## ACADEMIA MARIAL

## E <br> S ER M À O

 2VE PREGOV O P. LOVRENC,O CRAVEIRO da Companbia de Iefus, da Provincia do Brazil, no Collegio da Babia em 25. de Março, na fefta que fazem os EftudātésáV.N S. daEncarnagăa. Anno 1665.
## DEUO A ESTAMPA OP.FR. ANTONIO CRAVEIRO

 Prègador,\& Religiofo Capucho da Ordem de noffo Serafico Padre S. Francifco da Provincia de Granada. Faculdade de Filosofle Nomen Virginis:Maria. Luc.I. Clências e tetiदs Biblioteca Cenitral NDAM taõ unidos, vivem tão iđentificados, o enfinar, \& o amar; o fer mefre na doutrina,\& o fer pay no amor, que não fe dá pay amorofo fem os cuidados de meftre, nem meftre cuidadofo fem asentranhas de pay. Quem för pay, ha de fer meitre; \& quem for meAtre, porforça ha de fer pay.São os Difcipulos como filho de feu meftre, \&c faŏ os filhos como difcipulos de feu pay Deu Deos ao pay os filhos como diftipulos para bem os enfinar ; deu Deos a o meftre os, difcipulos como filhos para os bem querer. Tanto amor he neceffario em hum meftre, tanta doutrina fe deve achar em hum pay, que o pay converta toda a affeção em amorofa doutrina, \& o meftretransforme

## 2

toda a doutrina em amorof affeiçăo. Em fim, o fermee ftre, \& o fer pay, fe nāo fāō a mefma coufa phyfice, faō moraliter a mefma coufa.

Foi Io feph para o Egypto (diz o Real Profeta em o Pfal. mo io4.) para fer meftre fabio de todo aquelle povo: Mi . fit ante eos virum, in firvum venundatus eft Iofeph, ut erudiPrro4 ret principes ejus, è fenes ejusprudentiam doceret. Foi JoGenef. feph para o Egypto(diz o mermojofeph)para fer pay amo* rofo. Fecit me quafi patrem Pbaraonis. Pay do Rey, \& pay do Reyno: affim o mandou Pharao publicar por todo 0 E -
Genef.4r. gypto em feucarro magefofo: Clamante pracone, ut om43. Hebr. nes coram eg genuffecterent. Clamava diante o Rey de Ar-

Ieron. mas, que the fizeffem reverencia: lè o Hebreo Original, Clamaverunt coram eo Abrech. Que quer dizer: Pater tener: comoexplica S. Ieronymo:clamavão, \& acclamavão todos a Iofeph fabio, por pay tenro; \& amorofo. Se Deos o manda por meftre: Vt erudiret, ut doceret, como o acclamāo por pay? $T$ ater tener? A razão he, porque o fer pay he fer meftre, \& o fer meftrehe fer pay Pay, \& meftre andăo a māos dadas, \&em paralleloigual, correm parelhas, \& vivem os dous tâo unidos, que parecem identificados.

Se ofer meftre he fer pay, feguefeque quem for meftra, feràmăy: \& quem for boa măy, boa meftra. Affim paffa. Na maior calamidade do povo de Ifrael, quando era perfeguido de Iabin Rey de Chanaan, lhe deu Deos porfua meftra a Debora profetiza, a qual fazendo de hūa palma Iudicum cadeira, a o pove cnfinava. Erat autem Debora propbetis í 6.4. uxor Lapidotls, qux fudicabat populuna, \&o fedebat fub palma, afcendebätque ad eam flij Ifraelin ome judicium: Iudicabat in omne judecium. Ideft, confulebat in omne conflium, diz Hugo Cardeal. Era Debora a Mentra, a Doutora, \& o Oraculo.
Fing. do povo. Edădoa Deos a o povo como meftra, diz o Texcard. ibit to fagrado, que o povo não sò como meftra a ouvia, mas como a māy amorofa a vencrava, Ceffaverunt fortesxdoner como meftra, tambem amava como măy. Pois fe era mãy, como era meftra? Por iffo mefino; era meftra, com as entranhas de māy para a todos bem querer, era mayy com os cuidados de meftra para a todos enfinar. Da mefma cadeira,donde nafciaio os documentos, retultavāo os affectos. Do mefmotrono, donde manava a rabidoria, procedia © amor.
Hüa Măy melhor que Debora, com os cuidados de meftra; hūa meftra melhor que Debora, com as entranhas de māy, offerece hoje a Igreja Santa a efta Univerfidade da Bahia Etta mäy, \& efta meftra, he a Virgem Maria Senhora noffa, de quem Debora foi fombra. Tudo fe celebra, \& recopila em o nome fantifimo de Maria Nomen Virginis: Maria, Maria na linguaHebraica (diz Santo Anfelmo) fignifica a que dá luz, aque alumia, \&enfina como meftrá. Maria, ideff, illuminaatrix, quia omnnium D octorum Magyłtra. Maria na meffna lingua (diz Santo Ambrofio) fignifica a Anfelm. que he mäy. Maria fignificat Deus ex genere meo. He tăo in cap.ro: excellente efte nome de Maria, que em toda fua força faz $L u u c$. a Virgem măy, \& meftra.

Seemalgum dia convem melhor á Virgem Senhora N . - fer mäy, \& o fer meftra, he nefte alegre dia. Hoje ficou Virg.c.s. cheia de fabidorıa divina, \& hoje ficou feita hŭ̃a mãy univer ral. E que hoie ficaffe cheia de fabidoria divina, o pro-

 in Marra: Ergo omnes the fauri J apientic, © © forentie D $\mathcal{D}$ if unt in Maria. Todos os thefouros da divina fabidoria eftāo enthefourados, \& depofitados em Chrifto: Chrifto eftá hoje encarnado em Maria. Logo em Maria Sãtifinma eftão hoje to dos os the fouros da divina fabidoria. As premiffas faō de fè, a confequencia infalivel. Hoje ficou tambem feita hūa mây univerfal, porque concebendo hoje por Filho a o Fi-

Tho de Deos feito homem, ficou adoptando a todos os homens por filhos. Por iffo Chrifto fe chama o Filho Primogenito,\& o Morgado da Senhora: Peperit Filium fuй Pri. mogenitum. Primogenitus in mult is fratribus. Porque todos
Inc.2.7. fomos feus filhos, \& irmãos defte morgado.
Roman. 8 79.

