicamento de pay punha msente tamb:m Alexandrea Ariftoteles feu meftre quando dizia, are the deuia mais, que a feu pay Pbilippe, porque a efte $d_{i m o}$ dema o viuer, \& a feu meftre, o viuer bem. O ourro modo de fogeiçaō he vil, \& afrontofo catiueio de entendimento,

* he quandoem materias do entendimento me deixo go uernar por hû ignorante fo porque elle o quer affim, ou er. radamente o entende. E be maito para chorar auer no man do, \& particularmente aefa Corte, ouneftis noffs duzen. tas Aldeas juntas (como por ventura ja ouniries dizer, que cu The chamol tantos entendimentos, que parece nafceraó para catuos: \& para fe deixarem tirar, \& arrancar do leu natural lugar com violencia, \& a ferre como fe foraō dentes. Podeffeapplicar aos entendimentos de tais curtefaós
Tertal. como efts, aquella fentenca do grande Tertuli no. Sic san.
 cognowife Sendo proprio \& mato natural da gente de Cor. te o quererem faber das coufas com curiofidade, eftes mof. ıraó que amaó a mesma ignorancia;amant ignorare; \& andar d'amores coma ignorancia be a mais confumada, \& a vlti. tima ignorancia.

Affim que voltando ao fio do noflo affumpto a ualiaua o Amor por fenaó, defta obra a impaffibiidade de Chrifo Senhor Noffo nella. Pois venha Clara ao mundo para fentir, \& chorar tanto conremplando osexceffos do Amor diuino nefte myfterio foberano, \& pagando com tais eitremos de fentimento, tudo o gue alli faltaua, ao padecer (como fe deixou bem ver nos raptos, com que de fi fe alheaua tanto, \& naquella prodigiofa extafi de tantas boras, quando ninguem julgou, gue podeffe tornar á vida) que fe dee por con rente o A mor auendoffe por baftantemente despicado, nos fentimentos de $\mathrm{Cl}_{\text {ara, }}$ \& vingado de toda a desconfiança, que lhe punha embargos a perfeiçañ de femelhante obra, \&z porque Clara, tomaua á fua conta padecer as clores, \& tor mentos em fi propria, que Cbrifto Sacramentado, naó podía padecer, fe lbe concedeo aquelle priuilegio, $\$$ prodigio de imprimir tal vez nos pac̄s, que benzeo, em prezença do Summo Pontifice, ofinal da Crus, como ajuntando ao paó, Ggura do pao diuino a Crus que lbe faltaua, ifto he otormento, de que alli efta ua incapàs a humanidade fanctifina de feu Espofo.

