# S ER M A M 2ue se prigou a S. THEOTONIO 

Na fancia Sè do Saluadorda Bahya de todos os Santós, NA SEGVNDA DOMINGA DA Quarefma, eftando o Senbor expofto, er dandofe principio à reedificagam do ditto Templo:
Peilo Meftre em Artes I O A M D A CVNHA, Vigario encomendado da Matriz de N.Senhora da Piedade, Freguefia de Maruim.
Dado a o prelo pello Douctor MA N OEL ANTVNES
Vigario gèral do Eftado do Brafil.


$$
L \quad I \quad S \quad B \quad O \quad A .
$$

N 2 Officina de I OAM DA COSTA:

$$
\mathrm{M}, \mathrm{D} \text { C. } \mathrm{L} \times \mathrm{XX}
$$

Com todas as licengas neceffarias.

N-2 N. 8 . 2

4
203ロ4R2









- A O \& 2 I I
$\therefore 1720 D$ A C MAOI Ob =aiono alo

$$
. V X X 1 . D C, d i
$$

## $\bar{\xi}$



## ETVOSSIMILESHOMI.

## nibus expectartibus Dominum

 fuum. Luc.12.

OM tanta perfeiçaó quer Chrifo Senhor noffo aos ConfefforesEuangelicos, \& Varoens Apoftolicos, que intimandolhes purezas: fint lumbi veftri precincti: El permanentes (fficacias nas boas obras, ※̈ lucerna ardentes in manibus veftris, que fendo taöliberais no obrar, como puros em o ler; quer que venhaóa fer taó puros, que de homens naô tenhaó mais que as lemelhanças: fimileshominibus, porque de Deofesquer que tenhaōas realidades, porque depois que Deosfe fez homem, quiz que os homens ficaffem Deofes, como diz S. Thots. The in mas: vt homines Deos faceret, factus bomo, \& poriffo quer, opuf 0.57 . que tenhaó as femelhanças de humanos, porèm as realidades de diuinos, que fejaố Deofes: vt homines Deosfaceret ${ }_{3}$ \& pareçaö homens: imiles hominibus.

Nomundo de ordinario fuccede, que muitos fendo homens, querem parecer Deores,como fuccedeo a noffos primeiros pays, qu tendo as realidades de humanos: faciamushominem, quizeraó ter as femelhanças de Deofes : critión ficut Dij, porèmiffo he ruina, porquefer menos, \& querer fer mpis, fer homem, \& querer-parecer Deos, hefoberbas? n-. o Lusbel fe arruinou: projectus oft draco ille magnus: Yoan. in porque Cendo menos, quiz parecer mais, fendo hum Anjo, Apoc.12. quiz parecer Deos, fimilis eroaltiffamo: O Coberba!
A ij
Naõ

## 4

Naöfuccedeo affia aquelles gran des Princepes do Apoftolado de Chrifio Paulo, \& Bernabe, porque vendo todo aquelle pouo os prodigios, \& marauthas que elles obrauaô, querendo publicar fuas excellencias, dizıaó todos,
AA. 14. que defceraơ do Ceo huns Deofes femelhantes a homens, Dij fimiles facti hominibus defcenderunt ad nos, porèm reparai que dizem: defcenderunt, que defceraô, \& naó que fubicaô, que naó fubiraö de homens a Deofes, fenaó que de Deofes baixaraóa fernelhanças de homens. Dïfimiles factibominibus defcenderunt, \&z efta he a excellencia que publicauaô ; porque fubir de menos a mais, dehomens a Deofes, iffo hefer huns homens adeozados, \& he foberba; porem baixar de mais a menos, de Deofes a homens, iffo he fer humildade, \&\& he excellencia.

Poriffo na Dominga de hoe, hauendo Chrifto de tomarhuma noua figura, que iffo quer dizer, transfigura. çaô, ou huma noua femelhança, como dizo Carthuziano: non affumpfot claritatisdotem, fed dotis fimilitudinem: naó a tomoufubindo do que era menos paraomais, fenaó defcendo do que era mais parao menos: Vede, fez que o rofto tomaffe femelhanças de Sol: ficies cjusficut Sol, \& que os veftidos foffem femelhances â neue: vefimenta awtem facta funt alba ficut nix : de forte que a nere correfpondia aos veftidos, \&z o Sol fazia correfpondencia ao rofto; porque como Chrifto era juntamente Deos, schomem, no rofto fe reprefentaua a diuindade, \& nos veltidos a humanidade com que a diuindade fe cobria, como diz o
carth. Carthuziano: Pplendor faciei fopnificat claritatem diwinitatis, futgor vero veftium olaritatem bumanitatiscjus : pois re no rofto fereprefentaua o ferDeos, \& nos veftidos o fer homem, poriffo fez Chrifo que o roto tore femeltante ao Sol, \&os veltidos femethantes â neue, para que re que naó fubia a femelhanças de mais, fenaó que derc femelhanças de menos; pois fendo a neue menos queo homem, \& fendo o Sol menos que Deos, fez que ofer

1) eos no rof baixafe a bemelhanças de Sol: facies ejus fi ou: Sol, \&ufer homem nos veftidos, baixalfe a femelhan= cas de neue : vestimenta autem fout vix.

Eomermo confirma o diuno Sacramento; porquefen: do verdadeiro paô da viảa e ego fum panis viuus, noô le diz que he p:ó que fubio, fen:o quehe paó que defceo: panis qui de Crelo defcendit. Epor ilfo Chrifto no Euangelho naö quer que os Varoens Apoftolicos fubaó, fenaó que deçaô, nôquer que ubaó de homens a Deofes, fenaóque déçaó de Deates a homens, \& vo. fimiles hominibus. Bemeltà, porem a gue: omens hao de ferfemelhantes ? o mefmo Euangelho o diz fimiles hominebus expectantibus Dominü fuй: dizo Euangelho, q́haó de fer femelhantes aos homés que efperauaó por feu Senhor. Ia fe fabeque os homés que ef. perauaó por feusenhor, eraó todos os Prophetas, \& Pa triarchas da ley natural, \& da ley efcrita, pois tudo nelles erahum efperar pella vinda do Senhorpara a Redempçaö do vniverio, como moftrou o Propheta: tuesqui venturuses, an alium expectamus.