Boa nova para os Eftudantes da Univerfidade da Bahia, $\bar{\varnothing}$ hoje celebräa, \& folennizão efta Senhora: porq̆fe Deos lhes deu nefte Collegio tantos pays, como faõ os meftres, $\bar{q}$ os amão,\& enfinăo; tambem the deu nefta Igreja a melhor mãy, \&a melhor meftra, que os enfina, \& ama, que he a meftra dos meftres. Omnium Doctorum Magijtra. A fefta he dos. Eftudantes, o Sermão ferà Scholaftico, \& ainda que o Sermăo he para os Ettudantes, todos os Ouvintes podé fer Eftudantes da đoutrina defte Sermão. A Virgé Senhora he a meftra, que nos ha de enfinar: nós os difcipulos, que havemos de aprender. Para o fazermos cõ acerto, peçamos o favor do Efpirito Santo, tomădo a Virgem Senhora por mãy,\& meftra, \& madrinha coma faudaçaō Angelica.

## AVE MARIA.

## Nomen Virginis:Maria.

HEa Virgem Senhora N. a noffa măy, \& a noffa meftra, que nos ama, \& nos enfina; \& he a claffe, \& a aula, em que nos enfina, \&x ama. Sicut Turris 'David collum tuй, que adificata eft cum propugnaculis. Torre de David fechaCant.4.4. ma, que fegundo o Texto Habraico val o mefino que meItra para enfinar, \& univerfidade, em que enfina: affim lèa raiz Hebraica o edificat a cum propuguaculis. Confructa ad dicciplinas: Affim lê Pagnino. CEdificata ad docendum.

Hebraice: Pagnin. Parece que naõ foi féita efta Senhora mais que para măy, \& meftra. Hoje enfina amorofa a os feus Eftudātes da Bahia. Eque enfina efta Senhora? Sinco cadeiras de meftra: a cadeira da Grāmatica, a cadeira da Humanidade, a cadeira da Rhetorica, a cadeira da Philofophia, \& a cadeira da Theologia.
logia. Sinco cadeiras enfina como meftra, quando hoje fe affenta em cadcira como māy. Aprendāo os Eftudātes (diz Santo Ambrofio) 2 doutrina defta meftra. Difce Virginem moribus, difce Virginem verecundia, difce oraculo, difce myAerio. O Thema nos fundou o Sermão. O Evangelho nos provarào difcurfo.

GRAMATICA.

Hoje lèefta Senhora a cadeira da Grämatica a os feus filhos mais piquenos. A Grāmatica confifte em fazer bem hŭa Oraçāo; a ifto fe encaminhāo todas as fuas regras:Hoje faz a Virgem Senhora hũa oração, \&\& cõ efta oração enfina como fe hão de fazer as oraçoēs. A oração he cfta: Ec- Syriace. ce Ancilla Domini. Lè o Texto Syriaco: Ecce ego fum Ancilla Domini. Eis aqui eftou eu, que fou efcrava do Senhor. O adverbio Ecce, ou quer nominativo ou quer accufativo; aflim o diz hūa regra da Grāmatica; conforme a ifto bem pude ra efta Senhora fázer efta oração pondofe em accufativo: Ecce me Ancillam Dumini. Pois fea oraçăo ficava certa pondofe em accufativo. Ecce me Ancillam. Paraq̆ faza oraçāo pondofe em nominativo. Ecre ego Ancilla? A razão he, porque nos enfina hoje a Grāmatica do Ceo. O nominativo he cafo recto, o accufativo he cafo obliquo: o nominativo he o cafo primeiro: o accufativo he o quarto cafe: o nominativo he o cafo principal, o accufativo he accefforio: o nominativo he o que faz na oração, he o que regeao Verbo, o accufativo he regido; \& he mandado; \& comoefta Senhora fe offerece hoje por efcrava do ferviço de Deos, poriffo fe poem em nominativo, \& năo em accufativo.Para nos enfinar:

Que no cafo, ér occaf iäo, em que fe offerece fazer-
mos alyum frvico a Deos năo nos avemos de offerecer em cafo obliquo, accefforio, ou mandado, Se năo no cafo primi ipal, no recto, of no primeiro.
$\mathrm{A}_{3}$ Defe-

## 6

Defejava Deos de mandar hum Profeta a o povo de Ifrael, confultavão as tres divinas Peffoas fobre qué havia de fer
Ifaice 0.8. efte Profeta mandado. Quem mittam [dizia o Eterno Pay] ó quis ibit nobis? A quem mandarei?Quem nos hirà fazer cłte ferviço? Qucm nos levarà efte recado? Apenas ouvio Izaias efta confulta de Deos, quando logo fe offereceo para Cero portador da divina embaixada: Audivi vocem Do. mini dicent is, quem miltam, ó quis ibit nobis: \& dixi, Ecce, ego,mitte me. Ecce egoem nominativo? E porque não diffe, Eice me em accufativo? Não eftava certa a oração? Certa eftava, mas năo eftava agradavel: era cafo efte, em que fe offerecia fazer ferviço a Deos, \& como para e?te ha de haver da noffa parte promptidão, ligeireza, vontade, \& alegria, năo fe quiz pór o Profeta emaccufativo, porque efte cafo como obliquo efpera que o reja, \& que o māde o Verbo. Mas offercceore em nominativo, $\bar{q}$ he caforecto, antes que foffe mandado para fer mais bé aceito. O Eftudante, que efpera que o mandé fazer algũ ferviço a Deos, poemfe em cafo obliquo; o q́fe offerece, fem que o mandé, colocafe em cafo recto, \& näo fó faz a oração certa, mas agradavel, \& perfeita. Efta he a Grämatica para cō Dcos mais aceita: \& efta he a que nos enfina hoje a Senhora nefta fua oraçäo: Ecre ego fum Ancilla Domini. Ecce ego, mitte me.

Faz a Senhora outra Oração, \& fala pela paniva: Fiat mibi fecundum Verbum tuum. Façafe efta obra em mim fegundo voffa palavra. Sāo as palavras, que a Senhoraultimamente refpondeo a o Anjo, quando deu o confentiméto paranella encarnar aquelle Verbo divino; \& fão palavras de oraçaõ, diz S. Bernardo. Fiat eft verbum orantis. He certo, que com efte Fiat fez a Virgem a Deos homem, \& he opiniăo provavel, que concorreu a Senhora activa, \& effectivamente para a Encarnaçaõ do Verbo como inftromento elevado: affim o tem Săto Ambrofio: Per VirEpif.82.
Bern.bom A. ruper mifjus eft. ginem carojuncta eft Deo:affim S.Pedro Damião, o qual diz
qué pela Virgem, \& na Virgem, \& da Virgé Senhora quiz Deos, que foffe feita efta divira obra: porque afim como por Deos rudo foi feito, affim pela Virgem Senhora foffe tudo refornado. Per ipfam, ơ in ip fa, é de ipla totum boc Petrus faciendum decernitur, ut ficut fine illonihil factum \&ft, it a $\sqrt{2}-$ Dam. ne illa nibil refictum fit. Affim o tem o noffo doutiffimo ferm.de Padre Soares, \& outros Doutores. Pcisfe a Senhora foi ac-Nativit. tiva, \& cffectiva nefta obra, fe fezefta obra pela activa, como faza oração defta obra pela paffiva? Offerecefe na activa efcrava para fervir: Ecce Ancilla: E diz que feja feito pela pafiva, o que ella há de fazer? Fiat? Porque não diz faciam: farei, fenão Fiat? Seja feita?A razäo he, porque vio a Senhora efta obra não como obfequio, que emferviço de Deos obrava; mas como mercè, q̆ da mão de Deos recebia. Como fe differa, não foueu a que faço o obfequio, fou a que recebo o beneficio. Divina Gräratica! Com efta nosenfina hoje a noffa divina Meftra como havemos de fazer as Oraçoés pela paffiva. Ito he,