E prece que bataua efta razão (quando nã cunera ou: tra, que he a commu que logo apontaremes) para le con. ceder a efta gioriofa Sancta, excellencia grande, \& efpan. tofa prerngatiua, de apintarem com a Cuftodia do diuinif. fno Sacramento nas mios. Graó coufa, \& grande fauor, \& n imo de fea diuino Efpofo pois parece, fe the dispenfaraó oifto affomos amagos da dignidade facerdotal, pois huã das cabeças, porque os fanctos encarecem muito o preço, \& quilates da facerdoral digaidade, he poderem tomar, \& ter nas maôs o diuiniffimo Sacramento. A efte tom he qua. dra a dmirauelmente à nolfa \$ancta, oroborauit brachimm juum de Salamio nos prouerbiosinaô fo, propier unlsiplicationems boni operis(comoexposo Lyra) fe nä o porque fuftentando com o feu braço aquella Cuftodia fagrada o alen ou, \& efforçou tanto, que pode fofter com elle täo diui: o pefo, que com razāo demanda nos facerdotes tanta de hombros, co. mofe lhes inculca ua, \& intimaus na ceremoria de fer igua. ria propria fua delles o hombro da res, que fe facrificaua Iofepholib.2.antiquitatum sap. 1-dizque. O manna, figura do Iofepbo. diuiniffimo Sacramento, cahio primeico fobre as māos de Moyles, \& effasleuantadas ao Ceo em oraçaö, que em ne. như outro $\log _{4} \mathrm{r}$. Dam CMoyfes precabundus pilmas attollit. Ros de calo de labitur, gui cum masibus eius haress, concreusffet fuspicatus ille hanc alimoniam à Deodemitti de gu\{zat or. Para que le ville quão puras, quão lanctas nguão dignas deuem fer as mãos, que ajzo de fuft atar,ou trazer o diuiniffimo Sacramento, fejäo as de Moyfes as primeiras, em que affente hūa figura fua Verdade, que ja eu em outra occaffo procurei períaadir,com adue tir, que chamoua Igreja de propefito, \& näofem myfterio, as mas do mefmo Chrifto Senhor Noffo fanctas, quando fe tomou afi proprio facramenta o nellas, accipiens in fanctas, ac venerabiles manas fuas, fendo, que não acho dado, em toda fagrada Efcritura, o citulo de fanctas ás mãos de Deos, occupadas em quaelquer outras obras de 1u. diuiga omnipotenca \& mifericordia, nemainda nas da Redempção do genero humano. E be muito para fe reparar
em que na gloriofa S.Clara parece, que (e cifrarato, \&e epi. logarão codas as razués, porgue vemas pintar a Igreja Ca* tholica a alguns fanctos com o Sanctiffimo Sacramento nas mãos. Pintaffe alfim primeiramente o Doutor Angeli cos. Thomas pello muito, que alcançou defe foberano myfterio, sz porquão altamente delle efcreueo; pois para que fe veja, que aonde chegeu Thomas por entendimento, chegou Clara por Amor, \& dor, ponbaffe timbem nas mãos de Clara o diuinifimo Sacramento, \&f fe Thomas fe honya com o bene fcripizia de me, efcreuafie tambern com letras de ouro ao pé da Cuftodia da noffa grande madre. Bemme amafte \&r penetrafte Clara. Pintaffe tambem comefte Au. guftiffimo Sacramento nas mäos, o noffo Portugues de ouro S.Antonio com allufâo ao mi'agre, cö q́o animal bruto, deixado o natural pafto, reconheceo, \& adorou feucriadoe feito verdadeiro manjar de noffas almas; pintaffe outiofio diuino cortefaō Bernardo, por refpeito da admirauel conaerfaê do Duque Guilh lme, aquelle Saulo de Aquitania: femelhantemente fe pinta affimo rico, \& preciofo Hyacintho de minha fagrada Religião, a quem a Igreja chama intrepidus fuper aguas ambulater Hyacynthos, piatura, que uos traz á memoria o Como S. Hyacintho liurou, \&y guardou o diuiniffimo Sacram nto na Cuftodia, que tomou do Sacrario fugindo das armas, \& vi lencia, com que os barbaros affolauão a Corte de Polonia. Quafí tudo ifto podemos confiderar virtualmente, nos dous cafos, que fuccederāo à noff gloriofa Sancta(\& nelles fe contem a razão mais commum, \& vulgar defta pintura to primeiro, quando defendeo - fea moft iro dos follados do Emperador Féderico; o fegundo quando liurou, \& emparou toda a cidade contra o furor \& armas do capitão Vital de Auerfa. Neftes fucceffos vemos foldados reduzidos a eftado de bratos por fetus appetites $\&$ defatinos ma vencidos, \& proftrados. Vemos mais que Guilhelme furiofo, \& brauoó perdido, sieftragado mais propriamente mortal que vital caftigado da mäo diuina; Vemos liures nảo !ò huả Cuftodia, mas rodas as de
hüa cidade inteira, peilos marecimentos, \& lagrimas de Cl 2 ra, 亻obre o mar das quaisя, parece, que nauegaraó Clara, \&z Iuas filhas (porque não falcalre mar em ordem à femelhança, \& competencia, com o gloriofo Hyacintho) acreícentando tamb:ma noffa gloriola Sancta o cobrir a cabeça, \&r maná dar ás fuas Religiofas, que affimo fizeffem, com cinza; co. mo terraplenaedo com ella os muros, \&t triacheiras da cidade, que naquellas cinzas auançarão o feu mior reparo fe já não quizermos dizer, que guiz moftrar Clara, que às fuas futuras, \&f feraphicas filhas deixaua encargada a obbrigação de fazerem guerra a fogo, \& fangue, ao mundo, Diabo, \& carne, fymbclizando a cinza, o fogo do diuno Amor, \&z as lagrimas o fangue, que a penitencia thes faria derramar fem pre. Que as penitentes filhas de Clara coftumão alcançae gloriofas, fe cuftofas victorias mais á cufta do fangue proprio, que do albeo.

