## SERMAOC <br> 

GLORIOSO PATRIARCA S.FRRANCISCO, PREGADO EMO NONO DIA DE OUTUBRO; e fexto do folemne Oitavario, que annualmente the confagraó as Religiofas do Mofteiro da Efperança de Lisboa, COM O S ANTISSIMO
 EXPOSTO. Pelo R.P.M. Fr.FRANCISCO DATRINDADE, Leitor Fubilado, Qualificador do Santo Officio, Consul. tor da Bulla da Santa Cruzada, e Ex-Diffinidor da Santa Provincia dos Obfervantes de Portugal.

OFFERECIDO AO MESMO SERAFICO PATRIARCA, E dado á luz a inftancias de hum efpecial amigo do Author.

## LISBOA:

Na Of. dos Herd. de ANTONIO PEDROZO GALRAM.
M. DCC XLIX.

Com todas as licengas receefarias.

$$
\begin{aligned}
& \text { (a) A P ( } \mathrm{x}+\mathrm{H} \text { ? } \\
& \text { A0ДA1月TA4 0801810.10 } \\
& \text { © } \\
& 22 \\
& \begin{array}{ll}
48 \\
4 \\
4 & 8 \\
4 & 8
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 30
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-unomicheminilhall mamenooll } \\
& \text { OLPMANA YDAD }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \sin 2 \\
& \text { i } \mathrm{a} \\
& \text { - AOSA }
\end{aligned}
$$

$$
10+2020
$$

Faculdade de Filiosella<br>Giências e Letras<br>Biblibteca Central



Em fabcis vós a violen. cid, que fer ao men genio, quem contrala minba bontade quix, que refufciuafe efte * ii

Sermaó

Sermaö daquelle voffo Clauftro, aonde eu - bavia fepultado, e aonde defejava, que foffe efquecido para fempre; porque bum Sermaö femfubfancia, e femornato, buma obra Sem alma, e fem Efpirito, era melbor defcançar na Jepultura do efquecimento, do que fabir a publico com os alentos do prèto. cMas como nà foy aceim ta a refifencia, que tive para dalo; equem triunfou da minba repugnancia fez, que fe expuzeffe ao juizo dos bomens, que certamente libe baö de examinar as faltas, e o baö de julgar pelos defeitos, pareceo. me razaö conjagrallo a volfos pés, naö para offerecervo. 10 em /acrificio; pois be pequeno bolocausto a tanta Santidade, Sea naö para pedir-vos, que já que a caufa be doffa, fejais feu Patrono naquelle tremendo juizo, em que tambem Sabirá condemnado, como rèo, o autbor idella, Se a volfa proteç̧aô naö introduzir nos animos dos Cenfores bum constante affenfo ad verda*
verdade, que fe allega, de que naô po. de fer culpado na impreffaõ, quem nunca teve nontade de imprimillo. Protegey, como Santo, e abençoay, como Pay, a efle

## Humilifino, e mais indigno filbo voffo

Fr. Francijco da Trindades

# LICENCAS DA ORDEM. 

## N. R. ${ }^{\text {mo }}$ P. Cömiffario Geral!

OUe magoado juftamente me laftimava eu até agora, de que alcançando por tantas vezes a felicidade de ouvir as lições, que na Cadeira da Mafrenfe Athenas expunha o Reverendo Padre Meftre Fr. Francifco da Trindade, Leitor Jubilado na Sagrada Theologia, Qualificador do Santo Officio, Confultor da Bulla da Santa Cruzada, e Ex-Diffinidor da Santa Provincia dos Obfervantes de Portugal, nunca pudefle confeguir o participar deftas no pulpito ; porque fempre perdi as occafī̃es de aprender, defviando-me a providencia algumas, que fe offereciaó para admirar a elegancia defte Demofthenes Lufitano ; ainda que em repetidos actos, e em diverfos lugares, o ouvi louvar: agora porém, que Voffa Reverendifinia he fervido ordenar-me feja o Cenfor defte Sermaó do Noffo Serafico Saổ Francifco, que o mencionado Padre Meftre recitou em o nono dia de Outubro, e fexto do Solemne Oitavario, que annualmente the dedicaó as Religiofas do Mofteiro da Efperança de Lisboa, o eftimo, comoefpecial, e fingular beneficio ; porque hoje ingro, o que muito ha defejava, e principiando
a exercer da Santa Obediencia o minifterio, puz na dedicatoria os olhos, e lendo-a fiquey fuppenfo; porque o difcurfo me perfuadio fer defte Pa negyrico o Author hypocrita no literario Orbe; e nefte conceito vacilando principiey da Oratoria a liçaó, e efta de tal fórte na minha duvida me confirmou, que fiz juizo certo, do que até alli naó excedia as esféras de fulpeita, affentando que era na realidade hypocrita no literario Orbe, pa. ra o que naó tive menor fundamento que a melma doutrina, que na fua Oraçaó Panegyrica expende, quando por eftylo fubido affirma fer o noflo grande Patriarca hum hypocrita, e que a fua virtude fora huma continuada hypocrefia.

Mas hypocrita o meu Patriarca, e hypocrita o Orador! Sim : hypocrita S. Francifeo no Or be da Santidade; e hypocrita o Panegyrifta no literario Orbe: foy hypocrita Francifco no Orbe da Santidade ; porque fendo taó abalizada a fua virtude, elle confeffava fer o homem mais perverfo: e he hypocrita no literario Orbe o Orador de Francifco ; porque fendo dotado da fciene cia mais preclara, julga que he totalmente diminuta: e com efta humildade fe reveftia para recufar dar a luz efte feliciflimo parto, legitimo filho do feu elpeciofo talento, o qual a todos ferve de admiraçaó ; porque dividindo-fe os feus eftudos em dous cuidados taó differentes, como o pulpito, e a Cadeira, contra o parecer de Quintiliano, que dizia: Ingenium non debet duabus cu. ris partiri: a ambos fatisfazia com o efpleador 1. into, mais fingular: admirando huns ouvintes nos geraes, e Aulas a Theologia efcolaftica (como ainda
ainda hoje inceffantemente publícaố todos os Alumnos da Univerfidade Mafrenfe, ) e outros nos templos a expofitiva; podendo-fe fem lifonja dizer defte incanfavel Religiofo de Portugal, o que Severo Sulpicio divifava em hum Monge

Sever. Sulpic. Dial.i. de morib. Monach. Oricnt. do Oriente: Totus femper in lectione, totus in libris, non die, non nocte requzefcens, aut legis, aut predicas: cujo laboriofo exercicio fe eftá evidentemente conhecendo nefta primorofa obra, na qual fe defcobrem os Sagrados textos profunda, e fubtilmente applicados, fem que a fubtileza fe faça imperceptivel, nem o profundo padeça confufaō ; pois o feu Author achou largo, e dilatado efpaço para novas, e plaufiveis reflexoens, taơ engenhofas, e naturaes, que parece fez para o feu pane yrico as efcrituras : affim o confeffará, quem reflectir, que nefte Sermaó o aflumpto natce da raiz do texto, que propoem, e delle fe dilataó em ramos, que fendo ameniffimos, e agradavelmente viftofos, thes cortou todas as verduras, e folhagens, deixando-lhe fó a madureza dos fructos.

E agora conheço eu a falta da razaó, que tinha o Author para fe defagradar tanto defta obra, naô dando affenfo ás juftiflimas fupplicas, de quem intentava fe défle ao prélo: dizendo della o mefD. Ang.lib. mo, que Santo A gofinho das fuas: Mibi propè Sem-
de Caliuc. $n_{1}$ per Sermo meus dijplicet : pois naô era jufto que fructos taó deliciofos ficalfem fó no gofto das vozes, que de fua natureza faó tranfitorias; mas era precifo, que na eftampa fe eternizaffem, para que defta fórte fique perpetua lembrança do muito, que na fciencia fe elevou efte preclaro Heroe, como
como notou Gilberto Abbade: Volat enime irrevoñ cabile verbum, nifo foripto mandetur, fcriptura enim verbum ftabile facit: e a mim fó me fica livre dizer, que á vifta de obra taó excellente me vejo obrigado a trocar a cenfura em admiraçã́, feguindo de Cafliodoro o eftylo em femelhante cafo: Tan* ta queppe viri, non examinanda, sed admiranda fen* tentia eft: caufa, porque ponho termo aos elogios, com que devêra exaggerar efta maravilha do entendimento: e affim fulpendo a penna com muito fentimento nos louvores, que defejára efcrever defta em tudo primorofa Oraçaó: efpero porém, que nella fe verifique, o que em outra equivalente $f$ ppunha Cafliodoro, quando diffe: Confido, quod ad agendas optimo foriptori gratias, omnium vefírim fudia debent concitari: parque eftou certo - a de adquirir o Author os applaufos mais crefcidos, de quantos com efpecial advertencia a lerem; fendo defta obra tantos os panegyriftas do feu engenho, quantos forem do feu Sermaó os leitores: e affim concluo dizendo, que fe Francifco foube com fubtileza moftrar, que o noflo Patriarca era entre os Santos o mayor, por fer hypocrita no Orbe da Santidade, devendo efta prerogativa ao abatimento, com que fe portava na confiffaó que fazia de peccador o mais perverfo; da mefma fórte difcorro eu, que he hypocrita no literario Orbe Francifco Author defte Sermaó pela humildade, com que na dedicatoria diz fer a fua obra incapaz de fahir a publico, ao mefmo tempo, que todos a veneramos por huma das mais fingulares, que do prélo temos vifto: mas por if fo mefmo ficará fendo no literario Orbe o mayor

Letrado, affim como Francifco o mayor Santo no Orbe da Santidade ; e por efta caufa nấ fe achará nefta obra propofiçaõ oppofta á noffa Santa Fé, nem aos bons coftumes, e Conftituiçoens; motivo, porque julgo, que naó fó he juftiça condelcender, com quem deteja fe dê á publica luz, mas tambem, que mereça o feu zelo efpecial agradecimento. Efte he o meu dictame, falvo fempre, $\& c$. Saó Francifco da Cidade de Lisboa, 14. de Novembro de 1748.