> Que os ferviços, que fazemos a Deos, näo os havemos de confiruir pela activa, como ferviços, g3 obramos; fenăo pela pafjuva, como beneficios, que da mão de Deos recebemos.

Na melhor, \& mais perfeita, \& mais fabida oração temos a melhor exemplo: A oração heo Padre noffo. Difcipulos meus (diz o divino Meftre) aprendei a fazer hūa Oração perfeita: fazeia defta maneira. Vos autem fic orabitis: Pa- Matth. $\sigma$. ter nofter, qui es incalis, fanctificetur nomen tuum, fiat voliitastrua. Padre noff, oque eftais em os Ccos, fanctificado feja o voffo nome, feja feita a voffa vontade. Efta Oração do Pater nofter confta defete Oraçoés, porque tem fetepetiçoés: \& fe bem notamos, finco fāo feitas pela activa, \& duas pela paffiva:as Oraçoés da activa faō eftas. Adveniat $r$ mum twum: ${ }^{\text {anem}}$ proftrum dâ nobis:Demitte nobis debita

8
noftra: Et ne nos inducas in tentationem: Libera nosámalo: Venha a nòs o voflo Reyno:Dainos o ncffo pão: Perdoai. nos noffas dividas: Na ão nos deixeis cahir em tentação: Livrainos de mal: Aondz os verbos advenio, do, demitto, aduco, < libero todos faō verbos activos, \& de voz, \& fignificação activa: As Oraçoés pela paffiva faõ eftas: Sanetifice. tur nomen tuum: Fiat voluntas tua: Santificado feja o voffo nome. Seja feita a voffa vontade. Aonde os verbos Sancti-
 Pois fe todas faō Oiaçoés, porque hão de fer finco pela activa, \& duas pela paffiva? Que as finco fefaçāo pela activa bem eftá: porque Dzos he o que faz neftas finco Oraçoés: elle nos chega o Reyno, elle nos dá o päo, elle nos dà o perdaō, elle nos guarda da tentação; elle nos livra de mal. E como Deos, \& Senhor elle he, o que faz tudo, por iffo os verbos, que fazem, fervem neftas Oraçoés: mas as duas da paffiva, parece que pela activa fedeviāo de fazer! Que pedimos nosa Deos, quando the pedimos, que feja fantificado feu nome, \& feita fua vontade? Todos os Doutores concordão, em que pedimos a Deos, que façamos nos fua vontade, \& que veneremos feu nome: pois fe nos fomos, os que fazemos, ou os que havemos de fazer ; nāo fora melhor dizer: Sanctificemus nomen tuum, faciamus voIuntatem tuam? Santifiquemos voffo nome, Senhor: façamos voffa vontade? Se eftas Oraçoês tem a concrução activa, como paffaō à paffiva? Como ficao nome de Deos, \& a vontade de Deos fazendo neftas Oraçoés? Nomen tuиm, voluntas tua?

A razāo he, porque quando Deos nos faz o favor, clle he o que o faz, \& quando nos obramosem feu divino ferviço, elle he tambem, o que nos faz ofavor: Quando fazemos a Deos algum ferviço, năo fomos nòs, o que fazemos o ferviço; fomos, os que recebemos beneficio da mão de Deos: porque o deixarnos Deos obrar em feu obfequio, h
hum grăde bèneficio: as obras, ğ̣ em ferviço de Deos obramos, faō merces, que recebemos. Por iffo eftas duas Oraçoês em que nos fomos os que obramos, fe nāo fazem pela activa, como por nos obradas, fenão pela paffiva: Sanctificetur. Fiat. Como merces da māo de Deos difpédidas. Efta divina Grāmatica enfina hoje efta divina Meftra a os feus filhos Eftudantes, com o feu divino Fiat. Diz ă feja feita a obra, que ella faz; porque năo imagina, que faz, confidera sò, que he feita. Não imagina, que faz a Deos, feu FiTho; sò̀ confidera, que he feita Mây de Deos. Nāo imagina, que faz a Deos algum obfequio; sò confidera, que recebe da mão de Deos o bencficio. O que Grāmatica taō divina? Quem abem entender, näo tem mais que eftudar. Fiat mibi fecundum Verbum tuum.

HUMANIDADE.

Hoje lè efta divina Meftra a cadeira da Humanidade, hoje enfina a os Humaniftas, como a devem aprender, \& como fe hāo de aproveitar. O livro da melhorHumanidade he o Verbo humanado: nefte livro efcreveo o Eterno Padre todas as Humanidades, $\bar{q}$ podia haver em Deos. Láo diffe Deos a o Profeta Izaias. Sume tibi librum grandene, of fcribe in eo fillo bominis. A Humanidade he o eftilo dette livro, Ifaice antes todo eftelivro hea mefma Humanidade. Là o diffe o Apoftoloa reu difcipulo Tito. Apparuit bumanitas falvatoris noftri Dei. Efte livro foi aberto fobre a eftäte da Cruz, para todos lerem nelle a humanidade de Deos. Là odiffe Deos por bocade outro Profeta. Scribe librum, \& explana eum fuper tabulas, ut percurrat, gui legerit eum. Por efte livro lia a Virgem Senhora, quãdo o Anjo a faudou, por efte lia em profecia.He opinião pia, \& fanta de muitos Santos Doutores, que eftava a Virgem lendo no Profeta Izaias aquelle Santo lugar, em que o Verbe humanado fe prometia a o mundo, como Filho de hũa Virgem. Lece Virgo cöcipiet, ó pariet fulium. E que eftava pedindo a Deos, que

Abacbuc. 2.2.

