## SERMAM

 DA PRIMEYRA OYTAVA
# D A <br> <br> PASCHOA 

 <br> <br> PASCHOA}

NACAPELLA REAL
Anno de 1684.
OFFERECE-O

10 ILLVST RISSIMO , E REVERENDISSIMO SENHOR

## ARCEBISPO CAPELLAM MOR

O PADRE FRANCISCO DE SANTA MARIA Conego da Cõgregação do Evangelifta lente de Artes \& Theologia no feu Collegio de Coimbra.

## EM COIMBRA.

Com todas as licengas neceffarias.
Na Officina de MANOEL RODRIGVES DE ALME YDA, Anno M.DC.LXXXV.


תOM MAlJZILD Oq2IdJOSA AIЯAM ATИAZ 马Q OD2IDVA Я寸 马ЯवAT O

－loD mit on sigoloril T 38 2971A ．sidmio ob oigyt

$$
\begin{aligned}
& \text {.A SAMMOO MI }
\end{aligned}
$$

ACYYM．IA Jब 2TVDISCOA JGOMAM गb swimona ：VKXXITDGM onaA

## ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO

## S E N H <br> O R



S fervos fieis, Єु amantes näspodemter mayor dita que afsertar no Serviço de feus Senbores: Por efta caufarëdo graças fingulares â minha ventura do agrado univerjal com que foi ouvido efte fermăo, pois acertei a deZempenhar a elleigão que V. Illuftriffima de mimfet. 0 mefmo efpero me fucceda em todas as que V. Illuffriffima for fervido faZer de men limitado talento: Năo me e quecendo ja mais da generofa grande $\int a$ cou que V. Illuftrifluma ellerva a minh bamildade, acçăo propria da qualidade excelfa, das prendas beroicas, das vertudes fullimes que à competencia, no animo de V. Illuftriffso marefplandecem: Deos guarde a Peffoa de-V. Illuftriffima paragloria, © ornamento de Portugual, ©Gc.
Minimo Capelläo,\& perpetuo Orador de V.Illuftriffima FRANCISCO DE SANTA MARIA. A.

## 9


 Л○ H ム ヨ -090.




 Q










 AISAM ATVAZ उQ OD2IDKAST


 Efte dia (Muite alto, kempunt derofory Rey Senlor Noffo vhene dia maisquee em butto alguh partece pregação fuperflatar \& ciofa: Depors de huta $Q$ iarafrialinteita de fernotes, de que pode fervit, ougue finfode ter oplmado primeira oitavada Pafchoa? एfegargo efitito? Effe foi o empenho dos Pregadores da Q ualdefra: Dizer
 dade pueril indigna de hanif anditorio qão grave, é tão lerio: Dizer graças: Ferifaleça indecente, \&ef candelof em lugan táo fagiado. Dait, \& affegntat boas feftas ao noffor ey:coufaemarropira defte tha,
 to a capacidade denfitadadaffenana efoneras Decos
 (Todos Senhoncomo vaflatos lears, xatintes, ane etuo or pedinnosa Deos, cifâ?
 de feliciflomasiPa fohoassiconi tantos authentos detla Monarchià quantas taó as preffadas ferockes, as ver-
cudes excelfas, que no real, \& auguto animode Vo Mageftade venera a nação portugueza, admira. 8 mundo, \& publica a fama)Se poisou Pregadordete dia não pode dar, \& fó pode pedir boas feltas, \& o pe dir he mais parao choro, que para o pulpito: Senäo be decére o dizer graças: fe he indignidade o pintant ou defurever fores fenão fe pòde prègar aoefpifio, porque effe foi o alvo dos fermoês da quarefma:bem fe infere que he hoje inutil, \& ociofo o lermão.

Efta duvida me occosreo a primeira ves que me pusa confiderar no affumpto que havia de elleger hoje, \& foi täo poderofa, que vos trago por affamp: to a folução della, Digopois que nette dia he util, conveniente, \& ainda neceffario hum fermãoapeeb pirito: Efte he o affumpto, Benfei eaqueos pregiag dores da quarefma vos haviāo de exoutar à penitena cia, provocar a lagrimas, exageran a fealdade da adl pa, facilitaf o remedio da confiffaó mas com dubeb rem tanto, näo vos differão háa coufa importaheif fina que pertence propriamente ao Iregadol da Palchoa. Ora ouvime.

