## SERMAM

品

## D. DA IGREIA

 S.HYERONIMO,Que pregou no Real Collegio dos Religiczos da mefma Ordemem a Vniverfidade de Coinbra. OD. GASPAR DOS $\triangle$ NIOS, CONEGO DA Sagrada Congregaçă de S. 10 AM Evangelista, ©o Lente de Theologia emo Collegio da mefma ordeे, em a Vniverfidade de Coumbra.

OFFERECIDO
A O SENHOR DOVTOR IOAM DE AZEVEDO,
Lente de Vefpera de Canones na Vniverfidade de Coimbra, Conego da Sè da mefina Cidade, Deputado do Santo Officio,
Reytor, \& Collegial que foy do
Real Collegio de S. Paulo,
\& Comiffario da Bulla da Cruzada defte - Bifpado. EMCOIMBRA, Com todas as licencas neceffarias, Na Officina de THOME CARVALHO Impreffor da Vniverfidade, Anno de 1672. Acusta de lonö Antunes mercador de livros.








$$
\text { OOMVASA } \triangle C \text { MAOL }
$$


 wikno nume at whamor? at:
ob rot anp laiyglloD x , toyyen curve :e ob oigstlog logh

$$
\text { all } 9 \text { Boivanit } 02
$$

$$
=14 x^{2}+\pi=-73
$$

obsegia

A 8 \$14100 ME



$$
4-\partial i \text { sbonifi stind Esare }
$$



$$
\begin{aligned}
& 0170793770 \\
& \text { Hotyoc aoHyw OA }
\end{aligned}
$$

## OFFERECIDO A O SENHOR DOVTOR IOAM DE AZEVEDO,

 Lente de Vefpera de Canones na Vniverfidade de Coimbra, Conegoda Sè da mefma Cidade, Deputado do Santo Officio, Reytor, \& Collegial que foy do Real Colleciode S. Paulo, \& Comiffario da Bulla da Cruzada defteBifpado.
Vppoftoque à eminencia de feus Author (à guem a enveja nem a fazer tiro fe aireve, por lbe parecer, que ofaria co fol, pode fervir de efcudo impenctravel a cfte sermaö; offerecello a V.m. nsö̆ be ento bijfcarlbe patrocinio, quanto fazello viatima de meu agradecimento. Dezejava naö morrer de todo ingrato a o numero, ó gran$d c z a$ de beneficios, de $\vec{q}$ fou $d$ vedor àluberal mäō de V.m. ¿ acheique ainda que nă foffe dadiva, podia for lizonja offerecer a V.m. neftes charaiteres mortos o zivo reconhecimento de meu affecto; le bem conheco por novo favoro fervirfe V. m. deste offerecimento limitado pello oue a mit toca; mas pèlla materia, cón artiffio muy preciofo; como teftemunba o applauso, cons que foy ourido na luz defza illuftrif sima Vniverfidade, ceo animado de tantas estrcllas, quantos fao os fabios, que nella fiorecem: $\mathfrak{c}$ devem às luzes da Vefpera de V. m. oproncipio de feus felsces dias; que pellavefpera dao Texto (agrado principio nos dias mais claros, que teve o Mundo. Guarde Dcos a V.m. oc.
B. S. M. feumais obrigad criado. IOAM ANTVNES.

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { C13: S.1世40 } \\
& \text { 80 VOA 月OHAA8 } 0 \text { A }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { s! b bivity }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { situd in oigeltian.) \$ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0.5egtick }
\end{aligned}
$$

$\therefore$ Soder a












 i）




大准

Vos estis Sal, vosestis Lux, non potest cinitas abf. condi fupra montem pofita. Math. 5 .


VE poucos faō os que lograó previlegios de luzes, que naô acabem a triftes golpes de obicuras trevoas; forque andaō taō fubicitas as luzes a difgraça de eclipfadas, que he maravilha verfe apenas qualquer com a gala de refplendores luftrofa, वैfe naô veja logo com o achaque de hum eclipie deslufida; mas que muito padeçaö as Juzes tanto defar, fe he taó cruel deffas luzes ofado, que chegaraô ver aftros que as perdominaó pera lhe empeditem as venturas dos rayos com que nafecto, \& naó chegatāo a pofluir planetas que fubjeitem o obicuro das trevoas pera ihe cortarem a dilgraça das fombras com que a feusluzidos refplandores ie opoem.

Conftituindo Chrifto Senhor noffo a teus difcipo. los Principes \& Prelados de fua Igreja the dis que della faō claras luzes \& refplandecentes fois, mas ou pera le acomodar a inconflancia do tempo yoe rudo preverte, ou por advertir na luz os defmayos a que he fujeita, the dis que com oluftrozo deffa luz com gue refplandeffem haó de ter o dezabrido do fal, com que fe reprimaó, que haó de lograr as felicidades de luzidos, fim, mas que as ajaō depoffuir fem os des fabores de fal, näa, porque he pençā como diffe que o fubido da luz paga ao A batido da difgraça, quen vio ia luzes que naó tive ffem por companhiiaas fonbras? Ou ditas a que naö fizeffem roftro as difgraças? Com eftes perigos emfim viven as luaes do Munde, Seeffas pençois eftaó fubjeitas effas felizida. des da terra.