AdTitu 3.4

## 10

nafceffe ja no mundo efte Verbo humanädo. Affim o tém S. Bernardo, \& outros Santos Doutores. E que fé reguio daqui? A Embaixada de Deos, a Saudação do Anjo, a ventura da Senhora: Ave gratia plena: Deos vos falve chea de graça: nefta occafião ficou a Senhora chea de toda a graça; chea de Deos, que he graça increada, chea de fantidade, q́ he graçarantificante, chea de fabidoria, \& dos mais doens do Épirito Santo, que he graça grat is data. Tudo ifto diffe - Anjo, em dizerchea degraça; porque as graças, que a todos os Santos Deos concedeo divididas, deu à Virgem todas juntas: \& fobre todas outra graça, que he graça de Măy de Deos. Cateris per partes praftatar, Maricuevó totafe infundit plenitudogratia: dizo Maximo dos Doutores. Não rendeo menos à Virgem Senhora o ler pelo livro defta fanta Humanidade, que ficar chea de graça, \& chea: de fabidoria: que ficar fanta, \& fabia. Pois com efta fanta. lição nos enfina hoje a Senhora,

> Que a lição do livro da Humanidade de Cbrifo faza o Humanifta em breve tempo, fanto, fabio, ó perfeito.

Andava S. Philippe Diacono prègando em Samaria, mano dalhe hum Anjo do Ceo, que caminhe para a Cidade de Gaza:caminha o Santo, \&tencontra no caminho a o Eunucho da Rainha de Ethyopia,o qual hia em hữa carroça lédo pelo livro de Izaias Profeta:chegafe S. Philippe a o Eunu ho, confroelhe hūa lição daquelle livro, abre os olhos o barbaro, entende o myfterio, pede o fanto Bautifmo, \& bautizado pelo Santo, ficou derepente todo transformado em outro; de nefcio, fabio; de barbaro, entendido; de peccador, fantificado. Eadem bora (dizS. Jeronymo) credit, baptizatur, © fidelis, © fanctus, eo de difitulo magifter Hieron. factus ef. Na merma hora, em que leo por aquelle livro, Epjl. 103 ficou Cabioz \& mais ranto. Eracfte Eunucho, rude, ignorte
te, \& barbaco, diz Chry foftomo. Eumuchus, \& barbarzs Cbry fofo erat. Pois como aprendeo tão depreffa, que détro em hüa bom.35. hora ficou jubilado em toda a fabidoria? Se ainda agora co- in Ger. mo ignorante difcipulo nāo fabia aprender, como ja tāo deorefla pòde como meftre enfinar? Magifer factus eft? Dà a Efcritura a razão: hia efte Eftudante lendo em o Profcta hūa lição da Humanidade de Chrifto, a hiftoria de Chrifto feito hum manço Cordeiro, \& na Cruz crucificado: Locus autcon Scripture, quem legebat, erat bic: Tanquam ovis ad occifionen ductur ef. E ficut agnus caram tondente fenon ape. Ifaia 53: ruit os furum. E fendo efte Eltudante tāo ignorante, \& ru-7. de, hia tãoaplicado, \&u curiofo a efta divina liçāo dezejan do de a faber, que hia andando, \& lendo, caminhando, \& $\varepsilon$ eftudando: Revertebatur legens. Afim! \& vosledes por tailivro de täo fanta Humanidade: pois dentro em tempo breve fereis tāo grande Humanifta, que fereis por fabio aprovado, \& por fanto conhecido. Mais aproveitou efte Humanifta em hūa hora de eftudo lendo por efte livro, do $\bar{q}$ aproveitão em muitos annos todos os mais Humaniftas. Eadern h.ra. Grande exemplo (diz S. Chryfoftomo) para envergonhar os eftudantes negligentes, que nem na claffe feaplicăo, nem em fua cafa efludão! Aprendăo defte eftudante, que nāo sò em fua cafa lia, mas no caminho eftudava: Audiant exermphum, qui wec domi, ut boc faciant, per- Chry offo. fuaderi poffunt. Efta he a lição da Humanidade, que hoge fupras nos lè de cadeira a neffa divina Meftra a Virgem Senhora, a quallédo por efte divino livro da Humanidade de Deos, ficou hoje tăo fabia, \& tāo fanta Humanifta, que humanou a o mermo Deos em peffoa. Enfinando com efta liçăo a os Eftudantes Humaniftas, que fe querem fer fabios, \& fantos, leão, eftudem, \& conftruão efte livro.
RHETORICA.

Hoje lè a Senhora tambéa cadeira da Rhetorica. A Rhetorica he arte de bem falar: Eft arsbene dicendi. E q cou-

