# SERMAM DAPAYXAM QVEPREGOV 

OR.FR.CARLOS DE S.FRANCISCO. Religiofo de Sam Hieronymo no Real Convento

D E
BETHELEM:
DEDICADO
MOREVERENDISSIMOPADRE FR. PEDRO DO ROZARIO.

Vigario geral Apof̂olico da Oidé de S. Hieronymo.


EMLISBOA
NaOfficina deDOMNGOS CARNEYRO.AWno.1679. Conn todas as licenças neceffirizs.

 STE Sermaó teve a fortuna de fer orêgado na prezença de $V$. Reverendifema, \& por iffo mereced de toda a boafortuna: dedicoo à $V$. Reveren. diflima por fer o primeyro parto da minha capacid .de, comǵg /ayo aluz; por que como the devo as primicias do meu credito, qureo tribut arthe aid) m'ueftuds: elpero $\tilde{q} V$. Rma . me näo falte, nem com as approvaçoens do feu gofoto, nem com os favores d) feu patrocinio; purque nef: cerà o fermaó confliznças pura abperecer, \& eu naquelle mitivos para luzir. Guarde Deos a peffoa de V. Reverendiffins. deV.Rna.o menor fubdito, \& mais obrigado. Faculdade de Fllosofla
Ciencias, e Latras.
Ercy Carlos de S, Francifo.

## Licença da Ordem.

POR mandado do noffo Reverendifimo Padre Geral vi efte Ser. măo que pregou nefte Real Convento de Buthelem, o Padre Fr. Carlos de S. Francifco, o qual năo tinha ouvido por eftar auzéte ê effe tépo; \& năo fei fe foy igual o gofto de o ler, ao pezar de o ter lido, ow excedeo o pezar de o ter lido, ao gofto de o ler, porque efte fey para eftimaçam do feu talento,\& aquelle para confuzám do meu exercicio, dando que envejar a os pregadores, \& q́ temer a os mais engenhozos, \& affim me parece digniffimo de fahir aluz, porque näo fei cu quem nas trevas da Payłam cô tăta claridade, prefuadile o devoto encareceffe o laftimofo, e obrigáfe ana rrepêdido efte he o meu parecer fubordinado fempre a obediencis, \&z crudiçam de V. Reverendiffiraz emBelem a os ig de julho de 1679.

## Fr. Ferrando de Santo Agofininho.

DAmos licença ao Padre Fr. Carlos de S. Francifoo, para que poffa imprimir efte Sermăo da Payxam, que pregou em quinta feye ra fanta êefteReal Cövento de Bethelem: Bethelem em 22 . de julho de 1679 .

Fr. Pedro do Roz.ario. Prior, con Vigario Geral Apofo.

POdeffe imprimir, \& depois de impreffo torne para fe conferir coma oOriginal, \& fem iffo năo cocrréá.Lisboa 13. de Agofto der 679:

Fr. Clurifovam Bifpo de Martiria:

QVe fe poffa impremir, vißa a licénça do ordinario, \& depois de impriȩ) tornaráa efta menza para fe conferir, \& taxar, \& fems ffo nâo correrá. Lisboa 29 de Agofto de 1679.

> MarquesP: Roxab. Bafoo Rego: Lamprea


> VIDE DOMINE AFFLICTIONEM meam;quoniam ere ctus eflinimicus. Hyerem. Thren.


E em Bethlem, fe viram huns olhos chorozos na morte dos innocentes meninos: Rachelplorayis filios fuos: Math. c. 2 jufto ferá, que em Bethlem fe vejam 2,18 . hoje os coraçoés magoados na morte do innocente Jesv; porque fe hũa tirania executada na innocencia $0=$ brigou os olhos a q choraffem, outra crueldade na mayor innocencia feyta aconfelha aos coraçoens que intaõ. Pello que não he efte o dia (Fieis) em que os difcurfos rem lugar, porque nefte dia sò tem lugar, os fulpiros: nam he dia nam de o juizo formar conceitos, por que correm sò por conta do coraçam os foluços, nam he dia fintmente de a lingua articular vozss ; porque sò he dia de os olhos verterem lagrimis: comeffem pois volfos olhos a chorar, que vos haöde fobrar laftimas que ver. Hoie fe vos renovaō asmemorias do mais lamétavel fuceffo, \& fe ros propoemá vifta o mais laftimozo rpetaculo, que o Mundo ja mais vio: ao bom Iesv prezo, affrontado, crucificado, \& morto; \& quem terà olhos para ver ao noffo Deos cercado de tätas penas, que năo finta eftalar o coraçan cm ancias \& \& romper os olhos

## 2 <br> SERMAM

os olhos em lagrimas.
Tanto que hum Soldado com o borte dehun Lançả ferio o peyro de Chrifto, logo fahis Singue, \&
7ne. 19. Agoa: continus exivuSanguis, ör Aqua: \& com myfterios porạ fe o fangue, comodiz Santo Izidoro, fe em-
Ifidrorelatus a Silu. tom. s.p.g. 631. caminhava a darvifta a Longuinhos: tactu Sanguinis Cbrifbi illuminatus efextra: foy provi lencia, que a effe fangue acompanhafe a Agoa, porque fe Longuinhos no Sanjue teve vifta para ver á lesv Crucificado, tiveffe na Agoa lag imas para o chorar fentido, que he obrigaçam banharemfe os olhos em lagrimas vendo 20 noffoDios cercado de penas.

Oi permitra o Ceo que immitemos todos a Longuinhos n)arrepédıméto,j: quat gorıo immitamos na cegueira, \& que correfpon ia nuolfos olhos com mares de lagrimas a tantos diluvios de Sangue, quantos o bom Iesv por noffo amor hoje verte.

