# MERENDA 

 SERMĀO:

## QUE PRE'GOU O P. LOURENC,O CRAVETRO

 da Companbia de 7 ESUS, da Provincia do Brazil, no Collegin da Babia, no serceyro dia das Quaren-- ta boras á tardeem I 6.de Fevereyro de 1665. DEU A' ESTAMPAO P. Fr.ANTONIO CRAVEYRO, - Prégador, \& Religofo Capucho da Ordem de noffo dian Serafico Padre Sá Francifco da Provincia de Granada.
## $V$ Vepere comedetiscarnes. Exod. 16.

 2 DIVINA, E HUMANA MAGESTADE.

Nt ádos os filhos dilfraël noDeferto,\&metidos no caminho da terra de promiflaó, a poucos dias andados the faltou o fuftento, que traziaó do Egypro; \& lembrando. te đo pāo, \& das carnes, que no Egypta comiaó como fracos na Fe , pe. lo mefmo Egypto gemiaó, \& fufpiravaó: Utinam mortui efemus (diziaó elles) in terra © \& gyptio quando fedebamus fuper allas carnium, EF comedebamus panem Exod. unfaturitate. Melhor nos era (diziaó) morrer no Egypto , do que viver no Deferto, porque te no Egypta morrèramos, moro riamos fartos, \&z vivendo no Dezerto, penalizamos fa minlos: Ouvio Dejs o delacordo, \& tomou por lua conta remediar efte

2
danno, \& prover de remadio ajefle povo ingrato \& prano faze efquecer das golodices do Egypro, trateu de the dar hum mils-

Ex:od. 16. 13.

Sap:. 8. $2 \pi$.
Tertalib. conera Pbyficos. sap. 5. grolo fultento. Etta tarde (diz Decs) comereis carnes, \& pela manhāa vos darey päo: Ve.pere comedetís carnes, Ef manê fatura biminipanibus. E comifto labereis, que eu fou o voflo Deos, Bs Senhor, \& provedorcuidadologe todo a vollo remedio: Scietis, quia ego fums Dominus Dens veffer. Veyo a carde, \& com ella vie. Paó tantas codronizes aos array is dos Hebréos, que cobrião os arrayais: Eactum oft wefpere, ES afcendit coturnix, Ef coopernit caAra. Chegoua manhā̃, \& com ella chegcu o páo do Ceo, o Manná: Manéquoque ros jacuit per circuitum.

O Mañná da manhãa, \& às carnes da tarde, tudo foy hum deboxo do Divine Sacramento, oqual he pão na apparencia* Hice ef pamis. Ehe carne na lubitancia. Caromea. E de tal forte he hưa carne. Caro. Que temogofto, \& tabor de muitas care nes: porifo te chama muitas carnes em figura. Comedetis sarnes. Do Mannádiz o Texo tagrado nolivro da Subidoria, que tinha - gofto, \& 12 bor do que cada hum delejava: Quem defejava de comer galinha, fabiahe o Man ná á galinha, quem defejava pekdiz, tabialhe a perdiz: quem vitella, ou cabrito; ou coelho delejava, á vitllla, oucabrito, ou coel ho the fabia. Erao Manná hum compendio de regalos, húa hatmonia de goftos, húa mefa de varias, \& efplendidas iguarias: Deferviens uniuscujufgue voluntati, ad quod guifgue volebat, convertebatur, diz o fagrado Texto. De Celo epulas bijit. Difle Tertuliano. Tal hea carne lacramentada de Chrifto guizada pelas mãos da Divina Sabidoria no Divino Sacramento, he hüa carne, \&f faó muitas, hüa ma fubltancia, muitas en o labor.
es O dar Deos naquella tardemuitas carnes ae povo Hebret parafeu fuftento, \& regalo, foy o metmo, que darite hía regatada merenda, \& foy moftrar (diz a Glola) que na tarde do dia do mundo, o Verbo Divino fe a via de fazer carne, para dal de fora carne huma regalada merenda a coda povo Chriftão: Ad

## off.

 vefpercins mundi Verbum caro factum eff, pas enim Verbi Dei carnes ad veperammanducavit bomo. E Cuppota que o Verbo Divino na tarde do dia do mundo deu tua carne a, merendar aos homéso fundamentoremos tambem pafa dizer, que efta tarde nos quer dar de merendar s para ift nos chya, \& nos coovida, quando Lacra.ferramentado naquellé excelio rrono para que goftando nósidefta carne, ou deftas carnes do Divino Sacramento, nos efqueçamos das carnes, \& golodices do Egypro, com que eftes das nos, enfeytiça omundo.

- Diz Gulthelmo Eftucio no livro do luas antiguidades, q̆avia Guithel. antigansenve hamens, que tinhạ́ porofficio chamar os convida- Stuc.l.2. dos pare hircmanos batrqueres at eftes te ohanayaó chamadores : Wocatores: a effes diváo os convidados muitas dadivas, \& alyiçaPas em promio das boas novas a na Igreja de Deos rambem ba chamadores, ou Prègadores, que tem por officio chamar os con. تidados para ita DivinalMela, suppofta que eu agora fou hum delles, ainda que o minimo enore rodos, \& yenho boje chaman \& convidara rodos da pu te de Chritho para efta Mela Divioa, \& merénda regalada, raz. ó ferá, que por taó boa nova, me dem alguma coufa bra. Náó queromais de cadahum, que bŭ, Ave Maria, para com to las juatas obrigarmos a Virgem Scohora nos alcance a Graça: -2 7 fepere comedetis carnes. Exod. I 6.

1/Efla celeftial merenda, com que efte Senhor Sicramenta: do desfeyto em igdariaseftrarde nos regala: De Gelo epmTusmifil: tos offerece faa carneem metafora de muitas carnes, paTh nós ler mais appentofa, \& regalada merenda Comedetis carnes: Chamate efte Senhor em as Divinas Letras methafuricamence Galinha, Cordoniz, Perdiz, Virella, Cordeyro, Cabrito, Cervo, - Veado, \& Aguia. \&m meihafo a deftas carnes nos offerece how jefan carne lacramentada, paraque cada hú tance máo da igurias que mais gofta, zo dezeja. E le vos achais cmbaraçados lemy faber, qual havcis de dezejar, eu vos hirey reparcinda os pratos, gue deveis appetecer.

## Primeyro prato de Galinha para os enfermos.

0Primeyro prato defta Divina nierenda he de carne de Gas linha. Galinha le chamou efte Senhor a fy melmono Cas pitulo 23. de Saó Mattheus, quando chorando fobre Jerufalem fulpirava, \& dizia: ferufalem fernfalom, que ocsidis Prophstas, ©f

4
lapidaseos, qui ad te mifsif funt. Quoties volui congregare filios tuos quemadmodum galina congregat pullos fuos fub alas, noluiftr. Há Jerufatem defgraçada? que ingrata, \& rebelde te has moftrada com Deos! Deos te envia Profetas, tu os apedrej.s, \& mattas, machinando a morte, a quem te procura a vida! Qiantas vezes defejey unir teus filhos debiyxo de minhas azas, affim como a galinha empara os teus com as luas, \&x ingrata me refifte, delcortez me delprezafte! Poriffo feıás deyxada, \& delemparada de Deos! Ecce reliquetur vobis domus vefira deferta. He logo a galinha metaphora de Chuifto, \& por confequencia a carne de Chrifto fiembolizada em a carne da galinha. Acarne da galinha (diza Gaterio) he carne temperada de bom gofto, de melhor nutriçaó, \& como lilutifera, gera fempre bons humores, \& he a melhor que róde haver para oseenfermos comevem : \& por efta razaō feráefte prato para os enfermos, a quem havemos de acodir primeyro como mais neceffitados.