Ora daime licença(feohores) \& obrigounsa darma, em razão, \& lei de ferdes bons, \& leais portaguefes todos o"que me eftais ouniado, para vos lembrat, quepodia fer hũ ixel lentiffino fy mbolo, \& eftremado Hierogliphico, do mo to com que Deos he feruido, vamos contiouando em nos defender de Caftella, a gloriofa S. Clara com a Cuftodis nas msons, 8 z que a poderamos affimtrazes por emprefa nas nof. fas bandeiras, com hüaletra, que diga, intitia oo Fortitudo. Fa zentefreallulaỏ no nome de Clark à nofra juftiça, \&\% no diuiniffimo Sacramento á noffa valentia, \& esforço, porque rodo elle liura nos fauores, \& prodigios, com que o diuinifia mo Sacramento nos empara. A noff juftiça contra o Caftethano he muito clara, \&r ahi nāo ha virtade, que em razio de virsude feja mais clara, que a juitiça (para que confefeis naö pouca a efte meu (q mbolo) \& a razäo he, porque a juftiçaconfifte em dar ofeu a feu dono, \&z por efia razäo co. mo nos enfina S. Tbomas no artig. 12. da 9.58. da 12. joga S.Than som o bem commum, dat alteri, grot fanm eit quafi confiderans mas. bonw w commue. D'aqui vem, que hū̃ acts de juftiça no foro. exterior,confiderado em fi proprio, fempre realmente pare-
ce, o que be; \& bas palfa ifto n scutros actos das ontras virtudes morais, as quair fe não oé tão claramente, o que fa 0 , \& o que năo fä́;porque oacto, que parece de liberali. dade, pode fer de prodigalidade, sz affim jà parece, u que naö be, \& a acto, que vos julgais por de humildade, pode fer de - ilefa, \& baixefa de a oimo acanhado, \& apoucado;* que nos - parece no ourro caftidade, pode fer iobabilidade, a impotencia, \& até do acto da charidade, fe pode imaginar, que be interece proprio, ou a mbição, no rentido, em que o outro Rabano. padre diffe, que ambitio eff fimia charitatis; was no acto de dar o fen, a feudono, que be odajuftiça não correm eftes enga. nos, \& enleos; poto que tambemfe poffa viciar com algü fim extrinfeco, ex partc operansis, mas côfiderad a obra em fi, parece, que fempre liura claramente boa; logo debaixo do Dome de Clara elegantemente fymbolizamos a nctajnftiça.E que fejäo todas as noffas palentias, * esforços, fauores do diuiniffimo Sacramento,bern o proanó nofos defcuidos. E confeffo, que finto nảo poder dar graças a Deos pello be. Deficio, fem fazer menção do defmerecimento, \& def cuido, que (aos limites do humano) tanto em nosauulta, \& cam. pea. Confideraime bem o espantofo faccero da Praça de Oliuençe, em que a fama tem ampla materia para guifar varias ignarias,a toda a poteridade. Naó nego, que ouve valor da nofla parte, mas para, que fe viffe, queate efte em nos, he favor do diuinifimo Sacramento, precederaó tantas fal. tas,\& deacuidos, que de cortido me naó arreuera eu a fallar nelles, fe nāo viramos ja tão publicas todas as noticias do cafo. Qyando G deaó venceo os Madianitas, para Deos moftrar, que elle era,o que pelejaua; \& vencia naó quiz, que ocapitaóleuafle configo mais, que srezentos homens, $\mathrm{\nabla afos}$ de barro, luzes, tromberas, pareceme, que efte he o cabedal, * apparato de guerra de Portugal contra Caftella. Primei. 7. ramente menos gente, \& no que toca as candeas, hūa ventagemparece, quenos fazem as dos foldados de Gedeaó, a he, que roda via hiaó acefas, 2 en digo, que centinelas, \& wh gias dormado, \& efpias cegas, \& defmentidas faó candeas,

- tochas apagadas. Tal defcido, \& tal fono entre tanto efronda, \& tanta cama de perigos, naó podia fer fem mifteriola difpofição da diuina prouidencia ; mas porque fempre efia deixa lugar a neffa bonra, ordenou, que despois de perdida a praça, Te reftauraffe com muito brio pelejandoffe com inaudito valorợferviado o auerle entrado a praça, de caftigo ao descuido, \$o auerfe reftaurado, de credito , ao valor;tetratandoffe nefte particular,o que podemos adnertir no Rei po,que realmente fui fogeito a Caftella, \& perdido, por caltigo; 8 foi reftaurado por valor. Ora queira Déos, que nos naö faltem tambem nas mãos as trombetas, como faltaraó, fe não foubermos fer tromberas das merces, \& beneficios que do dininiffiono Sacramento recebemos, rreadendolbe as ${ }^{\circ}$ deuidas graças, \& quando tal vez noos falte a elpada da valen tia( nouidade grande, para quem tem a maior valentia na efo pada) Jobrado mal ferầse vitima defgraça faltarnos a trome-: beta do agradecimento deuido a deos por taö repetidas mer ces, \& marauilbas fuas.