Afin he, porèm agora o meu reparo. Como pode fer, que fendo rantos os Pophetas, \& Patriarchas antigos, queira Chrifto que qualquer Varaó Apoftolico tentia Cemelhanças etodos? Ifto parece impoffivel. Ora cu julgo, que eftas femelbancas, que Chrifto enfina, naó fe haú de entender de todos os $P$ opheras, $\&$ de todos os Patriarchas, fenaó fo daquelles tres grandes Patriarchas da ley natural Abraham, Ifaac Iacob, 8 que a eftes fomente quer Chrifto q̂ fiaó temelhantes os Cöfoffores Euangelicos, \& V Vroens Apoftolicos, \&z a razaó eflâ fundada no mefmo Euăgelho.

Dizo Euangelho que haó de ferfemelhantes aos homếs que efperauaú porfeu Senhor, \& pofto que todos os Prowhe \&todosos Patriarchas igualmente efperauao pelhar, \&ppolto que Deos Ceja igualmenre Senhor de todos, com tudo he certo que nas Efcrituras fo deftes tres grandes Patriarchas diz Deos que he Senhor, porque fó Alij deftes

## 6

Ptestres fe nomea Dcos: Deus Abrabam, Deus 1]aac, D.a. Iacob: logofe Chrifto diz que haô de fer femelhantes aos homens que efperauaố por feu Senhor, \& nomeandofe Deos mais propriamente Senhor deftes do que dos mais, bemfe fegue que fò deftes tres grà des Patriarchas fe pòde dizer em rigor, que efperauaố por feu Senhor, ou pello Senhorque fe dizia feu : expectantibus Dominum fium : \& confequentementeque fó a elles quer Chrifto que rejaó Semelhantes os Varoens Apoftolicos: © vos fimiles hominibus.

E ifto mefmo deu Chrifo a entender farendo hoie mais eftimaçaỏ daquelles tres Difcipulos Pedro, Ioaó, \& Sả Ctiago, para as glorias do Thabor, porq́ eftes tres Difcipulos entre todos foraó os q́ mais fe affemelharaó a Abraham, a Ifaac, \& a Iacob, por iffo a meu ver, os traz hoje ChriIto por exemplar, como dando a entender, que queria que todos os mais fe affemelhaffem a Abraham, a Ifaac, \&z a Iacob, da merma forte que fe tinhaó affemelhados Pedro, Ioaö, \& Sanctiago : affumpfit Petrum, Iacobam, 心 loanzem.

Eparece fe deuetudo ifto entender, daquelle grande defprezador das nitras, Conego Regrante, \& prine ro Prior de fanta Cruz de CoimbraS. Theotonio, pois fendo tudo nellerealidades de diuino, \& femelhanças de humano ; realidades de diuino, digo, deixaime dizer affi, que fallo com entendidos; realidades de diuino digo, porque o teftificaó o poder, \& dominio, que Deos the deu Cobre os mares, fobre a morte, \& fobre o mefmo inferno, fobre o inferno, porque muitos efpiritos malinos fe viraố vifiuelmente, ou de medrofos, ou de obedientes fugirem de Theotonio. Sobre a morte, porque eftando El-Rey D. Affonfo Henrique, \& a Raynha fua mulher Dona Mafalda jà nos vltimosfins da vida, \& âs portas da morte, fô a hum toque das măos de Theotonio, recuperaraó in. camente a vida com a faude. Ef fobre os mares finalmente, porque oteftemunha aquella grande tormenta que teue

## 9

arcandofe fegunda ves pera Hyerufalem, porque incitados Os mares com origor dos ventos, fe temerarios acometiaŏ no Ceo, foberbos pertendiaó fumergir a nao, \& para que naố faltaffem rayos, \& affombros, thes apareceo a todos huma fera taó terriuel, horrenda, \& efpantofa, que fentilando rayos pellos olhos, vomitaua horrores, medos, \&t épantos, porèm aos dominios de Theotonio imediatamente obedecendo, defapareceo a fera, calmaraó os ventos, abonançaraố os mares, foffcgou a nao, \& liuraraó to. dos; oh poder mais que humano, \& muito diuino! pois fó quem tem muito de Deos he que pòde obrar femelhätes marauilhas, cono diz o Propheta Rey: tu Deus qui facis mirabilia falus.

Ecom eftas realidades de diuino naó deix ou Theotonio as femelhanças de humano, porque quem viffe a Theotonio andar na Corte, \& nos Paços do Conde D. Henrique, \& del-Rey D.Affonfo Henriquez, eftimadode Reys, venerado de Princepes, \& cortejado de todos, que lhes auia deparecer, fenaé que era hum homem pertendente de honras, de aumentos, \& dignidades, \& nifto moltraua bem as femelhanças de humano, fendo que tudo eraó nelle realidades de diuino, porem com tal excellencia vnia entre fi. as realidades de diuino comras femelharças de humano, que nas fernelhanças de humano, foi todo Cemelhante aos grandes Patriarchas Abraham, Ifaac, \& Iacob, \& confequentemente a Pedro, Ioaó, \& Sanctiago, \& nas realidades de diuino, feguio em tudo realidades de Deos facramentado, para o vermos, neceffito de grasa. Aue Maria.

C
Omecemos pellas femelhanças de Abraham. Quiz Deos fazer a Abraham hum grande Patriarcha no mund facianque to in gentem magnam, \& mandoulhe que $G$ ene $\int$. - intaffe de fua patria : egredere de terratua: notauel ancupatia tiueraó fempre as patrias com os augmentos? pois para Abraham vir a fergrandes: in gentem magnam:

## 8

parece era neceffario deixar a patria, egredere de terrath. Porèm naó he efta a razaó, porque naō foi efte o preceito, porque mandar Deos a Abraham, que fe aufentaffe da terra, naō foi mandar que deixaffe a patria, porque a patria de Abraham era Caldea, \&z quando Deos mandou a Abraham, que deixaffe a terra, jà Ab aham eftaua aufente de Caldea, cimit.6.15. \& pofto ja em Mofopotamia, como diz S. Agoftinho, jam in Me, opotamiaconfituto, boc eft jame egrefo à terra Caldeorum, dixit Deus exi de terratur: lo yo bemfe fegue, q́ fe mandaua Deos a Abraham, que fe autentaffe da terra, naố foi mandar que deixaffe a patria, poi jì eftaua aufente della; fui
phait.de sigrat. Ab:ab. porèm mandar que fizeffe leixaçaó de tudo da terra, cumo explica Philo : perinde est, ac $\sqrt{2}$ diceret aliena animuintuum, vt à nulloex bis detentus, emergas fuper omnia: \& a razaó he, porque para Abraham fubir a grandes dignidades :ffuper omnia, \&z a Patriarcha grande : in gentem magnam, era neceffario que largando a terra, fizeffe deixaçaô de tưdo: aliena animum tuum.