Diz S. Zino, que aquellas vozes, que detiveram o braço de Abraham para näo defcarregar o golpe em Izac foram como hüs fufpiros, que D os dera ven do a Zen.Sarm: Izac naquelle eftado: Solus Deusdolutt: pois (Fieis) fe Ae Abrab Deos de compadecido nāo pode deter os fufpiros, védo a lzac, crentura fua com as prizoens de humas cordas trazer fubre feus hombros a lenha, que creatura haverá tam obitinada, que poffa deter hoje as lagrimas, védo a feu Deos trazer, com as prizoens de outras cordas, fobre fuus delicados hombro; o duro pezo de hũa Cruz pira fer facificado no Mo te? oli abrandefe is a noffa dureza, \& fe athegora fomos penhis pello duro, tornemos agora fontes pello pranto.
Numac. Com húi varı diz a Elcriptura, ơ formàra Moyzes m.ri. Auc, huma Cruzem hun a pedrı, porque aquilles dous golAbil cia. pes figura foram deffa Cuz, como diz Säto Agostinho, 83,1

## DA PAYXAM

* logo continua o texto dizendo, qué fahiram deffa pedra copiozas fontes de Agoa: offufa funt aqua lurgif. IIme: \& affim havia fer, porque fendoaquelia pedra fi. , ura de Chrifto, \& os golpes da fua Cruz, claro eftă $̆$ á vifta de Chrifto crucificado, haviam ce verter Agoz as mefmas penhas: effufa funt aqua largiffima: deixay pois (Catholicos) a dureza, \& fe athegora foftes penhas pello duro, tornayvos hoje fontes pelio pranto. vede, que tambem hoje as penhas vertem lagrimas, \& que parecem bem eftas fötes de lagrimas neffas penhas. Comeffem pois volfos olhos a chorar, ăthe nāo häde Salcer laftimas que ver, \& que fentir.

Hoje fahe o Galeam bom Iesv a navegar pello mar vermelho de feu Sangue, levādo por lemeo amor, por agulha a paciencia, porvellas as penas, por maftros a Cruz, por enxarcea as cordas, por antena a cana, pogalhardetes a purpura, pot bandeira o Sudario, porfarol a redempçam, \& por ventos noffas iras, que por Tof:arem tanto nefte dia fizeram naufragar ao Galiam ¿o Calvario, onde fezagoa por hū coftado: exivit San- Toani.c,19: guis, or aqua. Empolandofe as ondas de maneyra, que ${ }^{n .13}$. a Senhora combitida da tempeftade ficou arvore feca: Ambr.c. 2. flentem non ligo: mas tam animoza, $̆$ q̆ numca largou o Jup. Iută lado da Capitania: flabat jufta Crucem Iesv: Geftas fen- Ioan.c.ı6. do coffario fe perdeo, \& Dimas por a mizericordia deDeos fe falvou: bodie mecum eris in paradifo: nefta tormé- luc.c23n24. ta fedefgarraram os Apoftolos, excepto o Evangelifta, que como Nao conhecida: not us PPontifici: fe deixou fiCar a capa: amictus fyndone: mas ao prinaeyro foffobro Marc.ci4 da tormenta virou com as mais a poupa à tem peftade: ${ }^{n .52}$. ommes reliCZo oum fugerunt : sò Pedro como fifcal hia a-Matk.cz ${ }^{6}$ tras da Capitania, mas defcuidandofe do leme por aco n. $5 \sigma_{0}$ dir ao fugam: calefaciebat fe: fe vio por tres vezes per-

## SERMAM

dido: ter me negabis: Iudas fendo $N 20$ mercantil nato podendo ja com a carga que levava alojou afazenda ao mar: reiulit triginta argenteos: mas como a defcarga não foy boa, năo pòde nunqua tomar porto, \& affi ve. yo a perecer no cabo: fupentuscrepuit medio.

Pois (Fieis) re os naufragios trazem comfigo as Iaftimas, quem fe não laftimatá fentido, á vifta de tam horrendo wai fragio? delle fahio o bom lesv tam mal tratado, que pedic 20 Pay puzeffe os olhos na fua affic. çam, porqu era muy forte o reu contrario: vide Domime affictionem meam; quoniam erectuseft inimicus: eftas fä̀ as palavras (Catolicos) com que tenho hoje de vos cö. tar a mais laftimoza rragedia, o mais lamécavel fuceffo, a mais fanguinoléta batalha, queo Mundoja mais vio, pello que day a minhas vozes ouvidos \& nāo negueis © coraçam a os fentimentos.

## Vide $\mathcal{D}$ onine afflictionem meam. bo.

Depois que oamortriunfou do bom Iesv proftrandoo a os pes dos dicipulos, não querendo que paraffem aqui: - os feus exceffos, o obrigoua continuar athe o fim coma Ioan.rs.n. os extremos: in finem dilexit cos: \& antim doCenacalo paffou athe oHorto para dar principio à noffa liberdade, Cyril.l.iz. aonde comeflou a noffa ruina: vt ibi initium effet nosinioan.c3r tre libertatis, vbi nofira caepit cptivitas: diz S. Cyrillo.

Chegado que foy a efte lugar oBom Iesv, vio logo que a morte aceitando o dezafio, q̃ por boca de Oze
Ofeas c.13. The fizera: ómors ero mors tua: The aprezentava efta noyte n.14. batalha, valédofe do odiodascreacuras para a peleja; $\& x$ affimarnadas todas cótra o creador, comeffarama miniftrar à morte os tormentos, paraa crueldade; porque o fogo the offerecia a ira para a furia, a Agoa ofel paraabeca, o arosfufpiros para a ancia, a rerra os madeyro.

## DA PAYXAM

 deyros para a Cruz, osCāpos os erpartos para as cordas, os vales as canas para a mão, as flores os efpinhos para a cabeç ${ }^{7}$, as minas os metaes para os cravos, os Mōtes a lugar para o fuplicio, \& finalmente as pedras as durezas para os Coraçoens dos homens, cō $\bar{q}$ fendo o horto hũ lugar depurado para delicias, fe vio efta noyte fer para o bom Iesv hum laberynto de penas, pois em cada bonina defta horta lhe offerecia a morte huma magoa, em cada flor hum tormento, fendo o horto, de fua Payxam o mais vivo retrato : dolorum omvium illi objecta ef in Cyprias. ho to imago: diz S. Cypriano.Eaffin armada a morte defte modo re moftrou a bom lesv na reprezentaçam tañ valente, que fendo feu amor taôa lentado como a morte: fortis eft, vt mors dilectio: re vio nefta noyte com temores: cepit pavere, O. tredere: fendo tal a fua ancia, que pedio ao Pay puzefe os olhos na fua affliçam, porque erd muy forte o feu contrario: vide Domine affictionem meam quoniam erectufe inimicus: \& affim antes de a morte brandir as lanças, sétia o bom Iesv na alma os golpes, travãdofe détro nella huma peleja tam $g$ rade, que portres vezes fe vio o Senhor polto porterra: pracidit in faciem Juam:
Efte foy (Ficis) primeyro combate da peleja, deq̆ Cant. c.8: n. 6 Math.c2G 'rabio o Senhor tam ferido, que ficou todo banhado em Sangue: factus eft fudor ejus tanquam gutt e Sanguinis dee currentis im terram: com $\bar{q}$ receozo obom Iesv da vic: oria, parece que quis dar as coftas ao o inimigo fugindo da batalha:tranfeat à me Calix ife: mas vendo que hü Anjo the intimava o fer forçozo o dezafio, fe rezolveo - fahir a Campo armado de feuamor, que em cada combate the fegurava hum triumpho, \& affim qual outro Anthèo fe levãtou com novos brios daterra para efperarfuinimigo, que com ofculo de paz o queria entrea gac nas maōs da morte.

