## SERMAM QUE PREGOU

# O P. M. MANOEL CARNEIRO, da Companhia de JESUS, NO COLLEGIO DO RIO DE JANEIRO, 

 Em o fegundo dia das Quarenta Horas.Ex Pfalmo ir 8.<br>Cantabiles mibi erant juflificationes tuce.

M hum mundo tam conforme em appetecer o tranfitorio, \& tam defcompafiado em procurar o eterno: em hum mundo tam confoante no dizer pera a métira, \& tam defentcado na falliar pera a verdade: em hum mundo taó erradamente fabio pera o mal, \& tam perdidamente nefcio pera o bem, ouço hoje ao Divino, \&x percebo ao humano huma letra cantada por duas vozes entoando alternadamente a mefma letra. Eterno, \& Omnipotente Deos facramentado, cuja grande mifericordiajnaó fó pella fuavidade com que nos alenta, fenaó pella doçura com que nos recrea, foi fempre pera a terra a melhor folfa, foi fempre fera os homens a melhor mufica. Mifericordias Domini in aterum cantabo. Pfäl. 88. Cyi,a piedade infinita, naó fó pella paciencia com que nos efpera, fenaó pellia graça có पiviunos fanctifica, foi fempre pera os Anjos a mayor fefta, foi fem pre pera o Ceo o mayor gozo. Gaudium erit in calo Juper uno peccature ponitentiam ag cnte. Luc. cap.15. Bemdicta feja Senhor täo grande mifericordia ! Louvada feja Deos n cu taó infinita piedade! Ouço hoje, digo ao Divino, \&r percebo ao bumano hưa letra cantada por dúas vozes, porq̛o ouço ho je a hú homé muffico, \& a hüDeos folfifta:a hú Deos folfifta, porq́q vindo Deos daquella Heftia ao homé arrepédido neftes tres dias, celebra neftes tres dias a juftificaçãó do homé daquella Hoftia. Cantabiles mibierant juffififutionestur. A há hemé murico, porque confiderädo hoje o homem as mitericordias de Deos facramétado, gratifica tambem hoje a Deos factamentado fuas mifericordias: Cantabiles mibiu eramt infificatianes the. A yoz com qque Deos celebra a juflificaçáó
do homem, he voz em forma, porque he voz formada: a voz cố que o homem gratifica a Deos fuas mifericordias, he voz impropria, porque he ecco repetido. A voz que Deos forma he voz formada ao humano: a voz com 6 o homem correfponde, he ecco repetido ao Divino.A voz de Deos he vo formada ao hunnano, porque tem por folfa a juftificaçã do homem : a vo, do homem he ecco repetido ao Divino, porque tem por mufica a mifericordia Divina.He a voz de Deos voz formada, porque efta letra cárou Deos antigamente por David, \& no tempo prefente a torna a cantar hoje no Sacramento: he a voz do homem ecco repetido, porque cátando Deos nos feculos paffados efta letra,a ouvimos hoje por David, ou por qualquer outro homem repetida: Cantabiles mibierant jufificutiones tha. Eis ahi a voz formada, com que Deos celebra a juftificaçao do homem. O quam docemente que canta efta voz! Cantabiles mibier ant juftifuationes tus. Vedes ahio ecco repetido, com que o homem gratifica a Deos fuas mifericordias.O quam juftamente que correfponde efte ecco! celebrar a juftificaçaó do homem he a voz de Deos mais fonóra, gratificar as mifericordias de Deos he o ecco mais primorofo do homem, \&\& fendo a juftificaçaó do homem a folfa pera Deos mais confertada; fendo as mifericordias que Deos nos faz a mufica pera o homem mais harmonioza. Já que vós Senhor eftais hoje ahi neffa Capella como Meftre, enfinainos como Meftre da Capella a côpor os deffeitos defte ecco com os primores deffa voz. E pera que vejamos no dilcurço da Pregaçaó, as condiçoens da noffa mufica, \&\& as propriedades da noffa folfa, fazeinos entre tanto por interceffā̃ da Senhorao compalfo com voffa Divina graça.

