# SERMAO QVEOPADRE DIOGO DE AREDA DA 

Companhia de Iefu,fez na Igreja de fancta Iufta na cidade de Lisboa, eftando - Sanctifsimo Sacramento em publico, pello cafo que focedeo na igreja de fancta Engracia da mefma cidade.


Com todas as licenças neceffarias.

## Em Lisboa por Pedro CraesbeecK, Impreffor del Rey 1630.

## Eftà conforme com feu original. Em faó Do mingos de Lisboa 5. Iulho de 1630. F. Digo Eerreira.

## AO ILLVSTRISSIMO SENHOR DOM

 GREGORIO DE CASTEL. branco Conde de Villanoua, fenhor de Goes, \& da cafa de Sortelha, Guarda mor de fua MaFencildde de Fitlosontio geftade.Abida be nesta cidade of Reyno a de fgra ¢a, que aconteceo ema faltar o Sanctißime Sacramento na igrejaparochial de fancta Engracia, \& como no gouetno defte Reyno je affenton, que fe fizeße publica dernoAtração, afim do 年entimento, que ocajo me recia, como da veneraçăo deuida ao Sancitijsmo Sacramen-
 EZa competencia, ens teftemunho da maira vontade, \& do muit o animo com que pretendiăo refazer com $\int$ cruiços $a A^{-}$fronta que Se timba feito a efte disino Sacramenio: entre as igrejas que Misisfe aßinarla ăo foy a igreja de fancta Insta, porque excedeo no gasto, of apparato de maneira, yrue fempre ficarà em memsoria; nesta Solennidade pregou o Padre Liogo de Areda da Compantria de Iefu, depois de ter feito outras vezesem differentes igrej3s, ó porque a primeira pregação que fez Jobre esta materia anda impreffa, me pareceo imprimer efta, que foy a derrade ira, yue fez me fta occafiăo, ¿̛ de ambas le pode entender oefillo que lenou nos outras, offereçoa a $V$. S. porque tendo ourido a priwreira. - ir alguas outras, fo mo? ? mando particular fentimen to de räo cer ounido efta, fie tudo o que me foy posiumelpel-
la auer, bo dar eite goito a V. S, principalmente Jabendo. particular amizade gue $V$, S. tem como Padre Diogo de A. reda, or a muita confiança que elle teue com os fenhorrs Condes de Villa noua, que Deostem: ér zodo efte trabalb, Se deuia a muita Christandade, \&' exemplo com que V.S. Se ouncem rodo otempo em que eita cidade foy fatisfazen do compublicos effe itos a obrigaçăo que nefta cafa lhe ce gia. Deasguarde I V.S.por largos annes. Lisboa 20. de Mayo $563^{\circ}$.


Caro mea verè eft cibus, of fanguis meus verè ef potus, qui manducat mean carnem, © bibit meum fana guinem ia me manet,なego in illo. loann.cap.б.


OM efte Euangelho proua a Igreja Catholica, que debaixo das efpecies facrament aes que temos prefentes eftá Chrifto Señor nof foem realidade, afsim \& da maneira q̄efà emo Ceo, triumphante \& gloriofo. Suppo fta efta verdade, \& fallando do facrilegio $\bar{q}$ fe comereo contra efte diuino Sacramento nu. a cidade tres confequencias fe inferem. A primeira he, que anemos de julgar efta defordem por fuprema maldade. A fegunda, que auemos de tomar efta defgraça có fupremo fentimento. A terceira he, que auemos de reftaurar efta perda com fupres ma applicação:

A primeira coufa que fe infere da verda de, que temos no noffo Euangelho he, que auemos de julgar efta defordem, que fe cometeo contra o diuino Sacramento porfu prema maldade, porque fe cometeo imme diatamente contra o proprio Senhor qui adoramos.