Viviaó os Magos emvoltos emidołatrias, \& ce gueiras, fem conhecimento de Deos, nem noticia da lua Ley: eis que, quafí de repente, deixaôas patrias, deixaô os Reynos, \& partem emdeguimento dehuma nova, \& flamante eftrellas, que appareceo nas quelle emifpherio: chegão a lerulalentonde Herödes con enganos os pertendeo divertir, \& enganars Porem os Magos rompendo todas as deficuldades,

> da promeira Oytavada Pafoo, 3) profeguem a lornada, chegaó à Lapinla, tançăoffe aos pès do Minino Beos, com cujalgraça pathoo of idolatras à fieis, de cègos à iltuftrados, de peccade res á fantos: Extremada venturàditofaeltrollay Tens os Magos mais que dezejar? Reftalhe alguma confa que confeguir, ou que fazer? Sim a mais importante, 80 a que he coroa de todas: Logo aoavireis, deixai primeiro applicar à qualquer de nos efte cato Vive o homem nefte mundóo idolatrando cegamente nas vaidades delle, fem memoria de Deos, $n$ T da fua Lei: Chega quarta feira de cinfa, \&z comefla a apparecera eftrella, ou a loz do Ceo; ifto he, comeffa Deos a enviar os auxilios da graça nais frequentes: Vai o homen com aquellas illuiftraçoẽs dil pondofle pouco a pouco a tomar outso canicho, a bulcar a Deos: Mas quantos herodes encontra, que o encontraõ, quantos pègão delle, quantos odetem, a divertem; o enganäo; Todavia multiplicamle os rayos; ifto he, as vozes dos preegadores, entra a So mana Sancta, \& o homem refoluto, \& dezengamdo chega iL Lapinha; ifto he ao confecionario, han çaffe aos pès de hü iomem que reprezenta a $D \cos _{2}$ * em breve e faço fica de peccador, juftificado, de efcravo do Demonio, filho adoptixo de Deos, de reo da pena eterna, herdeiro da glória: que chíta: que felicidade?que venturaitem o homem mais que dezejar; tem os pregadores mais que the advertir? Sima por ferto, tornemos outra vez aos Magos. Depois que os Magos receberão as graças ja referidas conl-

## 4


fa do texto que in áppareceolvunofnjo o gaal uha parte de Deososisumoefou Gqumaio tomaffequa
 nađ vollaflemboicaminhovatigo, gue feguiffemerf
 -gonanifle higarlanminjor tendefvog confeffadol, tandes clarado , tendervos anrependido, beimpefta, confeguivaós prègadorés daiquare ma o fenintent to: Masque importafe em entuando a pafoho , tornais outra wes a Herodes como de antes, que import talelogo deixais o caminhoodofalvação, 28 voltais ao da perdição, eis aqui para que he hoje utiliflmo o fermãas Vamosao nofforvangelho, \& ab noffo thema ifh llienillsupe mos memorlo in $V$ : esanasp

Apparece hoje Clarifo emtrage de peregrino a dous Difcinoulos qué caminhavão de lerulalempa-- ia caftellode Enaus, sodepoiside varias pergun tas, \&r repoftas The fez hum altiffro fermão incipiz ens a Moy e, ©ic. Ebem: Chaifonãohavia tres annos que anday a pregando quafi todos os dias? na aó tinha pergado commilagres continuos, com exemplos hereicos com palavias Divinas, cóm maravis Thas eltapenclas? Pois fe terin pregado tanto, $\&$ po
 radepois derrefyfitadd pregar aos dous Difcipulos b Direngs que fotinutitx 80 occiofo efte ferpaco: Nä coacentira a piedade Cacholical, sguetalodigamos: foidggo comveniente se neceflario Sim foilto thai efle, Dilcipulos de fhrifor guintafeisa paffada efta