De Voffa Reverendifima

Subdito amantiffimo

Fr. Antonio Xavier:

ERAYYUAN DELATORRE, LECTOR Fubilado, Theologo de la CMagefad Catholica en la Real Gunta por la Immaculada Concepcion, Coms mifario General de la Orden de Menores de N. S. Padre San Francijco en efta Fanzilia Cijfnontana, y Siervo, olc.

POr el tenor de las prefentes, y por lo que a Nós toca, concedemos nueftra bendicion, y licencia, para que con examen, y approvacion in fcriptis del Padre Fr. Antonio de Xavier, Lector de Vifperas de nueftro Convento de San Francifco de la Ciudad de Lisboa, pueda darfe a la prenfa un Sermon de N. P. San Francifco, que predicou el R. P. Jubilado, y Diffinidor Fr. Francifco de la Trinidad. Y en todo lo de mas fe obfervarán los Decretos del Santo Concilio de Trento, ac Servatis ceteris de jure fervandis. Dat. en efte nueftro Convento de San Francifco de Madrid, en 31. de Octubre de $174^{8 .}$

Eray Fuan de la Torre.
Cőmifario General.

P.M. D.S. Reverendifitma:

Fray Eugenio de Olofaga:
Secretario General de la Orden:
Reg. tit. Prov.

$$
{ }^{* *} \text { ii }
$$

DO

## DO SANTO OFFICIO.

Approvagaŏ do Maito Reverendo Pad́re Mefre Frey Franifico de San-Tiago, Qualificador do San. 10 Officio, ólc.

## EM. ${ }^{\text {MO }}$ E R. ${ }^{\text {MO }}$ SENHOR.

A
Vifta defte Sermaŏ de meu Serafico $\mathrm{Pa}{ }^{-}$ dre S. Francifeo, que com tanta energîa, e erudiçaó prégou o Muito Reverendo Padre Meftre Fr. Francifco da Trindade, Qualificador do Santo Officio, Confultor da Bulla da Cruzada, e Ex-Diffinidor da Santa Provincia de Portugal, que Voffa Eminencia he fervido mandar-me ler; quem haverá que fe naó affombre, pafme, e admire, vendo nelle chamar ao Serafim na Santidade, Alféres da Bandeira de Chrifto, hypocrita? Mas tomada a hypocrefia no fentido, com que o Author difcretamente tho chama, e portal o publica; quem fe havia de atrever a chamar hypocrita, fenaó outro hypocrita? Quem havia de chamar hypocrita na Santidade, fenaô outro hypocrita na fciencia? Hum Francifoo a outro Francifoo ; hum Francifco fabio a hum Francifco Santo; hum Francifco eminente na fciencia a hum Francifco elevado na Santidade ; hum Francifco filho a hum Francifco Pay. Mas feja muito bem empregado ao Pay, que tal filho tem, Filho, em quem fe vê veris

Verificado; o que diz Salamão nos Proverb. cap. 13. v. 1. Filius Japiens doctrina patris, donde a Annotaçaô na Biblia ibi: In filio Sapiente relucet doEtrina, \& infitutio patris. E o confelho do Ecclefiaftico cap. 3. v. 9. In opere, \& Sermone bonora patrem tuum, ut superveniat tibi benedictio ab eo. Ede Santo Agoftinho lib. 1. de Civit. Dei: Virtutes babenti magna virtus /it contemnere gloriam. Semelhante ao Author he o feu amigo, que the quer dar ao prélo efte Sermaó; pois nos efconde o nome no principio delle, fendo de todos bem conhecido. De todos ferá efte Sermaó aplaudido, e eftimado, dando Volla Eminencia a licença, que pede para fahir á luz; pois tanto naó contém coufa alguma contra a nolfa Santa Fé, e bons coftumes, que fervirá de pafmo, e admiraçaó para doutrina, e exemplo de hypocritas verdadeiros, e falfos, Efte o meu parecer, Voffa Eminencia mandará, © que for fervido. Lisboa, no Hofpicio do Duque 24. de Novembro de 1748.

Fr. Francijco de San-Tiago.

$V$Ifta a informaçaó, póde imprimir-fe o Ser. maó, de que fe trata, e depois de impréf fo tornará para le conferir, e dar licença que corra, fem a qual naó correrá. Lisboa, 26. de Novembro de 1748.

Ir. R. de Alancaftro. Silva. Abrew. Amaral.
Almeida. Irigofo.

## DO ORDINARIO.

Appravagaă do Muito Reverendo Padre Mefire Frey Pedro de Să Bernardino, Religiojo da Ordem de Saŭ Francijio da Cidade, ó́c.

## EX. ${ }^{\text {MO }} E$ R. $^{\text {MO }}$ SENHOR.

COm grande attençaó , mais por Catisfazer ao preceito, que por obrigaçaõ da cenfura, lî o Sermaó, que no texto dia do Oitavario da feita de Noffo Serafico Patriarca ${ }^{\text {S Saŏ Francifco prégou no Molteiro das }}$ Religiofas da Etperança de Lisboa o Reverendo Padre Meftre Fr. Francifco da Trindade, Leitor Jubilado, Qualificador do Santo Officio, Confultor da Bulla da Santa Cruzada, e Ex-Diffinidor da Santa Provincia dos Obfervantes de Portugal. E fendo efta a primeira occafiaó, em que Vofla Excellencia me mandou, e deo efta incumbencia, logo fe dignou de me fazer hum efpecial obfequio, e huma fingular lifonja, qual he o man-dar-me ler, ou aprender defte Sermaó, o como fe deve prégar, e o eftylo, e elegancia, com que fe deve dizer: tudo fe acha no Sermaó, e no Author ; porque préga como Meftre, diz como Prégador, e falla como homem Sabio.

Cicero fallando de Jupiter diffe, que fe efte houveffe de fallar como os homens, tó devia
via fallar como Plataó; affim o diffe Cicero; porque lhe faltou o lume, e efpirito de Profecia, que fe o tivera, ou Deos tho communicafte, na differa, que Jupiter havia de fallar como Plataó, deria fim, que devia fallar com a elegancia, com que falla nefte Sermãó o Author delle; deixando a Plataó preterido, e antiquado, naó fó pela materia, que comprehende, mas pelo elevado eftylo, e ardente efpirito, com que aos ouvidos a expoem: e naó póde deixar de fer affim, quem no exercicio das Cadeiras fe abalizou em creditos; podendo-fe com razaó dizer, que na Cadeira, e no pulpito defempenhou fempre o Author defte Sermaō, o que lá difle Deos a Ezechiel: Speculatorem te dedi domui Ifrael, ơ audies Ezech. $\mathbf{3}$ : de ore meo verbum, é annuaciabis eis ex me.

Na Cadeira, digaб́-no, os que the ouvirao as fuas lições, e manifeftem-no, os que prefenciaraó os egregios actos, que prefidio na Academia Mafrenfe; que eu poflo nefe particular ier fufpeito, por ter a honra de fer focio leu no melmoferio, e laboriofo emprego: Socius proprie di arif. lib $\begin{gathered}\text {. }\end{gathered}$ citur, qui in re Seria, ac laboriofa juvat alterum. No Exhic. capo pulpito bem o eftá moftrando a erudiçaō, e engenho, com que nefte Sermaó de hum vicio tad contrario á virtude, como be a hypocrefia, de que trata o Evangelho, deduz com elegante en. genho o aflumpto, em que declara ao Serafico Patriarca por Santo, e mais Santo, quanto mais hypocrita. Difcorrendo com tanta claridade, que - que parece imperceptivel no aflumpto para o difcurfo, o facilita nas razoens, nas authoridades, e nas provas para a intelligencia; de fórte,

Theoph. Rayn.tem. ${ }^{13}$. in Ph \&arlogisa.
que nem o eftylo do Author confunde, nem a doutrina efcandaliza ; porque difcorre, enfina, e perfuade com tal arte, e tanta elegancia, que no eftylo attrahe, no difcurfo eleva, e no doutrinal edifica, naó fó com a palavra, mas ainda com o exemplo, em que nefte Sermaó parece quiz imitar ao mefmoserafice Patriarca na renitencia, de que fe déffe ao prélo, ufando a fua humiluade da mefma hypocrefia Santa, que no Sermaó inculca: baftante motivo na verdade para o fazer digno de mayor louvor, que aquelle, com que os Doutores Parifienfes lá faudaraó a Francifco primeiro Rey de França : Inftar Divi Frans cifci, cujus nomers ferebat, ©̛c. porque o que lá foy allufao ao nome, fe acha com mais popriedade no Author, por filho, por Francifco, e pelo exemplo da virtude, que nos infinua nefte Sermaó, em que naó encontro coufa alguma contra a nolfa Santa Fé, nem repugnante aos bons coftumes; pelo que me parece digno de fe imprimir. Voffa Excellencia mandará, o que for mais jufto. Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa, 17. de Dezembro de 1748.