Eftáhum enfermo na cama com grande febre \& faftio, maņdalthe o Medico que náo coma lenão galinha ; \& ainda que lhe taba mah, que f, ga pela comer. Para febre de noftas alne as naó ha methor galints, que efta carne figrada. E qual he a nofla fe46.4. in bre ? Perguntaio a Santo Ambrofio: Febris noftra a varia eft, febris noffra libide eff, febris noffira luxuria eff, febriis noftra ambitio eft, fto bris noftraixacundia eft. Trazemos peccadores as almas cheas de muitas fe bres malignas, De febre de avareza, de febre de ambiÇ. ̈́, de febre de ira, de febre de luxuria, \& com doença taó maligna. fe nảoguardarem a boca, daráo configo na cova; poisle querem elcapar deftadoença, comiöa carne de Chrifto Sacrameniada, que he Galinha ialutifera, \&unica criaga contra efta febremaligna. Ponhamos o exemplo em a fibre dalalciva, \&o veremos:

## Que nä. ba melbor dieta nem galinha contra affobre da torpeza, que efta carne Jagrada.

Foge a Piofeta Elias da impia Jezabel, chega a hum Defertos: cahe, como defmayado á lombra de hum Junipero, de Jezabel perfeguido: focorrè, Deos com hum paó per minifterio de hum Anjo: Petivit anima gne, wt moreretrer, Ef projecie $\int$ e fub smbres

## s

juniperi, Oै ccce Angelus Dominiterigit eum, ©̌ dixit illi: Surge, Oo comede, É ecce ad caput fuum fubcinericius panis. Taó detnaya- 3. Reg. do eftava Elias, que foy neceflario, que u Anjo de Deos o mo- 19. veffe, \& abala fie para poder elperrar, \& que the chegafle o pió ao nris, paraque com ocheyro pudefie convalecer do deímayo: Tetigit eum, E' ad capat furm Jubcinericius panis. Efpertas Elias, acorda do accidence, abre os olhos come o paó, cobra zuas forS $^{\text {as, }}$, come çara caminhar: Comedit, EG ambulavit. Ocorre logo a duvida. Se Elias eftá doente, defmayado, enfraquecido, porque naó the offerece o Anjo algum manjar de doentes? Porque o ná foccorre com hum apifto de galinha? E fe eftá defmayado. porque o näbarrifa com agoa? Só com efte pão te hade aLentar Elias ? Sim. Ea razäo he myfteriola, porque paratal doençı. fótal pão podiafer medicina. A doença, \& delmayo de Elias, era a preleguiçaóda impia Jezabel. y z, bel, he fymbolo da torpeza. \& a figura da lafcivia : fezabel fignticat concupifcentiam carnis, diz a Glodfa. O pảo, quelhe dá o Anjo, he myIterio a carne do Divino Sacramento, que he a melhor Galinha, Cloff. M. que ha para os enfermos defta febre perleguidos; pois nem Elias delmayado podia achar melhor remedio contra efta febre maligna, nem o Anjo the podia receytar melhor dieta para defter. rar efta febre;: porque ie effa febre como venenola, mata : efta carne fagrada naquelle pāa figutada, comotriaga aviventa. O onfermo que quizer evitar a docnça defte vicio, neceffita muito defte Santo alimento: para taó perigola tyfica ; naó ha methor Galinha, que efta carne fagrada.

Temperemos efta Galinha com leos coftumados adubos: Temperate a galintia parafe comer com gofto: com açafıão. \& coentro. O nçaftäo be huma fior cheyrola do jardim da Eípola Santa: Nardus, EE crocus. O coentro he tá́ natural adubo para efta Divina carne, que já o Mannálua figura trazia configo a fe-
melhança de coentro: Erat autem Manná quafi femen coriandre: Para o aģiträo adubar, primeyro fe coftuma a pizar. \& a moer, \& quanto mais pizado, \& moido; entāo he mair goltofo, \& cheyrofo o adubo: : \& por efta razão fignifica a mortificaçaó, \& paciencia. O coentro fignifica o elquecimentov porque fiz perder

Cant. º $^{\circ}$ 14. Exod. 16 a memoria, a quem o come em demafia. $S$ jje efte elquecimento efquecimento do mundo. Se as almas febricitantes, enfermas $A_{3}$. come-

## 6

obmercm efta galioh defta lortec adubada, ferlhesha múy prow
 cias, \&s dás regàlos, do mundo, que quzeremtomar o goito à efte reg lido ó bocado, \&8: acháiaó ponesperiencial alo do $28,2.28$

A en 2ne a quem montifica corpo, et feefquece do :ngis.
 ozol 1700 D ivino Sacr amento.

Acha-le Chrifto no Deferto com as tarbats, que oreguiabé, femy tevarem de comed: olha Chrifto para aquella necefidade, 80 manda queite afloureus todos fobre o teno, para romediar fúa
Matth. 14. 19. fome : : i pu sit narban diferimbere fuperfionum. Tomá logo o pad naquellas benditas máos, lançatheral fua bençã , fahem das roāos do Sénhor muditos paens mulciplicâdos; comem os neceffitados, ficaó fartos os famincos: $\mathrm{U}_{\mathrm{t}}$ ahtem impleti fint. Suppofto que efte banquece do Deferto, foy hűa viva figura do Divino Sacramento poderrios curiofamente perguntar, para que mandou Chritto f fee allentaflem osconvidados primeyro lobre ofeno'? Sá Pafcafio diz? que foy para os homens pizarem, que. bearem, \& moerem aquelle tero. Recumbere fuper fanum, bos
paschas. lib.7.in Matth de para havarem degaftar daquelle páo milagrolo? Nâo hâo meyro moer a fena? Naó. Ronque efte feno moido he afalla que ha de dar o gofto a efte Santo atimento. Equecoufa hed feno? He a toiflacarnol, onofle corpo hum ino: Omnis caro fanum. Diz o Profeta Ifías. Qaizlo Sentior enfinary que a martificação, \& quebrúmento ido cotpo , ierao atubo mats geftofo do Divino Sacermentor por iftomates que coma $0^{2}$ thes
 borofo: Super fanumidifoumbruit [diz Santo Agoftisho] hoo eff mortificata operid carnis, quiadmnis caro fanim. Pois pize-fe ofeno , mortifique-fe o corpo, \& comefte açatra, moido, \& pl. zado ferá mais goftolo o Divino Sicramento. Ou defta forte dubada ferá mais faborola efta Divina Gafinhaz Ilko quanto ao açafräo. Vamos a o tegundo adubo do cocntro, que he o efquecimento do mundd.
ciEntrafoleph no Egypionthatuas fencidades feyro Vifo. Rey de tojo aquelle lmperio. começa a enceleyiar opaónos annos da fartura, paa no tempo da fome nao haver falta de påo Natcelhenefte tenpo hum fiho, \& chamalhe Manallés. Que quer dizer elquecimento do mundo? Focavit nomenpximod Gen. $4 x^{\text {n }}$.
 necorum, © domus patris mei. Totalmente eftou efquecido (diz Jofeph da patria, parentes, amigos, náo me lemba jáo mundo! Jálá văo cffes cuidados! Paıece milagre da graça, gue Jofeph viva do mundo efquecido, dentro do Palacio do mundo. Nos Palacios, nas honras, nas Dignidædes, coftumão o homens a viver fó do mundo lembrados, \& ló de Deos efquecidós se Jofephras mayores honras do mundo, fó do mundo vive éque. cido, ló de Deos vive lembrado. Equallerâa razaó defte prodigiofo efquecimento, \& defta milagrola lembranȩa? Eu naó fey outra melhor, que a melma que aponta a Sagrada Efcriptura: Nati funt autem fofepb filij diso, antequam ventrefames, vocavitgue Nnm.go nomen primogeniti Maniffes. Eftava Joleph detualmentecomendo o pâo da fartura, com os celeyros providosp $\&$ como conhecia por efpirito profetico, que aquelle pão de abundancia eia fombra do paō, ou da carne defta Diyina Mefa; poriffo do mundo fe équecia, porque tó do paó de Deós goftava : \& paraque nunca the efqueceffe ette efquecimento á vifta daquelle paby, poz por nome a teu fitho que cinha fempre á vifa, como diffe I, ypomano alludindo ao penfamento: Meminiffe voluit fofeph $6 e_{0}$ neficiornm Dei, ideo nowsinum impofitione velut in propriam filiornm carnem inferipfot mifericordias Domini. As almas quequizerem to. mar o gofto ao Divino Sacramênto, fó de Deos le devem fleaxbrar, de tudo o naiselquecer; que fe a carne de Cirifto. Sicra. mentado he metaforicancue carne de Galimãolefa Galinha nabi cem gofto fem o adubo do coentro, dufquecimeseo do mfís do: comaō logo os enfermos fe querem elcapar da maligoa febre da colpa, defta Divina Galinha: Fepiere comedetis carnes sionolos
 cenvalecentes.

0Seguado prato, que de fua carne lagrada nos offerece o Sez nhor nefta regalada merenda, be Codorniz, \& Perdiz:

Codornizes choveo Deos nas array yais dos Hebreos, que "como Exod. diflemos, foraó hiua viva figura defta Divina carne. Afcendit co16. 13. turnix, É cooperuit caftra, diz o livro do Exolo. Pluit fuper cos: Pf.77. Ficut pulverem carnes, diz o Real Piofeta. Eo livro da Sabidoria.,
27.