DisoSenhor qque háô lde fert fal pera darem gofto á A. 3 terra,
terra, mas advertelnc que Có ferdo temperadamente moderados exercitem entaó de falo officio cuidadozos, pera que nem pordemafiados no obrar venhaō a fervir de efcandalo, nem por remiflos no proceder chegem a fer eftrago, oh quede Republicas pondemizas nos governos fe perderao, \& que de eftado por remifiaó dos Principes que os regiaō le acabaraō. Sede pois di cipolos meus, dis Carifto pera que nāo padefla a teria cftes desmanchos, \& pera que nan chegue a fervirde ruina o que era pera a defença, fal con temperamentos, tal pura pers fervar, \& não fal pera d Atuir, lal pera o gofio, \& nā́pcra o de fagrado fal.

Cidade haveis de fer, continua Chrifto, refugio, \& empato de voffos fubdito: que feria difgraça deftes achando no fuperior, pera os detvios de leus erros luz pera a perfervaçaō de feus vicios fal, naö emcontrarem nelles pera alivio de fuas perfeguiçois em paro. Pera quee rajo padeçaó pois efte difcomodo, fe (ois ra) que faboreando perferva, luz querefplandecendo enfina, Cidade abeis defer, que amorofamente defenda, \& iendo fal pello goftozo, luz pelli douttina, \& Cidade pella fortalefa, fereis grandes, conclue, em a Ceo, porem fe do fal vos faltat ó faborofo, fe daduz o refpland sent, is fe da Gidade o foberano perdereis por abatidos as perminencias deMagettozos.

Efta em parte he a lotra do Evang cho, que a lgreja propoem pera celebrar do mais fabarozo fal as honras. do mais luzido fól os aplatifos, da mais forte Cidade as ditas, \& do Mayor dos Doutotes, Hierony mo Santo digo as glorias; do mais faborozo fal Porque fua excelente vida, \& penitencia grande o declara, \& Allgurtinho affirma Magnus in vite excelentifime fantitate. Do mais luzido fol: Porque fua grande fciencia, \& doutri- na o manifuta, \& o metmo Auguftinho publica Magnus inv aplentice ine falilis profundtrate. Da mais forte Cidad, porque a iavencivel patrocinio com que defende, \& emparatantas luzes, filho de táa grande fol o declara. Efinal mente do mayor dos Doutores, porque a Igreja affin o dis, pois the da de Doutor Maximo o titolo, Doctorem Maximum. Defte pois taō grande Padre moftrarci no di.curfo do Sermá, que reve de fal as propiedades, de luz os refplandores, \& decidade a fortal za. Conheço $\bar{q}$ he materia pello lubido difficultoz, mas oua obediencia a que naó pude faltar, porque he pera mi grande de quen me mandora iurildicçaô, me diligenciara de mia nhas faltas, a difculpa, ou a tuz da Divina graça de que neceflito me facilitara o dezempenho da Divida que me occorte. Avecharia.

POque naiceffem as luzes pera ferem as trevas tributarias, \& pera do obfeuro das fombras ferem pérfegu das, diffeffe Chrifto conftituindo a feus difcipoto de todoo mundo claras luzes, que tinhaó primeito cm fid falos fabatimentos: Naō o duvido, porque como concid tro o clyro da luz táo fobisito o ob curo das fombras, acho que the fao feus refplandores traó tributarios, que fenảo podem ver luzidos de rayos que fe baö achem alonabrados com trevas. Tanto que no Thabor fe divifou hoas clata \& branca nuvem traiada de luzidos refplan dores, logo fechegou aver veftida de obfeuras fombras, Ecce nnbes lucida obumbravit eos, o mefmo foi na nuvē Matb. $1 \%$ o aparecer luzide, nubes hucida, que verfe logo de tre-n. 5 . vas afombrada obumbravit.

Fes Deosa luz, \& defpois de fabricar tantos rayos Genef.i.p. dis o Testo, que dividira D os, effe bello da luz do tene- n. 4. brofo dasfombras, divijfillucem à tenebris, \& bem, näo