## matdade de Filosofla

Fr. Pedro de S. Bernardino.

## Bblioteca Centrol

PO'de-fe imprimir o Sermaó, que fe declara, e depois torne para fe dar licença para correr. Lisboa, 21. de Dezembro de 1748.

> D. F. A. de L.

## D O P A ÇO.

Approvacaö do Muito Reverendo Padre Mefre Frey Fojeph de Santa Rosa, Lente Fubilado, ExDiffinidor da Sagrada Congregaçä de S. Paulo primeiro Eremita.

## S ENHOR:

ESte Sermaö́, que Voffa Mageftade me mand da ver, e prégou o Muito Reverendo Pa dre Meftre Fr. Francifco da Trindade, Leitor Jubilado, Qualificador do Santo Officio, Confultor da Bulla da Santa Cruzada, e Ex-Diffinidor da Santa Provincia dos Obfervantes de Portugal, no exemplar, reformado, e illuftriffimo Mofteiro da Eiperança defta Corte, no fexto dia do folemne Oitavario, que a innata devoçaó das fuas Religiofas confagra todos os annos á fagrada memoria do feu Santiffimo, e Serafico Patriarca, e pertende dar ao prélo o Muito Reverendo Padre Meftre Fr. Manoel de S. Damafo, Chronifta da mefma Provincia, he mais hum claro, evideate, e infallivel teftimunho, de que - feu Author merece o primeiro lugar, naŏ fó entre tantos, e taó grandes Oradores, que eu refpeito como Oraculos do pulpito dentro da dilatada, e fecundiffima esféra da fua Serafica Monarquia, mas tambem entre todos aquelles, que
nos publicos theatros; onde fe accendem as luzes do Evangelho, fazem refplandecer as brilhantes tochas da fua doutrina.

Quando efte digniffimo, e verdadeiro filho do feu Santiflimo Patriarca, e porifo viva, e expreffa imagem fua, foy efcolhido pelos feus Su periores, e approvado por Voffa Mageftade para fer hum dos primeiros Meftres, e fundadores da nova, augufta, e real Athenas Lufitana, tive eus a honra, e juntamente o proveito de ouvir por muitas vezes as fuas doutifimas liçöes, fempre preciofas, e fempre admiraveis, alfim na clareza, promptidaó, e formofura, com que foltava, e desfazia a força das davidas, e argumentos, como na profundidade, enerĝ̂a, e fubtileza, com que perfuadia como certos, e indubitaveis os dogmas, e fundamentos da fua doutrina; fendo huma lolida, e firmiflima columna, em que fe fuftenta aquella grande, e magnifica cafa, que para perpetua morada da fabedoria, e eterno padraô da fua real munificencia, edificou no feliz campo de Mafra o inimitavel zelo de Voffa Mageftade, e o feu magnanimo coraçaō.

Eftas foraơ as luzes, que repetidas vezes par* ticipey do feu Magifterio, quando fervia a fua Religiaö́ nas Cadeiras, como Meftre fapientiflimo; mas nunca tive a felicidade de o ouvir, quando fervia a Deos em os pulpitos, come declamador Evangelico: porém Voffa Mageftade com efte Sermaõ, que cōmette ao meu exame, mais para que o admire, que para que o cenfure, me dá hum fundamento irrefragavel para dizer fem efcrupulo, que allim como Deos Senhor noflo fez
a efte ditofo filho de Francifco hum milagre entre os Meftres; affim creou nelle outro milagre entre os Prégadores. Quem ler, e examinar com advertencia todas as claufulas defte Sermaó, livre de todo o efpirito de parcialidade, e maledicencia, vendo taö felizmente vencida a difficuldade do Evangelho, e transformada em naturalidade para o affumpto ; vendo taô docemente applicada ás heroicas virtudes de Francifco a hypocrefia, de que trata o Evangelho, e feparada com tanta arte huma hypocrefia de outra hypocrifia; que na de Francifco, como Santa, nos pinta com as cores mais vivas huma excellente, e heroica virtude, que devemos praticar; e na dos Farifêos, como perverfa, nos detefta com as expreffôes mais afceticas o horror de hum vicio, de que devemos fugir, que hade dizer, fenaô, que efte Sermaó he hum milagre, eque Deos fez hum milagre, quando creou ao Author defte Sermao.

Porém ainda eu defcubro nefte Sermaó outra circunftancia a meu ver muy milagrofa, e he, que eftando nós em hum feculo, aonde qualquer Prégador fe paga tanto dos partos do feu engenho, que vemos fuar os prélos com a pezadiflima carga de infinitos Sermoens, efte unico, e fingular Prégador nunca quiz confentir, que efte prodigiofo parto do feu feliz, e fecundo engenho fe fizeffe publico pelo beneficio da eftampa; e confeguiria mais efte triunfo a fua humildade, rea amizade fincera, e verdadeira do Muito Reverendo Padre Meftre Fr. Manoel de S. Damato lho naö extrahiffe como por força; fazendo ef-
ta violencia á lua modeftia, fó para que nem ò publico ficaffe privado das liçoens defte Sermaó, nem o feu Author da gloria, que juftamente merece pela doutrina, que nelle nos dá Se já naọ he, que todo efte empenho do Muito Reverendo Padre Meftre Fr. Mapnoel de S. Damafo he mais filho da ambiçaó, que da amizade; que como he dignifimo Chronifta da fua Preclariflima Provincia de Portugal, e anda com zelo, e trabalho infatigavel ajuntando, e defcobrindo novos documentos para fazer cada vez mais gloriofos os feus faftos com novos Authores, e novos efcritos, julgou difcretamente, que acrefcentando-The efte admiravel, e excellente panegyrico, univerfalizado pela diligencia do prélo, e a feu Author admirado pela fua eloquentiflima, e perfeitiflima compofiçaŏ, por efte modo cơmunicava aos feue annaes huma gloria completiffima, e á fua Provincia huma honra immortal. E como naó contém alguma claufula, que fe opponha ás Leys, e Decretos de Voffa Mageftade, me parece digno da licença, que fe lhe pede. Voffa Mageftade ordenará, o que for fervido. Lisboa, Convento do Santiffimo Sacramento da Ordem de Saó Paulo ${ }^{2}$, de Janeiro de 1749.

> Fr. Fosepb de Santa Rofa.

QUe fe poffa imprimir, viftas as licenças do Santo Officio, e Ordinario, e depois de impreflo tornará á Mefa para fe conferir, e taxar, e dar licença para que corra, que tem ella naố correrá. Lisboa, 8. de Janeiro de 1749.

Vaz de Carvalho. Almeida. Carvalho. Mourä̆. Doutor Quintella.

SER:


## SERMAO

DO GLORIOSO PATRIARCA S.FRANCISCO, PREGADO EM O NONO DIA DE OUTUBRO; e fexto do folemne Oitavario, que annualmente the confagraó as Religiofas do Mofteiro da Efperança de Lisboa, COMOSANTISSIMO SACRAMENTO EXPOSTO.

Attenditte à fermento Pharifaorum, quod eft hy: pocrifis. Luc. 12.
 UERER prégar de lum Santo taô grande Santo, e taó verdadeiramente Santo, como he , e foy fempre, meu gloriofo Patriarca S. Francifco, com hum Evangelho, aonde fe encontra a hypocrifia, vicio, de que fugiraó, e fogem os Santos todos, he fem duvida querer furcar os mares

## Sermaö

mares fem leme, querer examinar os abyfmos fem luz, e pertender obfervar os movimentos do Ceo fem aftrolabio.

Coftumaó fervir aos Prégadores os Evangelhos, que fe applicaó aos Santos, que fe feltejaô, de feguro norte para a razaó, de clara luz para o difcurfo, e de vivo exemplar para a idéa; porque, ou o Evangelho fe accommoda á vida do Santo, de quem fe falla, ou as virtudes do Santo fe conformaó com as verdades do Evangelho, que fe the applica; e fem ifo, nem a razaó póde caminhar fegura, nem o difcurlo póde correr claro, nem a idéa póde fahir acertada.

Suppofta pois efta verdade, e efta regra infallivel, como certa, como he crivel, que polla eu prégar bem de S. Francifco, quando a Igreja me offerece no Evangelho, que the canta, hum enleyo para o difcurfo, hum palmo para a razaõ, e huma confufaó para a idéa? Sim ; porque nos diz hoje pelá boca de S. Lucas, que advirtaó os homens na hypocrifia dos Farifêos : Attendite à fermento Pbarijcoorum, quod eft bypocri/is. E quando eu efperava defcobrir no Evangelho para exemplar, ao menos huma virtude, com que pudef fe declarar as muitas, de que fe ornou aquelle abrazado Efpirito do Serafim incendido, encontro com hum vicio, e tao grande vicio, qual he o da hypocrifia, feminario de todos os vicios, e defterro de todas as virtudes, como lhe chamou Salmeir. 0 douto Salmeiraō: Hypocrifls omnium vitiorum feapud Mant. Verb. Hypocrif! minarium, \& omnium virtutum extirpatio. Donde infino, que para ajuftar a fefta com o Evangelho, e para

## do Gloriofo Patriarca S. Francijco.

e para naó fahir das claufulas do thema, precifamente heide fer hoje, como fou fempre, máo Prégador, e máo filho: máo filho; porque naó fallarey do Pay com o refpeito, que devo : e máo Prégador; porque naó direy do Santo, o que fe póde dizer de S. Francifco. Rigorofo lance por certo! Cuftofa, e fenfivel empreza na verdade! Mas fe he forçofo, que feja affim, meu querido, e adorado Patriarca, difponha-fe a voffa humildade fem exemplo para fofrer efta jactura; porque eu hey de tratar-vos hoje, como hypocrita, e heide dizer, que foy fempre a voffa virtude huma continuada hypocrifia.