> daprimeyra Cytava da Pafchod. vão muito leus amantes, muito firmes nas fuas promeffas, muito crentes no Myfterio da Refurreyção, que o Senhor muito antes da fua morte tinha revelado: E hoje ja não criaõ, ja duvidavão, ja fugião: Em tres ou quatro dias paffaraó de crentes à incredulos, de firmes à dezefperados, de amantes a fugitivos: Pois eis ahi a relão porque Chrifto Senhor Noffo vem depois de refufitado fazer hurn fermão aos Difcipulos, \& hú fermão muito dilatado incipiens a Moyes, EO ommibus Prophetis hum fermão muito profundo interpetrabatur illis in omnibus foripturis. Hum fermão muito reprehenfivo Oftulti, E厅 tardi corde. Podeis negar que foi neceffario o fermão de Chrifto? pois tambem não podeis negar que he hoje o fermão fummamente neceffario quando vemos tanta inconftancia, tanta variedade, $\& 2$ tam pouca permanencia nos arrependimentos, \& nos propofitos feitos na Quarefma. Moftramos em geral o quam neceffario erao fermão da Pafchoa? Vejamos agora as rafoins, \& os fins efpeciais porque, \& para que he neceffario.

Pergunto, ou vos confeffafteis efta Quarefma, ou não? Dizeis todos, Padre nòs pella graça, \& mifericordia de Deos fomos Chriftãos, todos nos confeffamos, todos eftamos ja defobrigados: Bem eftà, athe aqui ociofo parece o fermão, porque naó tenho que vos advertir, antes muito que louvar. Mas pergunto outra ves ( não eftranheis a repetição das preguntas porque fobre outras duas, que Chrifto

## Sermăa

hoje fer aos Dilcipulos, fundout (few fermãa) pè̀rgunto, $\&$ depois que vos confefflatels, depoisque acaboua Quarefma, \& entroua Pafchoa, recahif, teis em novas culpas mortais, ou naó? Aqui jafaó varias as repoftas, huns dizem, Padre eu fou taó fragil, taó miferavel, que ja tornei a cahir: outros dizem, Padre eu pella mifericordia de Deos ahinda naố cahi (me parece) em culpa mortal depois que me confeffei na Quarefma : tendes ditop Eu digo agora que a huns, \& outros he fummamente neceffario o fermaö de hoje, affim aos que perffeveraõ na graça, como aos que ja recahiraõ na culpa, tratemos primeyro deftes que faõ os mais neceffitados.

Ha pouco, que perguntei fe vos tinheis todos confeflado? Diffefteis que fim, agora ja confelTais que tendes recahido: Pois affirmo-vos que vos naô confeffâteis; Naõ?? Senòs fomos à noffa freguefia, fe nos puzemos aos pès do confeffor, le diffemos as noffas culpas, fe elle nos deu a abfolvição, como nos naõ confeffamos : Torno a dizer, \& affirmar que vos naó confeffafteis: Confeffar hontem, \& tornar'a cahir hoje, iffo naô he confeflar: :Arrepender quinta feira de endocaças, \& tornar a peccar como dàntes em dia de Pafchoa, iffo não he arrepender: Eftar hà dous dias em graça, \& hoje na culpa, iffo nem he eftar ${ }_{2}$ nem ter eftado em graça.

Ouvi hum texto notavel do Santo Rey David

## da primeira Qutafada Pafcoa.

 bubacorroht. Aquelles que de prezente obrao malaades; nunqua já mais andàraô nos caminhos de Deos: Ifto querem dizer an pè da letra eftas pa $p f: x \times 8$ davias, \& ifto mefno parece contra a experi= rencia, \& contra a verdade : Quantos eftaóhoje em peccado, \& em defgraça de Deos, que hontem eftavaô em graça ? Quantos eftaõ hoje emvoltos em vicios, que hontem fe exercitavaô em obras fanctas, \& virtuofas? Pois como dis David abfolutamente que naó andou ja mais nos caminhos da vertude aquelle que de prezente anda no caminho da maldade ? Por iffo mefmo, porque andar no caminho da vertude, \&\& declinar para o caminho da malda de iffo nem - heandar, nem ter andado no caminho da vertude : andar nos caminhos de Deos, \& volta: para os caminhos da perdiçaó, iffo naó he andar, nem ter andado nos caminhos de Deos. Non em nim qui operantur iniquitatem in vijs ejus ambulaverunt.