B Ah Iu-

Ah Iudas femétido: fe a a mbiçamte leva a fer traidor, chegate à Virgem, que ella venderáa tual ha sò poo te curar a ambiçam, mas oh que paffas de ambiciozo a fer ingrato. No principio do Mundo me lembra a mim,
$5^{\text {en.8.2N. } 7}$
Luc. c. 22 . 98.48. $\overline{\text { g com a fua boca influyo efte Senhor na face do homé }}$ hoja vida: infpiravit in faciem ejus fpiraculum vita: mas hoje vejo, que poem o homem a fuaboca face dette Senhor para o entregar à morte: of culo filum hominis tradis: porem affim havia de fer (meu Iesv) que o voffo amor fempre apoftou finezas por mais que a femrezam dos homens rompeffe em ingratidöes, \& affim a hum Iudas, que vos vende ingrato, dais o titulo de amigo: Ahath. 26 amice ad quid venifti?
\%.so.
Dado que foy efte final a os Iudeos, $\bar{q}$ conforme a melhor oppiniam, foram vinte \& finco, diz David que Pfalm. 39, puzeram de fercoao Senhor: circunde derüt me mala: \& V. 3 3. foy o ferco tam, apertado, que ficou o bom Iesv prizioneyro, \& aflim para q̆ todos nefta prizam tiveffem parte, he de crer que huns lhe deram de empuxoens, outros o defcompuzeram de palavras, \& no que mais fe empenharam todos, foy em the atarem as maōs.

Ah Ceo como nāo caftigais tāta maldade? diz Marco Tullio, que eracrime grande prender á hum CidaCicer.7. in dam Romano: fcelus ef vinciri Ramanum: \& hoje perverron. mittis, que prendam a Mageftade divina? de Alexandre fe conta, quecurandolhe huma ferida, nāo quiz que o àtaflem para a cura, dizendo que nāo era lizito atar ao Qrinijau. Prinsipe: non decet vinciri Regem : \& hoje vemos ao upra 46.10 Principe do C?O, que năo sô lhe abrem as feridas, mas 3.v.x. tamben the atam as mañs. De Abner diz a Efcriptura, ${ }^{\text {g }}$ - Rg. $\frac{1}{2}$ nunqur tivera as mañs piezas: manus tue non suit ligate 34. \& hoje vamos as muss de outro melhor Abner atadas R.g.c.j. com cordas? năo quis Zaram apparecer no Mundo com if.

## DAPAXXAM -

as maõs atadas, \& hoje remos ao bom lesv cơ as maós prezas, não com huma fita como Zaram, mas com lũa corda como malfeytor! porem affim havia defer [meu lesv] que como fahis a pelejar amante, não tem duvida que haveis de ficar prezo.

Nunqua Sanfam (Fieis) re vira dos Filifteos prezi. oneyro, fenāo fora taō amãte deDalida, nem vòs (meu Deos) vos vireis prezioneyro dos Iudeos, fenão fereis tam amante dos homens : pelloque fofto ḡo odio vos miniftre effas cordas, o amor he o ă vos dá efles laços. O mermo foy affeiçoarfe Ionatas a David, que fentirfe Ionatas atado: conglutinata eft anima lonat a: da mefma i Rege maneyra (Fieis) o mefmo foy affeiçoarfe a os homens s.4. - bom lesv, que verfe por effes mefmos homens atado; mas não importa nāo(meuSenhor) q̃ o odio vos ate as maōs, para que deixe voffo amor de vencer, $\bar{q}$ pofto vos divizemos fem maôs, nem por iffo deixamos de wos def. cobrir os triumfos.Sem maõs diz a Efcriptura que decema de hum Monte huma pedra, \& que triunfara daerEatua: abfcifus eft lapis de monte fine manibus, \& percuffit Dan. e. $_{2}$. fatuaw : \& affim havia defer, porque fendo efta pe-n.34. dra figura de Chrifto, \&z a eftatua dos Iudeos, como diz Tertuliano, claro eftá que fem maũs os havia de ven- Tertul. ap.a cer. ud Cornel.
Por vencedor vos aclamamos (meubom Iesv) ain-bic. da đ̆ fem maós vos divizemos:porq̃ có ellas prezas atras vos levam a caza de Anâs, aonde foy (Fieis) o regundo combate da peleja, em que fe vio o Senhor taó apertado; que he opiniam muyto certa, que có o aperto das prizoens the rebentara o Sangue das veas, fendo tal a fua ancia, que pedio ao Pay puzeffe os olhos na fua afflicçam por que era muy forte of feu contrario. $W_{i}$ de Domine ơc.

Os encontros defe combate foram tätos, que por vezes fe vio obom lesv atropellado dos luteos, levan-- doo por debaixo dos pés, nas palmas me lébra a mim portabam eos: mas hoje vejo, que vos trazem os homés porbaixo dos pès. Na luta de Iacob nāo quizeftes vós, Genef.c. 32 que vos viffem nos braços de hum homem jufto: di. 29.27. mitte me: \& hoje vos vemos nāo nos braços de Iacot, mas debaixo dos pês dos Iudeos, porem affim havia de fer, porque como o veflo all or he pezo: amor meus pondus meum: poriffo vos levoutāto abaixo. Defta forte levavaö ao bô Iesvs os Iudeos, \& he de advertif
Salm,tom. (diz Salmeiram) que ao paffar do Rio Cedron, o lançamotract.ig ram da ponte abaixo para fecumprir a profecia que diz: Pam.ios de torrente in via bibet propterea exaltabot caput: q́ bebna ra da torrente no caminho, \& que depois levantara a Cabeça.