Porém hypocrita S. Francifco! Quem tal differa! Hypocrita hum Santo, que foy taô Santo! Hypocrita hum Santo, que foy o mimo do $\mathrm{CeO}_{2}$ o terror do Inferno, a inveja dos Anjos, o pafmo do Mundo, e o affombro da natureza! Hypocrita hum Santo, que foy o fuftentaculo da Igreja, a columna da Fé, e o Hercules da Santidade! Como he poflivel! A hypocrifia he huma mentira affectada, huma malicia encoberta, huma culpa rebuçada, e hum veneno efcoondido; e Francifco nunca teve culpas, que encobrir na fua vida, pois conta, que em toda ella nem venialmente pecára. Os hy pocritas faŏ aquelles, que parecendo Santos, faô demonios, parecendo hamildes, taō foberbos, parecendo caritativos, faô vaidofos: faob aquelles, que naó tem no coraçaŏ aquillo, que articulaó com a lingua, dos quaes certamente diffe Chrifto, que o louvavaó com a boca, mas que tinhaó os coraçōes muito longe

Matho.e.s. longe dos feus louvores: Populus bic labiis me bo: y. 8. norat; cor autem corum longè eft à me; e S. Francifco nunca foy deftes; antes foy tal, que a elle $A_{a} a_{\text {apoft }}$ fe accommoda, o que diffe Deos ao Proféta Rey: cap. 13. v. Inveni virum fecundum cor meum, achey hum ho22. mem á medida do meu coraçaó : Intelligitur de San-
 Gol. 375 : G mo fe differa Deos: Foy Francifco de virtude taó verdadeira, e de merecimentos taó qualificados, que chegou a fatisfazer os meus defejos; e foraó os feus lousores para comigo taó proporcionados com os feus affectos; foy o feu coraçaó taólimpo da lifonja, do fingimento, e da hypocrifia, que cheguey a igualalo com o meu: Virum $\sqrt{e}$ cundium cor meum. E ávifta de tantas, e taes provas de virtude, á vifta de tal qualificaçaó de Santidade, quem hade dizer, que teve hypocrifias S. Francifco? Quem ? Heide dizelo eu, já que

## Ex loco

 fupra. me coube por fórte efte Evangelho: Attendite à fermento Pharifeorum, quod eft byporrifis.Duas coufas contém o Evangelho prefente nas palavras do meu thema; ou diz nellas o Evangelifta S. Lucas huma coufa, e fuppoem outra. Diz , que fe acautélem os homens da hypocrifia dos Farifeos; e fuppoem, que ha outra hypocrifia, de que naó devem os homens acautelar-fe: - que diz o Evangelho, manifefta-fe na letra; e o que fuppoem, alcança-fe com o difcurfo. De fórte que diz, que ha huma hypocrifia Farifaica, que he má, e peccaminofa; e fuppoem, que ha tambem hypocrifia Santa, que he boa; porque fe foffe má toda a hypocrifia, mandára-nos fugir

## do Clorio/o Patriafca S. Francijco: S

fugir genericamente de toda o Evangelho: logo, come o naó manda aflim, fegue-fe, que ha outra efpecie de hypocrifia, que por boa fe deve feguir, em contrapofiçaó da hypocrifia dos Fa ritêos, que por má fe nos manda acautelar; e certamente ferá aquella, que debaixo das apparencias do defeito fabe ocultar a virtude, e naố deixa perceber por fóra a Santidade, que vay por dentro.

Com efte difcurfo pois fica bem entendido o Evangelho no que fuppoem, e no que diz; porque diz, que fujamos da hypocrifia dos máos, e que figamos a hypocrifia dos bons, fuppondo. que ha hypocrifia taó boa, que fe deve reguir. E applicando efta a S. Francifco, bem podemos; fem receyo de cenfura, elogîalo hoje com o titulo de hypocrita, fundando na fua mefma hypocrifia o feu louvor, para confufaó dos máos hypocritas, que fe fingem fantos, e para exemplo dos bons, que afpiraó ao auge da perfeiçaó́d Sim Senhores ; porque fe o hypocrita he aquelle, que parece o que naड̆ he, e he o que naó parece, Francifco na ordem da Santidade fempre foy muito mais, do que pareceo; ou foy fempre aquillo, que naó pareceo; porque foube occul+ar ao Mundo, o que era para Deos: e nefte modo de hypocrifia foy taó fingular, e taô pratico, que bem fe the podem feguir os paffos fem receyo da falvaçaô. Antes, cuido eu, que por iffo fe fefteja hoje com femelhante Evangelho, para que fe confunda, e defvaneça a hypocrifia Farifaica á vifta da Serafica hypocrifia, e para que
faya melhor a relevancia da fua Santidade entre as fombras da fua hypocrifia. E vimos a ter defo ta fórte para affumpto do Sermaó: Francifco o Santo hypocrita, e quanto mais hypocrita, mais Santo, como exemplar da hypocrifia, que deve. mos feguir em contrapofiçá daquella, que no Evangelho re manda acautelar: Attendite à fermento Pharifcorum, quod eft bypocrilis. Para feguir o aflumpto he muito precifa a graça, e para alcançar a graça, he meyo efficaciffimo a interceffaó da Senhora.

## AVE ज ARIA.

HE taó feyo, e taó abominavel efte nome bypocri/ia, que ainda na fuppofiçaó pia do Evangelho receava eu muito perfuadirme, a que pudefle haver no Mundo hypocrifia fanta, nem Santo, que fendo Santo, chegaffe a fer hypocrita. Porém pondo algum cuidado no exame defta verdade, achey grande fundamento para ella no Author do Imperfeito. Falla efte grande engenho contra os hypocritas, que no Evangelho de S. Mattheus fe reprehendem, por quererem moftrar na cara os jejuns, com que le mortificaó: Math. c. Facies fuas exterminant, ut appareant bominibus jeju6.ve 16. nantes; e aconfelhando o contrario aos verdadeiros amantes da virtude, diz que por nenhum modo ufem de femelhante affectaçaó, antes lavem os roftos, quando jejuaó, para que na alegria da cara fe disfarce melhor a abftinencia; pois convem tanto occultar a virtude, que fe puder fer, fazer-fe ainda aquillo, que naō convêm fe faça,

## do Gloriofo Patriarca S. Francifco. 7

por encubrilla: Tu autem ( faö as palavras do Im- A. Imperfo perfeito ) Iu autem cum jejunas, ange caput twum, in Maib. ó faciom tuam lava; fic longe te facere debes ab oftere taticne jejunit, ut fi poteft fieri, quod non decet, etiam ea facias. Donde veyo a inferir a delgadeza do Cellada, que póde haver, e ha hum tal modo de hypocrifia, que tem mais de virtude, que de vicio, que tem mais de Santidade, que de culpa : Siut in hypocritis apparet in opere virtus, fed in- Cellad. fi trinfecius vitum ift; fic jub appar entia vitii operemur ${ }_{286.9 .9 .}^{\text {Jodichpag. }}$ virtusem, que erit pia quedam bypocrifis. Quer di-n.s2. zer: Affim como nos peccadores hypocritas reluz да obra a virtude, occultando-fe no coraçaó a culpa; allim nos juftos deve occultar-fe a virtude, ainda que reja a troco de fe moftrar na obra alguma fombra de vicio: e entaó ferá efta hypocrifia avaliada por boa, por pia, e por Santa: Erit pia quadam bypocri/is. Com efta certeza, depofto todo o receyo, e todo o efcrupulo, já vejo, que he fanta, e verdadeira a hypocrifia, que fuppoem o Evangelho prefente, e que efta he, a que ho. je fahe a campo contra a hypocrifia fementida: e temos por efte modo a verdade contra a mene tira, porque temos em S. Francifco a virtude disfarçada contra a malicia encuberta. Dous faó os contendores oppoftos nefta hora; a hypocrifia do Mundo, e a hypocrifia do Ceo; o hypacrita verdadeiro, e os hypocritas falfos. E queira Deos, que com o exemplo da verdade fe defvaneçaó tantas mentiras!

Saō os hy pocritas do Mundo afiim chamados da voz Grega: bypocrija, que quer dizer $\operatorname{farça}$ a ii repre:
reprefentaçä, ou comedia; e vem a fer hum hy= pocrita o mefmo, que hum reprefentante, que parece huma coufa, fendo na realidade outra. Nefte enredo do Mundo he pafmar a variedade de figuras, que fe encontraố no tabládo! Alli apparece o foberbo com trages de humildade: acolá fe divifa o golotaó com mafcara de abftinencia: logo fahe o invejofo com capa de zelo, o luxuriofo com accidentes de cafto, a feiticeira com habito de beata, e o ladraó com rebuços de penitente. De fórte, que por fóra tudo faō virtudes apparentes, e por dentro vicios abominaveis : por fôra trage de ovelha, por dentro coMath. c. $7 \cdot$ raçaó de lobo: Veniunt ad vos in veftimentis ovium; intrinfecus autem funt lupi rapaces: ufaó da virtude para o engano, e tudo laō traças para viver com o Mundo, ainda que feja a troco de fe aparta. rem de Deos: e ifto em qualquer eftado, que fe confiderem; porque fe o hypocrita he Secular, lá fe revefte da brandura daquella pelle, para entrar com pés de lăa em cafa do Duque, do Marquez, do Grande, e até no Palacio do mefmo Rey, tirando muitas vezes, como lobo, o fangue, doade o naó ha, e fatisfazendo-fe, por premio das fuas penitencias, com a gloria de fer bem vifto das Mageftades. Se he Ecclefiaftico, lá vay bufcar o lugar publico, aonde carregado de camandolas, e de livros efpirituaes, já em cruz, já de joelhos, anda todos os dias vifitando os altares, affintindo aos exercicios, e correndo as Via-Sacras, a fim de ver, fe por aquelle caminho fe lhe vem a pôr no peito huma Cruz Epifcopal; ou
ou aos hombros (fe he Regular) a pezada cruz da Prelafia, que recebe com tanto gofto, como fe naó fora cruz, o que recebe.