Vltimamente reparo naquelle dinino fauor, que de feus Elpofo Sacramentado recebeo a noffa gloriofa Sancta, que foi falarlibe Chrifto IESV fabindo a voz como da propria Cuftodia, \& anguftiffimo Sacramento. E recolho do modo defte faucr, \& defta faila, valente apoio para affirmar, que lhe yuiz Cbrifto conceder ainda neffa vida prezente, favores p"oprios da bemanenturança logrando Clara como às claras, o que as outras espolas poffuiajo ás escuras, \& enigmaticamente, que he hū dos arcanos do nome de Clara, que no principio do fermoó, apontanamos; de alguns Sanctos Iemos, que lhes appareceo a a Enchariftia o Menino IESV, ou Chrifto Senhor Noffo comoutras furmas, \& figuras, ou de fua paix $x_{3}$, ou de fua Refurreiçaó, mas ifto que be fillarThes oo proprio Sacramento, como fe nelle fe formara, $\$$ atriculara a voz,que ouniaó,fui mimo, \& fauor referuado a efta gloriola Espofa fua; \& digo,que he proptiedade de bema vencurança,acrescentarle a prezença do Senhor of fallar elle a quem, ové ; porque alguem pode eftar prezente, 8 mor-
trarfe fem fallar, porem fallar femfapporaffifenciz, \& pre: zençapeffoal menos intelligiuel be, Nefta vida faō impro. prias as prezenças de Deos, 8 mais em bũ Sacramento olvde effencialmente eftá escondido por Sacramentado, \& Sa. cramentado por iescondido;mas fazendofle a alguns SanCtos o favor de fe dispenfar alli na prezença pars com clles, para que le veja, que ainda não chega a fer a prezeaça da ous tra vida, em que facie ad fscicm videbinus, não falla cîte Senhor;jorema fua mimula, \& valida Espofa Clara, fifalla, porque he cal Espofa, que goza ja de priuilegios de bema.. acncurada nefta vida prezente. Comefte espirico entendo eu,que a propria Sancta Clara, cbamou a fua proptia alma fallando com ella nas vltimas despedidas da vida B ota felice, fegura; que faỏ termos, que parece não quadrauão, nem ajuftauaōa hũa alma em quanto eftà in oia, \& antes de fe apartar do corpo, pois conforme a boa Theologia, ate o चltimo inftance, \&z vltima boquejadura eftá expolta bũa alma a perderfe, ou ganharfe; porem em Clara achaófe qualidades de gloria,antes de ter remacado de todo contas coma vida. Communicandolhe nifto feu diuino Espofo hũa propriedade do mesmo diuiniffimo Sacramento, que he fer de tal for te prenda, ou peobor da gloria (como Sancto Thomas, \& a Igreja lhe chamão) que he ja principio de paga na moeda da mesma gloria. A quelles paés, que eftauảo na mefa da propofição, que amim fe cbamaua a mefa, \& os paés tambem, di. zem o A bulenfe, sroutros expofitores, que eftauão ppoftos deatro em huã Coroa de ouro, que cercaua toda a mefa em redondo, \&r the feruia como de per fil,\& guarnição, ou moldura. A mi me lembra, que reparando eu algũ hora em como Dauid,\& os feus criados, quando a neceffidade, \&fome os obrigau, comeräo d'aquelles paẽs โagrados, \& ponderando - eftarem elles dentro na Coroa, \& o ferem tirados della, no . tei, quão polto eftá em razão, \& quão jufto he acodirem os Principes com os beas de fua propria Coroa, ao remedio, 8 r luftentaçao de feus vallalos pobres, quando a neceffidace opedir; \& näo quererem fempre, que a fua Coroa feja, que