## Sermaódo D. da Igreja

heáluz de fi mefrua a propria negação dastrexas? Si he, \& pois pera que dis o texto, q̆ fepatara Deos deffas fombras a luz: Se o branco da luz de fi he diftineto, do negro das trevas? Na ő baftava, $\mathfrak{q}$ fonie creada effaluz, pera que fe viffe logo diftincta das tombras, fe näo he neceffario que aparte Deos deffas trevas á luz? Si porq́ quis mof trar, que cra tal a companhia, que fazem as fombras à luz, \& que eraô tam fubjeitos leus refplandores as trevas, que näo obftante fua devifaó, le as naō feparara, que fe naळ̈ virisō nunca lufidas de rayos, $\bar{q}$ fe naō chegaffem a achar aflombradas com trevas, divifit lucem a tenebris: que he talo tributo, que pagaó effas luzes as fombras, que o mefmo he veremfe de rayos luzidas, que acharéfe logo defmaiadas cö fombras. A eftes perigos pois vive fubicito, o bello da luz, a eftas pençoēs (aōtributarios feus ref plandores! Ah luzes atenta!, que fe comonicais voffos rayos luftrofa galla de vollo fer, notai que voinaō haó de fattar fombras, que fe oponhāo a soflos refplandores; porque chegou effa luftrola callidade a fer tam perfeguida das tre vas, que he maravilha grande, acharfe o bello de fiu refe plandor, fem que the faça oppofiçaó o efcuro vco deflas fombras. Se taō pois taō tribura ias as luzes às trevas, fe faó taō perféguidos feus rayos deffé obreuro das söbras, não duvido foffe efta a refaõ,porque cōftituindo Chrifto a feus difcipolos do muado lazes, the diffeffe, que de fal primeiro tinhaó os abatimentos: vos eftis $\int a l$, wos estis lux: \& affim deixundon; pergunto, \& porque relá fazendo Chrito a leus difcipolos princepes, \& prelados da Igreia lhes dis que para ferem confamadamente perfeitos, que (aó \{al, \& que de fal baō de ten as propriedades roseftes $\int a l$. Diet, o fal alem da afperefa que moftra, dà fabor a todo o maniar, \& preferva da corruçaō a tudo o que fe aplica, em tal maneira, q̆as cuftus de feu fer, pois toda

## S. Hyeroinmo.

todo fe emf fid desfes comonica femethantes effestor; poiso falcom difendios proprios acode aos remedios alheos; porifo Chrito chana aos pretados de fua Igre¡a fal, \&e querequede fal tenhaō as propricdades, porque para o prciado ter contumadamente perfeito, ha de fer tam cudadozo pera fens fubditos, que ainda com difpendios proprios, thes naó ha do fo faltar coma os remedios, ha de fer tāo foliciteo, que le ha de obrigar a padecer qualquer to:mento, : para defrobtigar ao fubdito de parfar qualquer difcomode, para obom prelado, emf fim kaö de ficiaras petias, com tanto que para of fabditos fiquem os alivios.

Depois da glotiofa Refurreição, diz o texto, que mandara ChriftoSenhor noffo a Thome, que eftendeffe a mão, \& quecom ella pello lado que tinha aberto lhe penetrafico intimo de feu peito; affer manum tram, of mitte in latus meum; \& a $\mathfrak{q}$ fim pergunto, manda Chrifto a Thome lhe rompa com a máoo lado, fe eftà tam como avaro paŕ fazer beneficios, que huās lagrimas tam amargamente choradas a naó moverăo a déixarfe, nem por toque a feus pes amorofamente cnegar; noli me tangere, como agora năo fócontente de offerecero coração manda que Thome the rafgue o peito, mitte manum tuam, in latus meus näo vè que com eflegolpe da mão fe the hão de renovar eflas feridas nolado, que affio diz S. Pedro Chrilol. fer. 3 5. Iniecit digitos, patefecit vulnera, 心 ut Cbriftum crederet, itexums paticompulet Cbrifü? Eque fe a primeira mio, que tho rafgou foy tam rigue roza, mucrone äro lancea, que efta nāo ha de fer menos cruel? Sim, pois para qumanda que Thome extcute nelle effe tormento: Dirci, nãnera Chrifto Princepe, näocra paftor de todara Igeria, fim, não via tambem, que Thome difcipolo, \& fubdito feu fe hia de todo precipitando obet Thome fique de algumas penas izento ; mitte manum tuam, porque para o prelado fer confumadamente perfeito, ha de fer tão folicito pera a guarda de feus fubditos, que ainda com difpendios proprios lhes não ha de faltar com os remedios, ha de fer tam cudadofo para com elles que fe ha de obrigar a padecer quaisquer difcomodos pera os livrar de quaisquer moleftias, para os prelados em fim häo de ficar effas penas, com tanto que para os fubditos fiquem os alivios. Poriffo pois chama Chritto a feus dícipolos fazendoos de fua Igreia prelados fal, \& quer que de fal tenhaŏ as propriedades vos estis fal para que como fal dando fabrofos exemplos com fuas vertudes aos fubditos, de tal forte os prefervem da corrupção dos vicios, \& de tal maneira os emparem, que ainda à cufta de dípendios propios remedeem como fal fua neceflidade, vosestis fal.

Chamalhe tambem luzes, wos eftis lusx porque quer que como a luz, que fó em defpender rayos tem to. do o fets exercicio, comoniquem de fua doutrina os refa plandores, \& difpendam com todos, beneficios femo intereffe de lhe fercmo gratificados; porque o perfeito pre-

## S. Hieronymo.

lado pera fer como a luz, ha de querer tudo pera os fubditos, \& näo pertender nada perafi, todo e ha de desfazer em luzes fem deffes rayos que difpende efpere gratificaçoens; ha de ter tó em fim o exercicio de obrar, mas nāo ha deter a gloria, nem o parabem de letvir.