Eftes faŏ os hypocritas peccadores, que na comedia do Mundo, fazendo papel de Santos, recolhidos depois ao veftuario, entrando em fuas cafas, defpidos dos fingimentos, faŏ huns demonios; porque o que parecia abftinente, he regalaó, o que parecia cafto, he incontinente, o que parecia humilde, he foberbo, o que parecia zelofo, he avarento, a que parecia beata, he embufteira, e o que parecia mortificado, he roubador. Deftes certamente nos devemos acautelar, como recōmenda o Evangelho : Attendite à fermento Pharifeorum, quod eft bypocrifis.

Mas voltando agora a fcena para o Theatro do Ceo, encontramos aquella hypocrifia Santa, que nos certificaó os Padres, e que fe fuppoem no Evangelho para noffo exemplo: Pia quedana bypocrifis. Encontramos a virtude mais rara disfarçada no conhecimento proprio da culpa mais execranda ; encontramos a grandeza mais eftupenda disfarçada na humildade mais abatida; encontramos os mimos, e os favores de Deos cubertos com o disfarce de mal merecidos. Em fim, encontramos todo o genero de virtude fem affectaçaô de Santidade. Ef fenaō, vamos examinar por partes efta Santa hypocrifia em Francifco, que fendo objecto da prefente folemnidade, fahe hoje a campo, como hypocrita verdadeiro, contra os hypocritas fallos. Vamos, e veremos, como foube contrapor huma hypocrifia a outra hypocrifia,
crifia, como foube occultar a Santidade, e como toube fer Santo com os rebuços de hypocrita.

Na folidaō do Ermo fe achava em certa occafiaō Francifco fazendo repetidas confiffoens de peccador a feu querido filho, e amado companheiro Fr. Leaб́, a quem pedia com grande fubmiffaó de efpirito, e com profundiffima humildade, que o reprehendeffe defta maneira: Frater Wading. Francifce, tu fecifti tot opera inigua contra Deum, Ann.Chrifti quod dignus es penitus maledici: Irmaŏ Fr. Francif${ }^{1221 . n .30 .}$ co, tendes offendido tanto a Mageftade Divina; tendes cômettido taó graves, e taô enormes cul. pas contra Deos, que fazendo-vos indigno da fua mifericordia, eftais merecedor da fua maldiçaô. E porque o Santo companheiro, governado por fuperior impulfo, the convertia a reprehençaó em louvor, por tal modo fe affligia aquelle abrazado efpirito, que voltando para elle, fentido, mas humilhado, the diffe: Deos te perdoe Fr. Leaó o elcandalo, e máo exemplo, que me has dado, por leres tranfgreffor da Obediencia, que te imponho, e por quereres converter em virtudes as minhas culpas, fazendo-me merecimento dos meus peccados.

Mas como affim? Julga-fe peccador, e peccador grande, aquelle mefmo, que em toda a fua vida naó cőmetteo a menor culpa? Prefume, que merece mil infernos, quem no coro dos Serafins entoava a Deos louvores? Confidera-fe pre= za dos demonios, quem logo ao nafcer foy applaudido dos Anjos? Entende, que poderá ter lugar entre os condemnados aquelle, para quem ferefervou

## do Gloriojo Patriarca S: Francijco. II

fervou no Ceo o primeiro affento, defde que Lucifer fe levantou ás mayores com Deos, até que cahio precipitado nos abyfmos : Dignus es penitus maledici? Sim: e porque? Porque todas eftas virtudes em Francifco, eftas graças, eftes dons, e eftas prerogativas, eraó verdadeiras, e eftavaó radicadas no interior daquella alma: e como nad queria, que as percebefle o Mundo, ufou da hypocrifia Santa para occultallas: moftrou por fóra, que tinha culpas para a reprehençaó, tendo por dentro tantas virtudes para o louvor. Foy o que quiz dizer $S$. Boaventura, efcrevendo a fua vida: In propria quidem reputatione wibil erat, ni/s S. Bon: peccator, cirm in veritate Speculum effet, $\Leftarrow$ Iplendor vii.s. P. P. omnimoda Sanclitatis. Por fóra peccador grande, N. France por dentro efpelho de virtudes, e exemplar de Santidade. De fórte, que por fóra eftava a aparencia, e por dentro a realidade : por fóra culpas, por dentro virtudes : por fóra peccados, por dentro Santidade : In veritate Spcculum fanctitatis. Por certo, que naó ha mais disfarce! Naó ha mais hypocrifia, nem ha mayor hypocrita! Mas por iffo tambem naó ha mayor Santo; porque á proporçã de femelhante hypocrifia crefce nos Servos de Deos a Santidade, augmentando-fe para o premio o merecimento.

Intentou Chrifto fundar a fua Igreja, e que. rendo para bafe do edificio hum fundamento folido, e huma pedra firme, affentou comfigo, que entre os Apoftolos havia de efcolher a S. Pedro para efte minifterio : Super banc petram adificabo ${\text { Mauth, } \sigma_{i}}^{\text {a }}$ Ecclefiam meam: e com effeito, chegando a horav. 18 :
daquella grande pefcaria, que nos refere S. Lucas, entaó o conftituhio na dignidade; porque quando alli o declarou o Senhor pefcador de hoLur.cap. s: mens: Ex boc jam homines eris capiens, adverte $S$. V.rop Joabl Chryfoftomo, the conferira o emprego:

Chyliapud Duretom.4. pag. 63. II. 36. Propterea factus eft Ecclefice fundamentum.

Em duas cotifas repara aqui a minha curiofidade; na pefloa, que fe exaltou, e no lugar da exaltaçaõ. Pergunto : Naó tinha Chrifto já naquelle tempo em lua companhia mais alguns Difcipulos, e Difcipulos muito Santos? Naŏ tinha hum Iuc: fupra. Jacob, e hum Joaõ, que o feguíraó: Relictis omV. 11, nibus, fecuti funt cum? Sim tinha: pois porque ra- zaô fó Pedro hade lograr efta dita, e nenhum dos mais hade merecer efte favor? Porque fe hade diftinguir Pedro de tal fórte no merecimento, que fó a elle fe confira a dignidade? E fe era forço fo, que foffe elle o preferido, porque o nao foy em outro lugar, e em outro tempo? Porque o naô foy em Cefaréa, aonde tambem the foy promettido o premio: Super banc petram adificabo Ecclefiam meam? De fórte, que á promeffa em Galiléa: Ex boc jam bomines eris capiens, regue-fe infallivelmente a poffe da dignidade: Factus eft E( 3 clefice fundamentum, e em Cefaréa fica em promefo fa o beneficio, e em futuriçaô o premio, adificabo? Sim : e a razaó deftas differenças, cuido eu, que naỏ foy outra, fenaó, porque fó S. Pedro naquelle fitio do mar de Galiléa foube fer hypos crita das fuas virtudes. Era S. Pedró taớ Santo, como os mais Santos, porque em fim era Apoftolo, como os mais Apoftolos; fallava com Deos com

## ¿o Gloriofo Patriarca S. Francifo. <br> 13

com tanta familiaridade, como quem vivia na fua companhia: e fendo tanta a fua virtude, naö quiz dar alli moftras de Santidade; antes, porque o Senhor fe lhe communicava amante, elle tratou de occultar com a fombra funefta do peccado a virtude, de que Chrifo fe attrahia: Exi ${ }^{\text {Lue. cap. }}$ : à me Domine, quia bomo peccator fum. Apartay-vos de mim, Senhor (dizia para o Divino Meftre) apartay-vos de mim, porque fou hum grande pec: cador; e quem vos tem offendido tanto, he ine digno da voffa companhia.

De maneira, que eftava Pedro naquella oce cafiaó hypocrita ao divino; pois fendo por dentro taó Santo, como S. Pedro, moftrava por fó ra, o que naó era por dentro; fendo tá virtuofo, que lograva as amorofas praticas de Deos, mof trava, que era taó máo, que naó merecia a companhia do Senhor: Exi à see. E em Cefaréa naó foy affim ; porque perguntando Chrifto aos Difcipulos, que conceito faziaó da fua Peffoa: Vos autem quem me effe dicitis? Pedro entre todos foy o que fez oftentaçá da fua virtude, moftrando, que era tanta, que chegava a perceber no Meitre a divindade: Tu es Chriftus Felius Dei Vivi. E co-Matho caply mo Pedro fó, e fó em Galiléa de finge pecca- ${ }^{15 . v .169}$ dor, fendo na realidade Santo, e fabe fer alli hypocrita por tal modo, ahi mefmo feja taó exaltado, e logre tanta grandeza fobre os mais Santos, que chegue a declarar-fe Cabeça de todos elles, como fundamento da Igreja: Propterea factus eft Ecclefice fundamentum. Conheça-fe pelo premio

## 14 <br> Sermaö

o merecimento de Pedro, já que foube occultalo entre os rebuços da culpa : em Cefaréa naó, porque lá deo a conhecer a virtude: Tu es Cbrifus Filius Dei Vivi; em Galiléa fim, porque alli fez oftentaçaŏ do peccado: Peccator fum.