12
fa he falar bem? Eftornate, graviter, \&u copiofe loqui. He falarcom cloquencia gravidade, \& ornato. Ouçamosa Rhe* torica da noffa divina Meftra. Diz a lição da Senhora. Ect ce Anicilla Domini, fiat mibi fecundum verbü tuum. Eisaqui a efcrava do Senhor, fá çaffe para mim fegundo voffa palavra. Divina Rhetorica! Celettial eloquenciai Nefte breve periodo, fé deixa ver a melhor eloquécia; a maior gravidade, \&o mais aparatofo ornato;porq̆a a cloquécia mélhor nāo he a $\bar{g}$ cō muitas palavras diz pouco, fenão a $\bar{q}$ cō poucas palavras fignifica muito. Efta he aeloquécia das palavras da Senhora, ${ }^{\text {q̆ }}$ fendo no falar fuccintas, faō em myfterios copiofas. A maior gravidade; poră à vifta do Senhor do CeO , \& da terra, fe ouve tão grave, \& cōpofta, $\bar{q}$ fe portou como efcrava. Ancilla Domini. O mais apparatofo ornato; por $\bar{q}$ todas eftas palavras forāo ornadas cō virtudes milagrofas. Ornadas de obediencia, mofträdo fua vōtade propria toda fugeitaà divina: iffo quer dizer o Ecce. Ornadas de amor de Deos, offerecendofe ferva: ornadas de humildade, nomeandofe efcrava: Ancilla: Ornadas de culto divino, \& de Religiāo, refpeitando a Deos Senhor, Dominui. Ornadas de fortaleza, \& de magnanimidade, aceitando as tribulaçoés anexas a o fer Mäy do Meffias. Tinha lido efta Senhora na Sagrada Efrritura, que havia Chrifto de fer prezo, afrôtado, crucificado, efcarnecido; \& as injurias do Fitho deforça haviăo de redundar em grandes dores da Măy; \& fabendo tudo ifto, magnanima fe encarrega, \& valerofa fe obriga. Fiat mibi. Ornadas de fè,crendo o que o Anjo dizia:ornadas de prudencia, refpondendo breve, \& compendiofaméte a tudo, o que o Anjo the falava:ornadas de pureza, confentindo o fer Māy com claufula de fer Virgem, como o Anjo prometia: Secundum Verbum tuum. Pode haver maior ornato? Nao porcerto. Oito palavras falou, oito virtudes obrou. Cada palavra, $\bar{q}$ dizia, era hūa virtude, ${ }_{q}$ obrava. Efta he a Rhetoricadivina chea de eloquencia, gravidade,
\& ornato, que hoje nos enfina efta divina Meftra, molträdonoscom oexemplo: \$. 4.
Que näo comifte a Rbetorica em palavras enfeitadas,feräormpalauras sâtas,ou of quăto tivere as palauras de fantas, tăto terão de Rhetoricas.
Abençoa Jacob a feu filho Nepthali, \& dizaffim. Nephthali cervus emiffus dàs eloquia pulchritudinis. Nepthalı ferá hũ Gencf.49. cervo mädado, \& falarácom elequécra palav ras de fermo. 24. fura terà a lingua Rhetorica, orará com elegancia: efta béção foi profecia. Ediz a Gloffa Angelica, 9 ge cumprio nos Apoftolo, os quaes forāo defcendêtes do Tribu de Nephtali; cujas palavras tiverão eloquencia, \& Rhetorica. Eloquencia para agradar, Rhetorica para perfuadir. Hi funt Gloff. Int. Apofioli, quorum doctrina in latitudine mundi diffufa eft : ex hac enim tribu fuerunt Apofoli: unde ait P falmus 67. Principes Zabulõ, Principes Nephthali. O primeiro dia, em q̆os Apoftolos começarã̃o a falar cō eloquecia, foi o dia, em $\bar{q}$ - Efpirito Santo encheo com fua divina prefença fuas almas, \& abrazou com feu divino fogo as fuas linguas. No- Aftorй a. tem o Texto fagrado. Ceperunt loqui, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. E oqui he falarcom eloquencia, \& cō arte de Rhetorica. E que falavão? Que dizião? Magnalia Dei. Grandezas divinas, \& palavras todas fant as \& todas cheas de Deos. Pois digafe em profecia, que haõ de fer os Apofolos os meftres da Rhetorica, os varoés da eloquencia: Diaus eloquia pulchritudinis. Porque quanto tem fuas palarras de fantas, tanto moftraō de Rhetoricas. Que não confifte a verdadeira Rhetoricaem palavrasornadas de elegancias humanas; fenaō em palavras cheas de infpiraçoés divinas. Será bom R hetorico o Eftudan te, que fantamente falar, \& o q̆ naō falar como fanto, núqua ferábō $R$ hetorico. Por fe a Rhetorica he arte de falar bé: Ars bene dicendi. Sò qué fala como virtuofo, \& fanto, fala bé, \& o q̆ defta forte näo fala; fala mal, \& contra a arte da Rhetorica, Efta nos enfina

## 14

 hoje a noffa divina Meftra, quando faŏ tantas as palavras, q̆ fala,como as vircudes व̆ mofrra. Ecce Ancilla Domini, doc.O que noto nefta Rhetorica da Senhora, he ğ naō sò faLava cō eloquencia, mas tambem obrava com efficacia:hia a Senhora falando, \& hia a Senhora obrando; fazendo accos de fè, de obediencia, de humildade, de culto, \&Religiaõ, de amor de Deos, de prudencia, de fortaleza, \& pureza: efte feu fatar, era obrar. Eftas palayras todas fe refolviaō em obras. E com efta liçā̆ nos enfina hoje efta Senhora:

## \$. 5.

Que a verdadeira Rbetorica conffle mais na eloquëcia das obras, que na elegancia das palauras. Chama Deos a Moyfes do meio daquella çarça para o mãdar falar a Pharao Rey do Egypto, para the perfuadir deffe Exod.3. liberdade a o povo. Veni,mittam te ad Pharaonem, ut edu. 10.

Num. 12. Aum. 17. os Virgam quoque banc fume in manu tua, in qua faturus Deos por falta da Rhetoricaa, \& eloquencia das palavras: Nou fum elequens: E Deos dalhe hūa vara milagrofa para inftromento das obras? Sume Virgam? Moyfes diz qque naôté eloquencia em a lingua, \& Deos entregathe hūa vara milagrofa cmas maōs? Que temas palavras cō as obras? Que
tem as mañs cö a lingua? Que tom a Rhetorica cơ as mãos? Tem tudo. Porque quêtem maōs para obrar,tem a melhor Rhetorica para poder perfuadir.Quété obras em as maōs, té eloquencia na lingua. Serà o melhor Rhetorico aquelle, que obrar bé o ferviço de Deos, \& qué naù tiver obras fantas, por mais eloquentes $\bar{q}$ fejão fuas palavras, nunqua ferà bó Rhetorico. A Rhetorica divina naũ tem a elegãcia nas palavras, tem a eloquencia nas obras. Pois obrai (diz Deos a Moyfes) \& fereiso mais eloquente Rhetorico, f fe ache em todo o mãdo: Non fum eloquens. Sume Virgam ins manut tra, in qua facturas és figno.