O Sacramento da Euchariftia he hūa coufa täo lañta, \& tão aleuantada, que em certa maneira chega a communicar fancti dade,\& a comunicar grandeza as proprias mãos diuinas. As máos de Chrifto Senhor noflo fempre fe podem chamar mãos fanctas, \& máos honradas, porque cilas laó as que fizeráo o mundo poromnipotencia, el las faó as que remedear âo o müdo por mi fericordia, ellas faó as que efpantão o mun do por jultiça, \& ellas laó as que enrique-
Cannic.Son.14: cem o mundo por liberalidade, alsim o teftimunhou a alma fancta, quando dre, Manas eiss tornatiles auree plen a bracintbis. F - rem nos fe fizermos diligencia auemos de achar, que fó no acto em que inftituirāo ef te diuino Sacramento, fe chamáo as mäos Ecclefia incanone de Chrifto, maós fanctas, \& māos honradas mife. alsim o declara a Igreja Catholica, quando diz, Qui pridie quam pateretur accepit pancm in
fanflass ac vener abiles manus fuas, fe confiderar mosas coufas pella primeira apparencia auemos de achar, que o paffo em que mais zonuinha chamaremfe as máos de Chrifio fanctas, era o paffo em que eftauáo encraJadas na cruz, porque naquelle pafo eftauāo manando o fangue com que fe fanctifi cauzo mundo, fe confiderarmos as coulás pella primeira reprefencação,auemos de achar, que o paffo em que mais cöuinha cha maremfe as maós de Chrifto, máos honradas, erao paffo em que fobia ao Ceo no dia de fua gloriofa afcenfaó, porque nefle dia deciáo os anjos a lhas beijarem por reuerencia, pois que rezão true Chrifto Senhor noffo, pera ordenar ă fô no paffo em que infticuira efte diuino Sacraméro da Eu chariftia, fe chamaffem fuas maós fanctas, \& honradas. A razão foi, porque efte diuinc "cramento he táo fancto, \& táo aleuá rauv, que o mefmo foi tomalo Chrifto em as máos, que confagralas por hum nouo ge nero de fanctidade, \&que authorizalas por hum nouo genero de refpeito.

Com ifto fer a 2 sim , bafta o acto com que hum facerdote toca a holfia confagrada in dignamente pera efte diuino Sacramento A 4 ficar
ficar em certa maneira prophanado, \&en certa maneira abatido many authorizad vay hum facerdote quando chega ao altar porque no interior vay táo foberano, qu ate o proprio Ceo lhe guarda obediencia E no exterior vay täo ornado, que ate c Principes, \&Monarchas do múdo the guar dão reuerencia, porem o propheta MalaMalachiar rinn. 7 . chias diz, que o mefmo he confagrar, \& toGlofarardiex Hie car a hoftia eftando em peccado morral, ron. ad bunc locü̆ tirarthe a lanctidade, \& que tirarlhe agran SKalachia. deza,nefte fentido auemos de tomar aquel las palauras: Cffertis fuper aliepre meum panelf pollutum, porque ainda que foráo ditas dos Sacerdotes que na ley velha offereciáo o pão da propofição, tambem fe deuen de eftëder aos Sacerdotes da ley noua, que offerecem o paó diuino, pella correfpon. dencia da figura, a hoftia confagrada, nunqua perde, nem a fanctidade, nem as e za,porqueChrifto eftà atado as efpecicos, in quanto permanecem fem corrupçăo, pois que rezaó teue o propheta Malachias pera fazer efte encarecimento:A razáo foi, diz a grofa Ordinaria, porque o peccado com $\mathfrak{q}$ trata hüa hoflia conlagrad indignamente he täo grande, que chega em certa maneira

- a fazer fombra a propria eminencia diuina nefta correfpondencia parece que fallou o gloriofo faó Paulo, conforme a expofição de algús doutores modernos, quádo diffe: Quaniza magis patatis deterior a mereri fupplicia qui fitum Dé conculcatirit, of languinem tefamentipollutam duxerit, in quo $\int$ anch ficatus eft, $\underset{\sim}{c}$ fpirbtri gratie contumeliam fecerzt. Se ifto alsim he, manifeltamente fe in ere, que não pode puer maior defordem que aquella, que comete hum peccador, em tratar injuriolamente efte diuino Sacramento, porque o fa cerdute que trata indignamente efte diuino Sacramento, offende a Mageftade diuina por adoraçaó,\& o peccador que trata in juriofamente efte diu no Sacraméto,offende a Magefta le diuina por manifefta violencia.