Vio o meu Evangelifta em o Ceo hum mag fóo trono de luzes, em o quoal affiftia Deor que tinha hum, livroem a mảo fechado; \& chorando o Divino Evangclifta amargamente por ver, que naó havia em toda a terra, nemainda em o Ceo quem le atrevefle a abrir aquelle livio, dis que hum daquelles Cortciaons que affitaõ ao trono the pedio que embargafe a corrente a tantas lagrimas, porque oleão vencedor do Tribu de Joda bavia de abrirolivro, ne fleveris, ecce vecit leo de Tribu Iuda aperire librum, \& notando o Evang lifta no parabem de vencer tanta difficuldade, dis que os Anjos, que eráo os que lherendiāo as graças, lhas davāo como a Cordeiro, dignus eft agnus quioccifus eft accipere bonorem, \&v gloriam, bem, le Chrifto, que he o que por hum, \& outro geroglifico fe fignifica, em quantolcão abrio o livro, como em quoanto cordeiro fe lhe da o parabem ? Se venceotanta difficuldade en quanto laäo, parcee quetam. bem como a tal fe lhe aviāo de dar as honras? Comologo comoa cordcirofe the rendem as graças, dignus eft agnus? Como Leão hade vrucer, vicut Leo? E näm ha de ter como Leão as glorias de vencedor? Nam, refáo, nam eftava Chrifto cm quanto Leam como Princepe, \& prelado? Sim eftava! Que por iffo o Evangelifta, alem de fe fignificar pello Leaõ dos Princepes a Magestade, ovio vencedor, vicit Leo; pois eftava em quanto Leaó como princ ${ }^{\circ} \mathrm{pe}$ \& prelado, por iffo nāo cm quanto Leão, em quanto Princepe; \& prelado, mas fó em quanto Cordeiro, \& cm quanto humilde fe lae dam

$$
\text { B } 2 \text { as gra }
$$

as graças; renha como Leaō muito cnibora o trabalho de vencer, mas nảo ha ter como Leão as glorias de vencedor, porque como eftava em quoano Leão Princepry tó avia de ter o exercicio de obrar, maś nāo a gloria, nê o parabem de fervir vicit Leo dignuseft agnus, que opres lado todo ha de fer para os fubditos, \& nada priaifiha de fer, de tal forte ha deobrar, que näoha de pretender as glorias de fervir, para affi vir a alcançar de luz os honroIos tittulos que the da Chrifto, vos eftis fal, vos estis lux.

Se cõ as realidades pois de luz quer Chrifto Senhos noffo, que os q́ clege pera mefres, \&x prelados de fua Igrifa fenhaó juntamente de fal as propriedades, certo que não vejo cu en qué fe devifafem os refplandores da laz june to com as afperefas de fal melhor do que naguelle pafmo da naturefa, naquelle affombro de graça, \& le maravilio de vertucies, cifra de perfeiçoẽs, Hycronímo Sancto, pois, foraō tantos defte sol da Igreia os retplandores, $\bar{q}$ fendo para os fieis todos luzes, forzö para os herciestudo rayos berericos accerrimis foreptis exagitavit, foy talocafpero defte fal q̣ fe the faltaraó forças para mortificarle, foberiavaölhe lagrimas em que fe desfazia, quatıdie lacrimue quotidie gemitus. Vejamos pois deite allombro de vertua des a vida \& penitencia com que fe moffra ter defalas propriedades, \& depois veremos a ficiencia, de ãfoi dotado, donde re colheterluz os refplandores, mo? zwems

Na !ce Hyeronimo, \&em os primeiros paffos de fua
 sò para Decs nafcia, porí competindo nelle aidade, ar a graça em qual avia nelle de tera melhor parte, Hyeronio mo defmẽtio tanto os cur fos daidade, q̆ fendo annda me nino nos annos, parecia ia Gigante nas obras, fendoainda pequeno nas poucas honras de vida depois do fagrade Baptifmo era ja gräde no muito excefio da graça, apenas cn fim

## S. Hyeronimo.

cmi fim fe vio anzenhecer flas luz, quardo logo moftou, que fenóo ainda aurora nos rayos, tra ja femoto sol nos ffictos. Mas đ́maraviba! Que prodigio? mofrar Hyeromimionancto fer ja nas luzes da graça perfeito, quabido aioda sra na idademonino, wntara perfeiçoódoluziç com as honras de pequeno, he o maior milagre domut do, \& da graça o maior affombrosi youtinozsti?