Quereis ver efta dourrina provada ahinda com mayor clarefa? Ora daime attençã. C\% - ravinus (diz Deos) Curavimus Babilonem, E. nor ef Sanata: Por Babilonia fe entende aqui no Herem: 2 fentido moral a alma de hum peccador: Diz pois Deos, eu curei a Babilonia, mas Babilonia naõ farou ? Difficultofa fentença ? Em Deós o curar, \& o farar o fegundo a phrafe

12 Sermio
da efcriptura faõ verbos fynonomos Eybirexit? am, Eo curabo eum val o mefmo que Eo farabbo Mat. e, eum : Pois como podia Deos farar a Babilonia, est Babilonia não farar? Pode Deos dar vifta a humcego, \& o cego não ver? he impoffivel:Logo tambem não pode dar faude a hum enfermo, \& o enfermo Ap.ru não farar: Nenhuma authoridade humana podia dar fulução a efta grande duvida: Deulha illuftrado pello Efpirito Santo o meu Evangelifta no fea Apocalyple Cecidit cecidit Babilon. Babiloniaenfermou huma ves Cecidit Babilonia tornou outra ves a enfermar Cecidit: Ia fabeis que para haver duas enfermidades deve medear entre ambas a faude, porque de outra forte he tudo huma continua enfer midade : iftofupofto, conferi agora as palavras de Deos, \& as do Evangelifta, \& vereis clara a folução da duvida. Cecidit Babilonia enfermou: Curavimus Babilonem dis Deos, \& eu farei a effa mefma Babilonia: Cecidit Babilonia recahio: Noneft Sanata dis Deos, pois entendei que não farou, porque farar, \& tornar logo a recahir iflo não he farar Cecidit-curavimus Babilonem - cecidit-non eft Sanata. Vamos ao Evangelho.

Nefte temos que reprehendeo hoje Chrifio aos dous Difcipulos com humas palavras affas afperas, \& não menos mifteriofas Oftulti, ซ厅 tardi corde ad credendum homens necios he poffivel que: ahinda tardais em crer: tardão em crer? Logo athegora não creräo, athegora naô tem crido : he box etta in-
dalmy y Othta ada Pofchoa.
freencia porqquem carda em chegar athegora naó chegou, earhegora naó tem chegado: Logo tambemquem tarda em crer athegora naó creo athego ra naó tem crido: elta inferencia, le colhe das palavras de Chrifto, mas aqui mefmo eftà a deficuldade: Eftes homens naó eraó ha dous dias Difcipulos, \& companheiros de Chrifto ; não davaó inteiro crediro às fuas promeffas às fuas prophecias? Pois fe elles crião ha dous dias, como dis Chrifto, que ahinda tardavaô, que ahinda naõ tinhaô chegado a cren : Por iffo mefmo porque crer hontem, \& naó crer hoje, iffo he naó ter athegora chegado a crer, iffo he tardar em crer: taidicorde ad credendum. Senhores confeffafteiívos na Quarefma, \& ja tornafteis a cahir na Pafchoa? Pois ahinda vos naô tendes confeffado, ahinda tardais em vos confeffar: Confiffaõ cujo propofito durou taó pouco, temo muito, \& com grande fundamento me perfuadoa que foi nulla, \& confiffaõ nulla naõ he confiffaô? Vede agora la fe he importantiffimo o fermão da Pafchoa para vos lembrar o erro, para vos advertir o engano em que eflais, bem affim como Chrifto Senhor noff advertio hoje no feu lermaó o erro, \& o eng ino em que os Dicipulos eftavão incipiens a Moye, EGC.

