## SERMAM

DESIOAM baptista NA PROFISSAM DaSenhora MADRE SOROR MARIA DA CRVZ, Filha do Excellentifimo DVQVE DE MEDINA SYDONIA, SOBRINHA DA RAINHA N.S. Religiofade Sam Fronifico. No Mofteiro de Noffa Senhora da Quietaçaõ,das Framengas. Em Alcantara.
Eftue o Sanctissimo Sachamento expoito. ABifirano fuas chagestades, ó caltezas. PREGOVO O P. ANTONIOVIEIRA da Companhia de Iesv.Prégador de S.Mageftade.
EMLISBOA. COMTODASASLICENC,AS Na Officina de Domingos Lopes Rofa.Anno $\mathbf{1}^{6} 44$.
$67^{2}$

Eli abeth impletum est tempus parièdi，彐゚ peperit fliü； Ơ audierunt vicini，ơ cognati eius quia magnif－ cauit Dominus mifericordiam Juam cam illa，ชס congratulabantur ei．Et venerunt circuncidere puerum，むo vocabant eum nomine pat ris fui Zacba－ riam．Et refBondens mater eius dixit ：Nequaquam Sed vocabitur Ioannes．Luc．cap．ı． Faculdade de Filosofle：

SENHOR．



O dia em que nace aVoz de Deos，ju－ ftamente emudecem as vozes dos ho－ mẽs．Admiraçoẽs emudecidas faó a re torica defte dia：miratifunt vniner $f$ ；pal mos，\＆affombros faó as eloquécias de fta acção：Failus eft timor Super omnesvici noscorum．He dia hoje de falarem osco raçoês，\＆de callaré as lingoas：por iffo a lingoa de Zacharias emudeceu，por iffo oscoraçoens dos Montanhezes fallauão：Pofuerunt in corde fuo dicentes．E fe em qualquer dia do grande Baptifta be perigofoo fallar， \＆os difcurfos mans difcretos $f_{d} 0$ os que fe remerem ao filencio；que fera hoj ：no concurfo de tantas obrigaçoens em que as caufas do temor，\＆os motiuos da admiração fe vem taõ crecidos？Se toda a razio dos affombros no paci mento do Baptifta era verem que daua Deos a hũa almaz mĩo de amigo：Et enim manus Domini erat cum illo；Quanto mais dene alfombrar hoje nofla admiração ver q́ dà Deos a outra alma a mão de Efpofo：Et enim manus Domini erat iŭ illne？isem fei que diffe Otgiues，que dar Deos a mão ao orig． Baptifta foy defpofarfe com fua aima：mas muito vay de defoforio a defoforto，parque vay maito de lugar a lu． gar．Defpofarfe Deos nos defertos be coufa ordinar ias mas
defpolarfe Deos nos palacios: Deos defofado no Paço? Marauilha grande! He cafo efte em que acho contra mim todas as criaturas.

Se lermoso Profeta ofeas acharemos, que querendo Deos defpofarfe com bũa almasdife, que a levaria primei.

- jee 2. ro a hum deferto: Ducä cam in jolitudinem, \& loquar ad cor cius Se lermos oprophetaIeremias a charemos, que lembrando Deos a Hierufalem o têpo, que com ella fe defpolara, adLerem. 2. uertio que fora noutro deferro: Charitatem defpofationis tuse quondo fequuta es me in deferto. Se lermos os Cantares deSalamão a charemo:, que os defpoforios daquella alma fobre todas querid́a de Deos, nũ deferto fe tratarañ, noutro deCant.3. ferco fe confeguirāo. Que eft ifta que afondit per defertum: diz no cap. 3 2uc eftifta qua afcendit de deferto innixa fuper
6ant.8. dilcctum fuum: diz no cap. 8. Mas para que he multiplicar efcrituras.feo mefmo Efofo que eftà prefence nos pode efcufar a proua? O mytterio em queDeos inais propriame


## Auguft.

 te fe defpofa com as almas he o Sacramento foberano da Euchariftia. Porque nellefcomo grauemëte notouS. Ago. Atinho)por meo da viiañ do corpo de Chrifto fe verefica Gensf.2. entre Deos, \& o homé: Erant duo in carne vina. Efe bufcarmos os lugares em que Deos figuratiuamente celebrou eftes defpoforios, acharemos, q́ os principaes, affin no velbo como no noun teftamento foraō defertos. A principal figara do Sacramento no teftamento velho foi oManá,durou quarēta años, \&rodos forão de deferto: Patres noffri mă
## 7oan.6.

 ducaternzt:Masà in deferto. A principal figura doSacrame. to no teftaméto nouo, foio Milagre dos finco paẽs, \&r omiMarc. 6. Marc. 8 lagre dos fete, \&ambos focederaô no deferto. Defertus iocus

 mente nos admiremos) qual he a razio porque fe defpofa Deos nos defertos sêpre? Naó be oMonarcha vniuerfal do mūdo, nâo be o Principe eterno da gloria ? Pois jà q́ hade defpofarfe defigualmente na terra, porque naõ bufca efpola com menos defigualdade nas Cortes, \& nos Paços
dos Reys, fenam nos defertos; \& bas foledades?
A razão he, poŕf efpofa com as qualidades deq́ Deos fe agrada não fe acha nos palacios, achafe nos defertos. OSa, cramẽto nos fundou a duuida; S. Yoão nes fundarà a repo fta. Fez Chrifto hũ Panegirico do Baptiftalq́ de tão grāde fogerto so Deos pode fer baftãte orador)as palauras forzo poucas, fuftancia muita, \& começou o Senhor affi. 2uid exift is in deferturvidere? Homine molibs veflitu: Ecice qui moll:burs viftiuntur in domibus regü süt. Sabeis qué he Ioäo, effe açuẽ rodos fahis a ver(dizChrifto.) He hư homé ǵviue no defer to:māo he dos homés q́ viué nu Paço. Notauel dizer! Pois Senhor, efte he o thema q́ vòs tomais para prègar do Baptifta? Quido quereis côcluir q́he o maior dos nacidos, füdais o Sermão em que viue no deferto, \& não vine no $P_{a}$ ço? Si. Toda a perfeição refumida confifte, como dizem os Theolos: In profequatione, of fuga, em feguir, \& em fagir: em reguir a virtude, \& em fugir ó vicio. Por iffo os preceitos ecclefiaficos, \& dininos, hūs faō poficiuos, outros nega tiuos; os poficiuos q́ nos mâdāo feguir o bé,os negatiuos q́ nos mãdão fugir òmal. Pois paraChrifto refumir a poucos fundamẽtos roda a perfeiçio dobaptifta;q́ fez? Diffe q́ era hũ homẽ, ǵ feguia rodo o bẽ, \& ̣́ fugia de todo o mal. Epa. ra dizer á feguia todo o bē, diffe, q́viaia no deferto, para dizer q́ fugia de todo o mal, difféq́ não viuia no Paço. Ex , plicoulhe Chrifto a vida pelo lugar, \& para dizer qué era diffe onde morana. Ainda não digo bẽ. Para dizer qué era diffe aonde moraua, \&aonde nio moraua. Para dizer q́ era. homẽ do Ceo, diffe ǵ moraua no deferto; para dizer q́ näo era homẽ da terra, diffe q́ nāo morana no Paço. E q́ eftãdo os Paços dos Reys da terratio mal reputados com Deos que aquelle Senhor, que sò fe delpofauanos defertos, hoje - vejamos defpofado em Palacio! Marauilha grande.

Mas qual ferà a razaó deftamarauilha? Qual feráa razão, porǵ Deos, q́ sò fe defpefaua nos defertos, boje fe def pofa no Paço: A razaó he;porq́o Paço das Rainhas dePor rugal hePaço cô propriedades dedeferto. Deos cömũmête
defpolafe no deferto, porq́ nän acha no deferto as condiçoếs do paço: hojo delpofafe noPaço, porq́ achou nopaço Lob 3 . as condiçoẽs do deferro. Quncodo alob no meo de feus tra balhos the parecia methor a morte q a vida, entre as queixas que fazia della diffe deft maneira. Et nunc requiefcere $\breve{\text { e }}$ cum Regibus, ©́ Confulibus, qui adifacnt fíbi folitudizes: Se ea fora morto eftiuera agora defćsçado entre os outrosReys \& Principes, que edificio defertos.Notauel modo de fallar!Cum Regibes, qua adifcant Jolitustines: Reys que edificaõ defertos! Se difseraReys que edificam palacios;bé eltaua: mas Reys que edificam defertos! Os defertos edificamfe? Antes desfazendo edificios, he que fe fazem defertos. Pois que Reys faõ eftes, que rrocão os termos a Archirectura, que Reys faõ eftes q́ edificão defertos? Saõ aquellesReys Greg. Pap. (diz S.Gregorio Papa)em cujos Paços Reaes de tal maneira fe contemporiza com avaidade da terra, que fetrata principalmẽte da verdade do Ceo; \& Paços onde fe ferue a Deos como dos hermos, naó faõ Paços,faõ defertos: Qui adificant Sibi Jolitudines.Bemdito, que edificão; porque ha duas maneiras de edificar:edificar por edificio, \& edificar por edificaçaõ.O edificio faz dos defertos palacios, a edificaçāo faz dos palacios de fertos. Hũlaço onde fe ferue a Deos he hum deferto edificado. Paço onde sò Deos fe ferue,\& o muudo sò fe contemporiza:onde a claufura compete com a dasReligioess:onde as galas fäo diffimulaçam do cilicio:onde a licéça do galăteo, a liberdade dos faraos \& outras mal entendidas grandezas iào exercicios de efpiritu:onde farr do Paç para a nouiciado mais he mudar de cafaque de vida; Efte hermo correzio nāo the chamem Paço, chamemlhe deferto: 2ui edificant fibifolitudines. Lá Socrat. diffe Socrates do Emperador Theodofio fegundo, que fora täo religiofo Principe, à tāo reformador da CalaReal, que convertera o Paço em Mofteiro. Palatium fic dijpofuit, wi bud dienume fet a chonafterio. Efta conto eiu entre as grandes felicidades do noffo Principe, que Deos guarde, \& a tenho ainda por maiorgque ado outro Theodofio. O
outro Theodofio fella, o noffo achoua: o outro crion efta reformaçao,o noffo criafe nella.O que grandes fundamétos para tāo grandes efperança!! E como no Pǎ̌o de Portugal temo Ceot tantas prerogatioas de deferto, que muito, q́Deos ceftumado a fe defpofar nos defertos ovejamos $^{\text {a }}$ hoje defpofado no Paço?Ceffem pois as admiraçoés com as dos Montanhefes, rompafe o filencio como de Zacharias, \&comecemos a fallar nefta acẹão pois nos dá licença o pafino: Et appertum cit illicóo os cius.