Com tantasadmiragoés ficaraó os Magos de verẹ̆naft cida aquella strclla, guia q̄ foi deifo das gias y cntutas; que dis texto ã por milagregtāde, maravilha nûca vifta, \& for iftrella sò de Deos a feputaraé ridimus fellam cjus, \& व̄ açharaō os Magos de maravilha, nefta cferella व̄naō vi fem nas on ais que obfervavaó? Secofaela de rayos to da lufida, naó erạóa ontras de luzes todás ne plandecē:Sim, pois porqueadmirandofede a veré por fibcila de Deos, §òa ofta manifu flaó? Direi, oaó viraó os Magos cué efla sò xftrella juntava o perfeito de fuas luzes; a galla de feus luftrofos rayos, as brevis horas de nalcida? Sim viraō, pois cm feu Oriénte, toda de refplandores luzida a chegaraō a defcubrir widimus fellam ejus in Oriente: Bem,pois wem os Ma gos q̄ efta :ò cftrella juntaxo grande de feus luzimetos as brives horas de nafcida, porifo os Magos fupofto que naō chequena a ter por grande coula as, mais eftellas que ob (evvaó, io a cfa cötudo por milagre grande, maravitha rara, \& porcfirella sò de Deos ham de publicar, vidimus fellam ejus in Oriente, porq̃ juntac às breves horas de nafcidoà pelf(içaō dos luzimentos, ac lemite des poucos annos de idade, o exesfo de muitas ebras, be o maion milagte do $n$ ūdo, da graça omaior affen bre. Effe prodigio pois te vio (m) Hycronino Divino, fois nal fe chegon a ver avtora nos rayos; que afiera quando do Baptimo recibco a graça, quando fe achou logo fumofosol nos ffíitosi, malthtie fer pisia a vida,

[^0]IO
Sermão do D. da Igreja
guoando logron in fer pera a graça, competitaō nelle gioriofamente a idade, \& a graça, mas de tal forte defmētio da idade cur lo, queâ brevidade dos annos que tinha, juntoul excefivo da graça que lograva, \& cm os poucos dias de vida fe vio com muitos graos de virtudes perfeito.

Pera confervar tanta graça, \& pera permanecer em tanta virtude, defprefando da naturefa o abatido, fes em o difcarro de fua vida tal penitencia, que admiradoo grande Augoftinho de ver ao gloriofo Doutor tratarfe com tanta a/percfa, diffe, que nāo podia aver quem nella o igualaffe, porque achava que a todos nella excedia; afperrimam vitam $\int$ anctus pater Hyeronimus duxit, in tantum, ut neminem legere andeam fideliä aufteriorem fuiffe, ponhafe de parte de Elias oz:llo em que fe abrafava, \& do Baptifta a penitencia em que fe desfafia, porque a de Hyeronimo he taōgrande, que a dos mayores deixa a perder de vifta no fentir de Augoflinho, nemanem legere audeam fdelium aufteriorem fuife. Foy ems fim tanta a com que tratava feu cotpo, que atem do continuo jejū, \& eftreita folidaö que cfcolheo pera mortificarfe, huá pedra dura era a inftromento con que continuamente feria feu peito, \& deffe peito affir rafgado fé corriaō fontes de fangue,vertiaö féus olhos caudelolos rios de lagrimas, porque fea cada ferida correfpondia huma efpadana de fangue, a cada golpe fe via nafeer huma fonte de agoa. De huma pedra que Moysès ferio diso Texio que corExod. cap. riaō dantes fórios de agoa, exivit ex ea aqua, não de pe17. dra ferida ià, mas do golpe que fas effa pedra em o peito de Hyrenimo, nāo tó fontes de agoa, mas rios de fangue fe vem agora correr, mas eraô muitas as agoas em feu peito as correntes de tanto fangue, porq̆ como eraō grandes os incendios do amor em que feu coraçaó ardia, pediaó
muira agoa fara mitigar tanto foge.
Du peicu de Cheifo, porque cra muto o logo do amor mine te abralava, para fe aplacatcon daquelle fozo a onturtas chamas, ao verter do nutito fangue, fe virwo nsoltas mutas ageas, exirit fanguis, ó aqua do pitod Hyeronimo, porque era grande de fuacharida10an. cap. de ofervor para aliviarfe dos incendios em que ardia, aos inpullos do muito fangue, tambem fe vem correr muitas agoas, vivas fontes deftus othos quotidie lactime, \& que venturolas lagrimas: Mais bem choradas do que as da Madalegna, \& de maior eredito do que as de Pedro, porque fe eftas foráo amargamente choradas, foranno as forças de culpas cometidas, mas as de Hyeronimo, le forao derramadas, foranno as violencias do amor em que fe desfazia, \& porifo tam venturofas, q̃ elle meimo confifaque quando mais chorofo eftava, que mais alegre fe via, \& quoanto mais banhado com ellas tanto mais favorecido, pois em companhia dos Anjos fe achava, poft multas lacrymas nons numquam videbar mib intereffe agnenibus Angelorum, letus, gaudens ǵs cantabam, mas o Divinas, \& mais que venturolas lagrimas, pois ia na terra deffes Ceos começais a pofuir os premios.
D. fa forte em fim fe foube desfazer Hyeronimo, efta foy em parte o rigorofo da penitencia coma que tratou fua vida, pello que chegou nella a verfe em tanta perfeiçaō, que affirma o grande Agoftinho, que a lua foy de todos a milhor, fi fanctorum fingulorum perquirirem witas, eo, vt puto, maiorem neminem inverirem, mas que muito foffe tal de fua vida a fantidade, \& foffe de fua vida tal a penitencia, (e era fal, \& de Chrifto eicolhido para fal melhor de fua Igreja voseftis fal.