Húa particularidade moftra euidenter a olho a deformidade deflaviolen
 anjos do Ceo afsiftem a efte diuino Sacra. mento. Ordenando Salamaó o templo de Ierufalem, pos no meo do Sancta fanctoráa ${ }^{2 . p a r a ~ b e ~ a p .30 . ~}$ aArca do teftamento entre dous cherubins" que foltentanaó a tauoa do propiriatorio, em que Deosfallaua fobre o fitio defles
As dous
dous Cherubins ha muy grande controuer fia entre os doutores Sagiados, porm to dos elles concertaó em dizer, que os chere bins defuiauzo osolhos da Arca:Iffifaban reflis pedibus, of factes eoram, erant verfa adexteriorem downur. A boa conueniencia eftau. pedindo que os os dous Cherubins eftivef fem com os olhos fixos na arca, porque def ta maneir a moftrauão o amor com que at:

LegeRiheram l. 2 de remplo so6.
cbigosio. 50. I. in rap. 5. l/aie ad alla verba, Vid D bosuil. in lasdem porügui apparuse. runt in Ecclefia. Chy'fof.zo.5. bam 5.ad pap. An ioch Angeli videnes borrefount, neque iberè audent inn $6 \%$ fîtiaó,\& a vigilancia com que a emparauăo pois que rezaó teuc Salamão pera poros cherubins com os olhos defuiados da arca, a rezão foi porque a arca do teftamento era hum facrario, em que eftaua o manâ, figuradefte diuino Sacramento, \& com efta inuençăo ficaua declarando que atè os pro prios anjos que the afsintião por affiçico defuiauão os olhos por refpeito.

Ifto que na ley velha ie reprefenemia em figura vemos executado na ley por effeito. Tratando o gloriofo fao icau Chryfoftomo, do modo com gue Chrifto Senhor noflo efá no facramento da Eucha riftia, diz, que näo ha nem facrario, nem cu fodia,que não efteja rodeada de milhares de anjos, ğ ern certa maneira fe defterráó com Chrifto do Ceo,por lhe fazerem cor-
te na terfa: polem paffando adiante ajunca, que nunqua os anjos fe moftraráo em fi gura humana, fenão poftrados de jeelhos com os olhos no chão, os anjos no ceo, não tem confiança pera porem os olhos na efCencia diuina? Si tem, porque Chrsfo Se-crath. $18 . n$ m, 10: nhor noffo oauthorizou com dizer. Angeli eor am femper vident faccem patris mei qui incalisef: os anjos no Ceo nāo tem confiança pera poré os olhos em Chrifto,fi tem, porque muitos doutores the applicäo aquellas
 teli prop picere: pois que razaó tem os anjos pera variarem efte eftilo, \&materia. A re- Secundiü expofit. zäo he, porque a me ma grandeza que os renei $4 b .4$ ca.6 7 . obriga a terem no Ceo os olhos fixos em é lib.2.cap 9 . Chrilto, por amor os obriga a terem na ter cyrill.atode Incar ra os olhos baixos por relpeito.

Se os anjos guardáo efte refpeito a Chriarmatura piriv,g, hhor nollo, polto debaixo das efpe-- stucramentaes, manifeftamente fe vè a grande temeridade que cometeraó aquelles, que fizeraó a defordem que eftranhamos contra efte diuino facraméto, pois fen do inferiores na natureza, \& no eftado fe moftraräofuper ores na oufadia, impofsiuel he auer $f \hat{\text { ê, }}$ \&perfeito conhecimento de

Chrifto em homés que cometerăo exceffo defta quali ilade. Muy defordenados anda räo os Scribas, \& Pharıfeus, que puferao á Chulto na crus, porque naó eftauāo, nem
Cardin.Baron. in apparalu a tannal Ecrlegasf. certos na fciencia, nem reformados na religiaó,nem intciros na juftiça, \& manifeflamente le desfaziaó por húa parre, em ambiçaó, \& por outra parte em co biça,como confta do Euangelho, porem S.Paulo affentou, $q$ nunqua poderiaó pór aChrifo na cruz, fe conheceffem fua diuindade: Si

1. Corint.2. $n$ 8. cognoutfent nunquam Domini gloriam cruciper.ait. .2.17. fixißent. Eate Chrifto Senhor noffo the Ternill l.o.nnMar clonem cap. 6. deu efta efcufa na cruz: Pater ignofce illis, norienim fciunt quod faciunt. a vontade humana he táo liure, que chega a peccar a olhos viftos todas as vezes que o appecite a poemfora de tudo aquillo que be juftiça, \& fora de tudo, aquillo que he rezaó.mis que rezaó teue o gloriofo fáo Paule
affentar q́ nunqua os Scribas,\& Pharul s poderiä́ pór aChrifto na crus, fe conhecef femfua diuindade? A rezaó he, porque o pór hum homem as maós em leu proprio Deos, que o criou pormifericordia, \& que - pode anihilar por juftiça, he hum exceffo tão extraordinario, que nunca a vontade humana