Sap. 16
2. Aritot. lib 9. de animalibus. que dantes ná patia dar raflada pela fragueza, que tinha, já póde andor, \& caminhar pela falide, que logra. Levanta-fe bum peccador pela Penitécia da doença de duasculpas, em q́ jazia mora tal, chega áquella Divina Mefa, comeaquella carne Divina; se de cal fórte fealenta, que o que dantes no caminho de Deos ela tava entorpecido, \&\& naó le pojia bolir, já com efte Divino alento no caminho de Deos fóde andae. O Drvino Sicra menta hre o Manjar dos convaletcences, \& bu pode fens effyycos berfazer andanar o que convalerce, pelo amipho de Deos, afim ofige nifica a Sagrada Elcripturano meyraides $R$ ys em myfierioCocnigma a paguelle páo. que le offurceè̀ a El-R y Saul para comeras pataconvallefcer, \& na a poder an ar: Ponam corano te buceitam panis ut camedas, Éconvelefcas, Espofsis iter agere. Pois fe os cenvalefecntes, que fe fevastaó da morial doença da culpai delejzó cobrar deprefla lua faude perfeyia, comaó como deverm aquella carne Divibas que como he tyabolicamente melhoe codorniz que qódem apperecer,\& a melhor perdiz, que poderào delejar achà àópor experincia:

Que quantos bocados defa Divina carnefe comem, tant as forças para fervir a Deos fere. cebem, \& quantos bocados vao os convalefcentes comendo, tantos paffos vao dando, é andando em o caminho de Deos.
Daquellas codornizes, ou perdizes, que Dcos mandou aos arrayais dos Hebreos dizo Texro Sagrado emo cap. 1r. dos Nume. ros, que voavảo fobre asfuas cabeças levantadas da terra dous covados de altura : Coturnices volabant in aere duobus cubitis alti- Nom. if tudine fuper terram. Chegarã . The es Hibreos com as mãos, \& 34. ás mã 2 s as apanhavaō; poièm para as apanhar. \& comer, era ne. cellario andarem, leguindo as codornizes. Andavaō os H . brèos, \& juntamente comiáo, comiảo ettes homens, \& juntamente an. davaó: E para onde voavaó as codornzes? Para onde as fegu'aó \& andavaó eftes homens? Voaó as cordonizes (diz Lyrano) da parte do Egyto para a terra de promiffaō, \& os Hebièo tambena caminhavaó atrás dellas a terra da promiffaó, dando as coftas ao Lyran. Egyto: Dicitur bic afcendere cotarnix, quia de terra oppofita afcen-ad derunt in aere voluntate Divina.

Occorre logo a duvida. Se Deos queria dar a eftes homens efte Myfteriolo regalo, nā̈ lho dera de outro modo? Se. Deos Thes choveo eftas carnes : Ptuit fout pulverem carnes, porque naó as fez cahir como chuva no meyo dos arrayais para as comerem fem trabalho? Para que thes ha de cuftar tanto delvello? Forçidamente hāo de andar eftes homens comendo, \& hảo de comer anjando? Sim. E a razao he mylteriola. Levantavãole eftes ho-mens de húa doença de 400. annos de cative yro mortal ! Vlia af- Exod. 3 ? flictionem populi mei in etgyto. Livintavaö de da doença da culpa para a lau de da Graça, lahia o do Egypto para a cerra da Promifiáó, comecivaó a coovalecer de hüllarga enfermidade. O cathinho do Deferto, era o caminho de Deos, porque D.as foy, a que osmettèo nefte caminho. Pois fe as codornizes, ou perdizes faó de. buxo, \&zretrato do Divino Sicramento, \& eftes homens convalcıcem, comäs,\& andem (diz Deos) para experimentarera, que efta Divina carne de tal fó te faz convalefcer, que o tofmo he comer, que andar pelo caminhu de D cos; quantos $b$ jecados fe véo comendo, tantos pafios no caminho de Deos fe váo audando: עo.

10
lucrum efum tribuit (diffe R ibano) ut difcerent mitgis ferpena defo-

Rabano in Gloff. ad Num. 1 x . derare, quam terrena.

Temperemos eftas codornizes, \& perdizes com a fua coftumada falla. A falfa com que a cojormz, ez perdiz fe tempera para fer mais faborofa: he azeyte, vinagre, fal, \& pimenta. O zeyte he a Mifericordia, iflo fignifica na Sagrada Efcriptura, o vinagre, he - que deraóa beber a Chuito cm fua Cruz. O lal, fignifica a paz. \& amizade. Chrifo S =nhor noffo the deo efte fignificado: $H \mathrm{Ha}_{-}$ bete in vobis fal, © pacem babete inter vos. E a pimenta por calida, fignifique o amor. Efe efta he a falfa, que faza perdiz mais goftofa, comáo os convaletcentes efta perdiz, \&s cordoniz com efta Matth. 9.47. falfa, \&\& acharàó por experiencia.

## Que fóentaöfe acbagofto no Divino Sacramers. to, quando com eft a falfa fe tempera efte prato.

Sinco calidades de paó mandava Dios antigaméte offer cer no fa crificio; a laber. Paó azimo, paó fermentado, bollo do foburralho. tari o,\& tor ta. Cö́fa do cap.7. do Levitico: \& todo efte paó mádava téperar com az yte, \&- á defta torte cemperado fo \&e no melmo Levit. \%. dia comido: Hac efl lex hoffia pacificorün, qua offertur Domino: panes
 milam, EE callyridas olei ad mixtione confper $\int a s$, panes quo q ; fermentatos: Éhoftia edetur càdem die. E porğ razaó todo efte facriticio hade ler ou borrifado, ou untado, ou temperado có oleo? A raz ó he para fer mais goftolo alim a D cos, a quem fe offerece,como o home en $_{\text {. }}$ б o come. O facaificio era retrato do Divino Sacramento, o ole, ous azeyce fombra da milericordia, © te uza có os pobres: \& le com efte oleo delíbuto le come có gofto o Divino Sacramento. He a razaó Gibffint. que dáa a Glofà: Vt quidquid fapit mifericordia imputesur.
6.

Convidava Boozá donzela Ruth á mefa, \& dizıalhe, q come Aie a lopa no vinagre enlopada: Intinge bucellam tuam in aceto. E parā̆
Ruth.2. ha de molhar no vinagre a fua lopa? Paralthe fer mas laborofa a 14. iguaria, diz Serario. Maximam vim Sapoxis ab aceto mutuatur. Com Serar. 6. raz ö (dizHugo Card ) hade molhar a lopa no vine gre, para gottar Hug. do que come, por $q$ efta myfteriofa fopa he a Sagrasa Euchanftia, Card.in
cap. 17. Prov.

## II

Mandava Deco no Levitico, que em todos os facrificios fe the offerecefle fal; \&: ten tal naó ouv fie lacrificios: Quidquid obru- Lev. 2. lerts, fale condies, nec auferes fal faderis DominiDei stui a facrificto tuo. 13. O tal univerfalmente he o gofto das iguarias, iem fal naō le acha golto:por ino o fal he a primeyra coula, que le deve pòr na mela. Donde ve yo a dizeife por a dagio: $A b \int_{g}$; $\sqrt{\text { a le }}$ ponitur menfa male. () 4 ne tes lacrificios reprelétava a paz, 火amizade affim entreDeov. \& os homens, como entre os homens huns có os outros, porifió ie cham ', Sal federis Domini. Sal da paz, \& do concerto de Dess: \& fe os facraficios eraña lem lhança do Divino Sacramento; que he juntamente Sacramento, \& lacrificicitenha al,ou poz cô o proximo, quen quizer tomar o gosto ao Divino Sacramento: Nec àn. feres fal faderis Domini Dei tui ä facrificio tho.

Diza S grada Eicriptuta no cap.49: do Ecclefiaftico, à a memoria del-Rey Jofios andava nas bocas de todos como obra pig. mencaria, \&r que era táo doce effa memoria, como he o mel na boca, \& como be em hum banquite a mulica mais fonora. Nemo- Eccl.49. moria fofic in compofitionem odoris falta opus pigmentarif in omni ore. guafi mel indulcabitur ejus memoria, Of wt muficasn convivio. Quer
 fto como era o lacilicio arom cico, chamado Thyminma, que a Dcos le offerecia: \& que por fuas Virtudes era de todos taó amado, que fua memoria era doce iguaria lempre na boca de todos. Jofias milticamerite he Chrifto lacramentado, ifio quer dizer Jozias, legundo S Jeronymo. Hoffia Domini. Holtia, \& facrificio de feron. in Deos, Pos te a lembran ça de J.fias era iguaria doce, quanjo nas declirat. b cas de to dos fe trazia como amado; mais tuave he Cbrifto lacra. Hebraic. mentajo-quando como amado, defejado, \& querido entra nas bocas de fodos; a amor, com qu o comemosithe da ogofo, q̆ the achz. mos. E le a pimenta por callida fóle reprefentar a amor, $\bar{q}$ de lua natureza he fogo: efte amorie reprefenta, no fom \& na pronun-- Ciâçaō da palavra pigmentaria, $\bar{q}$ fignificanjo compofiçaô aromasiča; foa como pigmenta, \& fizgoltola a iguaria por fér confciçáo de amor, a atè a lom de hûa palavra pó le tẹ mylterio na Sagrada Eicriptura. Comaó logo os convalefcentes efta Divina perdiz,"\&: codorniz có etta falfa; \& confeiçaō temperada ふ̌ cu thes promatio fhes feja-muy proveytopa: temperem com o aze yie da mifericor* dia, com o vinagre de Chrifto, com of fal da faz com a pimerta do B 2
amor

12
amor efte Divino prato, \& eu thes prometto,que alèm: de thes dar forças, thés caula á muito gofto: Vefpere comeditis carnes.

## Terceiro prato de Cordeira, Er Cabrito para os mimofos.

foann. 1.
29.

Num,
15.15.