## AVE MARIA. Cintabiles mibierant juftificationes the.

ATres tépos coftumaó reduzir os Muficos toda a confonäcia, ¿charmonía da folfa:ao primeiro chamaó tépo perfeito, ao 2. tépo imperfeito, \& o 3 .tépo de permeyo. Eftes fāó todos os tempos de q́ le compoem a folta humana: porém na folfa Divina tambem fe acham eftes tempos;pos mo Deos em todo o tempo defeja cantar a jufificiççá de fuas creatua, tavo quiz que na fua folfa faltaffem tambem eftes tempos. Ora vamos difcorrédo brevemente pellos tempos defta Divina folfa. Canta Deos primeiraméte no tempo perfeito, a juftificaçaõ de fuas creaturas, porque pera Deos cantar a juftificiçãó de fuas creaturás, naō ha tempo mais habil que o tépo perfeito. Creou Deos os fete dias da fomana, \& diz ofagrado Texto, que ao feptimo fanctifica. Benedixit dici feptimo ©o fanctificavit illum. Gen, cap. 2 E porque mais ao feptimo que ao primeiro?Porque mais ao feptimo que qualquer outro dia da fomana, cantou Deos efta gloria, Benedixit, \& conco बeo efta graça, /anctifcuayit? Porque o dia feptimo (diz Theodoreto) foi hun.
dia em que Deos achou toda perfeiçãa? Benedixit diei feptimo, docens in eoommia effe perfecta. Theodor.in Gen. Ifto diz eftę Doutor, mas ainda que elle o naó dill.ra, o mefmo Texto o declara, Igitur perfecti funt cali,* te tera, \& omnis ornasus corum, comple vitque Deuss die eeptimo opus funm quod feierat. O dia feptimo, entre todos os d'aquella primeira fomana do mundo, foi o dia mais perfeito pe ra Deos:\& como Deos defçobrio naquelle dia tanta perfeiçaó, por iffo em nenhum outro dia da fomana cantoua fanctificaçaõ de fulas creaturas, fenaó no dia feptimo. Benedixit diei feptimo, \& f vnitiffcavit illum. Docensim eo omnia efSepe fecta.

Ora vede como fóo o dia feptimo foi pera Deos dia perfeito. No primeiro dia creou Deos o Ceo, Terra, \& Luz, \&< olhando Dees pera a Luz, divifou nella muitas trevas. Divifit Lucem à tenebris. Gen.cap.r. Pondo os olhos na Terra, conheceo nella muita vaidade: Terra autem erat inwanis, ©゚ vacua. Cótemplando o Ceo, nā achou nelle fe quer húa Efrella:pois dia que tendo Eftrella pera ver o Ceo, nao teve Ceo em que fe viffe huma Eftrella: dia que fenhoreando tanta Terra, naó foube defterrar tanta yaidade: dia que gozando tantas luzes, fe notaram nelle tantas trevas, naó he dia perfeito pera Deos. No fegundo dia creou Deos o Firmamento no meyo das Agoas: Fiat Firmawnentum in medio aquarum.Gen.cap. 1 .E olhando Deos pera as Agoas, \& pera o Firmamento, vio que o Firmamento dividia as Agoas, \& que as Agoas divididas andavaó ả roda do Firmamento. Pois dia em que o Firmamento avendo por eftar no meyo, de unir as Agoas as divide ; dia de tanta defuniam com tanta firmeza;dia em que a defuniam nas creaturas eftá firme, ou ha firmeza na defuniam das creaturas, naá he dia perfeito pera Deos. No terceiro dia produziraó os prados fuas ervas, os montes fuas arvores. Germinet ter$r a$ berbam virentem, © lignum pomifertum. Gen. ap. i. E olhando Deos pera as arvores, \&e pera as ervas, vio nas ervas húa primavera de flores, vio nas aryores hum Outono de fructos.Pois dia que tendo nas flores tardes de Abril, té nos fructos manhäs de Setembro; dia em que fe prevertem os mezes, \& cōfundem os tempos, naó he dia perfeito pera Deos.No quarto dia creou Deos o Sol,Lua, \& Eftrellas: as Eftrellas, \& Lua, pera alumiarem a noite, \& o Sol pera illuftrar, \&x affermofear o dia. Fecit Deus dwo Luminaria magna, Luminare maius ut preeffet diei, Luminare minus ut praeffit nocti, ơ fellis. Cein.cap. 1 . E olhando Deos pera o dia com o Sol, \& pera noite com a Lua, \& Eftrellas, vio a noite com mais Planetas, \& menos Luz que o dia;vio o dia com mais Luz, \& menos Planetas, que a noite. Pois dia, que fendo tam liberal com a noite AOS aftros,foi taõ efçaço com a noite nas luzes;dia, que fendo taó prodigo com o dia nas luzes, foi tam avaro com o dia nos aftros: dia de tantas defigualdades, em que fe dá tanto alquem merece taó pouco, como huma noite; \& en que fe dá tam pouco aquem merece tanto como hum dia, nam he dia perfeito pera Deos. No quinto dia creou Deos nas Agoas os Peixes, \& no