Thumana pode chegar a eftos exceffos de odio, em quanto o entendimento não eftá efcurecido por ignorancia, o mefmo difcur fo que leuou o gloriofo ráo Paulo, fallando daquelles que crucificaraó aChrifto, po demos, \&deuemos nos de leuar neftes defa tinados, que afrontarão a Chrifte no Sacra Chryfoftitomo s: mento da Euchariftia, porque núqua a von bumil. 60 addpop. tade podia chegar a eftes effeitos de ray. Antiochenum. ua femo entendimento eftar efcurecido por dureza.

## Parte I I. piblipieca Central

A fegunda coufa que fe infire da verda de, que temos no noffo Euangelho he, que auemos de tomar efta defgraça, que fe cometeo contrao diuino Sacramento, com fupremo fentiméto, porqué vemos a noffo proprio Deos,\& a noffo proprio Redemptor offendido.
luy defgraciado foy el Rey Saul em 1 zouerno, porque aindaque no principio de feu reinado deu moftras de prudencia de religiaó,\& de valor, os exceffos que depois cometco, o fizeraó repronado de Deos, \& auorfecido dos homés, poré o me§ mo foi ounirem os moradores de Iabes r.Reg. Cap 3r, whe Galad, que os Philifteus tinhaó feu corpo mero !3:

$$
\text { A } z \text { morto }
$$

morto pendurado por afronta nos muros da cidade de Betzan, que ficarem lete dias fen comer: leitnaherunt/eptem dies.\& entraremem taó grande colera, que puferáo fú vida em perigo por libertarem o corpo do afronta.Bem puderáo os moradores de $P_{\text {a }}$ leftina paffar com difsimulaçaó nefte cafo porq́ por derradeiro Saul os tinhaopprimi dos có injuftiças, \&juftiça, he fer defprezado na morte, qué nāo for comedido na vida,poisq́ rezaó tiueraó os moradores dela bes Galad, perafazerem efta demoftraçaó? A rezaó foi, porque fe lembraraó,q̣ Saul ti nha fido feu rey, \&feu feñor, \& feitas boas contas, acharaó que elles proprios eraó os que ficauaó afrontados em fuas afrontas, Seo o primor politico chega a eftas ventagés, o primor Chriftaó ha de chegar a outros muito mayores, quando vè afrontad $\cap$ hú Deos,\& a hú Senhor, que fez os hor: fua mifericordia, \& que os refgato.. feufangue.

Efte fentimento he hưa das coufas que Deos mais eftima, naquelles que o fervem pouco ayrofos ficaraó os Apoftolos no tem ©Mabh.26.n 56 . po da paixäo de Chrifto, porqueo defempararaö: Thnc omnes reliftoco fugerent \&\& a co
uardia os debilitou de maneira, que nem hưa pequena efcufa the deixou: porem o gloriofo faó Paulino diz, que Chrifto Se- paulinns epitt 4: nhor noflo fe deu por obrigado aos con-ad Snerrum: feruar em fua dignidade, \& os fazer participantes das alegrias de fua refurreição, fe medirmos efte cafo pellos eftilos de juftiça ordinarria, \& pellos principios do bom gouerno, parece que Chrifto Senhor noffo eftaua obrigado a defpedir os Apofelos, \& efcolher outros homés mais feguros, \& mais primorofos, pera ficarem por capitaés, \& por cabeças da Igreja Catholica, por que gente que perdeo húa vez o brio, de ordinario não fica habilitada pera empre fas gloriofas; pois que rezaó teue o gloriofo faó Paulino, pera dizer que Chritto Senhor noffo fe deu por obrigado a conferuar as Apoftolos em fua dignidade, \& aos articipantes das alegrias de fua re1 aó? A rezão foy, porque os Apoftolos ainda que o defempararaó em feus tra balhos por afsiftencia, fempreo acomparaó, \& feguiraó por fentimento, \& Chrifto fez tanto cafo defta pena, \& defta trifteza, que a effa conta difpenfou na couardia pe ra os naó excluir de feu contentamento, le
ta dourrina he verdadeira, nos peccadores fomos diãte de Chrifto, que reconhece nof fas faltas,mas o fentimento defta afróta fua nes pode feruir de remedio em noflas mi ferias, porque nos pode grangear perdaó pera o paffado, \& efperanças de bens fuz turos.