Prodigiofo Francifco, Patriarca amado, Serafim incendido: e como eftou vendo tambem na voffa hypocrifia os motivos mais relevantes da voffa Santidade! Como eftou vendo nos disfarces do voflo merecimento o exceffo do voffo premio! Ainda fizeftes mais, encubrindo tanta virtude com a indecorofa capa do peccado, do que fez o mefmoS. Pedro com a confiflaó de peccador; porque elle fó a Deos quiz manifeftar o defeito, com que fe disfarçava; e vós aos mermos homens quizeftes inculcar as culpas, com que vos encubrieis : elle moftrava-fe peccador para com Deos, fendo para com o mefmo Deos juftificado ; vós moftraf-tes-vos peccador para com os homens, fendo Santo para com Deos. Em fim, foy a voffa hypocrifia tanto mayor no disfarce das virtudes, quanto mayor foy a humildade, com que quizeftes vos conheceffem culpado. Sim fenhores, affim foy: ea tanto chegou a hypocrifia Santa de Franciico. Mas por ilfo mefmo, que foy hypocrita por efte modo, foy fem duvida o hypocrita mais $S$ anto: antes porque na hypocrifia excedeo a S, Pedro, tambem cuido, que o excedeo no merecimento. Na á vos pareça ifto hiperbole de filho apaixonado; porque naŏ he, fenaô difcurfo pio de Prégador Evangelico. Ora vamos examinar as differenças para

## do Glorioso Patriarca S. Francijco.

virmos no conhecimento dos excéffos.
Todo o merecimento de Pedro, logo que fe moftrou hypocrita da virtude, occultando com a capa da culpa a formofura da Santidade, fe fatisfez com fer fundamento da Igreja: Propterea faElus eft Ecciefia fundamentum. Naquella pedra fe firmáraõ as paredes vivas da Igreja Militante; alli fe levantáraõ as Columnas da Santidade; nelle fe principiou o edificio, e em feus Succeflores fe cone tinuou a obra; mas chegou tempo, em que deo de fi a fabrica, em que teve decadencias a Igreja, e em que fe vio quafi cahida a Cala de Deos taó bem fundada: e querendo o Seahor fuftentalla, a Francifco he que cómetteo o reparo: Vade Francif$c e$, repara domum meam, que labitur. De fórte, que na conttrucçaб o fundamento foy Pedro; mas na erecçaó o reparador foy Francifco. Agora pergunto: e qual he mais? fundar, ou reparar? fer pedra para fundamento do edificio? ou fer columna para reparo da obra? fer alicerfe da fabrica, ou fer Athlante da ruina? começar o que fe continûa, ou reformar o que fefez? Eu cuido, que he mais reparar a ruina, do que principiar a obra; porque o fundar cufta menos, e o reparar cufta mais. Ora day-me attençaó.

Quando Deos fórmou efta admiravel fabrica do Univerfo, diz o Texto Sagrado, que em fete dias a fundára, e a concluira: Complevit Deus die septimo opus fuum, quod fecerat. Correraó depois os $2 . \mathrm{v} .2$. annos, paffáraó os feculos; e defcompondo-fe a obra com o peccado de Adaó, que fez defordeb ii nar

> ExI: Antiz phon, ad laud.Oficii Plagar. S. Francifcis.
nar todo o creado, chegou a padecer o Mundo tal ruina, que foy precifo tornar o mefmo Deos em peffoa a reparalla. Reveftio-fe para efte fim o Divino Verbo da nolla humanidade ; e trabalhando tanto, quanto trabalhou, pelo reparo, fó no fim de trinta e tres annos deo por fegura a obra quando nos braços da Cruz a declarou conlummada: Joanr: cap. Confummatum eft. De maneira, que era o mefmo 19. 7.30. Deos, e tinha o mefmo poder, quando começou a fabrica do Univerfo, e quando reparou a ruina ; e iflo naó obftante, gaftou mais tempo no reparo, do que confumio na formaçaó : fórmou-o em fete dias; mas refórmou-o em trinta e tres annos, para que fe viffe, que o fundar culta menos, e o reparar cufta mais. Por iffo diz a Igreja, que fendo admiraçaó grande em Deos o edificar: Deus, qui

## Ex Eccle- <br> Gid.

 mirabiluter condidifti, he admiraçã mayor o repa: rar: Et mirabilius reformafti.Com que, regulando agora pela grandeza dos empregos a mayorîa dos merecimentos, e pondo os olhos no emprego de S. Pedro, e no emprego de S. Francifco, precifamente fe ha de dilcorrer, que fendo grande o merecimento de Pedro, por dar principio á obra, como fundamento da Igreja: Propterea factus eft Ecclefice fundamentum, foy mayor o merecimento de Francifco, por chegar a fer reparador da ruina: Vade Francifce, repara domum meam, que labitur. Sim; porque he coufa mais eftupenda, e mais admiravel, a execuçaó do reparo, do que a erecçaó, e conttrucçaó do edificio: Deus, qui mirabiliter condidifti, ơ mirabilius reformajti.

## do Gloriofo Patriarca S. Franci/co. 17

Ora vede lá, o que faz, e o que merece huma hypocrifia Santa! Olhay, o que fez, e o que mereceo Francifco por fe fingir hypocrita das virtudes, encubrindo-as aos olhos do Mundo com a capa de peccador! Queria Francifco, que Fr. Leaó o declaraffe culpado: Tu féifli tot opera iniqua; queria que o arguiffe dos leus defeitos, como fe na realidade os houvera commettido: e como fe eftivera lendo a fentença do Filofofo Moral : Nemo mibi vi-Seneca E: detur pluris aftimare virtutem, nemo illi magis effe de. pilt. 28. votus, quam qui boni viri famam perdidit, ne conscientiam perderet: querendo perder a fama de bom para confervar a confciencia de Santo ; pedia que o accufaffe, rogava que o reprehendefie: Dignus es penitus maledici. E porque o companheiro trocava a frafe dizendo-1he, que devia fer fingularizado entre os Santos, como alfombro da Santidade: Inter Benedictos eris fingulariter benediiflus, wading. taó mal fofria a fua humildade aquelle louvor, que fendo o mefmo Deos, o que fallava em abono das fuas virtudes, como the diffe o mefmo Fr. Leaô: Ignofie Patir, quòd tue non fatisfaciam Wading voluntati; neque enim ego, Sed Domisus in me loqui- bie. tur : Perdoay-me, Pay amabiliflimo, naó fatisfazer ao vollo defejo, reprehendendo, como culpa, a voffa innocencia, e afeando, como delicto, a voffa virtude; porque naó fou eu o que fallo, he Deos o que falla em mim, quando vos louvo: Com fer ifto affim, nem affim fe accommodava aquelle abrazado efpirito; antes admirado da re. pofta, inftava pelo abatimento, pedindo ao companheiro,
panheiro, que ao menos por aquella vez fe conformaffe com elle na reprehençaó que lhe pedia:

Wading. ibid. Ad hac miratus. Francifcus, adbuc perfiftit in fe vilificando; rogavitque obnixe, ut Saltem bac vice fibi vellet consordari; entendendo talvez, que com as apparencias de menos conforme com a vontade de Deos, e de menos agradecido aos feus favores, encobria melhor a Santidade.

Foy o mefmo que the fuccedeo como mimo, e favor incomparaveI, com que a poderofa maó de Deos premiou no Monte Alverne as fuas virtudes. Parece, que já o Senhor naō queria fofrer mais disfarces em Francifco; e correndo de todo a cortina a tanta Santidade enferrada, para dar a conhecer ao Mundo a relevancia de feus grandes merecimentos, defceo ao Monte, e alli imprimio o amor de Deos no Servo as mefmas Chagas, que no Calvario imprimira o odio no Senhor. Alli ficou o Serafim humano com os finaes vivos da nolfa redempçaó taó exaltado na Santidade, que nao faltou por iflo, quem the chamaffe fegundo Redemptor do Mundo. Mas que faria a humildade de Francifco com efte favor nunca vif-

Idem ibidein. to, nem concedido a outrem : Singulari privilegio retroatt is faculis non concelfo? Que faria? Fez o melmo, que fez fempre em toda a fua vida: cuidou em occultar o favor, fez por disfarçar os finais, e tratou de efconder as Chagas: Signacula illa Sacra pro viribus occultabat. De modo, que pondo Deos todo o cuidado em imprimir-lhas, elle punha todo o esforço em occultallas.