0Terceiro prato, $\bar{q}$ nefta regalada merenda nos offerece o Senhor efta tarde de fua carne fag aja, he de Cordeyro, 28
Cabrito: Cordeiro le chama efte Senhor Sacramétado: Ecce agnus Dei. Cabritos mandava antigamente offerecer em lacrificio, em profecia do Mivino Sicramento. Offeretis boves, $\mathcal{E}$ arietes, $\mathcal{E}$ agnos, É hados. Ambas eftas carnes faó tenras, goltofas, \& mimotas, \& nuuritivas, comemfe ordinariaméte allada;, \& como faó ıguarias mimotas, fervi ácite prito para os mimolos de Deos. E quacs faó os mimofos de Deos? S oos ;eccadores arepenjidos, que choraó amargamente os fsus peccados: Eftes dā os feus mimofos, os feus
Cant.5.1 queridos, os Benjamins mais a mados, a eftes le dá com mimo, \& com regalo o Divino Sicramento. Comidite amici (dizia o Divino Elpolo) ES inebriamini charifsimi: Comei meus amados, meus mimolos, melis queridos. E iffo porque? Mefjui mirrbam meam ; porque vos achaftes comigo na çafra, ou em ceyfa da muri ha: $\bar{y}$ he o melmo que dizer:porque tazeis amargola penitencia. Pois le os peccalores penitentes laó os mimofos de Deos, comaó o cordeiro, \& cabrito metaforico do Divino Sacrameuto, \&x achaıào por experiencia:

> Que fe dá Cbrifto no Divino Sacrameuto como Cordeyra, \& Cabrito aos mais penitentes, ó a os mais mortificados, como quem caricía, \&r regala aosflibos mais mimojos.

Exod. 12 A faida do. Egyfto mâda Deos ao povo, que por fuas calas, \& fae 3. milias offereçãem lacrificio ham cordeyro, \& hum cabrito, \& 3. que o naó comaó cru, nem coffido, tenaó aflado ao logo: Tollat snufqui $q$ que agnum per familias, E' domos fuas: juxta quem ritum tolletis ${ }^{\circ}$ bedum, non comedetis ex eo crudum quid, nec coctum aqua, fed affum tantum igni. O cordeyro, o cabrito a mbos figuràraõo Divino Sacramento. Mandao Dcos comer aliado ao fogo, para moltras
moftrar o fogo de amor : que fara efte pivo vivia dentro em feu peyte, que parece vivia affado no fogoce leu amor: Ut torm Antors. credatur ex amore Chriftiprocefsife, diz Santo Antonin o. Nifta occafiaó chama D.os a efte povo pelo Prcfeta Oziaio feu filho o Nov. leu minino, o feu mimoto, o feu amado, o feu querido: Quia puer Ifraeleft, dilexis eum, छ ex Egypto vocavi filium meum. Com razaó mimofo; porque os mimus, \& regalos cxcedem todo o encaricimento. Nispalavras, \& nas obras le deyxa! vèr o amor com todo o exciflo. E qual letá a razaō de fazer Deos a efter voral mimo, \& tal regalo, \& de the chamar nefta occafiáo o leu mimofo, \& querido? Deu a razaó o mefmo Deos defua grande affiyçá, quando diffe pelo Pıofeta, que o chamava do Egypto: Ex e Egypto vocavi filium meum: titha vivido efte povo muicos annos no Egypro, que val o mefmo que ter vivido em tribulaçaó, em angulta, em penitencia muitos annos. Ifo fignifica o Egypto: efgyptus, ideft tribulatoones, Ozea.II anguftie, diz Sǖ Jeronymio. In ef gypto opprimitur populus, wt Hieron. poenitentiam agat, diz Lauieto. E a penitencia do Egypto foy 6. a razaó de Deos tiatar aó povotáo mimofo, \&\& de lhe dar ocor- Lanyet. deyro, \& o cabito lombia, \& figura do Divino Sacramen- in Sylv. to. A outros, que naó faó penitentes, nem vivem taō afflyidos, dará Deosefte Divino pafto, como manjar, ou fuftento, mas aos peccadores penitentes, como filhos mais mimo fos tho dá Deos como regalo : Puer Ifrael dilexi eum, EG ex EAgypto panitentia vocavi filium meum. Comedetis agnum, © badum afjumigni.

Temperemos efte piato com a lua falfa, para que os mimofos achem mais gofto neftaDivina iguaria: a falla que the dá muito gofto, taó alfaces amargolas, efta falla the applicou Deos para comerem o cordeyro, \& o cabrito com mais gofto. Edent carnes S.Antom illas affas igni cam lactucis agreffibus. Aveis de comer (diz Deos) 0 apud cordeyro, \& o cabrito com alfaces camponizas, que por agre- noz. ftes tiô amargas. Pois fe Deos rráz a efte povo como a filho mimofo, como the manda comer com amargura o cordeyrc? Foy por ventura quererlhe aguar o regalo? Naö foy fenaö quererIhe acreicentar mais o golto. Elta amargura fignifica a dòr, \& a contriçao dos peccados: per lactucas agrefes fignificatur ipfa aamaritudo contritionis; quia lactuca amara erant, diz Santo An. tonino. Eicomo os mimofos de D :ós, que goftaō efte regalo, faó

14
os que vivem em penirencia; para que oregilo lhes fejı mais faborofo, Thes applica efta falla. Pois comaó os mimofos de Deos ethe coadeyro, \& cabrito defta forte entalçado , \&z achasäó por expiriencia:

> 2ue quanto mayor be a ansargura da Contriçao, com que efta carne fe gofta, tanto mayor be a doçura, que nefta carne fe acba.

Meffui mirrham meam, comedifavum meum. Sȩ cia minha mirCant. 5. rha (diza Efpola Santa) \& comiomeu docefavo. Naô ley como efta Elpofa, fendo taô Sábia, \& entendida, ajunta a mirrha com ofivo, \& o fivo com a mirrha! A mirrha he a mayor amargura, ofavo de mel he a mayor doçura: como podia logo a Efpofa Santa tomar o golto as favo de miftura com a mirrha? A sazaó he, porque efta Elpofa Santa he húsalma penitente ; \&x comotal mimofa, \&regalada de Deos com o doce favo do Divino Sacramento: Comedi favum. Comedi panem, dizem os Seteh1a. A mirrha por amargola fignifica a dòr, \& amargura dos peccados: poriflo a Elpofa Santa acha mais doce o favo temperedo com a mirrha, porque a amargura defta mirrha da mayor doçura áquelle Divino favo; \& qưanto mayor he a amargura da Contriçaó, com que le golta, tanto mayor he a luavidade, que nefle favo Divino, ou nefta carne fe acha. Quanto mais fe derrete a alma na amargura de ter a Deor offendido, tanto unais percebs-o gofto defte regalado bocado. Efte he ofavo, efte he ocordeyro, ette he o cabrito, com que Deos regala os feus mimofos, comao defta lorte efte mimo, \& leraố de Deos os Benjumins maisqueridos: Meffui mirrbam. Comedifavurn Vepere comedetis carnes.

## Quarto prato de Vitella para os faös.

0Quarto proto defla carue Divina, com que nos regala Chrifto hoje nefta deliciofa merenda, he de carne de Vi. tella. Vitella fe chama metaforicamente efte Senhor Sacramentado. Vitella mandava offerecer antignmente em facrificio: Im. 1.9. mblabitgue vitulam coram Domino. A carne de vitella he gotola,

2 ch he $b$ rem man dota aut $p$ done vo a que Saó erad prian que ria ? pa, $\mathrm{f}_{i}{ }_{\mathrm{o}}^{\mathrm{o}}$
ling com Sant do Sant tos
Vite de a
\& cheyrefa, \& de muita nurriçaó, \& por ter muien rutritiva he boararaos 1 ös, paranutrirem bonifangue, $\&$ augmentarem a faude : leíálrgo efte prato para os láos. No Levilico mandava Deos, que o homen enfermo noécomefle as carnes dotacrificio, fon ö depois de láar: Homo, gui furit leprofus, Liv. 220 aut patiens fiuxum, non vefcetur de bis, qua fandificata funt mibi, 4 . donec fanetur. No Dezerito, aonde Chrifto deu de comer ao povo aquelle pá milogrolo, primeyro deu faude aos enfermos, que thes delle a comer: Eos, qui indigebant oura, fanabat, diz Luc.9. Saó Lucas. O paō do Dezerto, \& o antigo Sacrificto, tudo 11. era debuso do Divino Sicramento. E efte naó he manjar propriamente de enfermos, fenaō de fäos, \& bem dilpoftos. E que taoos laó eftes, a quem le dá como propria efta Divina iguas ria? S ó os livres de roda a macula, faó os limpos de toda a culpa, faō os dotados de toda a Graça : Em huma ralavra, eftes fiós faō os Santos. Saös, \& Santos tudo he a mefma coula na lingoagem do Efpirito : laós \& Santos. Re chamaó os Juftos com grande propriedade. Naó o dizemosaffim? Quando a hús Santos chamamos Santos, \& a outroschamamos Saós, \& tudo vem a ter o melmo ? Saó Pedro. Saó Paulo, Saō Joáo, Santo Andrè, Santo Antonio, Santo Amaro? Pois le os Sanros faó os faõs, eftes laós taó, os que háo de comer efta Divina Vitella, \& ferlhes-ha caō nutritiva, \& proveytofa, que hao de achar por experiencia:

> Que comefta Vitella Divina augumentao os faoss, ou os Santos tanto a fua faude, que encorpo. rä̆, on transformao com o mefno DEOS na Santidade.