Eifto mefmo deu Deos a entender a Abraham, manGenef.is. dandolhe, que viffe o Ceo, \& contaffe as Eftrellas: Jufpice Celum, \& numer a Stellas, \&z foi como fe differa, 盾 queres Abraham poffuir fortunas, alcançar ditas, \& ter eftrellas,out felicidades : numera Stelias: faze deixaçaö da terra: egrederede terra, \& poem fó os cuidados, \& penfamentos emo Ceo: lufpice Celum, que na terra naō ha fortunas, porque fó no Ceo ha Eftrellas.

Poriffo Pedro feguindo femelhanças de Abraham, alcançoua dita, \&\& a eftrella de primeiro Patriarcha da ley da graça, \& primeiro fundamento da Igreja, fuper hanc Petram redificabo Ecclefím, porque fazendo deixaçaŏ de tudo da terra, ecce nos reliquimus omnia; poz todos os cuidados, \& penfamentos no Ceo, or fecutifumuste.

Eefta he a razaố porque Chrifto hoje fubio com o Difcipulos ao mais leuantado monte Thabor, fazenao nelle huma reprefentaçaō da gloria, \& huma femelhança

## 9

do Ceo : duxit illos in montem excel/um feorfum, of transfizuratus eft artecos, porque quiz. moftrar, que para fe fubir aos grandes poftos, âs grandes fortunas, \& 2os mais leuantados montes das dignidades :in montem excelfum, era neceffario fazer deixaçaó do terreno, \& fubir com a contemplaçaôâ gloria, \& com os cuidados no Ceo, como dizo Carthuziano : in montemexcel fum duxit, vt ima, \& terrena Trarsfg. difcedentes mente in seleftibus habitcmus.

Oh como foube feguir eftas imitaçoens, \& femelhanças Theotonio fancto ; pois fendo fua patria a Prouincia d'Entre
Douro, \& Minho, deixou patria, cazas, pays, parentes, como outro Abraham : egredere de terra tua, de cognatione tua, \& de domopatris tui, \& vindo â Cidade de Vifeu, largou Priorados, regeitou dignidades, \& pizou mitras, \& como cutno Dedro largou tudo : ecce nos reliquimus omnia: caminhando â caza de Hyerufalem, reprefentaçaó do Ceo, para moftrar que nada do mundo queria, porque ló as couzas do Ceo amaua.

Mas que muito fe auia de vir a fer como outro Abraham, \& outro Pedro em as fortunas como Pedro, po que foio primeiro fundamento do Templo da fancta Cruz de Coimbra: luper banc Petram edificabo Ecclefiam como Abraham, porque foi pay da grande familia do Conegos Regrantes de Coimbra: pater multarum gentium.

Porèm ainda neftas femelhanças, acho eu, que excedeo muito Theotonio a Abraham, \& confequentemente a Pedio, porque Pedro \& Abraham, polo que fizeraó deixaço de tudo, foi por interece, Pedro com as othos no premio: quid ergoerit nobis, que affi explica S.Hyeronimo, quid nob is dabis pr.cmï: Abraham com os othos na promef-S.HY 1 $\mathrm{C}_{\mathrm{a}}$ : faciamque te in gentem magn im, \& como diz S. Ambrofio, $;$ on A. foi $n$ effario em Deos o prometer, para que Abraham 's 4. .e a animo de largar : ita etiam proponenda pramia, ne forte desperaret.

Porem Theotonio fem atten der a premio $s_{2}$ nem a peo.
mefic, defentereçado to do de cudole diefpojau, \&elargoutudo, \& efta he a excellencia, \& a ventagem queleuou. Porquelargara mundo, \& feguir a Deos por intere-ce, he de animos fracos, sz de animos femenis, naó attender porèma intereces he fóde animos generofos, \&z de amimos varonis Poriffo Chrifto là no Euangelho, mandou âs Virgens, que oefperaffem ao entrar nas bodas: intraucrunt cum eo ad nuptias, \&t hoje aos Varoens Apoftolicos, máda que o efperemao fahir deffas bodas: quando remertatur à nuptijs, paraque fe entendeffe, que as mulheres como fracas, naó fabiaô feruir fenaŏ intereceiras, com os olbos no premio, \& poriffo lhes poem Cbrifto o premio nas bodas: intraueruint cum eo adnuptias; porèm os homens, como generofos, nà deuiaó feruir com os olhos no premio, fenaé muy defenterefados, \&e por iffo quando fahir Chrifto das bodas: quando revertatur à suptÿs.

Efe Abraham, \& Pedro largaraó feruindo intereceiros, \& Theotonio defentereçado, bem fe fegue que excedeo muito a Abraham, \&onfequentemente a Pedro, porque Pedro, \& Abrahammoftraraó fer de animos facos no interece como as Virgens : intrauenunt cum eo ad nuptias ; porèm Theotonio mnitrou fer de animo generofo no defenterece, como Varaó Apoftolico: quando revertatur à nuptiys. Mas que muito excedeffe Theotonio a Abraham St a Pedro, fe feguio em tudo realidades de Deos facramentado.