Temos vifto defte fal em parte, porque para odef́n crever
creverem todo he curto o maior encarecinento, a peni* renciacom qua fodesferz, veiamos agora defta loz, fe ja tantos rayoj co no os d ifte sò, naó embargarem os difcurios, a fciencia em que fe affinalou. Foy taõ grande de Hycronimo a fabeduria que conciderande o grande Au-i guftinho no fobido de tanta rciencia, diffe, \& cons admiraçaō,que o que Hyeronimo fanço naô alcançou,que nenhum outro homem na natureza humana podenunca delcobrir, que Hyeronimus ignoravit, nuiltus bomo inina. turs butiana aimquane foivit; \& mas naö he muito confefe Augattinho nefta loz tantos rayos, pois à vifta de tanto refplandoria em fua metma iciencia publicou Augoftinho faltas, quando em huma difficuldade que naó penctrava o confultou, con fulens te de bis, que mefoio, frume Atuöfun effe nobis vellis, \& mas qque admiraçaō? Que affiema' Auginho fendo taōgrande luz da Igrela em Hyeronimo tantalciencia, querefplandeça Hyeronimo com tantos rayos á vifta das muitas luzes de Agoftinho, naō he afiontro: Oremoduvida, porqueainda que o fer fabio *ro fer granderntre os que o naó faos, naó lela matro, o fer contudoluz maior entre grandes luzes foy fempee para adminat: Porque Ialeph fe vio so em o priGenef.37. meiro lonho grande cotre pequenos, \& no fegundo fe chegou a achar maior hizeetre reflandores, poriffo jacob do primeiro fontionaढ́fes cazo, \& sè do fegundo feztanta conta, piter verò rem tacitus conciderabat!

Dizo profeta Ifalas ao Rey Ezechias, pedindolhe a Reifizeffe hum milagreem confirmaçao da faude que Deos the tiatha conedido, qual dee dous protigios queria que órafe, eftando o folem ó meio dia, fe queria que
4. Reg. conrefe, ou des linhas peta doccid ante, ou fequeria que cap.20. outras tantas para o nafeente voltafie, ris ut umbra afoen-s dat decemblineis: an wt repontaturnotiden gradibus? Ao
ao que refpondeo o Rey que ló que ia que tornaffe para - Oriente o fól, porque achava efta fe a uaior maravi1ha, revertatur retrofum decem grad us \& pois porque avaliou o Rey efte por maior affowbro? he mayor prodigionaltar o fol eftando em o meio dia parao marcimento, do que chegarfle aprefado ao occidente? Parcee que nāot Porğ tam grande milagre he a noutecerr ao meio dia, do $\overline{\text { ä }}$ amanhecerá meia noute? Comologo pois avalia, \& eicolhe o Rey efte por mayor affombro revertazur retror $\int u m$ ? Direi eftädo o fol emo meio dia, \& voltando parao Oriente näo chegavao fol verfe mayor luz entre lazes q́ faö grandes, fim? Pois ennere ob bllo da Alltora avizö̀ de relplandefer feus rayos, \&\& correndo aprefa©o para 0 Occidète naō vinha o fol a acharfe fo luz entre. trevas que faó piquenas? També, pois voltando o fol patao Oriente, chegou olol averfe grande entre grandes, \&ecorrendo para o Occidente, foentre piquenos grande? Poriffo Ezachias naō părao Occidente fenăo para 0 Oriente quer $\bar{q}$ o fol vole, \& acha $\ddagger$ foefte heo maior affombro revertatur retror fum porque feo fergrande entre os
 grandes luzes foi fempre para admirar. Lu it poi Hyeb
 zes como as A Agoftinho, confeflar Agotinho nefte rol tantos rayc dercobrindo ainda em thas luzes deff itos sonfulens te de bis quienefcio fe the maravilha paffa a fer affombro, porą fe fer gräde entre pequenos naó féia muióo to, fer mayor luz entre grādes luzes foi fempre hīi pafmo. Eefta achocựhe a refaö porq̃a Igtela da sò a Hyeronimo fanto otitrolo de Doutor, \& luz thaxima, Doitoruinm maximü, poră feo luzir entre frevis, ainda ै $_{\mathrm{q}}$ feja a liz grão de, näo mereça de luz maxima ter otitrolo, ref plabidicer porē entre luzes grādes, sépre deluz maior configuin os privilegios.

C
Fiz

## 14 <br> Sermüa do D do Igreja

Fez Deos dyas luzes grandes, „e devidiadoagy; patas que fem confuzif sor rayos comonicaflo cada cqual ifcus refplandores, wic o Texto qüc à primeira puzera Deoso nome de maxima lumizare maiuss, \& \& à fegunda que de.