Verdadeiramente que me viembaraçado no concurfo das obrigaçoẽs de hoj, porque fäo todas tão grandes, que cada hūa pedia o Sermam todo. Para nam errar aconfeTheime com o mefmo S. Ioañ Baptifta, \& feguirei lua dou tr1דa. Quid habet fponfam ßponfusest, amicus antems Bonje gaudio gaudet. Eu fou amgo de Chrifto (Diz S.Ioañ) a elpofa be do efpolo, a fefta he do amigo. Affi feja. A fefta ferá de $S$. Ioão, o dia ferà da Efpofa,\& o Euangelho fe accommodará tanto a hum,\& a outro, que pareça que he de ambos. Vamos com elle, fem nos apartar hum ponto.

Elifabeth impletum eft tempus pariendi; ó peperit flium. I Cabel depois de côprido orempo dos noae mezes foi māy de hûfilho. A quella palaura impletü eft tempus,depois de cö prido o tempo, pareceo fuperflua a alguns Doutores antigos. Não eftaua claio que S. Ioaō auia de nacer como os outros homés paffado o tempo que a natureza limitou pa ra o nacimento? Pois Porque diz hũa coufa fuperfluo oEuangelifta, q́ naceo S.Ioão depois de comprido o cempo: Elifabel impletum est tempus? O CardealToledo, \& todos os Toled. Literaes dizem, que não foy fuperflua efta aduertencia fenam muito neceffaria; fupofto que em S. Ioas fe anteciparam tanto as leys da natureza, que aos feis mezes de có cebido jò tinba vzo de razio. E çuem anticipouo vzo de razão tantos annos, podiafe cuidar que tambern anteciparia o nacimetito algūs mezes. Pois para q́ fe foubeffe q́ naó foy affi, diga o $E$ uangelifta, que vaceo S. Ioza depois de cheo, \& comprido o cempo: Elifabeth impletum + th tempus.

Eftahe a verdadeira intelligencia defte texto; mas quïto mais verdadeira, tanto mais funda a minha dauida. (que fe diga que S.Ioaó naceo comprido o tempo, porque nao an tecipou o nacimento;bem diro eftá:mas purque o não an ticipou? Porque naö anticipon o tempo do nacimento, afili como antecipou o tempo do vzo da razio? O vzo de razäo, fegundo as leys da natureza, a uia de, fer aos fete annos do nacimento, onacimento a os noue mezes da conceiçaõ Yois fe antecipon o vzo da razāo tantos annos, porq́ nam antecipou o vacimento algũs mezes? Porque o nacimento pertencia á vida da natureza, 0 vzo da razão pertēcia á vida da graça; \& nas materias temporaes o que cuftuma fazer o rempo,bem he que o faça o tempo:nas materias el pirituaes o que coftuma fazer o tempo, tnelhor he que o faça a razĩo. Para nacer ao mundo,faça o tempo o que bade fazer o tempo, para nacer a Deos, oique hade fazer o
swrt. 23. tempo, façao a razīo. CaminhauaChrifto de Bethania para Hierufalem, vio no campo hüa figueira muito copada, che gou,\& come nam achaffe mais que folhas, amaldiçoou a. E nota o Euangelifta S.Marcos (coufa muico digna de fe notar) que naö era tempo daquella aruore ter fruto: Neon erat tempus ficorum. Pois valhame Deos: palmão aqui todos os Doutores. Senam era tēpo de fruco, para q́ o foiChrifto bulcar? E fe o nam achou, quandoo naó auia, porque caltigou a aruore? Se a caftigou tinba ella obrigaçam de ter fruto. E fe não era tempo,como tinba eíta obrigação? Ti nha efta obrigaçao (dizS. Chryfoftomu)porque a inda que por ferPrimauera não denia frutos ao tempo, porDeos fe querer feruir della deuiaos á razaô. $E$ as diuidas da razio nam ham de efperar pelos vagares do tempo. Para dar fru cos ao mundo faca o tempoo que hade fazer o tempo: $E / i$ Cabeth inpletum eft tempus; mas para dar frutos a Deos, o que bade fazer o tempo, facao a razam: Exultauit infans in viero Efta he hüa das excellencias, que e u venero muico entre as grandes do Baptifta:fer hum homem em que fez a razaõ, o que faz nos outros o rempo. Efperarem os annos
pela razio iflo acontece a tolos, mas adiantarfe a razam aos a noos, fazer a raza no que auia de fazer o tempo;ith so fe acha no Baptifa:fe bem gloriofamente imitado hoje.

O que gloriofamente equinocado temos hoje o anno: - Abril mudadoem Setembro, \& os frutos que auia de amadurecer o rempo, fozonados na razam! Quem podia fazer outono dos frutos, a primauera das flores, febam a efpofa querida de Chrifo? Flores apparuerwne in terra nofira Cant. 2; tempus putationis aduenit? Affi obedecem os rempos, onde afli do nina a razão. Que já o mundo, st a vida naö faibam enganar? Que vejamos tantos defenganos da vida em tam poucos annos de vida? Que he ifto? He que fez a razamo que auia de fazer o tempo. Seguiremfe aos annos os delenganos he fazer o tempo o que faz o cempo: mas anticiparemfeos defenganos aos annos, be fazer a razão o que o tempo ania de fazer. Queixauafe Marco Tulio, que fent Cisef: do os homês racionaes, pudefe mais comelles o difcurfo do tempo, que o difcurfo da razam. Mas hoje vemos o difcurfo da razam mais poderofo que o difcurfo do tempo. Que não baftaffem nouenta annos para dar fizo a He. r.Reg. 5. lí , \&r que baftem dezoico annos para fazer fezudo a Samuel? O que grande victoria da razio, contra a fem razam do tempo! Hüa velhice énganada, he a mayor fém razam do tempo:Hüa mocidade defenganada he a mayor vidoria darazam. Que nam corte os cabellos Sara de- ${ }^{\text {2.Reg. 14; }}$ pois de pentear delenganos; \& que os cabellos de Abfalaó na idade de ouro fintão os rigores do ferro! Que enxugue ase.7. a Mag dalena as lagrimas dos pès de Chrifto com os cabellos,mas que os nāo corte; $8 x$ que haja autra Maria que ponba aospès de Cbrifto os cabellos cortados, com os olhos enxutos? Que Iacob na primauera dos annos Gen 4sis enterre a tua Rachel; he inconfancia da vida: mas que Rachel na primauera da vida fe fepulte a fy mefma! Grande valor da razam. Dar a vida a Deos quando elLe a tira, he diffimular a violencia, entregarlha quan.
doelie a doे, he factificar a vontade. Quem didica à Deos os vltimos annos, faz Chtitão o temor da morte: ģuem the confagra os primeiros, faz Religiofo o amor da vida.

As batalhas da razam com os annos he hũa guerra em q́ refiftem mais os poucos que os muitos. Deixaremfe vencer da rafão osmuitos amos, naô he muito mas deixarêle vencer, \& conuencer os poucos, grande poder da razam! E mais fe confiderarmos a refiftencia fauorecida do fitio. Poucos annos, \& nas montanhas (como eram os do Bapti-
2ac.r. Ita) não he tanto, ǵ fe não defendão á força da razaõ: mas poucos annos. \& em palacio,conuencidos, \& defenganados!Graó victoria. Offerece elRey Dauid a Bercellai hü grande lugar no Paco, \& elle que era ja de oirenta annos, que refponderia? OZ7o genarius fum bodie non indigeo bac vicifsitudine:Refpondeo que affaz tinba aprédido em tantos annos a defenganarfe das Cortes, q́ o deixaffe oRey viuer retirado confige, er rratar da fepultura;poré que aceitaua - lugar pana bum feu filbo q́ tioha de pouca idadade : Eif feruns tunselbamam, ipfe vadat tecum. Parece que fe implica nefta acçam o amor de Pay, mas explicafe bem o engano do múdo. Defenganarão a Bercellai os muitos annos pro. prios para naó querer o Paço para fi, \& enganarãoos os poucos annos alheos para querer o Paço para o filho. Não fey q́ tẽ o Paço,\& os poucos annos, que ainda quando o conhecem os muitos, não fe arreuem ao deixar os poucos. Teue conheciméto para o deixar hum velho, naô tene animo para o aconfelhar a hum moço. Sendo mais tacil de dar o confelho, que o exemplo, deu o exemplo Bercellai, mas naö te atreueo a dar o confelho. Antes parece que fe fuftituio o pay nos annos do filho, para lograr na mocidade alhea, o gue na propria velhice naó podia. E q́ não aué do valor na velhice para deixarem totalmente o mundo, ainda aquelles, a quem o mũdo deixa: que haja refolução na mocidade para meter o mundo debaxo dos pés, quem - mundo trazia na cabeça! O que bê fe defafronta hoje a
vatureza humana. Là dezia S. Paulo:Mibi mundus crucifxus $A d$ Gul. eft \& ego mundo. O mundo eftá crucificado em mi, \& eu ef tou cricificado no mando. Se o mando eltaua crucifica do em Paulo,tinha o mundo viradas as coftas para Paulo: fe Paulo eftaua crucificado no mundo, tinha Paulo viradas as coftas para a mundo. E que dè eu as coftas ao mũdo,quando o múdo me vira as cofta; nāo he muito. Mas q́ guādo o mundo me moltra bom rofto, dé euderofto ao anido;efta he a valentia maiot. Que quando o mundo fe rí de vós.xós choreis por elle! ò fraqueza! Mas que quädo - mundo fe tí para vòs, vós vos riais delle;ó valentia!