Porera ja que vos advertio engano, rafaó he que vos aponte o remedio: Confeffai-vos outra ves, \&t perfeverai nos propofitos, que fizereis na confiffão. ${ }_{7} 7$ Arnependei-vos, \& continuai firmemente nos arre- toda a verdade que vos arrependeftes, ghe fos confeflaftes : Reparei em humas notaveis patavras que canta a Igreja nefte mefmo dia em quie eftamos Deus qui folemnitate Pafchali mundo remedia contulifti Vem a dizer, que Deos Senhor Noffo remedeou o mundo no tempoda Pafchoa: Pois Chrifto naõ remedeou, \& redemio o mundo no tempo da morte? He verdade: Mas no tempo da Pafchoa continuou, \& proceguio com os remedios, \& só quando Deos continua con os remedios, sò então parece, fe verefical, que remedea Deus qui folemnitate Pafchali munda ree media contulfti; Confeffai-vos fieis outra vez , confeffai-vos fe a confiffaõ da Quarefma foi nulla por voffa culpa, eftavos obrigando a Igreja , porque pela confiffaõ facrillega naô fe fatisfaz ao preceito da confiffaô annual; \& ahinda que naô folfe nulla, fupofto que recahiftes, fempre vos obriga o perigo da voffa alma, olhai que as recahidas, faó muito peores que as doenças: Confeffai-vos arrependeivos, \& perfeverai nos propofitos continuai comos artependimentos, que a perfeverança he a coroa da obta, fem perfeverança nenhuma obras a grada a Deos. Lavamini (dizo mefmo Deos) Eo mundiftote lavai-vos, \& lede limpos, purificai-vos \& permanecci puros pois naõ bafta lavar? naõ bafta purificar? naó: O que Deos quer he que vos laveis, \& que perfevercis na limpeza dalma, que vos pusjigheis, ixquue näq.percais a pureza da concien-
 quer, eis aquio que devem fazer, \&\& oblervan os que depois que fe confeffaraö na Quareima, tornataÓa a cahir pella Pafchoa.

Porem os que naō recahiraõ, eftes bem parece q́ efcufavaö hoje fermaö:Refpondo que tambem para eftes he hoje o fermaõ utilifimo, porque the trago o axizo mais importante: fieis confeffafteis-vos bem pella Quarefmà perfeverais nos propofitos que entaōfizelteis:Tendes muito na memoria a reprehençã́ que vos deu o confeffor:Pois a lerta, vigiar que he grande o perigo em que eftais: Qui fat videat ne cadlat quem eftà em pè olhe naõ cahia; he certo que falla aquia fcriptura fancta das quedas fpirituais, \& eftas tanto as pode daro o que eftà em pè como o gue ja tem cahido,porque effe pode cahir outra, $\mathbb{x}$ outra \& outra ves, athe cahir no Inferno, que he a ultima queda; Fois fe huns, $\&$ outros podem cahir, porque aviza a friptura fecialmente aos que eftao em pè? Porque onde he mayor o perigo, ahid deve fer feeciala advertencia, he verdade, que os que tem cahido, \& os que eftao em pè, podem tornar a cahir, mas os quê eltaõ em pè, ettaõ mais arrilcados, por iffo, fä 4pecialmente advertidos. Quifat videat ne cadat.

E a rafáó difto he porque os que de confeffaraó, $\mathrm{bem}_{\mathrm{e}}$, os que tiveraõ verdadeira dor, \& firme propofito, he certo que venceraõ, que pizaraõ, \& levalaô debaxo dos pess ao Demonio: Eo Demonio -fitiveq
vencido pella Quarefma, ohicomo ha de vir empenhado pella Palchos: oh confo ha de esforçar as tentaçoins, os engatios, as aftucias, as cautellis? He muito para teparar o grande temor que o Santo Rey David tinha ao Demonio de dia Abincurfu; $\mathcal{O}^{\circ}$ Damonio meriliano, \& naö he muito mais perigofo, \& occafionado o Demonio de noute? Nam cobre de noute com o manto das trevas o horror, \& fe aldade das culpas, para que os homens duas vezes cegos fe arrogem a mil abominaçoins: Logo fe he mais perigolo, \& occafionado o Demonio de nour teque o Demonio de dia; porque fe teme David ma is do Demonio de dia, do que do Demonio de noute: Direi: em David havia huma efpecial rafao: como as occupaçoins do governo the levavañ o dia, Pfal. de nofte he que David orava Media noct furgebam ad confiendum tibri, de noute he que cantava hymPf. 41 . nos, \&-louvores a Deos Et rocte canticum ejus de noute meditava, \& contemplava $M$ editatus fumno$P P .76$. Cle cum corde meo finalmente de noute he que chopall. . rava, \& gemia Laboravi in gemitu meo, lavabo per fingulas hactes leclum meum, lacrymis meis fratum Nefe me th ritudbe.) (He certo, como ja diffe,) Sereniftempo frua Princefa, \& Senhora noffa)he certo quc odar,
 ceff nost à depende da poderofa mão de Deos, os homens sò
 igualmente leais, \& affectuofos pedem a Deos conceda alegres, \& feliciffimas Pafchoasa V. Alteza,