Inftituio Chrifto o Diuino Sacramento, \& nelle fez deixa aô de tudo quanto tinha, porque nelle deu a carne, o fangue, a alma, a Diuindade, attributos \& finalmente deu eudo quanto podiadar, pois naó podia dar mais, como diz S. Augoftinho: cum $\sqrt{2 i}$ omnipatens, plus dare nonpotuit; porèm he para reparar, que dando tudo Chrifto en o Sacramento, naó diga que deu ienaó fómente a carne, ... o fangue: caro mea, fanguis mens, agora pergunto, porque naỏ diz Chnifto que deu tambema alma, \&a Diuindade, dizendo
u sendo que deu a carne, \& o fangue? Sabeis porque ? porque quiz moftrar, que emfe defpojar do que tinha, naố attendia a entereces, fenaôa fer muy defentereçado. Vede , a alma, \& a Diuindade era fua, porèm a carne, \& o fangtue era noffo, que de nòs o tinha tomado, como diz S. Tho-S. Thom. mas, quod de noftro affumpfit, totum nobis contulit ad falutem, \& in opw $c_{0}$. dar Chrifto oque erafeu, era fauor que fazia, dar porèm 57. o que era roffo, era diuida que pagaua; com a paga fatisfazia, com of fauor porèm obrigaua, a obrigaçaô pedia cotrefpondencias, porèm a fatisfaçaô naó efperaua retornos; pois por iffo Chrifto diz que deu a carne, \&z o fangue como noffo, \&x naó a alma, \& Diuindade como fua, para ue fe viffe, que naó attendia a entereces, fenaóa fer muy defentereçado, pois naó diz que defpende oque era feu paracorrépondido, fenaô que paga o que era noffo para defobrigado:quod de noftro affumpfit, totum nobis contulit ad falutem. Efe Theotonio largou patria, cazas pays, parentes, priorados, mittras, \& tudo quanto podia ter, fem attender a premios, nem a entereces, bem fe fegueque feguio realidades de Deos facramentado. Mas que minto fetinha realidades de Diuino, \& tó as femelhanças de humano: \& vos fimiles hominibus.

Eneftas femelhanças de humano feguiotambem Theotonio femelhanças do grande Patriarcha Ifaac. Mandou Deos facrificara Ifac, \& que fe the offerecenfe em holocaufto: offeres eum in holocaufum, \& he para reparar que fendo o holocaufto o que todo fe abraza, \& fe confume, comodiz S. Thomas : bolocauftum boc ceft totum incen fum, \& naó feabrazando, nem morrendolfac, porque Deos o naó permittio; ne xiendas manum fuper pucrum diga com tudo Deos que he holocaufto : in holocoughum, \&com muita razaó. porque po ${ }^{7}$ o que If a a c naó morroo em realidade, cố morreo, \& acabou em reprefentaçá porque repre-t fentarfe a Ifac aquella lenha, foge, épada, \& tantcisin-l ftrumentos funeraes da morte, oue foi parallaac, fenaö hís Bij simorrer.
morrer, \& hum acabar ? como diz Gueuarra: inter tot lethaGueuar. lia insitumenta mortifyue aparatum obijtpuer: morreo na rein Mar. prefenta:aó da morte seviueo nas reali fades da vida, visoms 1.

S:Hyer. con. Jonin. lib. I. ueo para a pena, \& morreo parao aliuio, \&z ifto he o que Deoseftima por facrificio, porque he para Deos o melhor holocaufto: offeres enm in bolocaufum.

Porifoo Euangelifta S. Loaó entre todos os Difcipulos foi o morgado do coraçaố de Chrifto; Difcipulus quem diligebat lefus, porque parece âs femellhanças de Ifaac formaua o mefno facrificio, \& o mefmo holocaufto: de S Ioaó differaố os Difcipulos que naô morrera: D'f(ipu'usille non m)vitur, fundados no rexto de Chrifto: fic cum volo manere donec veniam, \$z cô tudo diz S. Hyeronimo que morreo, $\int_{0}-$ xagefomo oct auopoft pafsonem Domini annamortuus, que morrera dizem huns, \& que naō acabara dizem o'tros, o que tudo junto vem a dizer, que como uutro Ifate morreo, \& S.Hy r. viueo juntamente, \& a meu vertudo vem a dizer S. Hyedo frip ronimo, porque diz que S. Ioaō fora martyrifado, mas que Ecalef. naómorrera em o martyrio: quod miffus in feruentis o'ei dolism purior exiuerit, quan intraucrit, com que parece vem a dizer, que o Euangelifta viuco, \& morreo juntamente, morreo na reprefentaçaó da pena do martyrio, \& viueo nas realidades da vida, viuen para o tormento, \& morreo para o aliuio, \& fe ifto eftima Deos por holocaufto: offeres sum in holocaufum, bem fe fegue que holocaufto foi para DeosS. Ioaó, \&z por iffo foi o morgado do cora aó de Chrifto, porque efte he o holocaufto de que Deos faz eftimaçaó, \&tem muita gloria Deos.

Poriffo fazendo hoje Chrifto oftenta áo de fua maior gloria no Thabor, apareceráo juntamen e Moyfes, \&Elia:: Moyfes, \& Elias cum eoloquentes, \& a razáo he, porque Moyfes era morto, porque morreo, \&E Elias era viao, po que näว acabou, \& formando parece entre fi Movfes, \& E: hum holocaufto de morto, \& viuo, de huma vida morta, \& de humimorte viua, que auia de fer para Chrifto, fenão humagloria, ơ trans figuratus eft antecos.

## $1 \%$

Oh que bem foube feguir eftas femelhanças S. Theotonio para gloria de Deos, pois fugeitandofe â claufura, \&z votos da Religiaó, he certo que foi para Deos, hum holocaufto, como diz Dauid : introibo in domum tuam in bolo-P Pal.6s cauftum; redáam tibi vota mea, que entrar na Religiaó, \& caza de Deos, introibo in domum tuam, \& confagrarfe a Deos porvotos: reddam tibi vota mea: he hum holocaulto para Deos: in bolocaufis, \&refte foi Theotonio fendo Religiofo, ccmo diz S. Thomas: quife omnino mancipant diuino feruitio, quafi holocauftum Deo offerentes, Religiofi dicuntur, porque na ${ }^{22.2 .869}$, Religiaó ficou Theotonio viuo, \& morto juntamente, morto para o mundo, \& viuo fô para Deos, morto para os aliuios, \& viuo para as penas, viuo para as obediencias, $\& x$ morto para as liberdades, \& fe ifto he para Deos holocaufto: qu' 3 holocauftum Deo offerentes, Dem fe fegue que feguio Theotonio femelhanças de Iface , \& confequentemente de Ioaó, pois Inaö, \& Ifaac foraö holocauftos a Deos: offereseum in holocaufum.