Poxem aduirtamos, que acompanhan? do os Apoftolos no fentimento, não os imi temos nas duuidas, que tiueraó no tempo em que viraó aChrifto maltratado, porque ChriftoSeñor noffologo na hora em que inflituio efte diuino Sacramento declarou que fe punha nelle pera padecer afrontas, da maneira, que foffe pofsiuel no eftado en que ficaua, fe difcorrermos bé nos my $\Gamma$ Tertull. lib. 5 ¿̈d- terios de noffa Redempçaó com Ter tullia uerfis Marcionem nọ, \&2 com fá Cypriano, auemos de achar Cyprian, in trat. queo proprio dia, \& que a propria hora em de menfa Domini que Chrifto Senhor noffo auia de is confümantis om. niaSaeramëtraćc o Sacramento da Euchariftia, era al le dia, \& aquella hora em que fobia ao Ceo , porque como inftituia o Sacramento daEu chariftia, pera fuptirfua aufencia, a boa con ueniencia pectia que o inflituiffe no dia, \& hora em que fe aufentaua, porem os Euan geliftas todos concertáo em dizer, queChri
fo Senhor noffo inftituio efte diuino Sacramento na noite em q́ fe entregaua a tan tas afrontas, a tantos tormentos \& a tantas mortes, quantas foraó as que the derão os Iudeus, por onde o gloriofo fáó Paulo con Paul 1:adCorint. cluio dizendo: Egoenim accepia à Domino quod aq..11:sum. 24. cocradidivobis qua Dominuslefus in qua nocte tralebatur accipiens panem, evgratias agens dixit accepite, tr, manducate, boc ef enim corpus meum. que rezaó teue Chrifto Senhor nofio pera feguir eftaordem? A rezaó foy diz fancto Agultinho, porque com efte artificio quis Augufl in ppal.33: moftrar que entraua na inftituiçáo defte di ${ }^{\text {ornc. } 1.1 \text { tom. } 8 .}$ uino Sacramento com aquelle proprio ani chry of hom. $8_{3}$.
 mo com que entraua em fua paixaó, \&que fe mudaua o eftado, que fenáo ifentaua do fofrimento.

* Hūa fó coufa nos pode dar cuidado, \& he, nāo fabermos em que lugar eftá noffo * norque efte penfamento tem lugar ne laıs ficis peitos, que fepodé achar na terra, porem bemnos podemos aliuiar có aflentar, que não ha lugar tão baixo em que perigue fua gloria; fe formos ao principio da ECcritura Tagrada, auemos de achar que o primeiro throno em que Deos feafentou por particular afsiltencia nefle mundo
mundo fenfiuel,foi hum corpo feito de to dos os elementos confufos fim ordem, \& fem ornato, nefta correfpondencia tomáo - gloriofo fá Bafilio,\& ogloriofo fan Tc Eaflilib.i Hexam Ambrofio aquellas palauras do Genefis:Spi cap.7. ritus Dominiferebatur ruper aquas porque po. Anbrof. homil, 2 . Hexameron. A.agy? f.lbr. 1 d: nome de agoa tomaó não fomente a agoa elemental, fenaó toda aquella congerie de coufas a que os philofophos antigos chamaó Chaos. A primeira conueniencia pedia, que Deos affètaffe o throno de fua pri Trimeg.in Pimăd meira afsiftencia, no mais fcrmofo corpo $q$
 Paut.Burg.inaddit ad Lyrä. Gene.,.5. dente a mageftade, \& a fermofura diuina, pois que rezaó teue Deos pera affentaro throno de fua primeira afsiftencia, em hnm corpo confufo, \& defordenado? A rezaó foi,porque defta maneira ficou moftrando que fua mageftade, \& que fua authoridane não pendiaō de lugar em que elle r fenaó da propriagrandeza com qu. is taua.
Nefta conformidade fe ouneChrifto no tempo da ley da graça, fe corrermos com deuaçaó os paffos queChrifo andou nefte mundo,\& os palfos porque Chrifto entrou no outro,auemos de achar, que o primeiro
lugar em que Chrifto defcobrio fua diuin dade,pera communicar fua gloria aos homés, ix os fazer bemauenturados foi opro: ,rio inferno, horrido, \& tenebrofo, não na $D$.Themas 3 p $\%$ *'frte inferior, porque nefta ficáóos homés ${ }^{52,6 r, 1 . t o, 2}$. incapazes de bemauenturança,mas na parte fuperior do limbo,em q̆ eftauaó os fanctos Padres, ${ }^{2}$ em certa mancira podemos chamar inferno de fima, \& cadea de fima, Defcendit ad inferos, fe confultarmos noffos proprios entendimentos, aó nos de dizer, que a boa ordem pedia, que Chrifto efcolheffe húa fala real muy bem ornada, ou hum lugar muy frefco,em que fizeffe efta manifeltação de fua gloria, pois que rezaó teue Chrifto Senhor noffo pera efcolher eftacauerna defairofa, \& tenebrofa: A rezaó foy diz Caictano, porque defta manei caietranss ad cit. rä ficaua moftrando, que fua gloria nâo pé locum D.Thome. qualidade de lugar, \& que do propt -..erno podia fazer paraylo: difcorré do por eftes principios, bem podemos con cluir, que aonde quer que eftituer o noffo Chrifto, eftâ fem prejuizo de fua grandeza.