Ar as Aves. Producant aque reptile nime viventis, ,o volatile super terram. Gea. cap.1. E olhando Deos pera as Aves, \& pera os Peixes, vio os Peixes coreñdo as Agoas, vio as Aves ferindo os Ares, vio os Peixes nas Agoas com efcamas, vio as Aves pellos Ares em bandos. Pois dia em que os Peixes cortaó anefmo elemento que thes dá vida; dia em que as Aves ferern a mefina regiam que as fuifenta; dia em que nas Agoas fendo cam puras vivem creaturas tam efcamad: 3 ; dia que nos Ares fendo tam ferenos reynam creaturas tam bädoleyras, naō he dia perfeito pera Deos. No fexto dia criou Dzos em primeiro lugar todas as efpecies dos Animais; ơ fecit Dens Befitas terra. Eno fegundo, fahio a Luz com o homem; creavit Dens Hominem. E olhando Deos pera o Homem, ex pera os Animais, vio que todos os Animais olhavam peraa Terra, \& a q́ fó o homé punha os olhos no Ceo; vio nos Animais o fer de bruto, \&xvio no Homé a luz da razãó.Pois dia em q́a razaó vindo ao mundo pera ferSenhora, fegue a brutalidade, como ferva. Dia em qq a brutalidade, nafcédo no múdo pera Serva, precedé no lugar á razaô como Senhora;dia final méte em"q́ tâtas creaturas fazé cafo da Terra, fazédo húa fó doCeo cafo, naó he dia perfeito pera Deos, Só o dia feptimo foi para a folfa Divina têpo perfeito, porque fó nelle achou Deos a perfeiçã toda junta; docens in eo oimnia e $f$. fe perfecta.E avendo tanta perfeição no dia feptimo, por iffo no feptimo dia, como no tempo perfeito, cantou Deos a fanctificaçam de fuas creaturas: Benedixit diei eptimo, © Janctifcavit illum. Docens in eo omnia effe perfecita.

Suppofto pois que o tempo perfeiro he o tempo mais habil pera Deos cantar noffa juftificaçaó,definamos a perfeiçaõ defte tempo, \& logo cahiremos na razam, porque he mais habil o tempo perfeito. O têpo perfeieo em fentido politico, he o tempo das profperidades; o tempo perfeito em allegoria efperitual, he o tempo das tribulaçoens. Defta forte coftumáo difinir a tempo perfeito os efpirituass, \& politicos;mas o certo he, que nem as tribulaçoens, nem as profperidades fazem fer o ternpo perfeito. Comecemos pello tempo das profperidades. Que profperidades naõ gozou Salamaó nos ammos de fua Monarquia? Omniaque def fier averunt oculi mei, no: nagag avi eis. Eccl. cap. 2. Ecom tudo pezando o fábio Rey em fiel halança fuas profperidades, achou nellas muito engano, \&\&aflicção. Vidi in omnibus vasitatem, \& affictionem. Que profperidades naó teve Balthefar no tempo de feu Kmperios Balthonarar Rex fecit grande convivium. Dan cap 5 . E com tudo, no mefmo tempo que efte Principe celebrava fuas dittas, naó faltarıó tres dedos que the fulminaffem fentença de fua defgraça: Mane TechèPPbarzz, of eitlens nozze inm terfectis eft Baltbafitu. Que profperidades fenaõ promettia aquelle Rico de Evangelho? Anima babes multa bomi pofita in annos plurimss. E com tudo ema huma noite fe malograram fuas epperanças. Stulte bato noile animam tuan repetent à te. Luc.cap.12. Pois fe as riquezas do Avarento acabaraō tam mal,鹰as delicias de Balchazar tiveraô tad fim; fo as proferidades de Salamaó
foi tudo afflicção, \&̌ engano, naõ he logo tempo pêféto o têpo de profperidades.