Se ja não he que a vara, que a Moyfes fe entrega, he hũa fombra de Maria! Era aquella vara figura defta Senhora, pois entregar Deos a Moyfes em fuas mãos efta vara, quädo fe queixa $q$ the falta a Rhetorica da lingua, he o mefmo $\bar{q}$ di-zer, वृ qué tiver mãos para efta vara; qué tiver obras para fervir efta Senhora, teràa melhor eloquencia, \& faberáa melhor Rhetorica.Será eloguente o Eftudäte, q̆ tiver maüs para efta vara, ou obras para fervir efta Senhora! Será bō Rhetorico $\mathrm{O}_{2} \mathrm{O}$ q tiver efta vara, \&efta Señora sépre nas obras de fuas mãos. Efta he a Rhetorica, $\bar{q}$ efta Meftra divina nos lè hoje de cadeira, refolvédofe toda a elegancia de fuas palavras em a melhor eloquécia de fuas obras. Ecce Ancillat Domini. PHILOSOPHIA.
Hoje lè tābé efta divina Meftraa cadeira da Philofophia: hoje filofophaa Senhora: Cogitabat, qualis offet ifta faluta- Aries) tio. Lè outra letra, Raciocinabatur, qualis effet falutatio ifta? Hoje raciocinava. Raciocinar he o mefmo $\bar{q}$ philofophar; he deduzir hũa razaō de outra razā. Hoje raciocinava, oje philofophavaa Senhora, oje argumentava cõ Deos. Fazo Anjo S. Gabriel hũargumêto à Senhora por parte de Deos, \& diz affim. Ecce Elifabeth cognatatua, ipfaconcepit Filiü in fonctute fua, © bic menfos fextus eft illi, qua vocaiur feri-
 coufa
coufa (diz o Anjo) q̆ reja impoffivel a Deos:he poffivel ter hūa velha hum filho, \& fer hūa efteril mäy, como moftra a experiencia em Ifabel voffa prima. Efte arguméto he fyllogifmo imperfeito; tem a maior, \& a menor faltalhe a cōrequencia:parece q queria o Anjo inferir defte arguméto a confequencia feguinte:Logo fe he poffivel que feja mäy hũa efteril, tambem ferà pofivel $\mathfrak{q}$ fejais Virgem, \& Mäy. O Anjo naó inferio a confequencia, mas a Senhora ainferio, \& juntamente a concedeo, quando logo refpödeo aquellas fantas palavras: Ecce Ancilla Domini, fiat mibifecundü Verbum tuum: Que val o mefmo q dizer: concedo, \& confinto Ambr. in em fer māy, \& em fer Virgé. Com eftas palavras inferio a cat.D.Ib. Senhora a confequencia, como diz Santo Ambrofio. Vnde Ausuft. Sequitur: Dixit Maria, fiat mihi. Cō eltas palavras cōcedeo Serm.7.de Sanctir. a mefina confequencia, que inferio, como diz Santo AguIt inho: Fiat ef verbum confenfus. A qui fe offerece a razaó de duvidar:Se o Anjo começa o argumento, porq̄ naō efpera a Senhora q̃o Anjo o acabe? Se o Anjo poé a maior, \&r a menor, porque naö infere a confequencia, $8 x$ deduz a conclufaō? Paraque acaba, \& conclue a Senhora o argumento do Anjo, naõ sò inferindo, mas concedendo a cõfequencia? A razaō he, porq̆ he argumento da Philofo hia de Deos. No argumento de Deos, Deos he o $\bar{q}$ começa, \& o homem o $\bar{q}$ acaba o divino argumento. Os argumétos de Deos com o homem, todos faõ propofiçoés de fua divina vontade, \& quer Deos, que o homem infira a confequécia com execução daquellas propofiçoés: Pois infirir hoje a Senhora com execu屯̧aõ a confequencia nefte philofophico argumento, he enfinarnos:

夕. 6.
Que entă̈ laberemos como bonsP bilolophes com Deos argumentar, quando inferirmos, \&u puzermos por ubra a cöfequécia dos argumétos de Deos. Sabio fe chama Noè entre osVaroés Sabios da divina Efcritura:

## 17

tuta: Sapiention ipforumnaryent populi (re diz no Ecelefartico) Henochplactit Deo, Noe inventus ift Iuffus. Vejamos como foube efte Santo fer Philofopho com Deos. Manda Ecchat. Deos a Noe,que entre na Arca com toda fua familia; \& $\bar{q}^{15}$. leve configo de todas asefpecies de Aves do ar, \& de animaes da terra para efaparem com vida no diluvio univerfal. Ingredere in Arcam,tu, e rmnis domas tua: tolle de ani- Gen.7.50 malibus, dr volatilibus: ayuntalogo a Efcritura: Fecit ergo Noe omnia, quacunque mandaverat ei Deus. Por tantofez logo Noe tudo, o que Deos the mãdava Que modo de falar be efte, Fecit ergo? Ergo heconfequencia illativa deduzida das premiffas, he termo philofophico, he a razăo concludése, q́ fecha o argumento. Pois aonde achou aqui Noe oargumento parainferir a confequencia, \& deduzir a conclufaob? Refpondo. A chou que a vontade de Deos era hü argumento divino, \& que a confequencia defte argumento corria por fua conta, inferio, \&x executou logo a confequé. cia, \& fechou o argumento. Fecit ergo Noé.

Entendeo Noe que para fer fabio, \&x bö Philofotho cō Deos, havia de argumentarconfequentemente as divinas propofiçoés; \& neftes argumentos confequentemente argumenta so aquelle, q a confequencia executa: Fecit ergo Noe. Pois diga a Efcritura, que foi Noe hū varão fabio: Siapientiam ejus narrent potuli. Q iando foube cö Dcos fer Phifofopho tão sāto. Que sò he Philofopho, \&fabio, \&r fabecō Deos argumétar, qué fabe inferircom execução a côfequécia dos argumentos de Dcos Efta he a lição, quc hoje nos lèa Virgem Senhora, de fua Philorophia divina, quando infere a confequencia do argumentode Deos, \& conclue por obrao diyino argumento. Vnde fequitur: 'Dixit $M a$ ria, fut mibi.

Inferio a Senhora, \&t cöncedeo a confequencia, mascö huaadifinção: Secundum Verbut tum. Havialhe dito o Anjo, $\bar{q}$ havia de fer Māy de Deos, \& $\bar{q}$ havia de fer Virgé, \&r qu
C efta

18
efta geração havia de fer fem corrupção por nova Philofophia contra toda a de Ariftuteles, o qual enfina, $\begin{gathered}\text { qua } \\ \text { na } \\ \text { ha }\end{gathered}$ geraçāo fem corrup̧̌āo, nem corrupçaō fem geraçāo;porq̆ he Axioma dos Philofophos. Corruptio urizus eft generatio alterius. Efta geraçäo (dizo Ánjo) ha de fer privilegiada fem corrupção algūa: excepção de toda a regra. Haveis de fer Mãy, \& Virgem pura: pois com effa condiçāo (diza Senhora) conccéo. Sem effa condiçaō nego. Como fe differa (diz S.Gregorio Nffeno) 'Potius nolo in Matrem Dei eligis.