# daprimeyra Oytavada Pajchoa. 

conso a Aurora daquelle iol, a reflexo daquella lux, a preciofiffima joia defta coró, \&r a unica , \& ditofa efperança de todo o imperio Lufitano: Foio men affumpto moftrar o quam importante, \& necel fario he hoje o fermaõ, porque fe os pregadores da quarefma exortaraõ à penitécia, ao pregador da Paf. choa toca perfuadir a perfeverança; Aos, que fal. tando à efta ja recahiraõ, admoeftei, que fe confeffaffem, provandolhe que fe naõ tinham confeffado; Aos que ahinda perfeveraõ na graça, vou perfuadindo à vigilancia, porque o Demonio, depois de vencido huma vez, entaõ coftuma vir mais empenhado: Nefte ponto eftavamos fielmente() Digo pois que o fancto Rey David de noute meditava cãtava hymnos, orava, chorava, gemia \& ifto tudo que cra? Eravencer ao Demonio de noute : affim; Pois eis ahi a razaõ porque elle fe receava tanto do De-monío de dia abincurfu, Eo Demonio merediano, Nem mais nem menos fenhores, venceftes o Demonio pella quarefma, pois guardai-vos do Demonio pella Pafchoa, porque depois daquelle vencimento he mayor o voffo perigo.

Logo ( podem dizer os juftos com quem fallo) logo nòs outros eftamos de peior partido, pois eftamos expoftos a hum perigo raais evidente? He verdade que he mayoro perigo, mas tambem vos he mais facil o remedio: porque quem eftà em graça, ef xà mais prompto à tratar do que importa para o bem, \& fegurança da fua alma: tendef-vos con-
feffado perfeitamente? Foi firme, o propofito, \& verdadero o arrependimento da quarefma: Poistor nai-vos a confeffar com todas effas circunftancias pellapafchoa: não he meu o concelho, he do mefroo Deos, Qui jufus eft, jufificetur aduc o que efta. juftificado torneffe a juftificar, jutifiquece mais.

Mas direis: fe o Demonio nos não tenta, fe eftamos feguros, \& defcançados na confciencia fe nos naó paffaô pella memoria os erros, \& delcaminhos, antigos: para que havemos de acordar ao leaó q́ dor me? Oh naõ vos fieis deffas tregoas càutelolas, olhai que tudo he diffimulaçaó, \& fingimento, othai que efpera occafiaó oportuna: Tomai o men concello, ou para milhor dizer o concelho de Deos, \& ahinda que eftejais juftificado, toina-vos a juftificar, ahinda que eftejais vietoriofo, tornai outra ves a vencer. \& affim podeis fegurar o vencimento, \& lograr o triumpho: Vede divinamente praticado efte documento.