Porem ainda neftas femelhanças excedeo muito $S$. Theotonio ao grande Patriarcha Ifaac, \& confequentemente a loaō, norque Ioaö, $\& x$ I/aac, pofto que foraö igualmente holocauftos a Deos como Theotonio, com tudo Ifaăc, \& Ioao foraô holocauftos forçados, \& por violencia, Ifaac por forças do pay, \& vontade de Deos :tollefiium tu$u m$, \& Ioaó por violencias do tyrano: miffus in feruentis olei dotium; porem Theotonio foi holocaufto muy liure, \& por fua liure vontade, que iffo moftra aquelle verbo, introibo in domum tuum in bolocaufis, \& efta he a ventagem que leuou Theotonio, porque he o que Chrifto mais eftima, st aconfelha no Euangelho.

Diz Chrifo no Euangelho, que tenhaố os Varoens Apoftol ics tochas acefas em as mãos, $\&$ lucerne ardentes in ma: us vestris, \& he o mermo como dizer, que fendo ainda viuos, fe reprefentem jà por mortos, \& que conferuando ainda a vida, fe confiderem como quem eftà jà com a

## 14

candea na maô âs portas da morte, como diz Gueuarıa
Guen in Epiz. öc. ad Enãg. viuens mortem preveniat, io martis dolores experiatur, \& he que fejaô viuosem realidade, \& mortos em reprefentaçaô, mortos para o mundo, \& viuos fô para Deos, porfer ifto S. Aug.dehum facrificio, \&x holocaulto, que mais agrada a Deos, cocinit. Dei modiz S. Augoltuho; in quantmmuadomoritur, vt Deo vicap.6. wat, fac iffiumeft. Porèm hepara nepararque diz Chrifto, inmmibus veftris, em voffas máas, como moftrando, que efte facrificio, ou holocauto de morto, \& viuo juntamente, naó queria que foffe por forģa, fenaü por vontade, naó par vontadealhea, fenaó por vontade propria, si como eftando em fua proppis máo, in manibus veftris.

Efe oholocaulto de If aac efteue na maô do pay, se vontade de Deos, tolle filium inum, \&L o holocaulto de loaó efteue na mio, \& vonta do dotyrano, miffus in feruentis oleidolium, \& fe o holocaufto de Theotonio efteue em fua propria mão, sliure vontade, introibo in domum tum, bem fe regue que fendo efte o holocaulto, que Chrilto mais eftima, \&aconfelha, que excedeo muito Theotonio a Ifac; \& confequentemente a Ioảo. Mas que muito os excedeffe, Se feguia realidades de Deos facramentado.

Quer Chrifto offerecerfe em facrificio, \& holocaufto no Diuino Sacramento, debaixo de accidentes de páo, \&L nelle fe conftitue vilio, \& morto juntamente, como bem o motrou em dizer queeftaua no Sacramento feu Diuino corpo, boc est corpusmium: pergunto, no Sacramento náo eftà tambem a alma? direi, per concomitantiam: fi, porèm formaliter, ট̋ primario naó. Como affi ? Porque náo eftà a alma no Sacramento formaliter, ふ́ primario, \& eftà fóper concomitantiam? Sabeis porque ? porque quer Chrifto moItrar, que no Sacramento eftà viuo, \& morto juntam ente. Porque fe entáo fe viue quando o corpo eftà com a entăo fe morre quando fem alma fica o corpo, bem fe fegue, que no Sacramento viue, \& morre juntamente Chrifto,

To ; vius, parque per conromitantiam eftà o corpo coma als $m a$, \& morre, porque formal mente eftà fem alma, ocorpo: bacest corpus meum, \& affi eftà viuo, \& morto juntamêre, viuo na realidade : ega fumpanis viuns, \& morto ena reprofentacão : mortem Dominianunciabitsis. Porèm he parareparar, que antes que Chrifto fe offereceffe em holocaufto demorto, \& viluo no Sacramento, debaixo dos accidentes de pão, tomou primeiro o páo em fuas fantiffimas măos: accepit panem in fanctas, ac venerabiles manhs (uos porque quiz moftrar, que offerecerfe em facrificio, \& holocauito no Sactamento, náa fora porforça, fenảo muy liaremente, \&z muito porfua vontade, pois para ofazer, náo eftaua em măo alhea, fenăo muito em fua propria mão: in manus fuas.

Efe Theotonio liuremente, š năo porforça fe offerere em facrificio, sz holocaufto fendo Religiofo : introibo in domum turm in bolocauftis; bem fe fegue que feguio realidades de Deos facramentado. Mas que muito fetinharea. lidades de diuino, \&fó as femethan ças de humano: fomiles hominibus.

E neftas femethanças de humano, feguio finalmente Theoronio femethanças daquelle grande Parriarcha: lacob. Foilacob o esforçado nas lutas, pois jà do ventre da mây trouxe herdado oesforço paraas contendas:cotlidebantur in vetero paruuli, \&z nifto fe affemellia Sanctiago ao Patriarcha Iacob; porque foi ta mbem Sanctiago or forçado guerreiro nas batallias, pois fó a Sanctiago fe inuoca nas contendas, \& feapelida para as victorias; \& por iffo a meu verfe chama Sanctingo, Incobo ; affumpfit lefus Petrum, of lacobum, par que fe entendeffe, que Saneriago, \& Iacob ambos erăo lemelhantes nas lutas, \& nas contendas, pois omermo he lacobo, st lacob, que lutador, como dizo Sarthufrano: Izcobushoceft luctator, eufupplantator, affi uuuera de ler, q́ pois lacob auia de alcançar por premio a benção : erifque benedit̄tus, \& Sarctiago auia de alcançat a gloria do Thabor por premio : affumpfit Irfur, of Lasobsm,
era neceffario que foffem hun perpetuos guerreiros na vida, para que fe viffe que o premio naó re daua fenaó a qué o merecia, \&o alcan aua pella ponta da lança, como diz S. Paulo: non coronabitur nifi gut egitime certaverit.