 onoméá (egundał Quc haia de delmerecer a fegunda os privilegios que a primeira loga, lendo como tla tambe grande? Parcceque paä he ieftoz, Comolegade maxima logra a primeira otitulo limminarg maibes, \&, de mesnos tem a regunda onome lummare: minussỉ Diredi; naã criou Deos a luz primpeira para réplandecer entre dyzes, wis preeffet dieie: Sim, naö fes aluz fegunda paracprs fedir Ió entre efrevas, $u t$ preeeßet noctizí fezz, pois, ha a a primeiralya de refplandecer entre luzes grandes, \& haz lyz: teguhda fó de luzir entre trevas, porifo Deos da de maximaz os privilegios â prime ira luz luminare matuus, dado o fó (poto


 decer porem entre grandes luzes cenneguio fempre da maior luz lograr os privilegios Sa por luzir pois entre luzes grandes fealcanca de luz maximater to titulde $59-$ mo Hyeronimo fanato entre tantas duzes cemp as de Agoofinho, com tantos refplandores luzifé que chegous - mefmo grande Doutor em. frua fiencia

 maximoo gloriof tittulo Dofforem maximuebernolom Porque foraö pois tantos defte soblos इayos s, porifo defte raõ grande Doutor logroua, Igreiaf ancla tantos tef. plandores, porquefe antes de amenheger cfac luz fe via
atar como obficuranaite, depois de nalece Ate soll fe ve ia como e clarodta, porávettendo (maó - ando a larga perigrinaçaō que fez, correndo toda Re. na, França, Grecia, \& Paleftina aver fe achava doutos meftres pera aprehenders, maö reparando nos continuos achaques q̈o mal tratavaō, \& nă॰ fazendo cafo do trabalho graide. no eftudo padecia) com tam verdadeiro (entido hum, es outto teftamento de Hebreo, \& Grego em latim, ficou como a luz clarana Igreja, o que nella era dentes sò mifar terio efcondido, fe dantes fe via todoo mundo em ere-: vas, ia agora fe ye toda a terra com luzas, mas que muto haja tanta claridade depois que Hyeronimo amanhicceo sòl? Se Hyeronimo he aquelle Anio, parece, que o meus Evangelifta vio defcer do alto deffes C eos com cuia loz, \& coutrina ficou reeplandecente toda a terra cidi alium Angelum defoendentem de Calo, éterra illummataief. \& te he aquelle Leaó vencedor, parcce, que rompendo tantas difficuldadee, fes a todos manifefto, oe efcondido daquelle livro vieit Leo de Tribus Luda aperire Librum, of. folvere Teptem fignacila ejus.

Foy em fim tanta a luz defesòl que fendo todo para os heregestertivel rayo, como o fentio $V$ gill ancio exprimentoy Dorato, \& Manickeo, \& Pellagio reconheceraö, \& confa ue huma catta que os P.P. que fe achz:raö em o Ce çllio Mellivitano, ecreveraō ao Pont. Ia nocencio primeiro em a qual dizendo aviaó muitos que impugnavaō aos hereges, com tudo, que Hyeronimo entre todos era da fee o defenfor principal, fed precipue fancturs flius iuns \& frater noster Hyeronimứs; foi para a lgréa fe benevola, fempre verdeiraluz, \& por tan verdadeira conhecida, que para a Igreja aprovart, on ter alguma coufa por certa, baftalhe fó, que Hyeronimo a digi, 2 para a fentir porctronea, sò the bafta que a negue

$$
\mathrm{C}_{2}
$$

Hyeroni-

## 16 Sermä̈do D. da Igreja.

Hyeroninio; comri, fe vio daquelleiCoucilio que feeelle-s brou em Rer:a en tempo daPapa Gellazio, em o quab achandofe. 74. B.fpos, \& querendo allentatemo que fe avia de te: lobre as obras de Rufino, as quais o gloriofo Doutor tinha ja vifo, \& todas as mais que ate aquel. le fu rumpo fo efereveraó (que efte era a exceffo com que rabalhava) bicomnes qui ante illwm ex ut raquepare tsorbis fcripfirant, legit, comodis Agoftinho; determinaraö, que o que dellas \& de todas as mais Hyeroni-, mo julgavo, ifo he o que dellas todos fentiaō; illa (entiomis quer Beatum Hyerontmum fentire cognof cimus, ćn nonn folum de Rufino, fed etiam de univer fis, quos vir fopius numeratus, zello:Da, © fidei religgone. reprehendit. Mas oh foberano aber? Oh doutrina verdadeiramente do Ceo! pois pera a Igreja ter por boa,ou ma huma coua fa, bafta que por tal a julgue Hyeronimo, mas que muito, feia tam folida a verdade de fua dourrina, fe tem Hyeronimo de luz os réplandores, \& fe deffa luztem as propriedades que Chrifto deva feus difcipolos, vos estis lux.

Que tiveffern ultimamente Hyeronimo fanto de Cidade a fortaleza, naö ha quem o duvide, porque fo da Cidade he proprio defender, \& emparar os que nelSilvei trons la habitaŏ civitas, comodiz hum modergo. 6 civism 2.1. 4. unitas vales, ơ loca opre (a proterits, acedeferidst se 3 mo gusis. 16. Feia a todos patente a valentia com que cm aria ra os fio lhos que na fua fagrada religiaō recolhe;, bem re deixa ver que de Cidade teve a fortaleza; \& aff para dizer brevemente em parte as vertudes com que refolindecem, \& floreceraó fempre eftes filhos ${ }_{2}$ ideixo de falar na fortaleza defta Cidade. SaÖ \& foraó fempre os filhos de Hyeronimo pella inviolavel claufuraque: profeflaö, pellareftecita folidam em que vivem, pelbo ctpero da penitencia com gue fe trataó, pella continuaça.