> Parte III.
> A terceira coufa q̧ue fe infere da verdade
que temos no noffo Euangelho he, que auemos de reftaurar efta perda,que padecemos em nos faltar o diuino Sacramento có fuprema applicação,porq́o proprio Deo: olfendido não demanda menes em latif. façaó.

Se difcorrermos pella vida de Chriftó Senhor noflo com facilidade auemos de al cançar, q́ nunqua ouue palfoem que Chrifto Senhor nolfo fe abatefle por humildade,fem o Padreeterno acudir com algüa particular honra em fatisfaçaó, quädoChri fto naceo em hum prefepe, em fummo def emparo, o Padre eterno acudio, mandando os anjos todos do Ceo, que o foffem ado-
D. Peuluas ad Heb. I.num. 6. rar,afsim o teftemunhou o gloriofo S. Pau lo, quando diffe: Et cum introduceret primoge nitum in orbem terre, dexit, wa adorent eun onnes angeliDei. Quando Chrifto chegou ao baptifmo em habito de peccador,ns alto ponto de humiliação, a que poula, ne gar,o Padre ecerno acudio, mandando aos ceos que fe abriffem, \& largando hüa pode rofa yoz, em que o declaraua por filbo fenigual com elle em fua gloria, \& mageftade, ${ }^{2}$ Isim o teftemunhou o Euangelifta S.Ma.heus, quando difie : Aperti funt cali, or ecce
vox de calo dicens: bic ef filias meus delectus, in Mat.3.n. 160 cos 9 quo mibu complacui. Quando Chrifto fe pós na cruz com tanto aperto, que atê o Padre eterno, parece que fe retirana: Deus Deas meus, it quid dereliquifti me. O Padre eterno ${ }^{\text {Math.27.n.46i }}$ acudio, mandando ao fol quefe efcureceffe, \& a oselenientos, quefe perturbaffem, . mteftemunho de fua innocencia, \& cm तI nanifeftaçaó de fua diuindade, afsim o teftimunhou o Euangelifta fáo Lucas, quando diffe: Et tenebra facle funt fuper vninerf am Laco. 2 3.n. 44 ? terram, v/que ad boram nonam. Que rezaó teue - Padre eterno pera feguir efte eftilo, a rezaó foi, porque fcitas bem as contas, achou que era afronta lua naó acudir com noua honra aquelle que fe afrontaua por feufer uiço, toda a rezao pede, que nos conforme mos com o Padrecterno nefta parte, porque Chrifto Senhor noffo feruio ao Padre no em feruiço, \& vtilidade noffa, \& fe o: aure eterno fe deu por obrigado a acudir com noua honra aChrifto, que fe afron taua por feuferuiço, a rigorofa juftiça demanda, que acudamos com noua ho nra, \& com auentejada honra a Chrifto, qu• fe deixa afrontar por noffo remedio,\& partcularmente nefte cafo, pois por nos confo.
folar com fura prefença, ,e auenturou a te. meridade de doudos, \& a timeridade d infieis.