2 v 5 .
Porem reparo que fendo Iacob, \& Sanctiago o mefmo alento para as contendas, \& para as victorias, chegaffem a recear fugindo, \& fugir temendo. Iacob fugindo de feu
Genef. $27^{\circ}$ irmaö Efau; fuge ad Labam fratremineum: \& Sanctiago naö fedando em ne hhuma parte porfeguro, \& fempre fugitiuo, jà de Iudea para Samaria, de Samaria para Efpar h i, de Efpanhifinalinente para Hyerufalem; como affi? feo fugir indica fraquezas, \& o recear moftra couardias, comoIacob, sz Sanctiago fe publicaó alentados par. contender, fe lhes falta o animo para refîtir ? oh naố eftais no cafo ? Eftas contendas, \& lutas de Sanctiago, \& Iacob, fignificaó moralmente as contendas ef pirituae de hü Chri-
Gsilb: ftaó com o demonio, como diz Guilherme Parifienfe, mo$\mathbb{P}_{\text {arobic. }}$ raliter Efaudefignat diabolum, lacob autem difignat bominem fidelem, qui babet luctaricum diabolo: pois por iffo fogem, \& temem, porque fe conheça que o mayor esforço para véeer ao demonio, naó confifte em acometter, renaô em fugir ; naó confifte em prefumir de confiado, fenaô em fe retirar de medrofo, que poriffo fe diffe, que huma boa retirada he victoria. Ea razaó he, porque a confiança aloja, o alojamento fempre foi temeridade, a temeridade precipicio, \& o precipicio fépre foi ruina. Pello contrario quem foge, \& teme; porque quem teme lefconfia, a defconfiança acautella, oacautelarfe fempre foi prudencia, \& a prudencia fempre fugio de perigos de perderle, \& dirigio fempre a acertos para gan harfe.

Por iffo Chrifto leuando hojeem fua companhia aos tres Difcipulos ao leuantado monte Thabor, perm ctio, que em tanta gloria cahiffem, \& quetemeffem : ceciaen it, \&otimuerunt valde ; para thes aduertir, que ainda que eftiweffem no leuantado monte da graça, \& amifade de Deos,

## 19

nem por iffo deuiaó de confiar de prefumidos, renaô temer femprecomofracos : © timuerunt, porque ainda em companhia de Chrifto naố eftauaó feguros, porque ainda affi podiaō cahır, é ceciderunt. Por iffo Iacob,\& Sanctiago confeguiraó a palma de victoriofos, \& naoo confiaraô de prefumidos: fugead Laban.

Oh como foube feguir eftas femelhança S. Theotonio, pois para vencerao demonio, \& alcançar delle a victoria, de toda occafiaō fugia, porque mais fraco que todos fe cōfideraua, como diz fua lenda : © omnium veluti fe minimum arbitrabatur, \& poriffoa toda a occazao fugia, porque de fi mefmodefconfiaua, pois conlecendo ferem as mutheres as armas mais efficazes com que coftuma o demonio triumphar de todos, foube rebater eftas arrnas fugindo, para vencer retirandofe, porque fó na fugida doftas occafioês, ficaō certas as victorias, como diz $S$. Thomas de Villa noua: eas fugife, viciffe eft, \& affi de tal forte fugia, \& fe retiraua Theotonio, que nunca teue confianças, nem fe atreueo a falar, eftando fó com mulher alguma, porque tanto as temia, \&tanto de fimefmo defconfiaua, que ainda a mefma Raynha Dona Mafalda mulher del-Rey D. Affonfo Henriquez, nunca confentio que the entraffe no clauftro do Conuento ; porque dizia, que os cue fugiaó do mundo para vencer ao demonio, naố deuiaó ver mulheres, fenaô defpois de mortas : noneffe ordinis afferens,feminam habitaculum ingredimundum fugientium, nif forte defunctam.

Poriffo Theotonio venceo ao demonio, \& leuou a via Ctoria, \& a palma da virgindade, virginitatem perpetwo coluit, porque âs femeltan as de lacob fugia, \& âs imitaçoens de Sanctiago defconfiaua : $\delta$ omnium velutife minimum aythit batur.

- orèm ainda neftas imitacoens, \& femelhancas fe auan tajou muito Theotonio a lacob, \& confequentemente a Sanctiago, porque Sanctiago, \& Iacob, pofo que alcan-
çariô vicarias partsamerofos, \& fugitius, com tadofol defpoisque experimentaraó ruinas por confiados, porque lacob ambiciofo do morgado, chegou prefumido a medir forças com Efau por nafcer primeiro : callidebantur in veteroparuali : \& por iffo ficour rendido, \& nafceo primeiro Efau: prior egreflusef: : \& Sanctiago ambiciofo de lugares prefimio confriado auantejarfe a todos nos merecimentos: ve fedeant bi duo filij mei, vnus ad dexteram tuam, ó vnius ad finiftram: \& poriffo fahio vencido, \& reprouado: nefcitis quid petatis, porque he prouidencia diuina, que a efpiritos confiados, os permitre ver cahidos. Poré Theotonio nunca chegou a prefumir, porque fempre cliegou a défonfiar, \& por iffo fempre venceo de temerofo, \& fempre triumphou de defconfiado : virginitatem perpetuo coluit, \&elta he a ventagen queleuou Theotonio.

Porque he a que Chrifo aconfelha no Euangelho, beati Serui,quos cü venerit Dominus, inuenerit vizilantes: diz Chrifto no Euangelho, que para nefta vida fe fegurar o triumpho de bemauenturado :béati ferui: he neceflario eftar vigiando, \& naŏ dormindo : inuenerit vigilantes, \& a razaö he, porque o dormirfupoem défuido, \&o vigiar fupoem cuidado, no defcuido ha muita confiançą; no cuidàdo ha muito receyo; quem recea vigia para a cautelarfe, \&\& quem cófia dorme paraperderle, \& de confiado fe perde; pois por iffo Chrifto dizque vigiem, \& naó que durmaó; para moftrar que para o triumpho da bemauenturança, naö feruequem dorme dé confiado, fenaó quem vigia de receofo: inuenerit vigilantes.
Efe Iacob; \&SanCtiago chegaraố a confiar de prefumidos, \&z Theotonio nanca prefumio de confiado, bem fe fegueque excudeo muito a lacob, \& confequentemente a Sanctiago. Mas que muitoos excedeffe fe feguia real dades de Deos facramentado.

Parece tenhofatisfeitoâs circunftancias, \& obrigaçoếs do tempo; dodia, \& dacelebridade; dotempo que he da

## 19

regǘda Dominga da Quarefma; do dia, que he de S. Theotonio, $\&$ da celebridade que be de Deos facramentado.Porèm como nefte dia fe dà principio às obras, \& noua reedificaçaó defte Templo do Saluador, \&\& fancta Sè da Bahya, para que me naó falte efta circunftancia, he neceffario hir continuando com as mefmas femelhanças dehumano, \& realidades de diuino.