refurtute como fangu dos pobres. Por minita; que e paú para os pobres, calos ha, em que importa fahir da Coroa EE não a pompa, nem a mageftade da Coroa, tirarle como da boca, do fangue, \& das entranhas dos pobres vaffallos. Ago ra digo outra coufa, que faz ao nofo intento, $\&$ he, que por fer aquelle paõ figura do dinibifimo Sacramento eftava metido dentro em Coroa pata entendermos, que efte Argaftiffimo Sacramento tem qualidiades de Coroa, de gloria, \& de premio ainda nefta vida para hū Chriftão, que dignamente o recebe.Aquellas palavr as da primeira Epiftola de S.Pedro cap.x.in guem defiderant Lageli prospicere, pofto que commammente le expliquem,\& eatendão da vifañ beata, \& do infaciavel defejo, com que esbemaventurados eftaó vendo a Deos femfe fartarem, \& tem fe enfaftiarem, do qual defejo diz allio Lira, que illud defideritum non importat ex pectationem, nos habiti, Jed continualionem, tambem nao falta, quem diga, que le podem accommodar a Deos Sacramenta, Jo, in qwem, \& Angeli, é bomines deffderant prospicere, \& affim omi reito dos Anjos, diremós, que teme efte Sactamento feme tha com Deos vifto per effencia na veneraçảo, medo reverencial, respeito, 8 a catamento, coen que os Anjos olbāo para aquella facratiffima Hottia. E fervem miniftrando, \& affiftindo ao Sancto Sacrificio da Miffa, como S. Ioaó Chrifoftomo affirma, que os vio eftar fespindo, \& em respeito dos homens, que comungamos, \& recebemos a efte Senhor, como manjar, 88 mantimento noffo, virá a fer qualidade, 8 p propriedade de gloria olograrfe efte diuino manjar naŏ fó íem fafirio, mas cada dia com mais , \& mais gofto, 8t appeteacia de fe comer, que he a que fuccede na beatifi. ca vifaō de Deos, in quem defiderant prospicere, val tanto como dizer olhaō a dere jos, ze defejão a olho. O haō a defejos, por que ainda, que eftão veodo o bem prezente, \& o eftāo pol. luindo, \& logrando, affimo eftio apperecendo, como fe ainda lhes faltara algũa coufa delle, $\&$ defejäo a olbo, porque - Clim defejäo, o que parece lhes falca, que totalmente o effão vendo \&s o tem prezente. Concluo of fermão © feraphi-
cas almas filhas de Clara) com hü confeltio, st documento de hữgentio (ahi tal no mundo)que com fer máo, s: profaTacito no eftadifta, rodauia naô deixou de alcançar efta verdade: Taciro he quem digo, ogual fallatodo com fua molher filba de Agricola, \& chamandofe afi proprio nefte fentido filho do fogro,que era jo defuncto,diz eftas palauras. Em nenhuwiz coufa fe podera ver meltior, que bós ambos como filhos feus, bontamos, a tảo honrado pai, como em Agricola tine. mos, que em imitarmos fuas virtades, \&\% os ex mplos Her oicos, que nos deixou de lua vida. T"enho dito, st eftou enten. dido. Elta feráa a maior folembidade, \& demonftraçaõ de fefta, que taõ honrada, \& diuina maẽ mais defejit. \& mais eftimara; jle fuas filhas. E para ifto naó faltarà ella com a fua maternal protecção, \& favor, lembrada de como na hora da morte, naô fó deitou fua maternal benção ás filhas, que lhe affiftiâo, mas a todas as queem rempos viadouros (que affimo declarou llhe auiaö de chamar maê, \& reconhecel» por tal, Da qual bençảo vemos claramente, que conbe grandiffima parte ás filbas defta illuftriffima, \& Religiof Cafa, gue ao paffo, que com liberalidade, magnifficerva ,ze: lo,se deuaçaó grande, houraó fua fanctiflima may dre, ponruais, mereceraö f:lices, partir defta. vida com muito da diuina graça, pe; nhor da glor $1 a$, quam miki $\dot{j}_{2}$.
or vebis orc.

## LAVSDEO

## Faculdade de Filosolia

 Clî́ncias e Lettras Biblioneca fentral profaerdade. eer filha do filho nenbuజี thos fe. la tiue. Her oi enten. açaō de mais ef. malua hora da que lhe queafnhecela egran$\mathrm{Cafa}_{2}$.



## R:

CA 41 就