He täo grâde valentia efta, que fendo propria das for ças da razão não fiou S. Paulo o credto della, fenam dos poderes doternpo. Falla S. Paulo de Moyfes, \& diz affi: AdHah.ax CHayes grandis faitus neig auit fe efe filiwmfilie Pharaosis mag is elizens affligi cum populo Dei, éc. Moyles depois que foi de maior idade, deixou o Paço delRey Faraò, deixoua Priacefa, deixou quanto alli poffuia, st efperaua;efcolhêdo vi. uer pobre, \&e fem liberdade, com o pouo de Deos no capti ueiro do Egypto. O em que separo aqui he, no grandis factus:que fez itto Moyfes depois de fer de maior idade. E a que vem agora aqui a idade? $S$. Panlo trataua da refoluçaõ Sx nĩo dos annos de Moyfes. Pois fe a refoluçaō eftaua no animo, \& naõ nos annos,porque diz que era de maior ida. de Moyfes, quâdo peixon o Paço,\& fe catiuou por Deos? Direi. Moy fes criarafe no Paço delR ey Faraò defde minino,era todo o mimo,\& fanor da Princefa do Egypro, que - adoptara por filho, \& como tal era feruido, \& venerado comauthoridade,s magoificencia real. E deixar Moyles a grandeza, \&s regalo do Paço, deixar o amor de hùa Princefa, deixar a cercania de büa coroa, pareceolhe a S Paulo q́ não era façarha creiuel è poucos años; por iffo ajantou a rcloluçaõ com a idade, para que a idade deffe credito á refoluçaj. CTioyfes grandis factus. Como fe differa. Ninguem duaide efta galharda acção de Moyles, porque quando a fez era ja de may or idade, bem cabia nos feus annos. Ora B 2

Ceja

Seja embora a refoluçaó de Moyfes victoria do tempo, q́a g ande acçio q́ nòs celebramoshoje,cõ ler taõ parecida em cudo o mais, não fe pode gloriar della o tempo, fenam a razão. Obrou aqui a força da razam, o que là fez o poder do tempo: Elif beth impletrime est tempus.

Et andierunt vicuni, focognatí cius guia magnificauit Deus mifericordiaman fuan cum illo. Tanto que naceos. Ioan (dizo Euangelifta) Cooule logo pelo lugar, q́ engrandecera Deos fua mifericordia com Santa Izabel: Quia magnificauit Deus mi Cericor dianm fuam. Notauel dize!! Parece que vaõ eftá boa a confequencia do texto. O que foou pelo lugat, auia de fer o ó fucedeo em cafa de Zacharias. Suceder hũa coufa, \& foar outra, iffo acontece nas Cortes Lifongeiras, \& malictofas \& não nas mõtanhas fimples. O nofio Euangelbo o diz:Disulgabantar omnia verba hec: q́ o q́ fe diuulgaua erao melmo q́ ́uce 3 ia. Poisfeo ó fucedeo foi nacer oBapufta: Elifabeth peperit filiü;como dizo Eū̃gelifta, q́ o व́ foou foy ǵengrädecera Deos fua milericordia: Et audiexüt, quiamagnifcauit Deus mifericordiä fuă? Graide lounor do Baptilta! Quädo as vozes diziaô em cafa de Zacharias, que nacera Ioao, repetiảo os eccos nas metabhas, q́ Deos engädecera fua mifericordia sporque quando loaó fae ao mindo, augmentaôfe os atributos a Deos : quando Ioaó nace, Deos crece Nio he arrojamêto, fenão verdade muito chãa. Diffeo o mefmo S. Inã̃, \&x mais fallaua em feus lounores cö 20an2.3. gräde modent a. Illut oportct crecere me ante mimui: Importa q́ elle cieça, sá eu diminua. A quelle (elle) oảo le refere me. nos, q́a verbo hamanado. Pois como alli? Deos ainda em quãto bumanado naó pode crecer.Como logo diz S.Ionó Illum oportet crecere:importa ç elle creça? E dado q́ podeffe crecer, q́ depêdêcia tiobaõ os crecimẽtos de Deos,das di. minuiçoês do Baptifta? Deos he grande fem depender de ninguẽ. Como diz logo: Illuan oporttt cyecere, me autĕ minui: Importa crecer elle, \&x diminuir eu? He pofinuel crecer Deos?E he poffuel q́ o feu crecer depēda do Baptifta? Si. Porq́ainda ó Deos por fer infinito não pode crecer em fí mefmo, pur fer limitado oconhecimêto hamano, pode cre
cer na no ఝ̃a eftimação.E na eftimaçaõ dos homeés,nêDeos podia crecer femdiminuir o Baptifta, nẽ o Baptifta podia diminurr fem Deoscrecer. Ora vede como. O conceito q́ os homês faziâo de Deos antiguamête, era cal, q́ quando o Baptifta apareceo no mûdo,afsẽtarāo ý elle eraDeos.Cō. forme efta refolaçio lhe forão offerecer adoraçoês ao de. Mattb.ri. ferto, onde o mefmo S. Ioäo os defēganoa. E como o Baptifta, \& Deos, 1 a opinião dos homẽs, erāo iguais; tãto q́ por feu teftemunbo fe desfez ffa opinião: ceo Deos,\& o Baptifta diminuio. Diminuio o Baptiffa,por ब́ ficou menor q́ Deos:creceoDeos,por q́ ficou mayor ọo Baptifta Deforte, q́depois q́ oBaptifta veyo ao múdo, ficou Deos, para cô oshomês,maiordớd’ătes era:porq́ d’àtesera como oBaptifta, depoiscomeçou a fer maior ǵelle. Dōdefe infere, ê gräde lounor defte grãde Sãto, q́ a medida doBap tifta he fer menor q́ $D$ zos, sta medida de $D$ oos he ler maior q́ oBaptifta Naó tenbo menos abonado fiador, q́S. Agofti nho: 2ui quis Ioanne plus eft nötătum homo fed Deus eft. Sabeis quem he roaö? He menor que Deos. Sabeis qué he Deos? he maior que Ioaõ. Com elta differença porem; que em quanto $S$ Ioaō o não diffe, eraô iguais; lepois que o tefte. munhou começou Deos a fer mator. Que muito logo, que creça $D$ eos nos feus attributos, quando Sio Ioáó nace no mundo? Et audiernus quia magnificauit Deus mi iericordia fuams.