Ao juizo univerfal chama a Igreja dia tremendo: in die illa tremenda: \& con rezam porque nelle fe ham de vercahir as Eftrellas, \& padecorcclipfes oSol, mais sremédo parece foy logo efte dia, pois que nelle os ho. mens fem juizo fizeram cahira melhor Eftrella, \& pade cer eclipfes o melhor Sol. Por cordas (continua o mef mo Autor) guindaram o Senhor affima, \&z he decrer, $\bar{q}$ com o pezo do corpo re the defconjuntartam os offos todos. Com laços de amor diffeftes vòs (meu Iesu) que
Oead.e.II havieis de atrahir a os homens: in funucules Adam tra93. 4. Bam eos: lè outra letra: in funiculis charitatis: \& hoje Pagnir.bic com laços, que vos deuo odio vos trazem os homens aflim, não para deziftirem da culpa, mas para perziftiré no peccado, \& affín não deixādo a crueldade, comef. fam a continuar de novo a tirania, athe chegar a caza doPontifice, aonds aprezentando o Senhor fe vio em

Srevelevar a palma, porque hum Soldado levantando a mão lhe deu huma bofetada $\operatorname{tam}$ grande, que di $\operatorname{Sam}$ Tincente Ferreira, que ficara femalento o bom Iesv caado com golpe no cham.

Ah Ceo para quem guardas effes corifcos? \& tu infurno para quem rezervas effe fogo? caftiga o Ceo a os Genfocig Sodomitas poraffrontarem a Loth, \& não delpede hot ${ }^{n} 24$. jerhum Riyo para abrazar efte facrileg ? abrefe o infer- Num.c. 16 no para tragar a Abyron, por fe levantar contrs Moy fes, n.32, \& não fe abre hoje para confumir a efte infolente? conjuramfe as ondas do mar cótraFaraó, por perfeguir o povo de Deos, \& nāo fe armāo hoje contra quem per- ${ }^{n .27}$. fegue o mefmo Deos? fecafe a Jeroboam o braço, ğle-3.Reg.c. 15 vantou contra o Profeta, \& fica illeza efta mão, que ${ }^{n .20}$. offende aquelle roftro? oh pafme o Ceo, \& admirefe o Mundo diz Chryfoftomo: exborrefcat Calum, ó contremifcat terra de patientia Chrifti, of fervi impudentia.

Defte tormento fe queixou obom Iesv, porg̃ foy $\begin{aligned} & \text { tom. } 5 \cdot \mathrm{pag} \\ & 8,6\end{aligned}$ Chryfoft. homil. 82 apud. filv - golpe, que mais fentio: quid me cadis? \& devia de fer porque como trazia nas faces a os homens : abficondes cos in abfcondit o facieitue: por iffo fentio muyto Chrife to, que the tocaffem neffes homens. Da mão de Deos fahio o homem com vida, \& hoje da mão do homé fahe fem alento o mefmo Deos; porem afim havia de fer (meulesv) que como querieis levar defte combate a Palma, havieis de fahir ferido defta maneira, que nunqua Jacob dezenrolara Tropheos de yencedor, fe não fahira da luta ferido, nem vos lograricis hoje triunfos de victoriozo, fe näo ficareis defta peleja tam mal tra* tado.
2. Daqui levaram ao bom Iesv a caza de Caifas, önde re empenhou o Odigemercarnecer do Senhory porque

## SERMAM

ja huns o descompunham de palavras, ja outros com c bras, \& todos finalmente the cofpiam na cara. Näo fe fentio Saul com valor para fopportar os opprobrios \& feus contrarios, \& affim pedio ao creado que o matafi b. $63^{5}$ antes que 0 affrontaffem feus inimigos: ne interficiant por nos dares a vida, fofrer com patiencia os efcarneos dos Iudeos, com que parece que tédes cumprido a proIeom,tren. fecia que diz, que ferieis farto de opprobrios: faturabi3.n3. tur opprobrijs: mas ainda affim vejo que nem o voffo amor fe fatisfaz de os aceitar, nem o odio dos Iudeos de os fazer, \&affim paffou efte tanto avante, que de caza de Caifas levaram ao bom Iesva caza de Pilatos, $\alpha$ qual examinádoao Senhor, colheu a fua innocencia dir feu filencio, \& omandou a Herodes, que examinaffea cauza.

Que differentes fam (meu Senhor) os paffos, que algum dia deftes, para os que hoje vos vejo dar. No Gen.c.jn.8 Paraizo deftes vòs paffos para julgar ao homem, \&z hoje vejo que vos obrigam dar paffos, para feres do homê ju'gado. A legroufe Pilatos(dizo texto) cŏ a vifta do Inc.c-1. n. Senhor: gavifuseft valde : mas q̆ muytofe tem diăte 44. de fy a mefma alegria. Alegroufe o Baptifta no Ventre da Māy de ver diante de feus olhos a efte Senhor, alegraramie tambem os Magos con verem a Eftrella, $\vec{q}$ Math.c.2. os encaminhava a ver a Chrifto em Bethlem, mas n.10. comefta differença, que os Magos, \& o Baptifta alegraraúre p ra o venerarem como a Deos, \& Herodes alegroufe para o defprezar como a louco, \& affim como a tal o tornou a enviar a Pilatos, \& a qui comeffou o ver. ceiro combite da peleja, em quefe vio o Senhor tam mal tratado, que pedio ao Pay puzeffe os olhos na fua affleçam, porque era muy forte ofeu contrario:

## DAPAYXAM II

 Side Domine affletionem meam orc．Ecomr czam，porque fe ateou o odio dos Iudeos ＇ztal maneira，que năo podendo Pilatos apagallo com goa，lavādofe as mãos，tratou de o apagar có Sangue， mandādo açoutar ao bom lesv，\＆\＆aflim atandoo a hu－ ma Columna lhe deram finco mil，\＆tantos açoutes： era antiguaméte coftume açoutar a hum Cam para a－ mãçar hü Leam，mas hoje vemosq̣ mandaPilat saçou－ tar ao Leam de Iudá para amanfar a os Caés dos judeos．
－Portres couzas mandava a ley $\mathfrak{q}$ açoutaffem a hŭ homem，ou por ladram，ou por vagamundo，ou por fu－ gitivo：pois pergunto por qual deftas couzas daōa Iesv eftes açoutes？por ladram，nāo pode fer；porque fendo Deos diz Sam Paulo，que nāo podia furtar a divindade！ won rapinam arbitratuseft effè fe squalem Deo：por va－ gamundo，tambem nāo，porque ainda nāo era nafcido， quādo Jufificou ao Baptifta：in utero fantificavi te：por Ad Polip． c．2．n．6． fugitivo menos，porque fendo a neefma couza cō De－。 «to podia auzentarfe de fy proprio：pois porque faó logo eftes açoutes？dayme licença Senhor para q̆ o di－ ga ，pois parece que athe vôs mefmo o ignorais：congre－ gat a funt fuper me flagela，of ignoravi：fabeis porq̆ fam eftes açoutes？＇porque ficaftes por fiador do homem，que por ladram，vagamundo，\＆fugitivo os merecia：por la－ dram，querendo furtar a divindade：eritis ficut $\mathcal{D}$ ij：por vagamundo pois fendo guarda doParaizo，fe defcuidou do preceito：vt operaretur，\＆cofudiret：Por fugitivo， pois athe do mefmo Deos fe efcōdeo：abfcondi f：affirn que efta he a cauza（meu Senhor）porque vos daó eftes açoutes，mas não importa nam que vos vejamosaçou－ tavio，para que deixemos de vos conhecer triunfante， porque a pregarvos o amor a effa columna，pronoflico tre cerciffimo de voffotriunfo．
ainbibi $\quad B_{4}$
Notens．