EftimaChrifto tanto efte noffo reconh ciméto, que a elle tomou por húa das prit cipaes partes do premio, \& fatisfaçaó d muito que padeceo por nos, \& do muito $\bar{q}$ padece por nòs, defcreuendo o gloriofos.
. aw.ad Heb.i 2. ก $\%$ \%ns. 2. Paulo as muitas afrontas, os muitos tormé tos, que Chrifto fofreo por noffo remedio, diz, que tudo iftoleuou Chrifo com muito animo, \& com muita alegria, leuando o ollóo em hum muy grande gofto, que efpe raua por premio,\& por fatisfaçăo,nefta cor refpondencia $\int$ e haó de tomar aquellas pa lauras: Qni propofito fibi quando fustinuit crneem confufione contenta. A primeira coufa q̆ dita a curiofidade humana, he bufcar, \& perguntar, quegofto foy efte em queChri fosenhor noffo leuaua o olho no te de fua fagrada paixáo, bem feique materia ha muitas opinióes, \& muitos dilcurfos: porem Theodoreto, conforme ao fentid que lhe dão muitos doutores moBiberafuper epif. der ss, diz, que efte gofto foy o que Chriad Heb.c.ire fo Senhor noffo auia de ter em fe ver ado do,reuerenciado por Deos, \& por Senhor
em tantos templos,em tantos altares,\&em tantas cuftodias, quantas tema igreja Caholica, com tantas feftas,com tantas cerenonias, \& com tantos gaftos quantos faó, suantos fe fazem na Chriftandade; fe Chri O Senhor noffo fe deu por bem pago, 2 por bem fatisfeito com efta fâtiffaçao, naquillo ǵ padeceo por nos, bem podemos dizer, que tambemife darà por bem pago, \& por bem fatisfeito, com eftas noffas cele bridades, \& có eftas noffas feftas na injuria quefelhe fer, pois reftauramos a quebra naquillo que mais eftima.
Nefta parte cuido que tem a cidade de Lisboa feiro aquillo que fe podia defejar, porque neftas demoftraçóes de piedade, \& religiaó, tem chegado a tudo aquillo, \& a maito mais do que a eftreiteza do tempo nodia fobir, \& ainda que eftas defgraças co .o a fer pronofticos de males, bem po demosefperar auentejadas merces, porque Deos mais ha de deferir ao feruiço de mui tos, que ao defatino de poucos. Húa coufa me podeis perguntar, \& he, fe ainda ten des obrigaçaó de procurar,\&follicitaro. ftigo dos homés perdidos, que cometeraó efte exceffo,\& fe mo perguntardes, digo $\underset{\text { fim, }}{\text { q. }}$
fim, purque o caftigo em defordés defta qualidade, he o que acaba de perfeiçoar : religiaó.Querendo Deosefcolher a Phin
Glofa ordi Num. 2 2. ex Auguit.q es pera Sacerdote, infpiroulhe que tomal $\mathrm{S}_{2}$ in exppfímo- fe a efpada na maó por zelo,\&que com hi rali.

Numer. 25 .nи 13. punhal atraueffaffe os delinquentes, que tauáo offendendo a Deos com efcandalo de todo o pouo: Erit fam ip/i quam femmi eius pactum Sacerdotiif fompiterviumt, quia zelatus eft pro Deo fuo. Ce Deos queria efcolher a Phi nees parafacerdote, parece que o deuia de examinar, \& adeftrar nas ceremonias facer dotaes, no dobrar dos joelhos, \& no menear o thuribulo, \& não em matar homés, pois que rezaó teue Deos pera leuar a Phiorig.homil. 20 in. nees por efte caminho? A rezaó foy, porq́ lib.numerorum. a juftiçaem peccadores efcandalofos, cae tảo dereitamente em feruiço de Deos, que náo fométe le reputa por exequçaó de ju ftiça,mas por effcito de religiaō.