Defta maneira creceod oos naǵlle tēpo, \&s tābē eu hoje fe a cófideraçaõ me naó engana,o vejo muitocrecido. En taô creceo nas ming aãtes de Ioaō, hoje crece bas minguã tes do mũdo. Appareceothe a Nabucodonofor aq́lla tão re perida.\& tāo prodigiofa eftatua; \& vio o Rey, que tocandothe bưa pedra nos pès de barro, a eftatua fe diminuio a poucas cinzas, 3 a pedra creceo a grandeza de hũ monte: Factus ef mons magnus, ó repleuit tcrrä. Para entēder efta figura, q́ be enigmatica faibamos quẽ era a pedra, \&quẽ a ef tatua. Em fêtido de S.Ambrofio, \&t S. Agoftinho, a eftatua Ambr . era o mũdo, a pedra eraDeus Pois fe apedrahe Deos, como Ausun. crece a pedra? Deos pode crecer? Efe a eftatua he o mũdo como diminue a eftatua? O mundo diminuefe? Tudo fam 7
effeitos da eftimaçaõ dos bomês. Segundo a eftimaçam q́ $\mathrm{f}_{\mathrm{a}}$ zemos de Deos \& do mondo,ou crece a eftatua, \& dimonue a pedra, ou crece a pedra, \& diminue a eftatua. Se pomos a Deos aos pés do mundo, crece o mundo, \& dimi nue Deos, fe pomos o mũjo aos pès de Deos, crece Deos \& diminue o mundo. Deixar a Deos por amor dos nadas do mundo, he fazer a Deos menor que nadarmas deixar ó tudo do mundo por amor de Deos, he fazer a Deos maior Pfalm.66. que rudo, Accedet homo ad coraltum, \& exaltabitur Deus. Bem dito feja elle, que de quantas vezer vemos a Deos taō pe. queno, \&taó apoucado nas Cortes dosReys, o vemos boje taō grande, \& taō crecido! Taó crecido, \& taõ acrecenta. do eftà hoje Deos em fua grädeza, quãtas faō as grädezas do mundo que vemos a feus pésarrojadas. A eftatua de Nabuco, na eftatura reprefentaua grandezas, na materia rıquezas, na finificaçaõ eftados, 8r rudo ifto abrafado em fogo do coraçaó fe rende hoje em cinzas aos pés de Chrifto. Ninguem melhor facrifica a Deos o mundo, que qué
2. Reg. 17. Tho offerece em eftatua. Porque o mundo em eftatua he muito maior que fi mefmo. Para derrubar có hũa pedra ao
Dan.3. Golias baltoua funda de Dauid, para derrubar com outra pedra a eftatua de Nabuco forão neceffarios impalfos (po fto que inuifueis) do braço de Deos. O Golias tinha de al. tura feis couados, a eftatua tinha feffenta; que nas grandezas mais pompofas do mundo fempre fáomenores os Gi . gantes que as eftatuas. Nũca as machinas viuas igualam á medida das fonhadas. Sonha a fancezia, promete a efperãça, profetiza o defejo,reprefenta a imaginaçio: \&z ainda q́ a foltura deftes fonhos,o comprimento deftas promeffas, o prazo deftas profecias, a verdade deftas reprefentaçoés nüca chegão; mais triumpha o amor diuino, quãdo pizao fantaftico, que o verdadeiro: o efperado, que o poffaido. Deixar antes de poffuir he vfura de merecer; porque qué mais dá, mais merece, \& quem dá os bens na efperança dà os onde fa maiores. A melhor parte dos bēs detta vida he - efparar por elles:logo mais faz que fe imhabilica para os
efperar, que quem fe priva de os pofin. Por iffochrifo chamou os Principes dos A pultolos quando lancauño as redes, \& náó quado as recelhiaō: © Mittentes rete in mare, Matib.4. Porque mais $\mathrm{faz}_{\mathrm{z}}$ quem deixa as redes la çadas, que quem deixa os lanços recolbidos. As redes quando fe lançam lenam em cada malha hủa efperança; os lanços quando de recolhem trazem muita rede vazia.

O quantas, \& quam bem fundadas efperanças,ò quaãtas, \& quam bem entendidas grandezas honram hoje em piadofo facrificio os altares de Chrifto! Dizia Sam Paulo aos $a d R_{0, i r}$. Romanos, que ninguem pode dar a Deos feraõ o q́ Deos lhe der primeiro. Mas eu vejo boje ham efpirito taô engenhofamente liberal, que auendo recebido de Deos tanro, ainda lhe offerece mais do que Deos the deu. Nao baduuida, que dos bens temporaes mais liberal he o müdo em fuas promeffas, que Deos em fuas liberalidades. Nāo coftuma Deos dar tanto, quanto o mũdo coftuma prometer. Bem fe fegue logo, que mais dà a Deos quê lhe dà as pro. meffas do mundo, que quem lhe torna as dadiuas fuas. Se dais a Deos o que Deus vos dá,dareis muito; mas fe dais a Deos o que o múdo vos promete, dais muito mais. O quão hiberal eftá com Deos, quem dandothe as maiores grädezas, ainda bufca artificios de lhas dar acrecentadas!E que artificio pode auer para acrecentar os bens, \& grandezas do mundo?Eu o direi:que nos exemplos defta acção naõ re pode deixar de aprender muito. Os bês, \& grâdezas do mundo falfamente fe chamão bẽs, porq́ faó males, \& fem razaô fe chamão grâdezas, porque faô pouquidades. Pois que remedio para fazer das ponquidades grãdezas, \&z dos males bēs? O remedio he deixalos, \& deixalos em efperãçasporque effes, que o mundo chama grandes bês,só fam bês quädo fe deixao, só famgrandes quando fe efperam. A efperançalhe dà a grandeza,o defprezo the dà a bondade:defprezados são bès, efperajos säo grandes. E affi:mais dà quem dépreza o que efpera, que quem dà o q́ poffue. De hũas, \& outras: de poffuidas,\& de efperadas grâdezas, B4 fam
raö defpojos as cinzas que hoje fe rendem aos foberanos impullos daquella pedra diuina. O como defaparece a eftatala como crece o montc! De nolfas diminuiçoés augmenca Deós fuas grandezas, de nuffos defprefos fua Mageftade.
Apoc.4.
Ia vio Sam Ioaó no Apocalipfe aquelles vinte sqqua. tro anciāos, que tirädo as coroas das cabeças, as lançauam aos pés do trono de Deos: Mittentes coronas fuas ante thro. num. Tornoua olhar o Euangelifa, \&r vio, que Deos tinha
ARpoc.9. muitas coroas na cabeça: El in capite eius diademata multe.. Pois fe as coroas fe la nçauão aos pés de Deos, como sinha Deos as coroas fobre a cabeça? Porque tanto crece Deos em fua grandeza, quãto defprefaó os homés por feu amor: As coroas na cabeça de Deos eraõ augmentos de fua grãdeza:as coroas aos pés de Deos eram defprefos do amoe dos homés; \& com as mefmas coroas que arrojaua o def. prefo humano, fe autorifaua a Magentade diuina: porque tanto crece Deos nos augmentos de fuagrandeza, quan= ras laõ as grandezas que poé aos pés de Deos noffo amor. Digafelogo, que creceo, \&fe engrandeceo Deos hoje duplicadamente: hũa vez medido com Sam Iuam, outra vez medido com o mundo. Ser antepofto ao mundo, \& fer preferido a Ioaó, he crecer muito Deos em fua eftimaçaõ, \&x engrandecerfe muico em feus attributos: 2uia magnificauit Deus rifericordiam fuam,

Et venerunt circancidere pueru*s. Vieram circuncidat o minino. Supofto que o minino era $S$. Ioañ, parece que o ŋaõ auiaó de circuncidar. A circuncifaó naquelle tempo era o remedio do pecado original, como boje o Baprifmo. Pois fe S.Ivaö eftáua jà liure do pecado original; fe eftaua em graça de Deos, \& sâtificado nas entranhas de lua mãy porque fe fogeita ao rigor da circuncifao ? Porque ainda que a circuncifaó naó lhe tiraua o peccado original, de q́ eftaua liure, acrecentaualhe a graça da juftificaçam com q́ nacera fantificado $E$ efta he nos feruos de Deos a mayor fineza da virtude,fogeitaremfe a tomar para augmento da
graça,os rigores que Deos deixou para remedio da culpa. A crrcuncifao nos outros homésera remedio da culpa; em S.loaó era fóaugmento da graça \& fogeitalle S . Ioaó para maiur graça, tas izencoés de innocére aos remedios de culpado!Grande ação: grande facrificio. Filla Zacharias à letra do mayor facrificio da ley da graca, o Sanctiffimo Sacramento da Euchariftia, ${ }^{2} \mathrm{E}$ dizaff. Quod bonum cius, 6 guod pulchyoun eius, nijf frument:am clectorum, ór vinum germinăs Virgines? Que coufa fez Deos boa, que coufa fez Deos fermofa nerte mundo, fenam o paó dos efcolhilos, \& o vinho dos caftos? Que feja bom, \& boniflino o fac ficio do cor* po,\& fangue de Chrifto Sacramentado, nã , auerà quem o negue. Mas que diga o Propheta, que näo ha outro tam bom como elle: 2 . 0 d bonum cius, fo quod pulibrwns cius? Nam fei como o auemos nò je de conceder. E para que não va-mos mais longe:o facrificio do corpo, \& faggue de Chrifto na Cruz, nam be tam bom como o factificio do corpo, \& Cangue de Chrifto no Sacramento? Heo mefmo fuftancialmente. Pois porque diz Zacharias, que o facrificio do corpo, \& fangue de chrifto no Saciamento he melhor que todos? A razão da ventagem eu a darei. O facrificio de corpo,s fangue de chrifto da craz loy lacrificio para remedia de peccados: o facrificio do corpo, \&e fangue de Chrifto no Sacramento, he facrifisio para augmento de graça. Ainda que em Chrifto naõ auia peccados proprios, nem merecia graça para fi; tinha com tudo tomado por fua conta a fatisfaçam de noffos peccados, \& os meyos de noffa juttificaçam. Eque factifique tanto Cbrifto na encharifia para augmento da graça, quanto facrificou na Cruz para remedio da culpa! que empenhe corpo, \& fangue para augmentar merecimentos á innocencia, como empenhou corpo, \& fangue para alcançar perdam ao peccada! he circunftancia de facrificio taó releuante efta, ó da mefma idẽtidade tira differéças,so da mefma igualdade vẽtagés. 2uod borsum eius, 敢 quod pulchrum sius? Tal foy o atto
da circuncifäädo Baptita comparada com a dos outros filhos de Adam, O corpo, st fangue que os outros deram ao golpe da cırcuncifaō,para remedio da culpa, deuo Saö Toaō (que a nāo tinba) ió pera aug nentos de graça; \& que fe facrifique hum innocente, para crecer na graca, ao que eftà fogcito o peccador para remediar a culpa! Grande acçaõ do Baptifta. Mas não foifua sò efta vez, nem fua sòmente.