Pfatm． 34 n． 15 ．

Genf．3．no columna, \& diliz Theodoreto, que no tempo da bat iths paraf conhecer de quem ha viade fera victoria, era tillo tikarcada capitam com fua Setta à columna, \& fin fe a Seeta ficava pregada, era prefagio infalivel de victoria, \& fecahixa Setta, era evidente pronoftico de ettrago. Da mefma forte (Fieis) no Patio de Pilatos plantou hoje o odio outra columa, \& védofe a amor em campanha contra o odio atirou com Chrifto amo. roza Setta àColumns: pofuit me ficut Sagittam elecZam: \& vendo nòs hojénefta columma pregada efta Setta, be podemos feguramente acclamar por parte do amor a victoria: armere pois o odio quantu puder, que o amor fompre hade tiunfar.

Acabado que foy efte combare, ou para melhor dizer confeguido efte triunfo fe vio o bom Iesv coroado, final de victoria; mas cuftoulhe gotas de Sāgue efta coroa, \& affim pedio ao Pay os olhos na fua a fflicesañ. por fer obstinadiffimo of cu contrario: vide T) omine afj meaméro. \& aqui comefla (Fieis) o quarto cōbate def. ta peleja, porque nāo fatisfeitoo odio com ver ao bom Iesv com finco mil feridas, que cantos forañ os açoutes que the deram, tratou de lhe abrir outras de novo, para - que teceo huma coroa de épinhos taó agudos, que ha oppiniam que affirma fer do compriméto de hum dedo cada hum, \& treipaffandoa quella facrofanta Cabeça, 1e viram fahir della fetenta \& duas fontes de Sangue, $\bar{q}$ em fio corriam no cham.
Gen. c. 2. Quatro forame (Fieis) as fontes, que fahiram do Pa-
n.10. raizo para regarem a terra, \& fetenta \& duas fam as q́ fahem defta cabeça, \& nem por ferem tantas as fontes, deixa de dar efpinhos a terra, mas com hüa differença, quere no principio do Mando nāo paflavam dos pí

## DA PAYXAM

de Adam hoje revem tam crecidas, que chegam à cabeçade Chrifto, com que parece vemos cumprido na realidade o que efte Senhor dice em parabula, pois nella affirmou, que os efpinhos fuffocaram a femente, que he - verbo de Deos: femen ef verbü Dei: \& aflim he(men Lucus.m Iesv) pois sédo vòs de Deos o verbo: verbum erat apud loan,ax.n.s Deum: vejo que os efpinhos vos fuffocaō, mas não importa não, que vos vejamos fuffocado, para q̄ deixemos devos divizar triunfante; porq́ effes efpinhos, que vos fercam teftemunhas fam de voffo triunfo.

De Salamão feconta, que portimbre de feu amor Arjfor. reo crazia efculpidas em hum annel duas Coroas, huma de ouro, \& outra de efpinhos, qenlaffados neffe ouro, te vniam com efta letra: victoria aworis: Pois pergunto:q tem que fazer os efpinhos élaffados cō o ouro parateftemunharem do amor os triunfos? muyto, porǵ como $n 0$ ouro fe fimboliza o foberano, \& nos efpinhoso penozo, julgou Salamaō y̆ só então femoftrava o fcu a= mor triunfante quando unia o foberano do ouro com o penozo dos elpinhos.

Oh que triunfante vos vejo (meu Iesv) quando cö duas Coroas vos confidero, hūa de ouro, $\tilde{q}$ vos cinge Cabeça, outras de agudas pōtas, q̃ enlafladas neffe ouro vos eftaö mudaméte publicando os triunfos, \&z victorias de voflo amor: vicforia amoris: mas nāo importa não que vos vejamos triunfante, para q́deixe de cótinuaro odio cada vez mais cruel, \& affm apurandofe norigor, vos mete por Septro hùa cana verde na mão.

Efte foy (Fieis) o quinto cōbate da peleja, que deu muyto ğ fentir ao bonles v, porq́ comeflarão a zombar delle os Iudeos dandolhe cō a cana na Cabeça, \& affrō. tãdoo muyto de palavra, cōo ğ chegou a fértal a ancia do nofobom Iesv g pedio ao Pay puzefle os Othos na
14. SERMAM
fua aflicçam, por que era muy fort: o feu contrario: vide Domme afflictionem meam ơc. veftiram hüa purpura por efcarneo ao Senhor, \& aflim coroado de efpinhos como eftava com a cana na mão, como Septro moftrou Pilatos ao Povo dizendolhes, que ja que e offendiam fem refpeitar que era Deos, lhe perdoaffem adovertindo em que era homem: Ecce Homo.

Não fe queixe ja o Paralitico dizendo que năo tem homem, que o cure, porque hoje fe lhe offerece á vifta hum homem Deos: Ecce Homo: nāo diga nāo Diogenes que não acha a hum homem no Mundo, porq̄ hoje fe vee no Mundo hum Deos homem: Ecce.Homo: mas ah (meu Iesv) que fe vos venero por Deos, parece, que Ifaices 3n.2: vos defconheço por homem: non eft fecies, neque docor: no principio do Mŭdo fe empenhou o amor em impriGen.c1n2 6 mir no homema femelhança de Deos: faciamus hominem ad imaginem, © fimilitudinem nofram: mas hoje vejo eu, que em cōtrapoziçam do amor fe empenhou o OIPalmo 21 dio em tirarde Deos a femelhança de homem: ego fum \$.7. vermis, đ̛ homo: mas não importa năo(meu Iesv) porq̆ por mais desfigurado $\bar{q}$ vos vejamos, nem poriffo deixamos de vos conhecer triunfante.