Apparecem ao Santo Abrahaó as Tres Pefloas Divinas, em figu: ra de tres Anjos, na grandeza, fermolura \& belleza pareci-Gen.18. dos: Apparuit ei Dominus. Apparnerunt ei tres virs; Abrahaóli- 1.2. beral os convida, \& cortez ó os regala, poem a mefa a Deos, \& Num. 8: na mefa húa vitella: Tulit butyrum, lac, EV vitulum, Ef pofuit coram eis. Prolegue Deos lua jornada depois de Abrahaóo o tervir, caminha para Sodoma, lahe Abrah.o com Deos para the fizer companhia, defpedele do caminho, dá volta a lua cafa, \&

16
dizo Texto Sagrado, que ố duns peffoas continuáraó a jornada, \& chegáraō a Sodoma: Ab̈̈t Dominus, Ef ille reverfus eft in iocum funm. Veneruntrue duo Angeli Sodomam vefpere. Mytteriulo calo! Atè agora craó Tres Pelloas Divinas na figura Ange licis. Trestiri. E ago a tó faô Duas. Duo Angeli? Que he da Terceyra P.floa, que filta a efte myltirolo numero? Ahi eftá [dizSó Chrylofto] porque te duas peffón fúraó para Sodomia, le Abrahaó tornou para cala, ahieffáa conca dostres. Agora o entendo menos. Se eráo Tres Pcfloas, as que Abraham holpedóu, fe com Abraham fazı ó quatro, como lió tres agora entrandona conta Abraham? Hate encorporado o Santo Patriarcha com algür Pefloa Divina? Affion pafia, diz Chrifoftomo. O cafo be, dizo Santo, comeo Abrham com Dios em a mefa da virella, \& como a vitella era hum retrato do Divino Sacramen. to, de tal forte te encorforou D cos com Abraham, \& Abraham com Deos, que fendo dous em o numero, parecem hum ló na unidade : Quare fic incipit: Venerunt duo Angeli Sodomam? Ouo. niam poffquam diverterunt apud Patriarcham, illis Profeetis, amator omnium Dens pro fua bonitate manfot apud Patriarcham. Ainda riaó eftá folta toda a duvida: Se Abraham ficou encorporado com Deos, fe Dcos he a metima Sintisade, tegue-te que ficou Abraham encorrorado, \&x unido com a Sintidade de Dcos? Affim paffa. Pois como ró le ler, que fendo Abraham creatura humana, fuba tanto de poito, \& creça a tanto a ugmento, que tenha vilos, \& efpecies de Santidade. Divina? A razaó eftácla. ra, perque quando comeo com Deos na Mefa aquella Myite. riola Vicella, era taó Santo, \& tấ 1 1ō, que naó conhecia femethante na Virtưde, \&v Santidäde : Abrabam magnus Pater [diz o Ecclciaftico] non eft inventus fimilis ills, gus conferva. ret legem excel/ $\sqrt{\text { a }}$. Ecomo eflaya taó taó, \& bim difpolto no 20. efpirito, fézihe taó bom proveyta áquella Divina Vitella, \& nutriolhe tom bom langue, \& augmentoulhe tanto a taude, que deyxando o ler de terreno, fe parecèo, \& equivorou com o Di. vino. Ette he offeyto daquella Divina Vitella o Divino Sacramento, quando dos que eftaó laós he goltada, ou dos que faó Santos, comida: Amator omnium Deus manfit apud Patriarcham. In me manct, E ego in illo.

Para a vicella fer goftola ha de levar fua moftarda: efta he a filça

## 19

fialca com que fe come a vitella. A moftarda he a Fé, efte fignificado the concedè o metmo Chrifto: Si babueritis fidem ficut gra. Cantic. num finapis. E he táo natural efta moftarda a efta carne:

Que com a moftarda da Fé Se percebe todoego. fo da carne do Divino Sacramento, of Sem a moftarda da Fé fenaö póde achar o gofto neffa Divina carne.
Quiza Efpol Santa tomaro gofto so futo da arvore de leu Er.
podo Divino, \& diz que te aflentou á lua lombra, \& o achou maisfaborofo: Sub umbra illius, quem defideraveram, fedi, ef fructus ejus dulcos gutturi meo. O fruto do Elpolo he o Divina Saciamento, diz a Glofis: Eructus ejus, ideft, caleftis dulcedo corporis fui. Oh que gofto! Oh que fabor! Oh que doçura! Diz a Santa Eipofa, naó ba mayor delicia, nem no Ceo, nem em toda a tema: Dulcis gutturi meo! Dulcedo celeftis! Paremos aqui ham pouco, \& vamos ao Deferto, \& acharèmos, que muitos dos que comiao o Manná, figura do Divino Sacramento, náo the achávaó gofto, antes tınhaō afco, \& fallio ao Manná: Naue feat anima noftra fuper cibo ifto levifsimo. Oh que delabrido! Oh Numer: que delgoftofo! Oh quc eilcabrolo fultento he para nós o Man- 21.5. ná (diziaó os ingrátos) efte manjar nos caula muito $f_{\imath}$ ftio , pro-vóca-nos a vómito, emburulha-nos o eftomago: Valha-me Deos, que differença! A Etpofa Santa acha efte manjar laborolo, \& os Hebreos no Deterto achaó efte Manná del abrido? Se a iguaria he metma, como he o gofto diverlo? E demais difo, naó era o Mànnáaquelle paódo Ceo; que naó fó labia, a a que era, renaó tambem o que cada hum delejava? Omne delectamentum in fé babentem deferviens uniuscujufgue voluntati? Pois Sap.x 6 . comolhe acha tanta luavidade a Elpofa? Como the achaó tanto 2 2. diflabor os Hebreos? A razao he, porque a Efpofa comia com moftarda efta Divina carne, \& os Hebreos comiaó efte Manná, Berra" ive ou eftacarne fem moftarda, a Efpofa tomava-lhe o gofto á foco. Camt. bra da Fé: Sub umbrailius. Umbra Sponfa eft Fides [JizSaö Ber. Serm. nardo] os Hebreos corniaó, ou abocanh vão fem Fé : Non cre- 48. diderent in mirabilibus ejus, diz o Real Profeta. E como efla malo- Pf.7\%. Atarda he a talça, que poem todo o gofto efta caree do Divino 23.

Sacramento ; por iffo a Efpofa achava o fiuto g fofo, porque com efta moftarda o goftava, poriflo os Hebreos achavaúo Manpá delabrido, porque o devoraváo fem tocar nefta moftarda: Dulcis gutturi meo Naufeat anima noffra.

Pois comaó os fāos, ou os Santos a efta Divina Vitella com efta Santa moftarda, \& acharàó por experiencia, que naó ló lhes lervirá á laude, ou Santidade de augmento, mas tambem ao palato de fuaviffimo golto: Vepere comedetis carnes.

## Quinto prato de Cervo, \&u Veado para os esforçados.

0Quinto prato, que nefta regalada merenda nos offerece efte Sentior de lua carne fagrada, be de Cervo, ou de Veado: Cervo, \& Veado te chama elte Senhor no Divino Sa. cram nto : affirno vio a Eipola detras da parede daquelles can-

Cant.2.9. didos accidentes: Similis of dilectus mous capree, binuloque cervorum, en ipfe flat poft parietem noftrum. Poft parietem noftra caro nis manet in nobis, diza Gloffa. A carne de Cervo, \& de Veado he carne forte, \& robulta, de digeftaó difficultolia, ha mifter eftomagos rebultos, \& esforçados, \& por efta razaó lerá ifte prato para os e,forçados, valentes, \& robuftos; para os eifurçados, digo, na Virtude, \& para os valentocns da Santidade:
Zeroninn
cap. 9. Zac. num. 17. Hebr. deftes he manjar proprio o Divino Sacramento: Hunc panems comedunt [diz Saó Jeronyono] qui Cbrifto robuffi funt, de quia bus dicitur 1. Joann. 2. Fortes eftis malignum: Por iffo efta igua-- ria fechama Paódo: Anjos, que na lingoa Hebraica val o mefmo que robuftos, \& valerofos: Panem Angelorum. Panem Abi- rim, ideft fortium, lè o Texto Hebreo. Pois fe a carne defte Divino Cervo he o manjar de esforçados, comaó defte Cervo rodos os robuftos; \& valentes lervos de Deos, \& acharàó por experiencia:

Que os valentes fervos de Deos, que comem com o efpirito a efte Divino Cervo, comem, o. bebem as forças do mefmo Deos, \&́ ficäono ef. pirito mais robuftos, of valentes:
Abençoando M yfés no Deuteronomio ao Tribu de Afer, ditfe eftas palavras. Affer ferrum, ET as calceamentum ejus
dies buft

## 19

dies juventatis tư ita erit ©̛ fonectus tua. O Affer, lerás tẫ robufto, esforçado, \& valorofo, que terás o ferro por veftido, Deut. $35^{\circ}$. \& o bronze por calçado, tanto esforço terás em tua velhice co- 29. mo em tua mocidade, naó terá valor o tempo, nem a idade para diminuir reu valor! Quer dizero Texto (diz a Glofl1) que $A$ fer. ferá no valor da Vistude hum ferro impenerravel, \& hum bron- tom bam ze invencivel: Invita Virtute preffens. E donde veyo a Affér 10.5. taó prodigiofa valentia? A Efcripcura o declara: da bençáo Gloff.Int.? do Divino Sacramento, que teu fay Jacob lhe lançou com ef. pirito profetico: Afer pinguis panis ejus, Of prabebit delicias re. Gen. 40. gibus Era Affer fervo de Deosesforçıdo, \&e valente, mas tan- 20. to, que comeo em efpirito a carne do Cervo o Divino Sacramento ficou tāo avantejado em forças, que podia apoltar valentias com oferro mas duro com o bronze mais eterno: Ferrum, Gi as calceamentum turm. Invictio. Virtute perffiens.

Hium dos effeytos, em que fe moftra a valentia do cervo, ou veado, he o laltar, \& corrrer com tanta velocidade, que vence a faltos os oyteyros mais lubidos, \& tranfmonta a corço os montes mas levantados. Affim vio a Efpofa a efte Divina Cervo, quando veyo ao mundo: Ecce iffevenit faliens in Cant.2.8 montibus, tranflienscolles, fimilis eft dilectus meus capree, binnuloque cervorum. Eftas meimas fotças comem, \& bebem os valeiofos Servos de Deos, quando comem, \& commungáo a efte Divino Cervo : Deus ipfe veniet, EG falvabit nos, diz - Pioteta Ifaías. Víáo mémo Deosem Pefloa para nofla Sil. Ifaie $35^{\circ}$ vaçā : Viráno Divino Siciamento, diz Guilhelmo Abbadc, 5. paia fer noflo esforço : Veniet Dominus in Sacramento Alteris. Guilhelos E que fe legue daqui? Tunc faliet focut cervus clandus. Que o Apud. homem mas coxo ha de feltar como cervo, ha de faltar dos Nov. montes dos vicios em os montes das Virtudes, \& dos montes da terra lobie os montes do Ceo: Saliet de vitijs ad Virtutes, fa. liet de mundo ad Colum, dizo Authorallegado.

Dizejou a Efpola Santa o ofculo de feu Efpolo Divino: Ofculetur me ofculo ori fui. E tanto que o conleguio, log imme. Cät. x. х. diatamente corrèo, \& foy tal a carreyra, que fe Chrifto como hum gamo corria, a Efpola coma corça a corço o em, Cät.1.3. parelhava: Trabe mepoft te carremus. Pois le a Efpefa he tao delicada, \& tenra, como corre tao ligeyra? Donde the vie-

20
raó as forças? Daquelle Olculo Sinto, on le resebèo o Divino Sacramento: o Divino Sacramento he hum Divino Olculo entre Deos, \& a alma, que devotamente o Comomung, diz

Anbbrl. deSacrament. cap. 12. Santo Ambrofio : Anima ad altare accedens, ait, ofculetur me, ofculo oris fui. Pois porifioa Efpofa Sinta com efte Divino Olculo ficou feyta hủa cerva taó esforçada, \& ligeyra, que com o melmo Cervo Chrifto na carreyra emparclhava: Curremus: Taes effeytos communica no Divino Sacramento efte Cervo a feus lervos, que te dantes eraó no elpirito esforçados, \& ligey. ros, depois de o comerem, \&\% goftarem, le achaó no efpirito mats ligeyros, esforçados, \& tanto affim, que fósem medir a faltos os oyreyros da Virtude, ex uranfmontar a corço os montes da S nitidade: Sediens in montibus, tranfiliens colles. Saliet de mundo ad Calum.

Dos fès defle servo, \& veado havemos de fazer hüa falģa paragontar tte prato. Sija a tal ça, a Obediencia prompta áditpofiçóo Divina Diz o Real Profeca no Salm. 28, que a vóz de Deos he, a que peipara os cervos: Vox Domini praparantis cervos. Conftruáo como quizerem os tagrados Doutores efte verio de David: que eu entendo, \& digo, que a voz de Dcos que manda, \& a higeyreza do teivo de Deos, que obidece, he a que prepara, \& aduba efte Divino Cervo Chnfto Sacramentado, parafergoftefa guaria aos bons Servos de Deas. A Obediencia he a falça proprio dc fla Divina iguaria: Euchariftia cibus
Gitmund Obedientic eff, diz SáóGitmundo. Pois os fe Bōs Servos de Deos
lib. 1 de
ueritat.
Euchar. querem goftar efte prato, tenhaó pès de cervos em o Divino ferviço, exacha àó por experiencia:

> Que fó quem obedece a Chriftn, toma o gofto ao Dirino Sacramento, o quem nă obedece a Chrifto, fica privado do gofto.

Faltou o vinho nas vodas de Canná de Galika, Intercedèo a Se. nhora para luprir eftafalta: encheraó fe as talhas de agoa, convertèo Chrifto a agoa em vinho, \& diz o Texto Sagrado, que provou o Architrclino o vinho maravilhofo, \& que the achou muito goft?: Vibutem gufivit Architiclinus aquam vinum fa-

## 21

Etam. He commum entre as Expofitores, que efte vinhorepretentou ifte Myfterio. Outra hora mandou Chrifto chamar muitos convidades para hum banquete real, gue em metafora de cea liberalmente fazia, \&s hurs vieraó, outro faltáraó, \& deftes, que fe efcu'áraó, diffe Chrifto, que nenhum delits toma ì nunca o gofto á fua Cea: Nemo virorum illorum gufabit Cenam meam. Tambem efta Cea he o Divino Sacramen-Luc. 14. to, huns tomáo o gofto ao Divino Saciamento, outros ná fó 22. o naó tomaó, mas ficaó pría a dos paia fempre de tal goflo: Gufavit. Non guftabis. Equal ferá a razaó? A razaō he, forque huns obedecè aó a Chrifto, outros naó obedecèraó: Aus tervos, ou ferventes das vodas mandou Chrifto, que encheffem as talhas de ag oa : Implete bydrias aqua. Elles logo as encheraó: Impleverunt eas ufque ad fummum. Tornoulhes a manjar, que deflem a amoft a ao Architichno, ra a provar da amoft a: Haurite nunc, © ferte Architiclino. Elles aflim o fizeraó : Et tulerunt. E os convidados da Cea, rendo de Chifto chamados, naó quizeraóvir, defobedecè aō a Chrifto. Pois por iffo aquelo les tomá aóo gofto ao Divino Saciamento: Guftavit. E eftes ficáiaó para sempre exclui los de tal gofto: Non guftabit. Toma - gofto a efte Divino prato, quem com fés de cervo a efte Senhor obedece; \& quem naó obedece como ver a teyrulervo, fica para femprede tal golto excluído. E te cifte Sentior conao Vcado, \& Cervo he o Manjar ḍos robúftos, comaó os robuflos Servos de $\operatorname{Dcos}$ efta Iguaria $R$ ral, andem ligeyio: de fés em o Divino ferviço, \& defta fórte buberàóas fo çaja Deos. \& ton aithe-hao todo o gofts: Vefpere comedetis carnes.

## Sexto prato de Aguia para os entendidos.

OSexto, \& ultimo prato, que de fua carne Sagrada nos offirece hoje Chrifto nefta regalada merenda, he de Aguia, que ainda que o comer carne de Aguia naó eftáem uzo ao humano, eftá em uzo ao. Divido. Agula le chama efte Senhor no Pfioz.5. Salm. io2. Renovabutur ut Agnila juventus tua. Aguia he no Divino Sacramento, poque no comer le renuva rata dia como Aguia. A Aguiatem a viltamuito guda, examina ao metmo Sol Icus'iayos: he o fymbolo dos entendijos. E por eftara-

$$
\mathrm{C}_{3} \quad \mathrm{zaO}
$$

22
zяō lerá fara os entendidos efta ultima iguaria.
Iguaria de entendidos, fe chama efte Senho: Sacrmentado: Ecch.15. Cibavit illum Dominus pane vita, EV intellectus. Iguari:s de en3. tendidos he o melmo que iguaria de Aguias, Aguia, chama Santo Ambrofio aos Chriftãos entendidos, quando chegao á Meta do Divino Sicramento, porque fe aonde ectá o corpo, alli he
Matth. 24.28. Amb.l 4 de Sacr. que vaōas Aguias, como diz Chrifto: Ubicunque fuerit corpus, illic congregabuntur ©f Aquile: no Alcar eftá o Corpo de Chrifto, \& as Aguras, que alli voań taó os que all. Commungaó: Corpus Chriftic eft in altare, aquilir vos eftis, diz Sinto Ambrofio.