Porem aduirtamos, que o zelo do catugo cótra eftes delinquentes, fempre tem lu gar,mas que a exequçao, $<$ oo effeito não ha def ceder, fenaó défois delles conuenci, \& declarados, mandou Deos ao Capi. W. Gehu, que deftruiffe a cafa de Achab,
4. Reg.9.n.7\% pellas grandes idelatrias, \& pellas grandes
exorbitancias que nella auia: Vixt se regem fuper popalum Domini Ifrael, © percaties domum Albab. Exequiou Iehue efta ordem de Deos com tanto rigor, \& com tanta feueridade, que chegou Leos a fe dar por muy fatisfei to, \& a lhe prometer premio temporal na continuaçaó do Reino pera feus filhos atè a quarra geraçaó: Quia ftudicfe egiffi quod rec 4.Reg. $18 . n .30$ tuin erar, w placebat in oculis mess, © omuia que eraint in corde meo fecifti contra domum $A c b a b$, fili] tai $V_{\text {que ad }}$ quartam gener ationems Jedebunt Juper thionam I [rael. com ifto fer afsim, Deos fallando pello ProphetaOfeas diz que auia de caftigar muy bem a cafa de Iehu por ef. ta matança que tunha feito: $V_{1}$ fitabo fangui- Oécas c.r.n. 4. Do nem lefrabel luper domum lebu.Se Iehufez o o Ctores shiqui spud Deos the mandou, \& Deos the approuou o ofealocum. que tinha feito, que rezaó teue $D$ cos pera defpois mandar caftigar fua cafa;algús dou jem graues dızem, que a rezaó foy, - que Iehu fez toda aquulla deftrmiçáo, nāo por fatisfazer a jultiça, mas por fatisfa zer a feu odio, \& ainda que lhe deu fatisfaçaó pella iubftancia da obra, náo quir difsi mular com a defordem, que auia na ir $n$. roö;não nego que efta ponderaçaõ tê in bomfundamento, porem muito melhoi
me parece a opiniaó daquelles que dizé, ${ }_{q}$ averdadeira rezaō foy, porque lehu fez a exequçaó dajuftiça que Ihe Deos mandaua exequutar fem ordem, \& fem diftinçaó de culpados, \& mais culpados atè matar a O chofias Rey de Iuda, \& feus irmaós, por iré vifitar os defcendentes de Achab, como aponta o fagrado Texto, \& náo falta auente jado fundamento a efta confideraçaó porque Deos não manda fazer coulas a carga ferrada, \& o mefmo he faltar nos termos da prudencia, que desbaratar a juftificação da jultiça, \&fe ilto afsim he,o proprio Deos quer que temperemoso zelo,\& que não $\mathrm{f}_{2}$ çamos por impeto, o que fe ha de fazer por gouerno.

E em quanto fe não chegaóa a defcobrir os delinquentes, de maneira, que o caftigo fique acertado conform emonos combers porque fe elle paffa com longanimi rezaó pede, que també nos paffemos cura. paciencia.\& fó auemos de empregar o zelo de vinganca em noflas propras pelfoas ti rand $\rightarrow$ por arrependimento, \& penitencia ne cita, a vida aos vicios, porq̆ noffos pec-
los foraó os primeiros authores defte defconcerto, vendo Deosos grandes defaforos
foros com que fe prophanaua o pouo de If rael, permitio que a Arca do Teftamento ${ }^{\text {s. Refogitapi }} \mathbf{4}^{\circ}$ folle tomada, \& catiua pellos Philifteus, bé pudera Deos caftigar o pouo de Ifrael com caftigos de differente qualidade, $\&$ que ficaffem bem a propofito, porque ao menos fomes, \& peftes vniuerlaes apertáo húa republica de maneira, que näo tem, nem commodidade, nem refrigerio, pois que re zaó teue Deos pera efcolher efte caftigo, a rezaó foi, porque o pouo de Ifrael nấo aca baua de acudir a outros,\&crecendo os pec cados teue Deos por importante afrontatalo em materia de religiaó, \& por vltimo caftigo tirarthe por pena aquillo dode the coftumaua viro remedio. Pareceme que eftamos nos mefinos termos, porque defpois de tantos açoutes com que efte mifera vel Revno foi opprimido femfe methorar itumes, permitio Deos que acontecefle efta defgraça, \& que ouueffe entre nos homem taó defatinado, que afrontando a elle, nos afrontaffe a nos, \& tocaffe na fonte donde nos vemoremedio emnc os males
g.

Com ifto remato o fermáo, pedindo a noflo
noffo Senhor,que tire de toda efta defgraça muitos bés,pois cofuma lua infinita mi fericordia tomar males por principios, \& inftrumentes de auentejadas mercec.ar

## FI M

Faculdade de Filosofla<br>Cianncias e tetras<br>Blolioleca Central