Autes de Adam peccar diza Efriptura que lhe deGen.czing ra Deos.o titulo de homem: factus eft bomo: mas tanto que peccou, logo diz; que lhe tiràraDeos efte titulo, dádolhe sòmente o appellido de Adam :ccce Adam : pois pergunto, fe antes de Adam peccar, lhe dcuDeos o titulo de homem: factus eft homo: depois que Adam peccou, porque lhe nāo dà efte mefmo titulo, dizendolhe: eccebamo: direi antes de Adam peccar eftava triunfante dodemonio; porque vivia noeftado da graça, porem tanto que paccou, ficon cativo do demonio, porğ ficou meeftido da culpa, \& julgou Deos, que o titulo de ecce
somo: năo competiam a Adam, quando cativo, \& vencido, fenam quädo triunfante, \&t vitoriozo, por iffo the dice: ecce Adam: \& nāo ecce bomo.

Para credito de feu triunfo aceita hoje o fegŭdo A dăo utitulo de Ecce Homo: oftentandofe vécedor do demonio com osabonos defte titulo, \& affim (meu Iesv) hoje vos acclamamos todos por vencedor, \& triunfante, não só pello titulo q̆ hoje lograis victoriozo, mas tambem pellas Diademas, que hoje pofluis benemerito. Tertul.dee

De hum Princepe de Aragam fe conta, que fanindo rona milit: a campanha levara tres. Diademas por empreza na ca- trait.16. beça com efta letra que dizia (agrado, y mas triunfo) ao que fervindo as Diademas de explicaçam vinhatudoa dizer, dia de màs agrado, \& triunfo. Da mefma forte (Fieis) confidero eu hoje a o bom Iesv, pois o vejo com tres Coroas triunfante; a primeira he a Humanidade, cŏ que o coroou fua Mãy: in Diademate, quo coronavit eŭ mater fua: a fegunda he a Divindade, que lhe cinge a cabeça: caput Chrifi $\mathcal{D}$ eus: a terceira he de efpinhos, que para o offender lhe poz o Odio, \& vendo nòs hoje em campanha ao bom les v com tres Diademas coroado, bé podemos claramente dizer, que efte foy para elle o dia de mais aggrado, porque foy o dia de feu mayor triunfo.

Mas oh como temo, Senhor, que o q̃agora he aggrado, vos feja depois afflicçam, porque o voffo inimigo he muy forte: quoniam erectus eff inimicus: \& tāo forte, que nāo dize ft indo da empreza, trata sô de vos dar a morte, para o que difpoz o Odio, que qual outroIzac levaffeis a lenha a os hombros pará fer facrificado no Monte. E efte foy (Fieis) o fexto combate defta peleja, em que feachou o Senhortāo debilitadode forças, \& tāo opprimido da Cruz, que a não the dar alentoso a-
amor, nāo tivera ja que executaroOdio, porque forà santas as tiranias, que the fizeram, que o não perder a vida mo caminho foy por querer confeguir o ultimo triunfo no Calvario.

Chegado pois, que foy obom Iesv a efte monte it ë algütépo deftinado para caftigos, agora cheo todode mifterios, correffaraü logo aquelles infernaes miniftros a defpirlhe a Tunica, mofirandofe nefta acçam fe obftinados à tirania, induftriozos na crueldade, porque definía zoSenhor, o moftravam innocente a os olhos de todos, que o viam defpido, mas houve aqui huma citcunftanciamuyto paramagoar, \& foy que eftandoa Tunica pegada a finco mil, $\alpha$ tantas feridas, que tantas eram as chagas, que em feu corpo tinha com tal violencia tha tiraram, que renovandofe os golpes, ficou huma chaga viva feu corpo:

Ah meu Iesv, que differentes fam os effeitos, que em voffa Tunica vejo, para os que em algum tempo vi, Em outro tempo vos tocou huma molher na Tunica, 3. 20 . para fe the vedar ofangue, mas hoje vejo $\bar{q}$ vos arrãcaढ̄ os homensa Tunica para vos fazer verter hum mar de fangue. Quanto maiscompaffivo (Fieis) foy o demonio com Iob, do que lie hoje o homem com Chrifto, a Iob deixou o demonio a pelle para lhe cobrir os offos: Iob.c. 19.peli meavonfumptiscarmbus adbafit os meum: mas hoje mizo. vejo que tira o homem a Chrifto com o veftido a pelle DJam. 21. Para he contar os offos: dinumeraverunt offa mea: deiac U.19. ja Michol de fe queixar de David apparecer en corpo zi:Reg. c. : diante da Area do Senhor, que hoje o dezempenhao 20160 mefmo Senhor, moftrandofe defpido diante dos othos dos homens.

Mas quem terá olhos (Fieis) para ver tal fpectaculoa de Samuel diza Efcriptura, que depois de ungir

## DA PAYXAM

 Saulufque in. diem whortisfua: mas fe advertirmos no tex-"35: to, acharemos que depois de Saul ungido efteve dianre le Samuel profetizando : Ó prophetavit Saul coram Samuele:pois comofe compadece efta implicancia de termose direi, eftava neft occaziam diz o texto Saul defcompofto, \& fem veftidos: expaharit fe Saul veflimentis fuis, ér prophetavit ccram Samuele: ah fi, pois ainda q. efteja Saul diante de Samuel: coram Samuele: nāo tenha Samuel olhos parao ver:'も non vidit Samuel Saut.

Mas ah meu Iesv, que ja nảo ha Samueis, que vós não vejam de compafivos; \& sóSaus, que vos dispam como tiranos, \& affim tāto que aquelles infernaes miniftros defpiram ao Senhor, o comeffaram a pregar na Cruz, foandobem altàmente as martelladas, com que the pregavam os Cravos, \& o peyor he, queo Odio induftriozo sépre para o mal; lhe dava porerro cō os martellos nas mãos, \& poracerto nos Cravos, fahindo das feridas que abriam chuveiros de fangue, emfinal de quil fe o Mundo foy caftigado com hum diluvio de agua, cṑ hum diluvio de Sangue havia de fer hoje remido.