Duas innocencias temos hoje fogeitas aos remedios da culpa:ambas condenadas ao rigor, \& ambas ao habito da penitencia; $q$ taes iniuftiças como eftas fabe fazer o amor diuino. Côdena innocencias como culpas,caftiga merecimentos como delitos. Que façaõ g ande pentencia os grädes peccadores, he muico jufto: que a penirencia he remedio do peccado. Mas que o Baptifta fe defterre ao deferto fe condene an cilicio, fe caftigue como jeium; minino, em que peccou voffa innocencia? Hum corpo delicado condenadoa tanta afpereza! Hũa alma innocente caftigada cõ tanto rigor!Se o Baptifta fora o mayor peccador, que avia de fazer fenaó ifto? Mas ifto fez, porque auia de fer o mayor Santo. Näo pode chegar a mais o mais feruorofo defejo da fantidade, que fogeitarfe aos remedios do peccado quem goza os priuilegios da innocencia. Encarece S. PàuTo o amor de Cbrifto para com os homés, is diz defta ma. nerra aos Corinthios. Qui peccatum non noucrat pro nobis peccatum fecit:A mou o filho de Deos tanto aos homens, q́ naö tendo conbeciméto de pecca ofo fe fez peccador por amor delles.Eftranha fentença! Chrifto naõ era iunocentiffimo, santes a mefma innocencia? Por razīo da vniaó no verbs fua alma naō era impeccauel? As mefmas palauras o dizẽ, Qui peccatum non nourrat. Pois como pode caber delito na innocencia:como pode fer, que o impeccauel fe fizeffe pec. cador: Pro nobis peccatum fecit? Refpōdo. O impeccanel naö fe pode fazer peccador de culpas, mas podefe fazer peccador de penas. Naô pode cometer peccado quanto à culpa, mas podefe fogeitar á pena do peccado como fe o comere-
ra.Ifto he o que fez Cbrina por amor de nós \& ifto he o q́ $m$ : ito encarece S. Paulo em feu amor. Qui peccatum non nouerat pro nobis peccatum ferit. Nio pode o amor chegar a mayorextremo, naó le pode adelgacar a mayor fineza, que a fazerfe peccador nas penas quem be imnocéte nas culpas. Que o peccador de culpas fe faca peccador de penas, bufca na penitencia o remedio de lea peccado: mas fazerfe peccador de penas o innocente de culpas, he bafcar na penitencia o defafogo de leu amor. A penitencia no peccador paga,no innocente obriga: naquelle pelo que cfendeo, nefte pelo que ama: vede quaes agradaraó mais a Deos, fe as latistaçoês de offendıdo, fe as obrigaçoês de amado?

O igualmente amado, que amante $S$ eohor! confenti os termos da igualdade quanto entre o diuino, \& humano fe permite, pois vemos hoje as finezas de voffo amo competidas, como as diuidäs de noffa obrigaçam defempenhadas. Hüa alma innocente de culpas, mas peccadora de penas, hūa innocencia em babito penitente vos offerece hoje a tectra efpofodo Ceo; que eftas faō as cores de volfo D. Berr. peníamento, eftas as galas de volfo amor, ettas as purpuras, do voffo Reyno. Filia Bibilonsisinduntur purpura, or biffo, (dizid S. Bernardoemifemelhante acçáo à Virgẽ Sophia) - Jubisde confcientia pannofa iacet : fulgent monílibus moribus fordest. E contra tu foris pannofa, intus fpeciofa replendes, fed diuinis afpectibus non bumanis: intus eit quod de lectat, quia intus eft guem deleciat. Nema romancear me atreuo eftas palauras, porqueemtanta differença de eleiçoes, ou fe bade topar como aggrauo, ou coma lijoji. Econtra tu ( lò ifto quero renctir)foris pannofa intus $\beta$ peciofa refflendes : Pelo contrario vós,o éfpofa de Chitito (liz S Bernardo) como dentro têdes a quem quereis a ggradar, por dentro trazeis as galas: por föra veftida de fayal, por dentro de refplandores. Foris pasnofa, intus fpeciof a reflendes. Verdadeiramente que quãdo reparo neftas palauras me parece que vejojá finaes do dia do Iuizo Hum dos finaes do dia do juizo ferà (como diz apoca. 60 S. roaō no Apocalipfe) veftirfe o fol de cilicio: Solfaifus est mizertanguam faccuscilicinms. E le jà vemos veftido de cili-
cio o Sol, fe mortificadas fuas luzes, fe penitentes fers ref. --. plandores, debaixo da alperefa de tam grofleiros ecclypfes, que auemos de dizer? Que fe acabao müdo? Que he chegado o dia do Inizo? Com muita propriedade fe pode dizer affi; porque melhor merece o nome de dia do Juzo aquelle em que o mundo fe deixa, que aquelle em que o muudo le acaba. Quanto mais que tamben fe acaba o múdo para quem acaba com elle. Como cada hum de nòs tem o feu mundo, o vninerfal acaba com todos, o particular acaba com cada hum. E que muto que fe vejaó finaes do dia do Itizo em hüa alma para quem hoje fe acabao muado? Mas perguntara eua Sol,porque fe vefte de penitencia? Por culpas? Não; que o fez innocente a basureza. Pois porque? Para os olhos do mundo pòr luto, para os o-- Thos de Deospór gala. Veftefe de penitencia o Sol fendo innocête, porq́a nāo ba facrificio mais fermofo aos olhos de Deos, \& hüa innocencia illufterem habito de penitencia. Aquellas pèlles de que Dens veltic aos primeiros fenhores do mundo, eftanaölbe muito mala Adao, mas eftauãolhe muito be a Abel. A Adam cftauaôlhe muito mal, porque erão habiro de peccado com penitencia, a Abel Genef. 3 eftaudothe muito bem, porque erno habito de penitencia lem peccado: em Adäocrão habito de penitenciado, em Abel erão habiro de pebitẽte. Efta grãde differéça ha entre a pentêcia dos peccadores, \& a penitencia dos inoocētes; q́a a penitécia dos peccadores uremedio, a penitencia dos innocentes he virtude. Näo guero dizer q́ os actos de penitēcia no peccador, \& no innocente nà̃ fejão virtuofos tépre.Só digo ǵo os peccadores tomảo a vircude da penite. cia pelo ó té de remedro, os innocētes tomão o remedio da penitencia pelo q́a tẽ de virtude. Dōde fe fegue: q́a penitēcia hóra os peccadores, os innocentes hôrāo a penitencia. A penitecia hora os peccadores,porq́a the tiráa afronta do peccado,os innocentes hôrao a pentencia porq́ the ciram a miftura de remedio. O dicofo Baptifta, ò ditofa alma imitadora volla:ambos em habito de penitentes; \& a mbos höa radores da penitêcia. Ditofos vòs q̆ fazeis trofeos ide vitofia os inftrumentos do defagrauo, \& gozais a perrogatiua
de pententes, sẽ o defar de atrependidos. Em vòs he virtu. de o q́nos outros he remedio, em vòs cleição o q́ nos outrosneceffidade. Sò em vès não ha remedio do peccado a penitécia, Rendo q́ sò a voffa penitencia poderà fer remedio do peccado. Porǵ offenfas não merecidas, quaes faō as de Deos,so fe pagaó có caftigos não merecidos, quaes fam os dos innocentes. O merecimento offendilo fóo pode fatisfazer a innocencia caftigada. O q́grande facrificio para Deos! O q́ grāde lifonja para o Ceulà viffe Chrifto, q́ faz Luc, $y^{\circ}$ maior feftao ceo ao peccador penitête, q́ao jufto sê penitencia. Pois fe a innocêcia do jofto agrada maito, \& a penitëcia do peccador agrada mals iquãto agradará aquelle excellente eftado, q́abraça a perfeiçaõ de ambos, st a junta a penitêcia de peccador cõa innocẽcia de jufto? Ifto heo ó fezo Baptıfa hoje na circuncifaõ, fojeitãdo izençoens de innocẽcia a remedios de pecado: Et venerüt circйсі部e pucrй. Et vocabăt eŭ norsine patr ris fui Zachariam. Feito o acto da circuncifaô tratoufe de dar nome ao minino, \& queriam os circûftantes q́ fe lhe puzeffe o nome de feu pay, \& q́ fe chamaffe Zacharias O Ouio into S.Izabel, \& diffe: Nequapa por nenhũ cafonão fe hade chamar afli. E porq́ razio? Por ǵ no o fe hade chamar Zacharias ofilho de Zacharias? Nao era nome fato? Nio era nome illuftre? Nio era nome autho rizado? Nāoera nome gloriofo? Sy era, mas era nome de pay:Vocabant cü nomine pat ris /ui. E o nome dos pays quanto mais iliuftre, quäto mais gloriofo, tãto menos o hade tomar qué profefla feruir a Deos,como profeflaua o Baptifta. No nome perpetuafe a memoria dos pays : na Religião profel-
 tai.E como o Baptifta auia de fer (como foi)primeiro fudador, \& exéplar de Religiofus;nīo quiz pradête S. Izabel, q́ to maffe o nome de Zachariasspoŕ́ não crajufto q́ conferuaffe a mernoria dos pays no nome, que profeffava o efquecimẽto dos pais na vida. Quereis q́ fe chame Zacharias, por q́ he nome de leu pay?Alegais cõtra vòs Ances porq́ he no me de feu pay,fenão hade chamar alii: Vocabăt cün nomine pa.
 te imitado, fe bem em patte excedido vemos boje efte
exemplodo grande Baptifta. S. Lucas, porque efcrevia para a memoria dos futuros, detenefe nette lugar em contar a genealogia dos pays de S. Ioão; eu que fallo aos oihos dos prefentes, naó me he neceffatio duterme em tajo fal ido, como tambem me não fora poffuel em tio grandiofo affumpto. Muito fez quem deizou o nome de Zacharias, authorizado alfim com hüa ceara; mas muito mars fuz qué deixa o gloriofifimo nome de Gufmio (gloriofo no ceo, \& ua terra) cujo real, \& efclarecido fangue fe teceo fempre nas purpuras de toda europa; \& hoje com mais gloria que em nenhum outro Reyno (potto que com igual mageftade em tantos) o vemos felizmente coroado, \& veremos em immortal defcendencia, no notfo de Portugal. Efte he o famofiffi no em todas as idades: o eminêtiffimo em rodas as peffoas:o affinaladiffimo é todas as emprefas:o celebradiflimoem todas as hiftorias, nome de Gufmão ; sx efte he oq́ hoje vemos deixado pelo humilde da Cruz. Não fei fe admirè nefta eleição o virtuofo, fe odifcreto? Em fim a virtude, \& o entendimento tudo me parece Angelico.