Aguias devem logo ler os que Commungaó a Chrifto, \& comem aquella Divina Aguia. E como devem ter Aguias? Hāo de fer Aguias na vifta, no laber. no entender, nó penetrar os Myfterios de Cbrifto Sacramentado, affim como a Aguia pencura ao Sol os rayos: Aquilas appellat, diz Saú Chryfoftom: Vt offendat oportere eum, gui ad boc corpus accedit, in Solem juftitic apud intueriocculumque acutifsimum babere aquilarum. Hió je ver, \& nov. defcobrir allios entendimentos humanos todos os attributos Di vinos. Hāo de ver alli o poder, a Sabedoria, a bondade, a providencia, a Miferjcodia, a juftiça, a liberclidade, \& o amor de Deos, O poder, com que de nada nos cria: a Sib doria, com que nos geverna: a bondade, com que nos lantifiqua: a providencia, com que nos fuftenta: a Milericordia com que nos chatna: a juftiçacom que nos premia: a liberalidade, com que nos galardoa: o amor, com que nos falva: \& cujo que ha em Deos, haó de delcobrir alli, dando a Deos as greçis, \&e os louvores de tudo, em tantas obrigaçoens nos poem clla Aguia. Divina feyta nofla iguaria: Oportet in Solem jufiticic intuert, oculum-. que acutifsimum habere aquilarum.

Mas: Quis eft bic, EG landabimus enm ? Que Aguia póle haver, que tenha vifta taó aguda, que poffa equadrinhar tantos My . fterios na Aguia Sacramentada? Sc na Divino Sacramenta eltá a Alteza, \& altura da Divina Sabedoria, le es rayus defte Sol
Rom.11. faóluzes innacceffiveis, fe os juizo; defte Senhor tuó juizos in. 33. comprehenfiveis, fe os caminhos defte Senhor faó caminhos 1. Timot. inveftigaveis; le a fraqueza humana tem a vifta táo limitada,
6.16. quue nem no Sol material fóje empregar bem, a vifti; coarso póje haver Aguias humanas, que pofiä penctrar tantas mara-
vilhasDivinas? Como? Comendo, \&xgoftando deft Divina Aguia。 He verdade liza dita pelo Real Prefera no Salm. 33. Guffate, ES videte, quoniam fuavis eft Dominus. Se quereis ver, \& faber qual he efte Senhor Sacramentado (dizo Salmilta) goltay a efte Senhor; quer dizer, gontay defte Senhor, rende converlaçáo com elle, tendelhe affey y̧ä, empregay neile todos os vollos cuidados, enthezuray nelle todo o vofio coraçaó, com rodos voflos effeytos, \& logo vereis, \& renetiaters como Aguias entendidas os Mylterios mais profundos, que nelle efláe encerdos. Pois comaóo os entendidos defta fórte a efta Divina Agula, \& achà àō por experiencia:

> Que as Aguias mais entendidas, que penetraö, - defcobremi os fegredos da Aguia Sacramentada, no 0 fa $\vec{o}$ as que a olbos abertos fe emprega em difcurfos prefumidos, fenaö as que a olbosfe. chados fe refolvem em affectos fervorof os.

Na labedoría humana primeyro hade ir diante o entendimento como tocha acela difcobrindo a bondade, que fe hade amar, \&s logo le legue a vontade aman to, o que delcobrio, \& penetrou o entendımento: Nibulwolitum, qǜn pracognitum. Poièonefta S bedoria Diviua corre eftilo diffrente, parao entendimenta entender ba primeyio a vontade de amar; nó he o difcurfo prelumido de Agua, o que penetra a elte Senhor, quando o Cómung, he onffecto amorofo, o que com vifta aguca co. nhece a cite Senhor, quando og ita, \&e ama: naó fe defcobre efte Senhor a Aguias delicadas na vifla; mas daffe a conhecer a Agulas preficic zes no adior. Medeffe aqui a vifta mats aguda pela aff yçaó mas viva; a Sobedoria mais fina pela uniao mais apertada a peyto aberto, \& a olhos fichados fe aviva mais a vifta dos olhos. Primeyro fe gofta, o que fe ama, \& depois le vè o o que le gofta: GuFrate, © videte.

Duas Aguias vejo voando nefte Myfterio, \& faö aquelles dous Serafins de It ís, ou duas Aguias Seráficas. Os quaes, diz - Prof ta , que junto aa Trono de Deos (a quem humildes cor¿ejavaó ) com duas azas cubinó os deus proprios olhos, comou-
tras duas azas encobriaỏ os leus pès, \& com outras duas zas
voavaó: aflim telè do Texto Hebrayco: Duabus velabant faciem fuam, duabus velabant pedes fuos, ©才 duabus volabant. Nefte excelfo trono: Super folium excelfom, eftava já em figúra efte Senhor Sacramentado. He commum fentir de muitos Santos Padres, \& em particular de Saó Juftino Martyr : Per vifionem 1]aid declaratum eft Chrifti Myfterium fedentis in folio gloria EO efu fue fanctacarnis. O que fuppofto pergunto: Que pertendem eftas Agui s Seráficas com os repecidos vooi de fuas azas? Vola.

## Bernard.

 Serm. 5. deverb. bant? Refponde Saó Bernardo, que perten Jem laber, penetrar , inveftigar os altos, \& profundos Myfterios do Divino Sacratnento: Sedubem volant, EO volitant alta potentia ejus, ©S profunda sapientia veftigantes. Agora crelce a duvida: So percendem faber Myfterios taó occulcos voando.com as duãs azas dos peytos, como cncobiem com as outras duas azas os olhos? Duabus velabant faciem fuam? Parece que fe encontrao cm o que determinao! Quem pertende ver, \& faber, abre, \& deftobre os olhos, fe acato os rem impedidos; pois como voando com as azas dos peytos tapaó eftas Aguias com outras azas os olhos tendoos delembaraçados, te pertendem ver, \& penerrar a taó profundos Myfterios? A razā̄ he, for iffis mefmo. Porque o voar com az s dos peytos, he o melmo que abrir o coraçab aos affectos do amor, \&xo fechar os olhos com as azas, he o meff mo que fechar a porta á; razoens do entendimento. E eftas A? guias como entendidas labem por expesiencia, que rara entender, \& penetrar Myfterios Divinos, valem mais os aff etns fervorolos, que os difcuitos prefumido. Poriffo voaó iftes $S$ :ra. fins amorofos, com os coraçoens abertos; \& com os olhes fechaBernard. dos: Velabant faciem fuam, GV volabant; ferventi affectu in eum. fupra. qui fupra ipfos eft, alta porentia ejus, E profunda fapientia veftigantes, acrecenta Saó Bernardo. As Aguias, que comendo o Corpo de Chrifto, Aguia Sacramentada, pertendé Ir na vifta agudas, \& no ditcurlo entendidas, háo de comer fervorofas, porque a agudeza do entender medefle nefte Myflerio pelo fervor do amar: Volabant ferventi affectu profunda veftrgantes.Vimos duas Aguias Seráficas, vejamos anda hül Aguia Evangelica, comento a Iguaria da Aguia Sicram:ntada, OSagrado Evangelifta Sáo Joaō, entre os quarto Evangcliftas he figurado
gurado na Aguia: Quartum animal fimile Aquila volanti. Achou. seefta Agua na uluma Cea com Chrifto comendo, \& gofan. Aope 4. do feu Corpo Sacramentado, \& entre todos, elle ló eftavare- 7. coltado lobre o peyto de Chrifto: Erat recumbens in finu fefs. E daquefaho Aguia em a vifia taó aguta, \& no labor taólevan- ioann tada. que éftando na cerra voou comas azas da Sibidoria ao Ceo, $13 \cdot 23$. \& penecrou os mais profundos Myterios de toda a Divindade.
Daquelle reyto de Chrifto como de húa fonte bebcocfla Agua 2. Divina Sabidoria, que enfinou ao mundo: Evangelium de ip- Aug. fo Sacro domenici pectoris fonte potayit; fupra petus Divinitatis fe- bom. 2. cretum Sacramentum bibat, diz Santo Agoftinho. Alli penerrou de land. - Myfterio da Sanufima Trindade, a Eternidade de Deos, a apofe. Geraçáo Divina do Virbo, \& a geraçaú humana: In princetpio erat Verbum. Virbum caro factum eft. Alli o Amor de Deos cter. no, \& umporal: Cuue ditexijJet, dilexit. Alli delcobrio fina! mente, tosos os Myfterics occultos, \& lecretos S camentos, que manifeftou ao mundo em feu fagrado Evangelho: Evangelium poravit. Sacramentum bibit. Nenhum dos outros Apoltolos, \& Evangelift s voou tóo alto como Joáo na Sabidoria, for ifo ent e rodos, lobre rodos fe levantou como Aguia: Facies agus. Ezech. la de fuper.