Sahio David aquelle celebre defafio com o gigante Gulias, \& (deixando outras circunftancias que naõ fazem ao cafo ) defpedio huma pedra com tanta vehemencia, \& ventura, que tha pregou na tefta: Cake em terra aquella machina ftupenda ferm alento ja, fem movimento, fem fentido; Sancto moço correi a toda a preffa para os arraiais del-Rey Saul, olhai que vos efpera o mefmo Rey o Principe jonatas, as Princefas, os facerdotes, a nobreza, o povo: Olhai o triumpho, que fe vos prepara: ollhai a.
fetta, a alegria, o a platizo com que todos vos aguardaósiflo nao (dis David ) \& quem me dis a mim , que em eu virando as coltas, naô vem fobre mimo Gigante: Para que quero arrifcat-me a fazer trifte, \& tanefto hum dia taō alegre, \& venturofo? Corre ao Gigante tira-lhe a efpada, poem-lhe ope fobreo hombro, corta-lhe a cabeça, \& entaõ muito lédo vai a colher os aplaufos do triumpho. Senhores venceftes huma ves ao Demonio,deftes com. elle em terra? tratai de o vencer outra ves, cortai-fhe a cabeça, ifto he arrancai de todo effas raizes, que fe eftaõ agora cequas, là virà tempo em que tornem a reverdecer, le naõ as arrancais: fe o cirurgiaõ corta a chaga ulcerada pella luperficie, brevemente fe fas mayor a chaga; fe o general naõ procegue a Victoria em poucos dias te reforma o inimigo: Vencei fenhores huma, \& outra ves; \& então podereis viver mais defeançados, fe bem năo de todo feguros, porque nefta vida miferavel naô ha cabal fegurança Vede-o no mefmo calo.

Depois do triumpho dignamente confeguida por aquella victoria,entrou David no templo,\& deixou nelle para memoria a efpada: fempre ouvi reparar perque rafaõ deixou a efpada, \& não a funda? Eu agora reparo, \& pergunto porque naõ deixou là huma, \&e outra coulaz Se a funda, \&ea efpada foraõ inftrumentos da victoria, fique no temploa efpada, \& maisa fundał Iffo naô (diz David) \&quem me diz a mim que naõ encontrarei outro phelifteo, quem
me dis que naô refufitarà o mefino que eve nimeteios naõ quero hir defarmado para cafa, a efpada deixav-r rei, porgue eftou mais défcançado, mas a funda har de hir comigo,porque ahinda naó eftou de todo fes guro. Coroemos odifurfo com o Evangetho.