Quando os anjos no fepulchro de Chrifto, perguntarão as Mariaso que bufcauão; vzarão de differentes termos Matith. 28 (fegundo diuerfos Euangeliftas.) O anjo de S. Matheus pergũtou fe bufcauão a Iefu crucificado: Ie fïn qui crucifixus mare.16. eit queritis. O Anjo de S. Marcos perguntou fe bufcauam a Iefu Nazareno crucificado: Ie fumqueritis Neqarenum crиcifixum. Pois feo anjo de S. Marcos chamou a Chrifto Iezu Nazareno crucificade; porque razion anjo de S. Mattheos lhe chamou Jefu crucificado somente, \& hão fallou no Nazareno? O melhor comentador dos Euangeliftas, o doutiffimo Maldonado, notou aduertidamente, que o anjo de S.Matcheusappareceo como anjo, se o anjo de Sam Marcos appareceo como bomem: Matthens $\mathcal{A}$ ngelü, CMarcus homenem appellat. He do texto. Porque S Mattheus diz a? fi Angelus Domini defcendit de calo gui dixit malieribus: Hü anjo do Senhor delceo do Ceo, que fallou ás molheres. E S.Marcos dizáfi. Intrantes monumentum viderant iuнсnem Seden.
fedenten: Entrando no fepulcho vipan bun mancebo affentado. ecomoo que fallou dेs Marias em S. Marcos, era homem, \& em S. Mattheas era anje; por iffo ode S. Marcos chamou a Cbrifto lefu Nazareno crucificado, \& o de S. Matheus chamouthe Iefu crucificado sò mente, \&s nam fallou no Nazareno.Ora notai.Entre o Nazareno, \& o crucificado abia efta differença em Chrifto; que o Nazareno era nome dos pays,o crucificado era nome da cruz : \& antepor o nome de Nazareno an de crucificado, antepor o nome dos pays ao nome da Cruz, iffo fazê os anjos q́ faõ co mo homês; mas tomaro nome de crucificado,\& callar o de Nazareno, tomar o nome da Cruz, \& deixar o nome dos pays, iffo fazē os anjos q́ faõ como anjos. Oanjo deS.Marcos, q́ fallou como homẽ da terra: Viderüt iunenĕ fedentē: antepoz - nome dos pays ao nome da cruz: Ief $\vec{u}$ quaritios $\mathcal{N}$ azureriй crucifixü. O Anjo de S. Mattheus, q́ fallou como anjo do Ceo: Angelus Domini defcĕdic de Cato: tomou o nome da Cruz, \&s deixou o nome dos pays: Iefum qui crucifixus eit quarits. O difcriçam mais ǵ humana! O eleiçaō verdadeira mête Angelica! Sei eu q́ as Marias ouuiram os A joos, mas nenhūa dellas aprēdeo a mudar o nome Maria Magdalena nam fe chamou da Cruz, fenam Magdalena: Maria Cleofé namfechamon da Cruz, fenam Cleofé. Nam louberam deixaronome dos pays, sx tomar o da Cruz aquellas Marias, porque eftaua efte religiofo primor guardado para outra que na deuaçajouia de vencer as Marias, \& na diferiçamigualar os ajos.

Mas affi comoem cafa de Zxcharias le leuantou quef. taō fobre o nome do Baptifta;affi be bem que a tenhamos hoje aqui fobre elte nome da Cruz. Quem la contradiffe o nome de Ioão foraō as peffoas mais authorizadas, que affi tolet. ftiaó à celebridade da fena. Qui vencrant celebritatis gratia: comentao Cardeal Toledo. Quem aqui mpugaarà o nome da Cruz, ferà tambem a peffoa mais authorizada que affite á celebridade da fefta, q́ be quê? chrifto Sacramentado. E affi como lá diziaó que não fe auia de chamar Ioam fenam

## 694

fenão Zacharias:affi cò diz chrifo gne nao fe auia de chämar da cruz, fenão do Sacramento. Nio he imaginaçã fem fundamento mioha, be acommodaçjo verdadeira cirada com coda a propriedasie, do texio. O nome quelá queriaỏ dar ao Buptifa cra Zachorias. E Zacharias que quer dizer? Quer dizer: Memoria Domini: A memoria do Senhor. Iffo mefmo be o Santifimo Sacramento da Eucharifia. He a memoria do Senhor, $\mathfrak{q}$ elle nos deixou por prendas em fua aulencia. Hec quoliifcunǵs fecerites in mei menoriam facictis. Efà fundado. Agora pergunto eu. Eque razāo tem chrifo Sacramentado para dizer, que nāo quer que o nome feja da Cruz, lenão do Sactamento? A razĩo he muito forçofa. Porque profeffar Religião mais be Sacramentarfe, que crucificarfe. Tolos os lanctos commummente chamaócruz ao eftado Religiofo; mas comlicença fua eu digo, que o cftado Religiofo tem mais do Sacramento, q́da Cruz. $A$ razāo em que me fundo he efta. Porque na Cruz morreo Chrifto bũa só vez; 30 Sacramento morre todos os dias. O lacrificio da Cruz foi cruento, mas for visico; o facrificio do altar he incruento, mas he quotidiano.
Loan. rs. A maior fineza do amor he morrer: Miorcme charitatem semo babet; mas tam hum grande defar efta fineza, que quẽ a faz naó pode fazer outra. He a maior fineza, mas he a vlitma.E como Chrifto amaua tem extremamente aos homẽs, \& via que morrendo ba Cruz fe acabaus a maceria a fuas finezas;que fez? Inuentou milagrofamente no Sacramēto hum modo de morrer fem acabar, para morrendo poder dar a vida, se não acabando poder repectir a morte. Elta he a ventagem que leua em Chrifto o amor que nos moftrou no Sacraméro, ao amor que nos moltiou na Cruz. Na Cruz morreo hũa vez; no Sacramento morre cada dia: na Cruz deu a vida;no Sacramento perpetuou a morte. A Eipofa,
cant.8. como quem melhor as fabe aualiar, nos dirá a verdade de. fta fineza. Fortis eft vimors dilectio, dimra ficut infernus amulatio. O amor fe he grande (que iffo quer dizer dilectio) he como a morce; sz felie mayor (que iffo quer dizer ambatio)
he como o iuferno. Notauel dizer! Porque razao compa: ra Salamaó o amor grande á morre, \& o amor maior ao inferno?Eu o direi . Entre a morte, \& o inferno ha efta differença, que a morte cira a vida, o inferno perperua a norte. Por iffo oamor graode fe compara à morte, \& o mayor ao iofernoporque mais he perpetuaramorte, que tirar a vida:tirar a vida he morrer büa vez;perpetuar a morte he eftar morreado fempre. Eeis aqui a defigualdade do amor de Chrifto na Cruz \& no Sacramento . competio o amor de Chrifo no Sacramento, \& amor de Chrifo na Cruz; da Cruz foi como a morte, porque chegou a tirar a vida:Fortis efl vi mors dilectio; odo Saciamento foy come - inferno, porque paffon a perpetuar a morte: Dura ficut infernus amulatio. E muito mais foi perperuar a morre, que tirar a vida; porque tirar a vida be morrer num inftante, perpetuar a morte he morrer toda a vida.