Foi Theotonio em Coimbra, pofto que com outros cô panheiros, o fundador daquelle magnifico, \& fumptuofo Templo da fancta Cruz, paraque fe viffe; que nas femelhanças de humano, naó auia circunftancia alguma, em que naô foffe feguindo imitaçoês de Abraham, \& de Ifaac, \&z de Iacob,\&z confequentemente de Pedro, de Ioaó, \& de Sanctiago ; porque Pedro, Ioaô, \& Sanetiago, Abraham, Ifaac, \& Iacob, todos foraü fun dadores, que edificaraô Têplos à fancta Cruz, pofto que emreprefentaçaó, \& Theotonio em realidade. Eu o moftro.

Foi Abraham com Ifaac ao monte Moria a offerecer a Deos facrificio, \&z tanto que chegaraó, diz o texto, que logo edificaraó hum altar : in quo redificauit altare : \& a meu ver foi o mermo, que erigir, \& leuantar hum Templo, lugar proprio para o facrificio, \& fundome no mefmo rexto, que diz, que chegando lacob dahi a muitos annos a aquelle mefmo lugar, dife que ali eftua hum Templo,ou cafa de Deos: non eff bic aliud, nifidomus Dei, \& porta C.eli; separece fallaua daquelle altar;ou Templo, que alitinhaó edificado Abraham,\& Ifaac para o facrificio.edificauit alta$r e:$ affi parece ; Porèm agora pergunto, \& a quem tinhaố Abraham, \& Iraac edificado efte altar, ou Templo ? Euentendo queâ fancta Cruz, porque diz o Texto, que edificaraó aquelle alt r, ou Templo para nelle fe colocar a lenha. pueleuaua Ifaac: edificanitaltare, \& defuper lignacompofuit: Ià fe fabe que a lentra era figura do diuino lenho, \& ragrado da Cruz de Chrifto, porque liaac com a lenha figuraua a Chrifto com a Cruzâs coftas, como dizo Car-
thuflano : Boulatiocrucis prefiguratafuit in 1 face filio Abrabe, If one eninaliona proorus humeris ferebat, fic Christus proprös hum mepiscrucem bajulabat. Pois fe Abraham, \& Ifaac tinha ö edificado aquelle Templo para a colocaçaóda lenha, \& de fuper ligna compofuit: bem fe fegue que fendo aquella reprefentaça dafaneta Cruz, que à fancta Cruz he que tinhaó edificado aquelle Templo : edificauit altare, non eithic aliud mifi domus Der.

O mefmo fe moftra em lacob. Chegou lacobàquelle mefmo lugar do monte Moria, \&z cancado do caminho ferecoftou fobre huma pedra, entregandole neila aos braças do fono, onde vio aquella myiteriofa efcada, que té-do os pès na terra, hia topetar là comas pontasem o Ceo: viditque in'omnis fcalam ftantem fuper terram, \& cacumen illius tangens Celitun, Sz affombrado com a vifaó elpertou, \& lançando maö da pedra, que lhe tinha feruido de cabeceira, a erigio, \& leuantou por titulo : tulit lapidem quem fuppofueratcapitifuo, é erexit in titulum, \& foi o mefmo que pôr máos âobra, se lançar a primeira pedra, dando principio a hum Templo, ou cala de Deos, comoelle mefmo o affirmou: lapis ifte quem crexi in titulum, vocabitur domus Dei. Sendo pois efta pedra, outitulo hum Templo, que edificou Iacob , he para admittir que Iacob naố deu principio à edificaçaó defte Templo, antes de ver a efcada fim, porèm defpois que a vio: viditque in fomnis falam; para que fe entendeffe que aquella efcada era a quem elle confagraua o Templo, porque como a efcada era reprefentaçaó da fanCta Cruz, como diz S. Augoftinho, fcala v que ad Cielos attingens, crucis figur am habuit: o mefmo era leuantar Iacob Templos à efcada, que erigir Templosâ fanta Cruz : vocabitur domus Dei.

Poriffo Pedro, Ioaó, \&z Sanctiago, feguindo as me inas imita oés, tanto que hoie no Tabor ouniraố fallar na Cinz de Chrifto em que auia de padecer em Hyerufalem, como entendem muitos: loquebantur de exceff : quem completurus

## 1

erat in Hyerafalem : logo todostres lhe edificàraó tres Tê~ plosno dezejo, \&z na vontade : faciamus hictriatabernacula, para que fe entendeffe, que todosâs imitaçoens de Abraham, Ifaac, \& Iacob, fe conftituiraố fundadores, que edificaraō Templos â fancta Cruz. E fe Theotonio em Coimbra foi fundador do Templo de fancta Cruz, bem fefegue que em tudo foi feguindo femelhanças de Abraham, de Ilaac, \& de lacob, \& confequentemente de Pedro, de loaó, \& de Sanctiago; pois Theotonio como todos, \& todos como Theotonio edificàraó Templos â fancta Cruz.

Porèmainda neftas femelhan as, acho eu que excedeo muito Theotonio a Pedro, a Ioaõ, \&z a Sanctiago, a Abraham, a Ifaac, \& a Iacob, \& a razaō he porque Abraham, Ifaac, \& Iacob, Pedro, Ioaó, \& Sanctiago, pofto que edificàraó Templos â fancta Cruz, como Theotonio, comı tudo foi fó em figura, \& em reprefentacaó, porèm Theotonio foi em realidade, \& quanto vai da figura ao figurado, \& do vino ao pintado, tantoparece excedeo Theotono atodos elles: Affi he,

Mais, A braham, Ifaac, \& Iacob, Pedro, Ioaó, \& Sanctiago foraó fundadores que edificaraô Templos fómente â fanEtaCruz, porèm Theotonio naô fó â fancta Cruz edificou Templo, mas tambem edifica hoje efte Templo do Saluador, \& fancta Sè da Bahya. Enaó faça duuida dizer eu queS. Theotonio edifica hoje efte Templo do Saluador; porque he certo, quea $S$. Theutonio fe deue a edificaçaü defte Templo. Po que hauendo tantos annos em que femprefe tratàraó deftas obras,nunca tiueraú eftas obras effeito ; mas antes por eternas ficàraó fendo fempre obras da Sè. Porem dépois que entrou nefte Templo aquella infigne reliquia, bra o, ou maó de $S$. Theoronio, logo fepoz mañâ bra, paraque fe entendeffe, que fe as obras tiueraô acito, foi porque $S$. Theotonio tinha metido nellas a maó.Com que fe verifica que fendo S. Theotonio o fundador do Templo de fanctaCruz, tamber a elle fe deue a C $+1 j$ edifi-
edificaçiô defte Templo do Saluador. Eefta he a excellencia com que fe auantaja Theotonio a Abraham, a Ifaac, \& a Iacob, a Pedro, a Ioaô, \& a Sanctiago.