> S. H.jeronimo.

17
tinuaçac̆ do Choro a que dempre affifem, \& Pella liçaō dos livros em que fe occupaó, em tantos graos. de virtudes perfeitos, \& neftas piadecias ubras tam femelhantes áquelle Divino Pay, que pofo dizer, pois os, vejo tam femelhantes a elle empobrar, quem em qualy quer deftes filhos fe ve bem ao vivo daquelle fanto Pay oretrato.

Pcdindo Felipe a Chrifo lhe mofraf a feu Eterno Pay, the refpondeo o Senhor, que quem a vello Ions. x . chegava, que tambem à peffoa de feu Eterno Pay aver chegava potque de fen Eterno Pay era clle! o vivo retrato; Pbelipe qui videt me, videt ơ Patrem meum, \& donde, pergunto, colhe Chrifto que de feu Pay he o retrato, \& que quem chega a lograr fuas vifastambem as do Pay chega a poffuir? Se Chrifo ems quanto Deos tem como o Pay igualdades,naó tem com tydoem quanto boomem de feu Pay femelhanças?. Minor patre fesundum humanitatem? Sim tem? Epois donde infereq̆ quem o ve que tan bem as viftas de feu Eterno Pay cheLa 3 . peffoir, porque delle he hum retrato vixo, gui videt me ridet ó Patrem meum: Ora, omefmo Chritoo diffe, verba qua ego loquer non à me ip fo loquor, Pater autem in me mane ppe facit opera; pois faōtão comelhantes as palaf as, \&as obras de Chrifto, à de fet Eterno Pay, que.p? Rile as näo fala, mas do que fén Eterno Pay as putlíaz que as nāo. obra, lenaō que fen Pay as executa? Perifio infere, is come videncias,que que ma lograr chega fua yiftio, que, a de feu Pay chega juntamente a pof, foirn \& quem 2 vero chega, que do Pay ve nelle o retrato vivo, qui nidet me zsdet co patrem meum, porğo ferthe taö femedhâte nas obras, ofez de fen Eterno Pai retrato taó natural: Se pois por ferê taö femelhantes as obras de Chriftáás do Pay julgoug Senhor ă quem a clle via, rousod $O$ as viftas

I8 Sermio do Dida Irreja

 dos filloo "dell lye 3himo a efte pay nas vertudes \& boas obras ta fementifites, que em qualquer delles fe ve berm dquelle tā gradde ray otet fato
 lhor fal, a penitencia, deraóos filhos defta illuftre) famiHatantos frutos ent fantidade, que della parao Ceo lahiraó critre Yathós, \& vatoés de pirtude mui conhecida tano. tosem multidaơ, que me pateces, fe ta o naō for, fer efta aquella de Bemaventifiadós quic $o$ men Erangelifta divifou neffa gloria, aqual naô pode, por iufinita, feu aquilino entender denumerat; 'vedi turbam magnam q̌uams denumerare nemo poterat?
 guiraó os filhos delix, daquella lizz, of rep plandores, para prelados da Igreiax, affi Cardeais, 'como Patriarchat, A cebirpos, \& Birpos, tantó qué a humero fenaó podem teduzir. Satiraṓfinatinente, àinda qư violehros, por thatidato dós Rey ylat portuga, que who falo em os favores \& merces queo de Herpanha lies fizaraō, porque ifio fel a he matroceflo infinito, d if illufféfamilia, porb que, daqualla inexpugnavelCidad, tio ae feusfilhosa
 fattio, \& ưve fempore muitos, a reforn. ou totnár a pörem fup prideleio eftado, as demais, \& maisilluftes Relifioés de feus Reynos, que nào relato as que forăo, \% os reliald of féformado es, por me livrar defer molefto. ERec hithim Pao, \& fota em breve, porque pera niats he curta a penà da nteltho aguia, os filhos defta fagrada Religiâo, mas náo he afrombro, foffem, \& feiáo tìis, pois chegaráo venturofos a veren (efilhos de tio grande luz dá Igrefa comón trétyefonimo ros eftis lux.

O Doutor

O Doutor fagrado fe por vos (esfazeres tanto em lagrimas, fe por vos tratares com tam aiocras penitencias, \& fe por dares tantas luzes com voffa doutrina à Igreja chegaftes neffa gloria que poffuis a ter hum dos melhores lugares como Agoftinho affirma, vullitaque dubium eft intra patris manfones, ipfum unam ex maioribus or fublimioribus jedibus obtinere, \& dela logrando a melhor dita, defendeftes, \& emparaftes com Cidade forte defta voffa fagrada Réligiāo os filhos, que tanto imitar vos fabem, continuai deffes Ceos, vos peço, para que nāo defiftaio de feguir voffa luz, com effe patrocinio voffo, para que elles \& vofios devotos vindo a lograr netta vida per voffa interceffaóa graça, venhāo na outra com vofco a peffoir os bens eternos da Gloria. Quam mibi.


## 81

















[^0]:    brtum
    quan-