Eis aquia razão porque o eftado Religiofo fe parece mais com o Sacramento, que coma Cruz. Na Cruz morrefe hũa fò vez, no Sacramento morrefe cada dia. Sei que diffe S.Agoftinho que sò os Martyres pagaó a Chrifto a fineza que fez emfedeixar no Sacramento, porque morrẽ por quem morre por elles. $2 u i$ accedis ad Méa $\vec{a}$ Principis deb.s fimilia preparave, boc beati Martives fecerüt. Mas efta razam de S. Agoft. (dènos licēça o lome da Igreja) impugnafe facilmé
 to no Sacraméto morre todos os dias, os Martyres morrem hūa sò vez: logo não pagaõ os Martyres a Chrıto no Sacra* mento. Pois que diremos a ifte? Digo que os Martyres pagama Chrifto na Cruz, os Religiofos pagam a Chrifto no Sacramento. Os Mattyres pagam a Chrifto na Cruz, por que morrem hũa vez, por quê hūa vez morreo por elles: os Religiofos pagam a Cbrifto no Sacramento, porque morrem cada dia por quem morre por elles todos os dias. Ha quem odiga? Nam he menos Religiofo, que o exemplar de todos, fam Paulo. 2uatidie morier. Cada dia morro.De maneira queaffi como carifto no Sacramento inuentou hum modo de morrer fema acabar, para morrédo poder dar a vi-
da, st nam a cabando poder repetir a morte; anfios Patriat chas das Religioés (\& melhor ǵ todos o Serafico ê feu diuino infticuto) parecêdolhe pouco a mor não morrer, \& pouca morte morrer hũa sòvez ;acharaó efte modo milagrofamête natural de viuer morrẽdo, para na morte multiplicarē as en tregas da vida, e na vida perpetuarê os facrificios da morte, Grande lugar do Protopatriarcha das Religioēs fam Baflio. Falla o grande Bafilio das cellas das Religioens mais eftreitas, \& diz,que a cella de bũa alma religiofa he emula, he competidora da fepulcura de Chrifto. O celle Dominice fepulurre amula! Pois faibamos; que calidades tem hūa cella para tam nobre competencia? Em que prefunçoẽs fe füda efta emulação? Que fe cópare a cella a qualọ́r fepultura; ja fra femelhīça:porq́ onde o babito he hüa mortalha, o leito hù ataude, as paredes tão eftreitas, \& cô tão pouca luz, comoeftas q́ vemos,muito ha de fepultura. Sepultura fi : mas fepultura naō outra, fenão a de chtifto; por q́ razāo ? Porq́ nas outras fepulturas mora só a morte; na fepultura de chri fro motou a morte, \& mais a vida juntas. Na fepultura de Chrifto efteve a vida morta, \& a morte refufcitada : \& raes fā́as vófas cellas, o religiofos fpiritos o cells dominica fepul. tura amula, qua mortuos fufcipis, é reuiuifcerefacis. O cella verdadeiramête imitadora da fepultura de chrifto, pois eftà ê ti a vida morta, \& a morte refufcidada: a vida morta, porq́ nào tê vlos a vida;a morte refurcitada, porq́ tẽ alêtos a mor te. Es hûa lufpençoo gloriofa de morre, \& vida (fe bé gloriofa cô penaloude pofta a alma nas rayas do viuer, \& morrer partrcipa indicifa mêre o mais rigurofo de ambas; infenfiuel, como morta, para o goftofo da vida fenfitiua, como vi ua, para o penofo da morte. En ti fe vè multiplicaduo mila gre natural da Feniz, fédo patria, 8: fepulchro quotidiano, onde fe morre a vida, \&\& fe nace a morre, faltãdo cinfas, mas nảo faltādo incêdios. Em tife cō maior propriedade hoje) fe "vé verdaderira a metafora dos orizūres,fèdo oriête, \& occa fo juntamente, onde o Sct no mefono inftate morto, \& naci'Ho refufcita a hû emisferio quãdo fe fepulta a outro. Em ti - finalinente feo feres a millor parte do paraifo) fe vé sé fio-
gimento a fabula do inferno, fendo cada Religiofo firito hũ Ticioem bẽauenturāça de penas, q́ não podēdo moņer para morrer mais vezes, tee morta a vida, \& immortal a mos te: Semperǵg renafcens non perit, vt pofsit fape perire. Näo he mui to ${ }^{\text {á }}$ ache eu comparaçoēs no inferno ao maior facrificio, quādo no inferno as bufcou a alma lanta ao maior Sacramêro. De hü, \& outro fe pode dizer cô grãde femelhança: Darn ficut infernus emulatio E como o facrificio da Religiam por fer morte perpetuada, fe parece mais como Sacramen. to q́ cõa cruz; fendo o officio dos nomes declarar a effencia das coufas; parece q́q quẽ profeffa Religiāo nañ fe deue chamar da Cruz, fenão do Sacramento. Et vocabant eame nomine patris fui $Z$ achariam hoc eft mernoriam domini.

Cō tudo refponde S.Izabel: Requaquä. Por nenhũ cafo, E cō muita razio. Porq́? Pella mefm $\begin{aligned} & \text {, q́ o perfuade. Porq́ fe }\end{aligned}$ - nome do Sacraméto diz tudo o q́ ha no eftado Religiofo, \& o nome da Cruz diz menos, pelo mefmo cafo fe dene to mar o nome da Cruz, \& nảo o do Sacramento. Na eleiçam dos nomes ha hūa gräde differéça tomada dos fins porq́ fe elegê:os només q́ fe tomão por verdade dizêtudo, os ǵ fe tomão por vaidade dizē mais,os q́ fe tomão por humildade dizë menos. E como a mefma humildade, que defprezou a grãdeza dos nomes paternos,foi a q́ fez a eleição do nome Religiolo;por iffo com difcreta impropriedade efcolheo o nome diminutiuo da Cruzem q́ be mais o q́fe calla, q́ o q́ fe diz. Como refpôdo a Chitifo Sacramẽtado, cõ o mefmo nome do Sacramẽto quero cōfi nar a repofta. O Sacramé to do altar chamafe corpo, \& fangue de Chrifto. Efe nome the den o mefino Senhor. Hoc eft corpus mecu: H ceft Calix fangrinismei. Perguto: St hano Sacram noo mais algùa coufa? Haalma, \&r ha diuiodade. Pois fe no Sacramêto nảo sò eftá corpo; \& figue, lenão tãbē alna, \& diuindade, porq́ fenão chama cerpo, \& alma, figue, \& diuindade de Chrifto, fenảo corpo zef gue sòmête? Polq́ efte nome deu o chrifto aoSa cramẽt na hora em q́fe quiz moftrar mais humilde. A ho fa em q́ cbriftofermoftou mais humilde foi a mefma em q́ inatituio o Sacraméto de leu corpo, st ligue, difpondo aos

A poftolos com a purefa do lauatoris: \& a fi com a humilldade de the lavar os pés. E como Chrifto pozo nome a ef. te mifterio comaduertencias de humilde, por iffo declarou fomente o menos que nelle auia; que os nomes que compoem a humildade fempre callaô rais do q́ dizẽ. O q́ diz he corpo, \& fangue; o q calla he alma, \& diuindade. 0 mefmo pafla no noffo cafo: q́ ainda ą fe naó tomou o no. me ao Sacramento, feguiofelhe o exemplo. Deixafe o nome do Sacramẽro, por porq́ diz menorsq́ fe preza o verdadeiro amor, do q́ he, 80 naô do q́ fignifica. Baftelhe a Religiaô fer Cruz ex vi verborum, ando ó feja muito maisper concommitamtiams. Taô jufto foy logo deizatre o nome de Zacharias quäro á fignifi-


A caboufenos o thema;is fe me naó engano tenho póderado todas al claufulas delle, cō algüa fermelhança às obrigaçoẽs defte dia.Mas tābẽ vejo q́ repararizõ os mais curiofos em q́ paffei em filēcio ậllas palauras: Aadierüt vicini, \& cogratí \&́ cögratulabätar eí Cōfeffo q́ naó fallei neftas pala. uras; \&z täbể côfeffo, q́as deixei porq́g naó achei nellas feme thäç, fenaō muita differēça do nofo intento. Cograti, \& via sinicögratulabätur ci.1.á no nacımẽro do Baptifta diz o Euả getho, q́ os parêtes, \& os vifinhos eftauaô muito cótêres, \&z agradecidos;porē cá naỏ he affi. Tao fora eftaô de poderem
 \$ a vifnhbança tē razaó de eftar queixufos. Tè razãoo pa. rentefco de eftar queixofu, porǵfe vé a fí deixado: tem ra. zaô a vifinbãça de eftar queixofa, porq́ vè os cffranhos pre feridos. Quãdo o figue fe ve deixado, porǵ não hade eftar queixoloo parentefcr? B quando as Eftrangeiras fe vem preferidas ás naturaes, porque bam ha de eftar queixofa a vifinhança?Nam le diga logo aqui: Cognati, ó vicinicongraa tulabantuy ci.A cudo a eftas duas queixas, is acabo.

Primeiramente digo, ǵ nāo fê razão o parentefco d'eftar gueixofospoŕ́guando as obrigaçoês do fangue fe deixam por amor de Deos, nāo he fazer offenfa, he fazer hifonja ao parentefco. Da parte de gué he deixado he facrificio, mas
da parte de quem deixa he lifōja. Tudo provo. Hofpedoti Martha a chrifto em fua cafa, \& tinha tefta fenhora hüa ir - IHCC 12 mãa a quem o texto chama Soror Maria: Et buic crat foror no mine Maria:A qual fe retirou cō Clatifto; \& affentada humilde a feus pès,o eftaua ounindo,\& côrêpládo. Chegou Mar
 religuit me folä minititrare? E bee Senhor tãto vos defcudais de mi, que naô vedes que minha irmãa me derxou fó? Efta foi a hiftoria; duas fam as minhas ponderaçoens. Digo que Martha na queixa que fez de Maria offereceo ham grande facrificio a chrifto, \& Maria na occafiam que deu a queixa, deu hũa grande fatisfaçam a Martha.