## do Gloriofo Pairiarca S. Francifco. I9

Queria Deos, que foffem as Chagas no Corpo de Francifco humas portas abertas, por onde fe lhe viffe, e percebeffe a Santidade da alma; queria, quem o viffe por fóra, conheceffe, que era virtuofo por dentro ; e Francifco, que eftava feito hypocrita ao Divino, queria que ninguem the divizaffe por fóra finaes de Santo: antes porque as mefmas Chagas eraó favores de Deos, e eraó mimos do Ceo, occultava as Chagas, para efconder os favores, e fechava as portas, por naơ moftrar a virtude : Pro viribus occultabat, querendo antes parecer, que naб́ correfpondia á vontade do Senhor, e que era menos agradecido a tantos beneficios, do que moftrar ao Mundo, o quanto era favorecido de Deos em premio das fuas virtudes. Oh humildade rara! Oh hypocrifia Santa! Oh hypocrita prodigiofo! Agora fima, agora fe percebe melhor, que fois o Patriarca mais exaltado, e o Santo da mayor grandeza; porque fó hum Santo de fuperior esféra fabe occultar com femelhante nota taes favores.

Quando depois daquella myfteriofa luta, cue teve Jacob com Deos, fe reconciliou o mefmo Jacob com Efaú, diz o texto, que efte Irmaō, trocando o odio em amor, as iras em ternuras, e as paixoens em affectos, abraçára com grandes carinhos a Jacob: Currens Efaii obviam fratri fuo, Genef. cap. amplexatus eft cum. Feitas aflim as pazes, pede Efaú a Jacob, que o acompanhe para Iduméa: Gradia- Ibid. v. n., mur finnul, eroque focius itineris tui : Equando eu efperava da urbanidade de Jacob mais attençẵ,
vejo que defpreza a companhia de Efaŭ, e fe defculpa com elle defta maneira: Nofti, quod babeams ibid. v. 1 .oves, ơ boves fetas mecum, quas, $f$ plus in ambulando fecero laborare, morientur una die cuncti greges: Bem vedes, Irmaó, que naó poffo acompanharvos; porque naó heide deixar o rebanho, que paftoreyo, e a levalo comigo, como nelle andao algumas rezes occupadas, temo que fejaó mal fuccedidas no caminho, e que morraó todas com o rigor da jornada. De huma de duas coufas cenfuraö aqui os Efcritores a Jacob, ou de cobiçoArtigapaf. fo, ou de ingrato: Videris fane , aut ingrati, aut 208. n. $3^{\circ}$. Cupidi morbo laborare: de cobiçofo, pelo que refpeita á confervaçaó do gado; e de ingrato, por naó correfponder ás finezas de Efaú e fendo qualquer deftes defeitos abominavel, he digno de reparo, que com elles fe defculpe Jacob, e os allegue por motivo da fua falta.

Pergunto. Naó tinha Jacob havia taó pouco tempo recebido na luta huma ferida da maó de Deos, taó penetrante, que ofez claudicar de huma perna: Tetigit nervum femoris ejus, of Aatime प्र. 35 . emaricuit? He certo, que fim. Pois fe Jacob eftá coxo, e hum coxo naó póde andar muito, tendo na ferida taó natural a defculpa, porque naó diz a Efaú, que eftá ferido? Menos defeito era em Jacob a imperfeiçaó de coxo, do que a nota de cobiçofo; menos desluftre padecia no credito com declarar-fe a Efaú ferido, do que moftran. do-fe com o mefmo Efaú ingrato: como logo naó allega por defculpa de naó feguilo, o impedimen-

## do Gloriofo Patriara S. Francijco. 21

to da ferida, que naó argue cenfura, e recorre á confervaçaó do rebanho, que the refulta ent defdouro? Delgadamente, e com ventura minha refpondeo a efta duvida o doutiflimo Artiga: Ne toco fupras revelaret Facob cum Deo iniviffe certamen. Nao deo por defculpa a ferida; porque naó vieffe Efaú no conhecimento, de que elle tinha lutado com Deos naquella noite. E a razaó defta razaó foy fem duvida, porque como na luta houve muitos abraços entre os contendores, e houve muitos mimos do Ceo para com Jacob, e ainda a mefma ferida foy favor efpecial da maŏ de Deos, naó quiz Jacob, que os homens a percebeffem: efcondeo a Efaú a ferida; porque naó foubeffe o Mundo, que tinha fido taó mimofo, e taó favorecido do Ceo, querendo antes ficar com o labéo de cobiçofo, ou com a nota de ingrato, do que dar a conhecer aos homens o mimo, e o beneficio, que lhe grangeára a fua virtude: Nofti, quìd habeam oves, ©́ boves fetas: Videris fanè, aut ingrati, aut Cupidi morbo laborare.

Aflim havia de fer; porque Jacob era hum Patriarca taŏ grande, e hum Santo de taó fuperior esféra, que fendo já muito Santo, quando me. receo os abraços daquella luta, aiada ficou mayor depois della; e por iffo the converteo o Senhor o nome de Jacob no de Ifrael, que, confórme a Santo Agottinho, quer dizer homem, que Gener, 323 vê a Deos: Ifrael erit nomen tusm: Ifrael vir videns ${ }^{7.28 .}$ Deum. Equando os Santos faó defta marca, def. D. Aug, ibd ta grandeza, e defta claffe, fabem fer hypocri- ${ }^{\text {Dei }}$ eicap; 39 :

## Sermaô

tas por tal modo, que á cufta do mefmo credito encobrem com a capa de defeitos affectados os mimos do Ceo, e os favores particulares, que lhes difpenfa a poderofa maó do Altilimo, em premio das fuas virtudes, e em attençaŏ de feus relevantes merecimentos.

Grande figura por certo foy aquelle Jacob da Ley Efcrita do noffo Gloriofo Patriarca, novo, e fingular Jacob da Ley da Graça! Tambem Francifco lutou com Deos braço a braço, e a peito defcuberto, quando no Monte Alverne recebeo as Chagas; e he certo, que da luta fahio mais ferido, que Jacob: e querendo Deos, que fe percebeffem as feridas em Francifco, querendo, que fe fizeffem manifeftos ao Mundo os mimos, com que correfpondia aos merecimentos de feu amado Servo, elle, melhor do que Jacob, cuidava em occultallos: Pro viribus occultabat. Parece, que tinha Deos tal empenho, em que fe revelaffem os favores, defejava tanto, que fe percebeffem os beneficios, que podendo ferir a Francifco nas mãos, fem que no exterior dellas fe divizaffem finaes de Chagas, por tal modo thas penetrou com duros Cravos, fórmados da melma Carne, que as Chagas que tinha nas palmas, eraó as mefmas, que appareciaó nas coftas, talvez porque, querendo Francifco, fechando as máos, efconder as feridas, que tinha por dentro, nas mefmas mãos fechadas fe conheceffem por fóra as Chagas abertas. Mas naó obftante efta idéa do Ceo, naổ obItante efta vontade de Deos, Francilco, naó fey
porque, nem fey como lá as encobria de fórte, que por nenhum modo foffem percebidas: Pro viribus occultabat ; querendo antes padecer a nota de ingrato, e parecer menos confórme com a vontade de Deos, do que fazer alarde dos favores, e oftentaçaó dos beneficios. E fe efte mefmo disfarce, á cufta de femelhante cenfura, o executou Jacob, porque era hum Patriarca taó grande, e hum Santo de taổ Superior esféra: Ifrael vir videns Deum, que havemos de inferir de Francifco fenaó, que ulou defta hypocrifia por iflo mefmo, que era Santo da mayor grandeza, e taô grande Patriarca como Jacob?

Aflim foy, adorado Serafim de Aflis; e ainda palfou a mais a volfa cautéla com exceffo no. tavel á cautéla de Jacob; porque acabando a fua com a niorte, a volfa ainda teve execuçã̃ depois de morto, quando querendo no voflo fepulchro examinarvos as Chagas o Summo Pontifice Nicoláo IV., apenas advertiftes, que a Suprema Cabeça da Igreja fe proftrava reverente a voffos pés, efcondeftes aquelle, a que fe dirigia a devota of culaçaố do mefmo Papa. Ah hypocritas do Mundo, e do noffo Seculo, que morreis, porque ve. jaó os homens, que fois Santos ! Tomay exemplo de S. Francifco, que até o naó quiz parecer depois de morto, occultando ainda entaó os finaes da fua virtude, e os teftemunhos claros da fua Santidade. Olhay para to das as acçoens da fua vida, $e$ achareis em cada huma dellas hum efpelho criftalino para compores as voflas. Olhay, c ii e ve-
e vereis, como occultou fempre o que era, e co mo quiz parecer o que naó era, para vir a fer, como foy, com efta hypocrifia do Ceo o mayor Santo da terra, o mayor prodigio da natureza, e o mayor milagre da graça.