Greg.Nif Orat.de Chrifti Nativit. quam Virginitatis jacturampati. Quero fer May de Deos, fe hey de fer Mãy, \& Virgem; \& fenaō hei de fer Virgem, \& Mãy, naõ quero fer Mãy de Deos. Divina diftinçaú! Philofophia divina! Efta Philofophia da pureza nos lè hoje de cadeira eftadivina Meftra, \& com cita nos enfina no livro da geraçaō:
$\$ .7$
Que o Pbilofopho fabio, he o puro fem corrupçaö algua, of que na pisreza incorruptafe funda a'Pbilofopbia mais alta da mais fanta geraçaó. Entre os quatro Evangeliftas fò S. Joaō fubio de ponto na divina Philofophia. Elle he aquella Aguia, que juntamente cō o Leað de S. Marcos, com o Boy de S.Lucas; \&u com oHomé de S. Mattheus puxa pelo carro da Mageftade de Deos.
Ezech. r. Facies Aquile defuper ipforum quatuor: S. Matheus defcreve aChrifto como Homem na geraçaó temporal.S. Marcos como Leaõ no bramido da Doutrma.S.Lucascomo NoviTho na Victima do Altar; porèm S. Joaõ robe a fima como Águia entra cō a fciencia pela mefma divindade, \& moftra cở evidécia em a divina natureza a eterna geraçaõ: In prin-
Ioann. Іo cipio erat Verbü, 心Verbü erat apud Deü, o Deus erat Verbui. Philofopho fanto, como voais tañ alto? Os outros Eva.geliftas enfinaõ o livro da geraçaō terrena, \&\& vós ledes, \& enfinaes o livro da geraçaō divina? Os outros philofophaõ raftejando pela terra, \& vòs philofophais transcendédo a o Ceo? taō alto: Expofuit Virginitas,quod rupt ica fire non poterăt: 1.contra Os Philofophos, que naō tiveraōa incorrupçaō da pureza, Jovinian: quando muito alcançaràō a Philofophia da geraçaõ terrena; poré efte divino Phifofopho, como puro fem corrupçaõ, penctrou os fegredos, \& myfterios da divina : entre todos foi o mais puro, \& por iffo fobre todos fe remontou mais fabio. OPhilofopho, qु entre todos quizer mōtar por mais fabio, ha de fer entre todos o mais cafto, \& mais puro: quanto obfervar de pureza, tanto excederà na fabidoria. Hoje a Virgé Senhora nos enfina como Meftra efta celeftial Philofophia, quando por naō arrifcar fua purcza, arrifcou - fer Măy de Deos:\&̌ poră em a pureza fe fundou, por iffo tanto fubio, $\bar{q}$ nao sò penetrou os mylterios daquella geraçaõ divina, mas fơi Mäy em tempo da divina geraçaō. Fiat mibi fecundum Verbum tuum.

## THEOLOGIA.

Hoje finalméte lè a Senhora a cadeira đa Theologia.De Theologia eftá cheio o Evangelho. Aqui efta a materia de Deo uno: Miffus à Dee. Aqui a materia de Deos Trino, ou da Trindade de Deos: Miffus â Deo Filius altifirmi. Spiritus Sanctus. Aquia materia da greça. Gratia plena. Invenifti gratiam. Aqui a materia da divina Omnipotencia: Non erit impoffibile apuat Deum omne verbum. Aqui a materia da Eternidade de Deos.Regni ejus non erit finis. Aquia materia da fantidade, \& graça de Chrifto: Qudnafcetur exte Sanctum: Aqui a materia do Redempçaō humana: Paries Filrum: Ie fum: A qui a materia moral deMatrimonio, \& Spư falibus: Ad Virginem defponfatam. Aqui finalmente a materia da Encarnaçaõ do Verbo divino, em a Virgem humanado: Concipies, 6 paries. Fiat miti. Todas eftas materias de Theologia nos lè hoje efta Senhora, potèm naö̀ ha tépo para ouvirmos as liçoés de todas eftas. Vamonos cö a ma-

## 20

teria da Encarnação, que he ropria defte dia.
Propoem o Anjo à Virgum Senhora o myfterio inefa。 vel da Encarnaçaó do Verbo, \& diz que fe ha de obrar em fuas Virginaes entranhas : Cöcipies inutcro, ó paries Filiü. Refponde a Senhora, q̧ naö entende, nemalcança o modo defte myfterio. Quommodofiet iffud? Remetefe o Anjo a o Efpirito Santo para fer meftreda Senhora: Spiritus Sädut fiperveniet in te: Apertemittio ad nagifterimm Spiritus Sac. $t i$, diz S. Bernardo Eis que logo a Senhora abrazada com Epiff. 77. efte amor divino alcança o myfterio todo. Fiat mibi. Como aflime Declarafe o Anjo com a Senhora, \& naö alcança a Senhora o fegredo: remetefe o Anjo a o Efpirito Säto, \& logo penetra o myfterio? Sim. Ea razaō he, porq̃o Efpirito Santo he amor effencial, he Efpirito amorofo, 80 Anjo he hum efpirito fabio; \& fite foberano myfterio menos fe entende difcorrendo, \& mais fe penetra amando. O Efpirito Sarto como effencial amor de Deos he o Meftre da Senhora, a Senhora a noffa Meftra, \& cō efta lição nos en: Sina: \$. 8.
Que melbor penetra a omyferio da Encarnacao do Verbo, bum amor de Deos árasado, que bums difcurfo prefismido.
Derejava anciofamére a Efpofa Sãta de conhecer o myferio da Encarnaçaõ do Verbo, \&t pedia a Deos $\bar{q}$ the deffe o
Cant. T . feu efpiritos\& cō efte efpirito fe prometia faber, quanto deBernibi Serm 8. fejava. Of ouletur me of cuio oris fui. Petit ardenter (diz S.Bernardo) dari (abiofculum, boc eft Spiritum Sanctum, in quo fibi Filius reveletur. Parece errado o defejo!Se defeja conhecer a o Verbo Encarnado, poră naö pede o mefmo Verbo? O Verbo he fabidoria, o Efpirito Santo he amor: pois fe defeja faber, naō folicite o amor, peça a fabidoria. Iffo naõ (dizo Abbade Melifuo) antes por iffo folicita oamor,porq́ defeja faber. Efte myferio foberano mais fe entende amādo menos fealcança entendendo: mais fepenctra co affsctos, invocat, per quem accip̈rat fimul, ơ /cicntic guffum, ©̌gratice condimentum. Diz o Santo Abbade. Entéderá bem o Theologoefte myfterio, quando a Dcos fervorofamente amar; \& naō alcançarà efte myfierio, quando fem o Amor divino o intentar entender. Que não he, o que o alcança, o difcurfo mais entendido, mas he o $\bar{q}$ o penetra, o amor mais abrazado. Abrazada em amor divino alcança hoje a alma mais fanta efle divino myfterio, a Virgé Senhora digo, para nos enfinar, que então ficaremos Theologos entendicos, quãdo chegarmos a fer no amor de Deos abrazados. Spiritus Sanctus fuperveniet in te. Fiat mibi.