Difficulto afi. Chrifto nam foi o ó chamou a Maria; Maria foi a q́ fe affentou a feus pès fagrados. Pois fe a ocafiam jufta, ou injufta da queiza a deu Maria, \& nino Chrifto; porq́ propoẽ Martha a fua queiza a Ctrifto, \& nam aMaria? Porq Martha nefta acçam vam pretēdeo tãto dar queixas de Maria, quanto offerecer factificios a chrifoo. Como fe differa Martha. Nam cude is Senor, q́ fó Mariatie a q́ faz as figezas q́ eu täbẽ vos offereço as minhas. Maria facrifica fua denacam, eu farrifico minha foledale: Religust me $\int$ elă misiffrare:: Ella offereceuos o eftar cā vofco, en offereçouoso eftar sẽ ella. De forte q́e e hũa acçaõ auia alli dous facrificios: hü de Maria porǵ fe fora para chrifto,outro deMarta po t́a adeixa ra Maria. Mas deftes dous facrificios qual he maior; odema ria, ou o de Matrha? eulnam me atrcuo a dar fentéça nefla caufa. Sò digo ó fe nefte lugar prègara S. Pedro Chry fologa Cbryjol. auia de dizer q́o facrificio de Martha era maior q́ o de Ma sia. Pergũta S Pedro Chryfquë fez mais, fe Abraham ê fa- Gen. ºz $^{2}$ crificar a Ifac; fe Iface ê fe offerecer ao facrificio. Refolue á Abrahart; $\$$ verdadeiramête tē a efcricura por fua parte.Po is fe Ifaceraa victima q́a $_{\text {ania }}$ de ficar morto: fe Abrabam era o Sacerdote q́ a aia de ficar vino;como era, ou como po dia fer q́ o facrificio foffe maior ē abraham, q́ है Ifac? A razä be efta. Porǵ Ifac facrificaua a fua peffoa, Abrahaó facrifica ua a fua foledade.lfac offereciafe a ficar sê vida, Abraham offereciafe a ficar sē lfac.E fegûdo o muito q́ Abrabaõ ama pa áglle filho, maior facrificio fazia ẽ o dar a elle, ǵ elle em
fe dar a fi. Bê digo evilogo q̛ foi gräde facrificio,o ó Martha offereceo a Chrifto entre fuas queixas, pois the facrificou não menos q́a foledade de Maria. Reliquit me folă ministrare. E q́ Maria na mefma occafião, q́ deu à queixa, deu hūa grāde fatisfaçāo a Martha, nāo ha duuida. Porq́? Porq́ dei. xar Maria a Martha nāo por amor doutrē, fenão por eftar cō Chrifto, foi dizerlhe claramēte :q́ fazia tāo gräde eftima ção de lúa companhia, q́ fó por Deos a podera deixar, \& sò có Deos a podia fuprir. Vēdo os filhos de Ifrael q́ auia quarenta dias q́ faltaua Mcy les por eftar fechado cô Deos, determinarão abalar do pè do monte, \& irfe. Foraōfe ter com Exod. Arão, \& differāo affi, Fac nobis. Deos, qui wos prcaedant CMoyfo 32. exim buic चiro nef cimus quid acciderit: Araō, fazeimos hũ Deos ̣́ nos acōpanhe, porq́ não labemos q̆ feito he defte homem Moyfes. Linda confequencia por certo ! Dai cá bum Deos porq́ falta Moyfes: Moyfés não era homé? Elles imefmos - dizião: Moyli enim buic viro. Pcis femoyfes era homem porq́ pedião hū Deos em falta de Moyfes? Porq́ ha prefencas, ó sò por Deos fe podem deixar; st ha aufencias q́ fò cõ Deós 1e podem fuprir.Como os Hebreos amauão tanto ao feu Moy fes, \& fe viaõ forçados ao deixar, fazian efte difcurfo. Ià que fe hade deixar Moyfes, fò por hũ Deos fe hade dei*ar; \& jà q́ fe hade fuprir cõ outrẽ o fea lugar sò com hum Deos fe hade fuprir. Por iffo pedião a Arão hũ Deos, \&x não outro fubftituto daquella aufencia:Fac nobis Deos qui nos prea redăt-Efta fatisfação derā os os Ifraelistas a Moy les quando o queriäo deixar, \& efta foi a fatisfação q́ deu Maria a fua irmãa quando a derou. Deixou de eftar cô ella, mas por eftar cô Deos; 2 en etiăa $\int$ edës Secus pedes Domini. Nảo tē logo razão o parätefico hoje de le moftrar fétido, ou queixofo, fe. nảo contente, \& agradectdo. Cognati congratulabantur ei.

Et audierüt viciain. Täbem le nam dene queixar a vifiohăça de ver as EAtrangerras preferidas às naturaes. E Porque? Porǵ hūa almá á por maisferuir a Deos quiz ajũtar a claufura com a perigrinaçio, neceffariamente oune de deixar os naturaes; \& bufcar os eftrangeiros. Hua das coufas que manto agradou femprea Deos em feus feruos foi a pere-
grinação. Por iffo mädou Abrabảo đ̛́ fabife peregrino de Gen.i2 fua patria:por iffo quiz que peregrinaffe Iacobem Mofopo Gne. 29 ta mia, Iofepu no egypto:\& ao mefmo pono querido de If. Gen. 39 rael,porq́ o efcolheo para fi,o fez peregrinar inteiro tantas vezes, \& por tantos annos. E como Deos fe agrada tanto dos peregrinos (q́ tambemo quiz fer nefte mundo) q́ faria Matth. 2 hũa alma defejofa de agradar muito a Deos, vendofe obriga da à claufura pelo feu eftado, \& inclinada à perigrinaçam pelogofto diuino? Peregrinação, \& claufura não podem eftar juntas:pois q́ remedio? O remedio foi entrando em Reİgião, efcolher hú motteire de Efträgeiras;para q́ vieffe de fta maneira a achar jütas a claufura, e a peregrinaçaõ: a clau fura no lugar; a peregrinacam na companhia. Quem cuda ria, q́ era poffuel eftar jûtamente em Portugal, \& peregri nar em Flădes? Pois ifto he o q́ vemos hoje cô nollos olhos.

Falla Dauid da perigrinacam dos filhos de Ifrael para Paleftina; \& diz affi. Cum exiret de oterra Egypti linguam guam Pfal.8o non noustas audiuit. Quando o pouo faho do Egypto ousio a lingua q́ nam entendia. Particular modo de reparar! Se Dauid ponderava a peregrinaçam dos Ifraelitas parece q́ auia de dizer q́ paffaram climas incognitos, q́ caminharam terras defconbecidas. Pois porǵ não repara nas terras fenam nas linguas? Pơó nam dizó andapam por terras eftra nhas, fenam q́ ouniramling uas eftrangeiras? Porq́ julgou difcretamente o Profeta, $q$ a formalidade da perigrinaçam nam confiftia tanto na mudança dos logares, quãto na dif frença das linguas. Nam eftào fer peregrioo na eftranheza dast terras ğ́ fe caminham, fenam na eftranheza da gente com q́ fetratz. Cum exiret de term Eaypti linguan quann non nouerat audisit Sahir do egypto para onde fe cune outralingua, iffo he peregrinar, © fe be verdadeiro peregrinar o viuer être gēte de lingua eftranha, bẽ digo eut, q́ le viraõ aqui justas milagrofamente a claufura, ${ }^{\circ}$ a a peregrimaçam; a clau fura no lugar, a perigrinacam na companhia. Nam deue lo go de eftar queixofa a vifinhança, pofto que a queixa parecia juftıficada;antes tem obrigaçam as Religiofas Portuguezas de fe edificarem, \& alegrarem muito de verem (fo.
bre hum tam grande exemplo) hum tam noun, \& particu: lar firito na profiffaõ de feu eftado; trocando as apparencias do featimento em motiuos de parabens. Ficini congra. talabancur ci.

Temos acabado o Sermam, \& comelle as ViAtorias do Impoffiuel, que afi fe chama. Doulhe efte nome naó fò por fer Sermam de Nacimento do Baptifta, com oqual pro. Luc. 1. uou o Anjo que nada era impoffinela Deos: 2 aia noiz erie impoffbile apud Deuma ombe verbum; fenaw por fer Sermam defta profifam fulemnifima que celebramos, va quai feim auer reparado,deixo prouados feis impoffineis - No nacimento do Baptifta venceofe ham impoffuel, que foi ajuntarfe efterilidade com parto: Elifabeth peperit fliam. No acto defta profifiā venceraõfe feis impoffueis, que foraó os gue ordenadamente vimosemfeis difcurfos. No primeiro ajuntarfe a Corte com o deferto. No fegundo a mocidade com odefengano. No terceiro a grandeza có o defprefo. No quarto a innocencia com o caftigo. No quiuto a vida com a morte. No fexto a claufura com a peregrinaçam. R feis impoffiueis vencidos na terra, que deuem efperar fenam leis coroas ganhadas no Ceo? Daruos ba no ceo, efpofa ferenifima de Chritto, a Corte com o deferto hùa coroa da folitaria entreo coro dos Eremitas. A mocidade comodefengano hũa coroa de prudente entre o coro dos Doutores. A grandeza com o defprefo hūa coroa de humilde entre o coro dos Apoftolos. A innocencia com o caftigo hūa coroa de penitente entre o coro dos Conferfores. A vida com a morte hũa coroa de mortificada entre o corodos Martyres. A claufura com a perigrinaçam büa coroa de peregrina entre o coro das Virgês. Alfi triumpna quemafinvence:afii alcança quem affi merece: affi goza quem afif trabalha: affir reyna quem affi ferue: nefta vida a Deos pur graça; aa ourra vida com Deos por gloria. 2 uam mibi, co vobis, éc. Faculdade do Fly

[^0]
[^0]:    Taxamefte Sermamem de $1644^{\circ}$
    reis. Lisboa 19 de Nouembro Wenefes. Ribeiro.