Em ifto mémo reparo, que fahiffe raó agudo na vifta o amado Evangelifta, que lob e todos fofle Aguia, quand todos cometaó como Aguias a Aguia Sacramentada naquella Divina Cea? Se todos comèraó em gra ça aquella Santa Igua ia (deyxando Judas de fóre) porque nāo häó de ler no entender Aguias todos? Só Joaó te hade levantar com efta preheminencia? Sm. E a ase $z$ zó he lorque ló Josó entre todos atinou com o modo. \& com o eltylo de faber conhecer a Deos Sacramentado. Os demais Âpoftolos fe entretiveráó em difcurfos, Joaó rodo fe empreg $u_{i}$ \&irefolvèo em áffectos, os demais todos abií aó os oltos para vèr, \& entender, Joaó fechoul os olhos de todo para amar: Erat Yoan. 83. gecumbens in finu fefu. Jinus, quem diligebat fefus. Os demais ef- 23. tavaó todos a olhos abertos curiolos imquirin lo, Joó a olhos fechados todo fervorofo amando. Os demais eftay ó todos com os othos nos olhos de Chrifto, Joaó eft ava reclinado com os othos. \& co -açaó em leu peyto: In finu fefu. O demais gaflavaó a viAt,\& as palavras inguninio, \& perguntando, Jaóo gattya o co.

26
taçió em chämas dé Amor ardendo. Pois porifi) Josô foy fobre sodos Aguia nefta Divina Mefa, \&z foube penctrar os fegredos da Aguia Sacramentada : porque nefte Soberano Mylterio , naó he o que mais penetra, aquelle, que difcurfa mais Sábio, mas o que ama mais fervorolo, effe he o que mais alcanç, ; naó he mais vidente, \& intelligente, o que abre os olhos do entendiméto para ver, fenaó o que refolve o coraçaō, \&\& a vontade em amar. Por ifio os demais como aves mais rafteyras voáraó fobre a terra, \& Joaó como Aguia fe tranícendeo ao Ceo: Facies A. quila de fuper ipforum quatuor. Erat resumbens in finn fefu.

Das azas defta Aguia Sacramentada havemas de fazer húa falça, para goftar efta Divina Iguaria. A Aguia, be das aves a mas lige yra, \& a que voi mais alto. He amiga dos defertos, habita em as montanhas, faz lea ninho em as mais altas penhas: deftes ingredientes fe faza talçı, com que efta Iguaria le gofta; a faber, azas de ligeyreza para fugir do terreno, azas de contem. Ambr. l. plaçió para voar ao Divino : Sinto Ambrofio nos faz efta con. 2. de Sa- feyção: Ubicorpus Chriftieft (diz o Santo) ibí Aquile volare concrams. fueverunt, ut terrena fugiant, Ef celeffi̊ petant. Molhemos nefta sap.2. La ça efta Diyina lguaria, \& acharèmos por experiencia:

> Que quem como Aguia fe retira do mundo voando ao dezerto, é quern como Aguia no dezerto voa com a qontemplação ao mais alto, toma todo - gofto da Aguia do Divino Sacramento.

Daquella Matrona doApocalypfe, $\bar{q}$ dances apparecèo de Eftrel. las corøada, diz ofagrado Proteta, que tomou azas de ${ }^{-}$Aguia, 8 e que voou ao dezerto, aonde comeo, \& goftou a celeftial Iguariado Divino Sicramento : Data funt mulieri ala Aquile magna. Ambrof. ut volares in defertum, ubi alitur. Vbi alicur, Ef pafcitur dapibus ubi fupr. celeftis patric, acrelcenta Sinto Ambrofio. Ocorre â difficuldade: Parece que naó era neceflario voar elta Aguia ao dezerro, para feaprefentar com o Divino Sacramento: porque efta celeftial Iguaria he taō verfada no mundo, que a cada canto le acha: Ecce ego vobifumb fum (diz Chrifto:) Ego fum in medio veftrum. Pois fe efta Aguia póde achar facilmente efte fuftento empovoajo, para que voa ao dezerto? A razió he diz a Gloflin porque no de
zerto ba duas coulas muito effenciaes para romarogofto a efte celaftial alimento. Ha fugir do mundo, \& ha chegarfe para Deos, ha fugir do terieno, \& fubir com a contemplaçaóao Divino. E como efta Aguia nao ló queria comer, fenaó tambem romar, \& perceber iodo o gofto defte Manjar Soberano, for ifo fe retirous do reboliço do mundo, \& fugio para o decerto: Malier fuggir in folitudinem, ut ibi pafcat, ut ibidijerens mandum Solis Divinis intersdat. Diza Glofla. He o dezerto o lugar acomodado para fubir hüa alma á Divina contemplaçáo, \&\& para fe livrar de todo o comercio terreno, \& como eftes preambulos laō as diypofiçoens goftofas defte alimento Divino, poriffo efta Alma Sábia, efta Aguia fitendida yoon nefte retiro, fara comer com fabor ctte Divi alimento. He Aguia no entendimento, quem abe fugir ao ezerto de húa Religiaó defenganada do mündo, he Sábio com Aguia, quem nette dezerto fabe voar ao mais alto, \& fó que defta forte voa, como Aguisentendida, gofta com a verdad yra lalça a Aguia Sacramentá̛a: Dapibus coleftis patria pafci*as aquila deferens mundum , Solis Divinis intendens. Pois fe nos tet em contade entendidos, ou fe labemos amark Deos fervo los, comamos efta carne deAguiaSacramentada com efta falo ca Divina, \& tomar èmos o gotto a toda fua doçura: Veffere cöin is carnes.

Zfta acabada a merenda? \&x como foy taö larga, bem pôde Jiar por cea. Mas pareceme, que vos oyç dizer que ha mui, que comeis, \& que quereis tambem beber. Padre tudo hade Per carne? Que be do paô Que he do vinho? Que he da fruta? Que he do doçe? Que he da agoa para fobre elle beber? Tendes mais que delejar? Naō. Pois aquieftá tudo, quanto poleis ape. perecer. Nao vos dizia cu no principio, que effa Divina Iguaria tabía a tudo, o que caja hum defejava: Deferviens unimforiafa que voluntatt? Pois aqui tendes a tudo. Efa carne fabe a paó, por que em paō le conlagıa : Hic oft panis. Efta carne fabe a yinho, porque em vinho le golla: Vinum letificans cor bominis. Eftacatne labe a truta, \& áfruta mais laborofa: Fructus ejus dulcis gute turi tueo. Efta carne tabe a doce, antes he a tubftancio da dos çura Divina, ou a metafa deçura Divina em iubitancia. Sab fantia enim tua dulcedinem tuam, guam in flios babes, offendebai. Efta carne labe a agoa, a agoa de vida eterna: Ego gitienti dabo Gloff. 6.

defonte aque vite gratis. Pois ahi rendes com a carne Dicina paóter Cant.2.3 Sap 16. 21.
rém, nem vós podeis mais querer, nem Deos tem mais para dar.
Em conclutaó, aproveytaivos, Fieis, defta rigalada merenda, que em metafora de taneas carnes vos offerece hoje efte Senhor de luacarne Divina: Vepere cömedetis carnes. Merenda guizadas pelas mãos da Divina liberalidade para fuftento, paıa remedio. para alivío, para regalo de noffas almas, Comey os que eftais doentes, ou peccadores efta Divina Galinha, temperada como ¿ $̧$ ifráo da pafciencia \& eom: o cocntro do elquecimento do mú. co, \& elcapareis das doenças, Comey,os que lois convalefcentes, os que vos levantais da dçença da culpa spara a faude dagraça el ta perdiz Divina, efta codorniz Soberana, como oleo da Mifericordia, com o vinagre da Cruz de Chrifto com o fal da paz, com a pimenta do Amor de Deos, \& cobrareis volas forças. Comey. os que fors mimolos de Deos, os penitentes verdadeyoos digo, el te cordeyro, ou cabrito Divino, com a amargura da contrigāó do peccado, \& tereis de Deos mais regalados. Comey, os que lois faós, ou Santos, efta Divina vitella, com a moftarda da $\mathrm{Fe}_{\text {, }}$, \& ficareis mais lancificados. Comey, os que lois valerolos, \& robuftosem olerviço de Deos efte Cervo, cu efte Viado Divìs no, coma falça da obediencia aos Divinos Mandamentos, \& fica cis mais ligeyros, \& robuftos. Coney, os que lois entendidos, digo os $\bar{q}$ amais a Decss mais fervoiofos, a fita Divina Aguiso com a falg a do detprefo da terras \& da çncemplaçáo do Ceo . os tereis Aguias mais entendidos, \& Sábios. Comey točos \& tomay bem og gofto \& o labor a este Manjar delicioto, \& fegavos bom proveyto: melho andovos em a natureza, aumentandovosem as Graça, \& regalandoyos eternamente na Glória: Adiquam nos
 Secklorum. Amen.