Que coraçam pois [Fieis] haverá tam de pedra, em que nam faça ecco o rep. tido deftes golpes, pois que cada martelada quefor, he huma voz, que nos adverte, $\bar{q}$. fe noffas accoés nam foram tam foltas, nắo fe viraóaquellas foberanas măcs tam prezas; \& fe noffos paffos não foram tam mal dirigidos náo eftiveram aquelles pès tam duramente cravados. Pello que adverti (oh $\mathrm{Ca}_{\mathrm{a}}$ tholicos) que cada pancada, que ouvis, he himmauxilio que Deos vos dà, \& fendo tantos els auxilios, que difgra. ca ferá o não fe ver em vòs a emenda. Naf brica da Gen. 8 ma, Arca de Ncèouviam os homensas marteladas, \& nellas lhes dava. Deos as infpiraçoés, mas porque os homens

## SERMAM

efquecidos fedefcuidaraō, poriffo difgraçados perecerăo. Figura foy (Fieis) da quella arca efta Cruz, \& pois nella ouvimos os eccos, jufto fera, que fintamos nos coraçoésos golpes.

Tudo eftava vendo, \& ouvindo a Senhora, \& coms o feuamor era fem medida, foy fem termo a fua magoa. Exalava (diz Bernardo) o coraçam, porque lhe toBernar. de cava na alma a dor: ita ut cor, \& Spiritum exalares put alamèr.Vig. res: \& affim ao tempó, q̆o Odiot iranizava o corpo do filho, feria o amor a alma da Mžy, pello que fendo hü o crucificado, eram dous os padecétes, Chrifto naCruz, que the armou o Odio, \& Maria na Cruz, que fabricou Iaur.Iufti. 0 amor: pendebat (dizS.Luréço Iuftiniano) ante matreris de triupho filius, pendebat ante ficium mater: \& nem por as Cruzes Cbrijf. ©f ferem diverfas, deixou de fer o tormento o mefmo,poragone que fe igualavam tanto no fentimento eftes dous coraçoés amantes, que as penas de hum eram as mefmas peBrigit. l., nas do outro, como foy revelado a fanta Brizida: dolor, revelatic3s ejus erat dolor meus, quia cor ejus erat cor meum:

Tinha oamor feito da quelles douscoraçoés hum? năo por fizica identidade, mas por affectiva vniam, \& affim fe vniam tanto parao fentir, que a dor que exprimentava o filho no corpo, fentia a Măy no coraçam: Hieron. a. quod lefories (mea grandePadre S. Hieronymo) in corpopud. Paol. re Chrifitot untnera in corde Matris : mas com efta dif${ }^{5} .3 . \mathrm{pag} .{ }^{136}$ ferença, diz S. Boa ventura, que a cabeça de Chrifto, $\mathbb{I}$ padeceo os efpinhos, nam fentio oscravos, as maüs, \& os pès que fentiram os cravos, nam padeceram osefpinhos, porem o coraçam da Virgem juntamente padeceo os cravos, \& fentio os efpinhos, vendofe nelle recopiBonar. th lado o que no corpo de Chrifto dividido: fingulla vulfimul. a. nera per ejus corpus sparfa in tuo corde sunt unita: diz S . plắluVivirg Boaventura.

Ah Virgem Sacratiflima: fe na creaçam do Mundo por as aguas fe juntarem em hum lugar, Ihe chamaraó por nome (Maria) vendo nòs hoje as aguas fimbolo do ormento em voffo coraçam juntas, como vos poremos o nome fenão chamandovos Maria. Maria vos nomeou - Anıo por chea de graça, Maria yos devemos chamar hoje por recopilaçam de penas.

Creciam (Fieis) as dores na Măy ao paffo, que fe multiplicavam as penas no filho, \&robio tāto de ponto 2:magoa, que diz S. Germano, que fe viram lagrimas de German.re fangue nos olhos daVirgem: pof lacrimarumrivulos fä: latubic ab* guineas quoq̆; lacrimas: Ah olhos divinos, fe de vos cho Algno.veo fempre a graça, como agora corre fangue? não tenha ja(Catholicos) que eftranhar oMundo dever no dia do juizo com fangue a Lua, \& \& có Ecclipfes o Sol, porqu hoje fe vee Maria fermoza Lua banhada toda em fangue por amor dos Ecclipfes do Sol.,

No Levitico mandava Deos, $\bar{q}$ the offereceffem duas aves, mas que facrificaffem sò huma, deixando banhada Levit.c. 1 ب em fangue a outra: offerat duos paferes, so unum immo. n. 5.6.7. lari jubebit, aliü autem vivum tinget infanguine paffer is immolati。 Ifto (Fieis) que foy ceremonia na lei velha, he realidade no facrificio da lei nova. Quis Deosque The offereceffé hoje no Calvario duas aves; a ave Chrif- Ierem.tbre : to: coperunt me quafi avem: \& a ave Maria, \& affim ve- no n. s 2o.- $^{-\quad}$ mos, que padece a morte Chrifto , \& que fica banhada em fangue a ave Maria.

Chegay pois almas Catholicàs a efta ave Maria, humas com lagrimas pièdofas, outras com fufpiros ardétes, com as lagrimas la vai efte fangue, \& com os fufpiros enchugai eftas faces, \& quando por empedirvos vos nāo laftimé as dores da Mãy ponde os olhos naCruz; \&z magoervos as penas do filho. Nella vereisa Chriftoco-
mo Aguialevantado ao ar, \& com acerto Aguia, pori, feefa fe vee no ar com humaCruzde azas no ar vemos hoje ao bom Iesv com outra Cruz de penas, \& fe da A guia affirma Plinio, que vendo $\tilde{q}$ os filhos bebet 2 fangue, amante fe fere no peito, \& fangrada lhe miniftra Plis.de Na a bebida: in pectore fe ipfan vuluerat, of fius forbentibus tur. Aviu infantibus fanguinem propinat. Aguia he hojeChrifto, poL. 3.6 .60 . is vendo que os filhos the dezejow beber of fangue, abre as veyas, \& fangrado cm todo o corpo, the offerece a bebida, dizendolhes o que noutra occaziam Iuftino dice: Sanguinemfitifi, faxguinembibe: oh homens ja que me dezejais beber of fangue, aqui o tendes bebeyo, mas reja como filhos de Aguia para o remedio, \&̌ năo como filhos de fera para a crueldade, mas ah impiedade humana! balta para cativar huma fera é o Norte, diz:Boecio, moftrarlhe hum braço enfa nguentado, \& não bafta para obrigar 20 homem o ver a Chrifto no Calvario. todo ferido.