Tanto que a Virgem Senhora ficou Mcfta jubilada neIta fanta Theologia; logo fe effereceo a Deos porferva. Ecce Ancilla Domini. Eisaqui eftà a efrava, diz a Senhora. Que combinação tem o entender como fervir? Que fympathia pode ter o fervir com oentender?Tem muita. Tăto fe a djectiva hũa coufa com a outra, que o entender os mynterios de Deos he Theologia efpeculativa, \& o fervir a Deos he Theologia pratica ; \& a Theologia pratica com a efpeculativa femprecorreráō parcihas, \& andarão a mâos dadas. Nāo fe deu por fabia a Senhora, emquanto somente entendia, mas quiz fervir fervorofa, para ficar de todo fabia. Para nos enfinar com efta doutriną:
> \$. 9.
> Quenä̆ ferćo o Theologo cabalmente Theologos, em quanto fóméte e eppeculativo entender, mas entă feráT beologo perfeito, quando cm oculio divimo todo fe empregar.

Vio o Profeta Ezechiel em o primeiro capitulo de fua prod fecia hüa vifaõ mifteriofa do Filho de Deos Encarnado: Vinha o Filho de Deos em hum carro mageftofo. Quatro animaes fantós puxavão por ehte carro:hum Homem, hum Leăo,hum Touto, \& hūa Aguia. In medio ejusfimilitudo Ezecho $\overline{\text { I }}$ $C_{3}$
qus.

## 22

quatuor animalium FaciesH minis, Facies Leonis, Facies Bo. vis, er Facies Aquila, ovy fomelitudo Hominis in eis. Ideft fimilitudo Chrific, diz a Gloffa. Torna a ver o Profeta em o capitulo $10 . e$ efta divina vifaō, \& diz que o Novilho ja não era Novilho, mas que era hü Cherubim. Facies una facres CibeGlof: Int. rub \& facies fecunda facies Hominis, \& in tertio facies Leo. nis, Љ̛ in quarto facies Aquile. Peregrina mudança! Hū Novilho, ou hum Touro emCherubim? A nenhum dos quatro animaes cōvem menos a forma de Cherubim, que a o No-

Dionyl. Arcop. vilho, porque Cherubim he o mefmo que enchente de fabidoria: Cherubim eft plenitudo fcientic. Diz o gräde Areopagita. Pois que tem que verhum Boy com hum Cherubim? Transformefe a Aguia em Cherubim, aqual fubindo por effes ares fe avizinha a o Sol. Eno mais fogofo de feus rayos emprega fem peftenejar os olhos. Formere o Homem en Chrubion, que por natureza he entédido, \& pelo efpirito parente dos Cherubins Mas o Boy, o Touro, o Novitho, que por natureza he tardo, vagarofo, $\ell t$ rudo, porque fe ha de transformar em Cherubim? A razäo he, diz Theodoreto, porque nefta occafiāo he entre todos oNovitho o mais fabio, \&x mais que todos entendido.

Efta fegunda vifaó aconteceo ern o templo, \& no templo he o Novilho o mais fabio:porque fe offerece todo a

## Theodoret

 Sect. 3.1 in Ezech. Deos em racrificio. Fuciem Cherubim, quad eft vitule, dixit vidiffe, és arbitror, quia in templo banc vidit vifionem. No te mplo năo fe offerece Aguia, por fer ave de rapina, não fe offerece o Leäo, por altivo nem oHomem, por humano; sò - Bezerro fe dezata em cultos, \& fe abraza em facrificios. Affim! Poistransformefe oBezerro, \&x Novilho em Cheru. bim, porq̆ ahi aonde he mais religiofo, he mais entendido, \& fabio.Efta Theologia fagrada não fe alcança a galhardias de engenho, fenäo a cultos de facrificio; por iffo o Novilho he hū Cherubim de fciencia, hũa enchéte de fabidoria, hū Theologo
logo" cabalem o myfterio, qu eva;porque todo emcul. tos divinos, \& piadofos fe transorma. Näo he Cherubim, porque fabe entender, he Cherubim, porqf fe emprega cm fervir: näo he fabio, por efpeculativo; the entendido, por pratico. Cberubim, quia in templo band vidit vifonem. Quădo os Theologos, que fervé à efta Senhora, fe dedicão nefte téplotodos em cultos divinos, entäo faö cabaes Theologos. Então ficão nefa Theologia mais efpeculativos, quando neftà fciencia mais praticos. Hoje fe aperfeiçoāo nefta Theologia, quando fe empregão nos obfequios da Senhora, \& quando hoje aprendem efta divina liçaó.

Eftá acabado o Sermão.Se os Eftudantes da Bahia curfaYem bem nefta Aula, \& aprenderem efta doutrina defta dovina Meftra; tenhāo por certo, que ahão de experimentar, \& achar mãy amorofa: A Virgem Senthora he a Mãy dos Eftudantes ama muito a efies filhos, trata de feus augmétos, $\&$ negocea feus defpachos, porêm faõ aquelles filhos, que fabem fazer liga da virtude, \& da fciencia: chtes fä os feús queridos, eftes os mimofos, eftes os mais eftimados.

Quando lface tratava de dar a benção, \& o morgado a feu filho Efaù , tratava, \& negoceava Rebeca o mefmo morgado, \& benção pâra feu filho Jacob: Ifaac queria mais a Efaù que a Jacob. Rebeca amava mais a J $\operatorname{cob}$ q a Efaú。 E feambós eraō feus filhos porque razaō era Jacob o filho de Rebeca maís querido, \&Efaùmenos amado? A' razão dà a Efcritura: porque Jacobera Effudante, \& Efaù era bargante: Ja cob era Eftudante, que igualmente eftudava a virtude \& a fciencia.Iacob babitabat in tabernaculis. Lèo Texto Chaldeu. lacob erat vir perfectus, minifter domus doctrina: Era Jacob eftudiofo, \& virtuofo; diligente, \& timorato. E Efaù era hum ruivo de mao pello, hum montanhez nefcio, \& rudo: Rufuser at, elu totus in morem pellis hifpidus, é homo agricola. Affim! Pois por iffo Jacobera de Rebeca - filho mais querido, \& Efaù mais defprezado. Rebeca \&iligebat lacob.

## 24

EraRebeca hũa fombra efta divina Senhora, \& Jacob feu filho exemplat dos Eftudantes virtuofos, \& diligentes. Se os Eitudantes da Bahia forem para efta Senhora també filhos como Jacob, he certo, que ha de fer para elles a Virgem Maria melhor Mãy, do que Rebeca, \&rque thes ha de alcançar de Deos huma bençāo copiofa dograçar, \& oom ellao morgado maiseftimado daGloria: Ad quann vos perb ducat Dominus Omnipotews. Amen.

Faculdade de Filosofla

## Clencias e letras L A US D E O.

## Bibliotaca Cential

EM LISBOA.
Comitodas as licenças neceffarias.
Na Officina de Domingos Carnciro. Anno de $1677^{\circ}$