Temos em confirmação de toda efta verdade o melhor abóno naquelle Sacramento, de quem diffe o Anjo das Efcólas, que das obras da Divina Omnipotencia, e de todas as fuas maraviD. Thom. lhas, fora elle o mayor aflombro : Miraculorum Aquin. o. ab ipso factorum maximum. E fendo grandes, e puicul. 57. muito grandes, todos os mais myfterios, naō fe diz hum delles mayor, que o outro, nem ha hum que exceda a todos, lenaó aquelle ineffavel Sacramento. Foy grande o myfterio da Encarnaçaö; mas naô fe diz, que foy mayor, que o da Refurreiçaб. Foy grande o myfterio da Refurreiçaó; mas naó fe diz, que foy mayor, que o da Aicençaó: e he taó grande o do Sacramento, que naó fó fe diz fer mayor, que qualquer dos ontros, mas affirma-fe, que excede fuperlativamente a todos na grandeza : e confequentemente, fendo Chrifto grande em todos os myfterios, dá-fe a conhecer por mayor no myfterio do Sacramento, que he maximo: Miraculorum maximum. Mas qual ferá a razaó defta mayorîa, e defte excéfoo? Eu - digo ao noflo intento. He fazer-fe Chrifto no Sacramento hypocrita da fua virtude, e da fua Santidade, o que naó fez em nenhum dos outros myfterios; porque no da Encarnaçaб, parece que lá deo a conhecer por algum modo aos Paftores
a San:

# ¿o Gloriolo Patriarca S. Franci/co. 

a Santidade do Verbo: Iranfeamus ufque ad Bethlem, \&́ videamus hoc Verbum; no da Refurreiçaó moftrou aos homens o que era: Palpate, ov videte, quia Spiritzis carnem, \& offa non babet; e no da Afcençaô fez perceber aos Difcipulos a virtude, que tinha: Videntibus illis, elevatus eft: Porém no Sacramento do Altar, nem moftra o que he, nem declara a virtude, nem faz oftentaçaó da Santidade. He Santo fim, e taó Santo, que he Santiflimo; mas quem olha para a Hoftia, naó vêo Santo: Quod non capis, quod non vides: Tem virtude, e infinita virtude ; mas os homens naó a percebem: Latent res eximix. Alli refpeita a noffa fé a Peffoa do Divino Verbo ; mas os olhos naó o alcançaó, porque a fua Omnipotencia nolo encobre: Verè tu es Deus abjconditus. Em fim, he por dentro aquillo, que naô he por form: por dentro virtudes, e Santidade de Deos, perfóra efpecies, e accidentes de paố : por dentro he Deos, e Homem, por fóra he paö, e vinho: Vinum germinans Virgines : Hic eft panis, qui de Colo defiendit. E como Chrifto nefte myfterio, com capa taó alheya da fua effencia, encobre a Santidade; como fe faz hypocrita ao Divino, occultando aos homens, o que fó he refervado para Deos; por illo, fendo grande em rodos os myfterios, porque todos elles foraó eftupendos, moftra-fe mayor no Sacramento, porque fe inculca o Sacra. mento pelo mayor aflombro: Miraculorum ab ipfo factornm maximum.

Efta he a grandeza, a que fóbe, quem fabe occul-

Iuc. cap. 2: V. 15.
occultar aos olhos dos homens a virtude, e quem fabe efconder ao Mundo a Santidade. E por iffo Francifco foy taó grande Santo, porque foube fer taó grande hypocrita. Todo o feu cuidado era occultar as virtudes, e quafi fempre o fazia com capa muito alheya da Santidade; vindo por efte modo a crefcer nella de forte, que the podemos chamar tambem hum Sacramento dos Santos, e o mayor milagre da graça. Sim, porque fe aquelle milagre fuperlativo do Altar fe conhece taố relevante, por occultar o que he, moftrando aos homens o que naó he, quem olhar para a vida de Francifco, verá, que nunca quiz parecer o que era, fendo certamente muito mais, do que parecia. Se naquelle Sacramento fe adverte a grandeza fem igualdade, por fe venerar alli o Cordeiro vivo com reprefentaç̧̃es de mor-

Apocalypl. cap. 5 - to: Agnus tanquam occifus, quem olhar para o Sepulcro de Francifco, verá expofto ás adorações dos Papas outro Cordeiro, que parece vivo, eftando morto, pois conferva com realidades de morto acçoens, e accidentes de vivo: alli recothe as mẳos á mortalha, depois que o Pontifice lhas tira, para examinar-1he as Chagas; encolhe o pé, quando intenta beijar-lho a Suprema Cabeça; e facode o annel de Pefcador com affombro, quando tho mete no dedo com tanta devoçaõ o Papa. Em fim, até eftá em pé fobre o Sepulcro, affim como eftava o Sacramento na figura do Cordeiro, que vio o Evangelifta: Agnum fantem, tanquam occijum, para que em tudo mof-

## do Gloriofo Patriarca S. Francifco. 27

tre, naô fó, que eftá morto com accidentes de vivo, mas que parece eftar vivo com reprefentaçáes de morto; e para que aflim fe refpeite o mayor entre os Santos, como fe venera o Sacramento maximo entre os myfterios: CMiraculorum maximitm.

Eis-aqui, Senhores, o que mereceo Francifco, como hypocrita : e efta hypocrifia, tantas vezes louvavel, he o fermento, que naó corrompe a maffa, como a corrompia o fermento hypocrita dos Farifêos perverfos; antes a conferva pura, e fem macula, como extrahido do graŏ mais limpo, e do trigo mais efcolhido, que nafceo no Campo da Igreja para os celleiros do Ceo: Granum purum excuff a pále fummi Regis intrat in horrea. Com efte fermento fe conferváraó dentro da Religiaó Serafica as virtudes de tantos Pontifices, que abraçáráo o noflo Inftituto; de tantos Emperadores, tantos Reys, tantas Rainhas, tantos Principes, e tantos Santos, quantos abrange a Corda de Francffco em tres Ordens taô dilatadas, que fò a Terceira cinge a todo o Mundo: Fanitentum tertius fexum capit utrumque. Por iffo hoje, que a Igreja nos propoem hum Evangelho, aonde fe contém o fermento da hypocrifia farifaica, que corrompe, acode a Providencia com ofermento da hypocrifia Santa de Francifco, que conferva, para que com efte exemplo, occultando as virtudes, em que nos exercitarmos, fujamos de cahir na jactancia reprehenfivel dos Farifêos, de que Saó Lucas advertidamente nos manda acautelar : At

Ex Refpon-
for 7 . Officii S. Fran. cifci.

Ex codem Ofticio.
tendite à fermento Pharifcoorum, quod ef bypocrifis. Acabey o Sermaō, meu Gloriofo, e amado Patriarca: e acabey taó cedo ; porque quando vós cuidais tanto em occultar a grandeza, naố he razaó, que eu vos offenda mais com publica1a. Bem reconheço, que a voffa hypocrifia vos fez crefcer tanto na Santidade, que pudera dizer, foftes o Moyfés da Ley da Graça, que com tres Ordens bem fórmadas, e refórmadas, fizefo tes guerra ao Faraó do Inferno, até que introduziftes na terra da promiffaó os Ifraelitas, que governaftes. Podera dizer, que foftes o Jonnas, que prégando aos peccadores os tornaftes Ninivitas convertidos: Crediderunt viri Ninivite: que foftes o Baptifta, affim na penitencia, que fizefo tes, como na penitencia, que prégaftes; porque fe elle foy voz, que deo a conhecer a Chrifto: Ego vox clamant is: Ecce Agnus Dei, vós fofte Premagni Regis; e fe elle foy Anjo: Ecce ego mitto Angelum meum. Anjo fortes vós tambem, e Anjo, que vio a Aguia do Apocalyple com os finaes de Apocalypl. Deos Vivo: Vidi alterum Angelum habentem /ıgnum cap.7.v.2. Dei vivi: fuiffe fervum Dei Francifcum indubitabili fiDe Bonav. de colligitur, difle com rentura o meu Doutor Serafico. Em fim, podera dizer, que foftes o ornamento dos Ceos, o Coraçaó de Chrifto, e o mefmo Deos na femelhança. Mas como tudo ifto, ou já eftá dito, ou naó he razaó, que fe diga hoje, quando temos por aflumpto a voffa hypocrifia, que naó fofre declarar virtudes, e fó golta

gofta de occultar Santidades, naб́ me fica lugar para dizer, fenaó, que fois o Elias da Ley da Graça, olhando para a capa, com que incubriftes tanto elpirito, tanta grandeza, e tanto merecimento. O ponto he, que lá do Ceo , aonde fortes arrebatado na flamante Carroça do Amor Divino, olheis para os Elifeos da terra, attendendo ás fupplicas de voffos filhos, e filhas, que clamaó pelo voflo amparo: Pater mi, Pater mi, cur- 4 . Regum | cap. $2 . v .12$. |
| :---: | rus, ©゚ Auriga.

Principalmente vos lembray das eftimaveis filhas da Etperança, repartindo com ellas da virtuola capa da voffa hypocrifia ; porque já que a tem exercitado tanto com as honras do Mundo, efcondendo debaixo de huma rude eftamenha tantos timbres, tantos brazoens, tantas divizas, e ençopando no fayal groffeiro as impetuofas correntes do Real Sangue, occultem tambem as grandes virtudes, de que fe adornaó os feus efpiritos, a fim, de que fe naó verifique nunca nefte Mofteiro, que he voffo, o que deixou efcrito o Santo Job, que hade acabar, e perecer a Efperança do hypocrita: Spes hypocrite peribit; antes permane- Job. cap. 8. ça, e fe augmente de fórte em virtudes, e Santidade, que a haver de acabar, fó feja no Ceo, aonde fe naô compadece a poffe com a efperança. Infundi-lhes, prodigiofo Elias, o voffo efpirito dobrado para os feus acertos, e confervay entre ellas huma Innocencia pura para os voflos cultos, adornada das mais virtudes, que fabe occultar a vofla capa, para que, feitas affim hyd pocritas

## 30 Sermaõ do Glorioso Patriarca S. Francijco.

 pocritas comvofoo, aquelles Thefouros da Graça, que fouberem efconder na terra, os vaö patentear a Deos na fruiçaó da Gloria. Amen.
## FINIS LAUS DEO.

Faculdade de Filosofla
Clências e Letras

 Woctere combolk fuigrimes the loytosedth


$$
\begin{aligned}
& \text { 2085 }
\end{aligned}
$$