E arazaó he ; Porque como toda a excellencia, \& vltima perfeiçaô da Cruz, fempre he por:ordem ao Saluador, por fer o Saluador o que deu as eftimaçoensâ Cruz, bem fe fegue que Abraham, Ifaac, \&- Iacob, Pedro, Ioaố, \& Sanctiago, edificando Templos fómente â fancta Cruz, naố chegaraó ao vltimo termo de fua perfeiçaô; pois naó chegaraó a vnir a fancta Cruz ao Saluador; Porèm Theotonio edificando Templo, naó ló a fancta Cruz, mas tambem efte do Saluador, bemferegueque chegou ao vltimo fim de fuas excellencias, \& âfua perfeiçaó mayor, pois chegou a vnir o Saluadorà fancta Cruz, \& nifto, he certo, que excedeo muito Theotonio a todoselles. Mas que muito os excedeffe, fefeguia realidades de Deos facramentado.

Inftitue Chrifto o Diuino Sacramento , \& confagrando feu Diuino corpo: hoc eft corpus meum, repete juntamẽte lembransas da morte, como diz S.Paulo: mortem Domini anunciabitis, \& a razaô he, porque como a morte de Chriftoer2 a fua Cruz : mortem autem Crucis, \& o reu Diuino corpo crahum fagrado Templo, como dizo Euangelifta S.Ioaó : de Templocorporisfui, por iffo repete Chrifto no Sacramento lembranças da morte, confagrando feu diuino corpo, para que feentendeffe, que confagrarno Sacramento o corpo em lembrangas da morte, fendo a morte Cruz, sz o corpo Templo, era o mefmo, que no Sacraméto confagrar Temploâ fancta Cruz, mortem autem Crusis.

Eeftando Chrifto na Cruz antes de morrer, inclinou a cabeça : inclinato capite tradidit (piritum, 8 com efta inclinaçaó da cabe a, he certo apontaua ao lado, \& defcobria o titulo, porque notitulo eftaua o nome de Saluador que: iffo quer dizer, Iefus, que eft aua no titulo: Iejus, hociegt Sal-? uator, \& no lado tinha o Diuino Sacramento, como dizem: os Santos Padres : de latere Chriftiexierunt Sacrumenta, \& co

## 28

mo Chrito no Sacramento tinha jà cơfagrado o feu Diuino sorpo por Temploâ fancta Cruz, agora parece queria porvlcimo romplemento, que o Sacramento do lado a quemapontaua, confagraffe o mefmo Templo ao Saluador que na Cruz décobria: lefus, hor eft Saluator, para que fe viffe, que o Diuino Sacramento naô fó â fancta Cruz, mas tamber ao Saluador confagra Templos, vnindo o Saluador â fancta Cruz.E fe S. Theotonio naó fó edificou Temploâ $n n c t a$ Cruz, mas tanbem edifica hoje efte do Saluador, bem refegue que feguia realidades de Deos facramentado : Mas que muito fe tinha realidades de Diuino, $\& \%$ sò as femethanças de humano: fimiles hominibus.

Tenho dado fim âs obrigaçoens, \& circunftancias todas, Porèm he neceflario aduertir, que S. Theotonio para aedificaçaó do Templo de fancta Cruz; de tudo fe defpojou, se tudoquanto ti nha dépendeo, rom que parece ficou taô impoffibilitado, que para continuar agora com a noua edificaçaô defte Templo do Saluador, lhe he neceffario pedir efmola. Pofto que S. Theotonio ten ha maô para eftas obras, com tudo he neceffario, que para eftas obras todos lhe dem amaó.:

Paraa edificaçaô do Templo de S.Cruz, lhe deu a maố - Princepe D.Affonfo Henriquez, que ainda naũ era Rey, \& agorapara edificaçaó defte Templo do Saluador, the dà a mão o Princepe $D$. Pedro, que Deos guarde, que tambem năo he ainda Rey. Efeao exemplo do mayor, todos fe prezão de imitar, como diz o Poeta: Dúcis ad exemplum totus componitur orbis : razăo he que todos imitem a täo generofos, \& foberanos Princepes de Portugal. Porque feo Gouernador defte Eftado Affonfo Furtado, por imitar a feufenhor, \&z Princepe, concorre para eftas obras com táto zelle, $\& 2$ com tanta piedade, comovedes, bem he que rodos .eguindo a mefma imitaçáo, concorráo com a mefma piedade, \& com o mefmo zello para honra dos naturaes , credito dos moradores, \&\&gloria de Deos. Porque he
he laftima, que huma Sè da Bahya cabeça de todo o Eftado do Brafıl, efteja em taó miferauel eftado?

E confioeuem S. Theotonioque faberà correfponder a todos, fatisfazendo como coltuma. Porque le o Princepe D.Affonfo Henriquez por oraçoens de $S$. Theotonioalcä¢̧ou victoria contra aquelles finco Reys Mouros, que foi occafiaó de fua coroa, \& de coroarfe Rey, affim efpero eut que tambem o Princepe D. Pedro, que Deos guarde por interceffoens de $S$. Theotonio triumphe de feus contrarios, \& venha breuemente a poffuir a coroa, \& a gozar pacificamente o nome de Rey. Efinalmente o Gouernador defte Eftado, \&todos osmais, queâfuaimitaçaó ajudarem a S.Theotonio para eftas obras, he certo, queexperimentaraó muitas felicidades, sctriumphos contra o demonio. nefta vida, com que poffaó fegurar permanencias na graęa, \& poffâo defpois da morte gozar por eternidades a coroa da gloria. Ad quam nos perducat Dominus Omnipotens, čc.

## LAVS DEO.