Com todos os Prophetas alegou hoje Chrifto para convencer aos Dícipulos do erro em que eftavaö incipiens a Moyye, Go omnibus prophetis Pois nā̃ $^{\circ}$ baftava hùifendo todos [como na verdade eraô) verdadeiros, $\&$ uniformes he certo q́ baftava o teftemuy nho de hü, mas Chritto para nos dar exemplo, guis mooftrar, $q$ flegurava aviêoria na multiplicaçã̃ dos Prophetas interpetroulhe hū propheta, \&\& cóvéceos a primeira ves, interpetroulhe fegundo propheta, \& toruou-os fegunda ves a convencer, \& affim foi cốti nuando por todos, para $q$ entendeffemos $q$ á fegurãça do triumpho depende da multiplicação dos vencimentos Vencei fieis hüa, \& muitas vezes ao Demo nio,frequentando as conficoins, $\&$ então ahinda q́q fé preacautelados, podeis viver mais feguros. Eis acui o avifo importantiffimo q́q eu trazia para os $q$ q ahind perfeveraô em graça depois q́ fe confeffaraô na qua refma;eis aqui paráq he util, 8 neceffario hoje o fer maö, bem affim como o de Chrifto foi util \& . .ecefCario aos Difcipulos incipiens de enoye.
Sò podeis ter huma replica a que he preciio tatisfazer brevemente. Dizeis, Padre, do que tendes dito por boas contas fe fegue que nos havemos outra \& outras vezes de confeffar na Dafchoon thavemos defeflan aldeta contra o Demonio, á havemos de viver acautellados, juftosincul paveis; \& por efte fillo tornajgora a comectar a quarefma, \& efta nat he boa ordem, porq́ vai muiro de hum tempo a outro;a Pafchoa he tempo de alegria, de alivio, de divertime to:Inftais, \&e trazeis por exẽplo a melma Igreja, porq́ como todos fabemos, na quarefma, veftem-ffe os altares de luto, ocultaófe aos olhos as Imagens, \& as cruzes as prociçoins faõ todas de penitêcia, naõfe ou vé inftrùmentos, né ahinda os deftinados para o louvor de Deos, na tomana fancta emudecẽ os finos tudo raô trevas lamẽtaçoins,faudades, triftefas, entra a Pafchoa, \& cõverté-fé, as triftezas em alegrias, as faudades em alivios as lamentaçojins em canticos, \& al leluias as trevas em luzes, os finos quebraõ-fe cô repiques, $q$ alvoroçaó os animos, os inftrumentos def-fazzá-fe em ecchos fonoros $q$ realção os fpiritos, as prociçoins faõ de Iubilo, de fefta, de aplauzo, as cruzes aparecem luzidas, \& flamantes as Imagens cufto zamente ornadas, os altares de ricas galas veftidos; pois fe a Igreja fe alegra com tantas demonftraçoins porque não havemos de alegrar-nos nós?
io) Efta voffa replica he taō ajuftada, que não havelí quer poffa fugir della: Digo que he muito rationavel \& jufta a voffaalegria, mas em que termosihe jufta \& rationavel ? So vos alegrais fem offença de Deos he jufto, he decente, mas fe vos ategrais peccando, quem pode aprovar alegria tão injulta: : alegiar fim, mas fem offença de Deos,
fempre com os olhos nelle a trouxefelfmei hum exemplo da Igreja, com outro da Igreja vos quero argumentar. Na refurreiçaõ de feu Divino Meftre feallegraraõ os Difcipulos, que eraõ o corponyftico da Igreja naquelle tempo, gavija funt Difcifuli. mas de que forte fe alegraraõ. Viso Domino tendoa Chrifto por objecto, \& caufa de fua alegria, alegra-raō-fe mas com os olhos em Deos Vifo Domino. E vos quando vos alegrais pella Pafchoa tendes os of lhosem Deos? Deos fabe onde tendes os othos: Naó fique coufa alguma fem prova do Evangelho.
Hoje fahiraõ os dous Difcipulos de Hyerualem, bemaffim como quem fahe da quarefina porque eftavaõ naquella cidade triftes; aflictos,mortificados, fahiraõ em fim a divertir-fe ao campo:quando a pou cos paffos ja Chrifto Senhor Noffo hia com elles, converfaraõ, \& tambem Chrifto converçou, entraraõ no caftello, \&\& entrou Chivito, Sentaraófe à mefa, \& fentoufe : Pois que myfterio tem tanta, affiftenciaipara os converter baftava huma palavra, baftava huma infpiraçaõ efficax; Affum he: logo para que fim he tanta affiftencia? Olhai quis Chrilto bem noffo moftrar-nos que no tempo da Pachoa he licito, \& decente o divertimento, \& alivio, mas de tal modo que Deos fe naõ aparte de nos, hides ao pafteo, à converfaçaõ, à quinta, ao banquete? fejaem bora, mas affifta fempre Chrifto, obrai de maneira que naõ fe aparte de vos. Aprendei deftes mefmos Dilcipulosahinda quando cègos, \& fem fe:

## da primeyra Oytava da Pafoloa.

 Worã̃com o lenhor petlo caminho, mas obrigarañno a que ficaffe com elles no caftello coegerunt eummane nobiscum Dewine. Ifto fizeraõ os Difcipulos a Chrifo fem o conhecer, \& nos áacomo catholicoso conhecemos, porque naó faremos outro tanto: Eftar dous dias pella quarefma em graça, iffo he eftar com Deos de carminho, o ponto eftà na permanencia, o ponto efta em que Deos fique em nos, \& comnofco mane nobifium. Obrigai-o fieis obrigai-o que eu vos prometo que elle fe de por muito obrigado, pedilhe que fe naó aparte de vos, prometeilhe de vos naõ apartar dèlle advertindo que em Deos tendes as I afchoas alegres as feftas ditofas, \& felices, a alegria folida, \& verdadeira, os goftos perpetuos, \& permanentes, em Deos tendes finalinente todos os thefouros da graça, \& todos os premios, \& co roas da gloria.Ad quam, $E^{9} c_{0}$. Clenciab el altas

Biblioteca central