Pois fabe ohomem, que năo fente Chrifto tăto nà Cruz as fuas penas, quantoo laftima a tua perdiçam: bem vifte como nos tormentos nunqua abrio a boca Pfam: 37. para a queixa: non appervit os futum: $\&$ bem ves, que sò 20.14. agora fala para te alcanfar o perdam: Pater ignofce illis: pode a fua paciencia calar em os tormétos, \& năo pode a fua piedade deizar de falar, vendo o feu precipio.
Pello ă adverte, oh homé, q̆ pofto q̣o vejas naCruz taö ferido, que tudo em feu corpo fam golpes: ron eft ineo fanitas:nem por iffo deixa de fe moftear na Cruz triunfante. Dizem os Mathematicos, que quando o Sol eatra no figno de Libra, que fe vee huma Serpente a feus pès, \& affim havia de fer, porque fendo Chrifo Sol, \& Libra a fua Cruz:fastera facta corparis: claro eftà q̆ a feus pés fe havia de veraSerpente proftrada، Graças pois vos
rejam dadas meu Senhor, ja que do cativeiro da Serpée tenos livraftes, cuftandovostanto nofforefgate, que eftes a vida por clle.

Efpirou (Ficis) obom Iesv, mas na acabou o feu a. mor, \& afim depois demorto, permetio que Longuinhos com a ponta de huma Lança The abrifte huma porc. no lado: Lancealatus ejus apperuit: para moftrar que feno diluvio fe falvou o homem entrando por huma porta feyta nolado da Arca: oftinm antem Arca pones ex latere: haje fe pode täobem falvaro homem, entrādo poroutra porta feita no lado deChrifto: ego fusn oftium, Isam.ross.g per me fiquis intraierit falvabitur: aflim q(Fieis) (e a thegora cegos, comoLonguinhos, não tivemosolhos para ver, fenăo sò lanças para ferir, abramos como Longuinhos os olhos, pondo de parteas lanças, \& trocandoas em amorozas Sectas q́ fe vejam fahir hoje de noflos coraçoés os fufpiros, \& de noffos olhos as lagrimas, la grimas para chorar noffas culpas, fufpiros para fentir tantas laftimas, pois deftas foram cauza nofias culpas. Na Cruz veremos ao Redemptor, que como Pay amorozo com os braffos abertos nos efpera, \& com a cabeça inclinada nos chama a que vejamos as fuas chagas, \& emmendemos as noffas vidas.

Dehuma Matrona romana feconta, que perdédo a vida feu efpozo pella defença da Patria o mädara retratar todo feridoé hŭ quadro, \&x moftrădoo aos filhos, lhe advertir, ধ̆ puzeflé os ollıos no quadro, \&̌v cotejaflé por aquellas feridas fuas obras a ver fe degeneravāo de filhos. Afpicite Parētem, of Redemptorem, (dizia a Mäy) \& cöfiderate opera veftra. Vede a vollo Pay, \& Redemp. tor, \& corejai bem por cftas feridas voffas obras. Da melpa forte (Carholicos) a Igreja noffa May me manda vos ra que cotejemos por eftas feridas noffas obras, a ver fe degeneramos de filhos de tal Pay.

Portanto(Fieis) AfpiciteParentem, \& Redemptorem: wede a vofo Pay, \& Redemptor, \& cotejai bem poreftes pès os voffos paffos a ver fe condizem os voffos com eftes pès: mas ah (meu Ies v] que eu vejovos nefte retrato oos pès prezos, sédo os noffos paffos muyto foltos, pello que (Fieis) confiderate opera veftra: vede que nằo dizem bem folturas nos filhos, védofe prizōes ê o Pay.

A/picite ‘Parëtem, \&゙ Redemptorem: vede a voffoPay, \& Redemptor, \& cotejai bem por eftes goelhos os voffos, \& vedefe condizem os voffos com eftes goelhos: mas ah (meu Iesv) que eu vejovos nefte retrato cō os goelhos feridos por fe inclinarem humildes, eftando os noffos illezos, por fe nāo dobrarem foberbos: pello que conßiderate opera veftra: vede que năo dizem bem foberbas nos filhos, com humildades no Pay.

Afpicite Parentem, ઠ Redemptorem : vede a voffo Pay, \& Redemptor, \& cotejai por eftas mãos as voffas, \& vede fe condizem as voffas com eftas mãos mas ah (meu Iesu) que eu vejovos tam liberal nefte retrato, $\widetilde{q}$ abris as mãos para nos difpenderes os bēs, fendo as noffas tam efcaflas, que sô fe abrem para o mal: pello que confiderate opera veftra : vede (Fieis) quão dizem bem avarezas nos filhos com liberalidades no Pay.

Afpicite Parentem, \& Redemptorem: vede à voffo Pay, \& Redemptor, \& cotejai bem por efte lado o voflo peito, \&\& vede fe cōdiz o voffo peyto com eftelado: mas ah (meu Iesv) que eu vejovos nefte retra to com o lado aberto, para nos rečolheres amante, tendo nòs o peyto fechado para vos reziftir rebeldes: pelloq́ (oh Fieis) confiderate opera veftra : vede que nam dizem bem ingratidões

## 224

DA PAYXAM
ratidones nos fi hos ve dofe tantos amores no $P=3$ - AJpicite Parentem, \& Redemptorem: vede a voffo Pay,

Redemptor, \&t cotejui a voffa cabeça por efta, a ver fe condiza voffacom efta cabeça: mas ah meu Iesv, $\bar{q}$ eu vejovos nefte retrato coroado de efpinhos, coroădonos nos de flores, pello que (oh Fieis) confiderate opera veftra : vede que nāo dizem bem flores no filho culpado vendofe efpin hos no Pay innocente.

Afpicite Parentem, \& Redimptorevn:vede a voffo Pay , \&: Redemptor, a voffo Iesv, a noffo Deos, \& pellas chagas de Chrifto vos peffo, que cotejeis bem por eftas feridas as volfas obras: mas ah (meu Iesv) que eu vejoeftas feridas, que vos eftam publicando Pay amorozo, \& noffas obras eftaŏnos jnculcando filhos ingratos, \&tam ingratos, ${ }^{\text {a }}$ por nos trazeres aos hōbros, vos ferimos as coftas defta forte. Sinco mil, \&utătas feridas vemos nellas, \& fecada ferida correfpöde a hüa culpa, vede Catholicos, quătas feram as noffas culpas, pois não tem numero eftas feridas. Nāo fujas não pois Catholico, que pofto que athegora foftes ingrato, com tudo es filho, \& como fillho fempre tés lugar no coraçam defte Pay, que pe'lo coraçaó te quer: chegate pois a elle, \& arrepédido te abraça com efte feuretrato, \& eftăpando no co raçaõ eftas cha gas lhe pede q̆ fejaPay amorofo