Pafemos ao tempo das tribulaçoens. Que tribulaçoens naó padeceo Pharáo có feus vaffallos em tempo de Moyzes?digamno as repetidas pragas do Egipto. Percuific Dominusomue Primogenitum in terra Egipti, a Primogenito pisaraonis, qui in folio e jus fedebat, ufque ad Prinoogenitü captive, qua crat in carcere. E avendo aquelles caftigos de abrandar o coração de Pharaó pera cö Deos, entáo fe ouve Pharaó pera com Deos com mais duro coraçaố: Iñ duratum eft cor Pharanis. Que tribulaçoens naó fentio Herodes com reoda "a fua Corte no nafsimento de Chrifto? Audiens autem Herodes Rex turbatus eff, o oinnes Hyerofolima cumillo. E avendo aquelles fobrefalto de mover a Herodes a toda piedade, o provocaráo a toda tyrania. Et mittens occidit omnes pueros, quierant in Bethlem. Que tribulaçoés não experimentou o mao Ladrão, poito infame, \&c violentamére no rigurofo torméto de hũa Cruz? Salvu infac temet ip fum, dims. E avendo a violencia d'aquelles tormentos de The enternecer a alma pera reconhecer naquella ultima hora a Chrifto, o acabou de preverter pera fe pór a blafphemar de Chrifto naquella hora. Uinus aute n debis, qui pendebant latronibus, blafplemabat eum. Luc. cap. 23. Pois fe as penalidades do mao Ladráo, afi o reduzirão da companhia de Chrito és temeridades de blafphemo, 民e as perturbaçoés de Herodes, affi o trocarão de Rey em tyrano; fe as tribulaçoans de Pharaó, affi o fizeräo de grande Monarca, grande rebelde: nảo he logo tempo perfeito o tempo d\& tribu, laçoens.

En conclufio, Senhores, fabeis, qual he o tempo perfeito pera Deos cätat a juftificação de fuas creaturas?he aquelle em que fuas creatuas fabem follicitar fua graça; \& pedir fua mifericordia. Pera abono do penfaméto dous Apoltolos, \&e hum Ladráo, nos ham de dara prova. A Dimas affegurou Chrifto eftando na Cruz o Paraifo: Hodie mecumeris in Paradifo. Luc.cap. 23. A Sĩo Joáo, \& a São-Tiago, prometreo a mefmo Senhor a participação de feu Calix: Calicem quidersmerm bibetis. Eque rafaó tera Chrifto pera dar a bom Ladräo täo real feguro, \& fazer aos dous Apofolos tão magnifica promein? Por ventura feria por ver ao bom Ladráo atribulado, \&x ferem os doz us Imaios c s mais fanuiliares, nada menos;porque fe eftes dous Apoftolos merceffem.o Calix por famaliares, tambem a Pedro por famaliar fo daria.o Calix;fe Dimas ouveffe de entrar no Paraifo por arribulado, tábé Gettas por acribulado entraria no Paraifo? A razaó foi, porque Dimas naquella decumíáo oube pedir a Chrifomifericordia: Domine mementomei. E os dous ApoftoIos entendendo que Chrifo era Rey, fouberäo follicitar fua graçar Dic ut fe (sant hi duo filii mei, unus ad dextr an tuan, io unus al finiffrain in Refno tuo. Mat. ap. 20. E vendo Chrifto aos dous Apoftolos, \&z a Dimas follicitos de fuz zacian \& mifericordia, porifo fegurou a Dimaso Paraifo: Hodic voccum or is in

Paralifo. Por ifto aos dous Irmãos prometteo a participação de feu Calix; Calicen quidem meum bibetis. Se queremos ouvir cantar a Chrifto facramentado o tonilho de noffa juftificação, faibamos com os dous Apoftolos follicitar fua graça, \& pedif com Dimas fua mifericordia, porque fó efte he o têpo perfeito pera Chrifto pofto na Cruz, \& no Sacraméto cantar nofla juftificação. Admiravelmente o diffe hum Moderno da Seraphica Religíao de Sảo Francifo; Scientiam cant andi compo fuit Cbriffus Dominus in Cruce © © in Sacramento.Fra.ter.Ant.Serpen.in Chronolog.Euchar. A Chrifto pofto na Cruz, pedio Dimas miéricordia; no Calix do Sa cramêto follicitaraô os dous Apoftolos a graça de Chritto:pois por iffo Chrifto da Cruz, \& do Calix do Sacramento, cantou a juffificação de Dimas, \&\& dos dous Apoftolos. Scientiam cantandi compofuit Chrifus Dominus in Cruce, © in Sacramento. Hodic mecum eyis in Paradif fo. Calicen quidem meum bibetis. Oh como me parece quádo hoje vejo chegar tantos áquella mefa da graça, \& áquelle trono de mifericordia, que aquelle Deos folfifta vendo aperfeiçáo com que chegamos,eftá cantádo d’aquelle trono ,como em tempo perfeito, a foberana letra de noffa juftificação Cantabiles mibis erant jutificationes tur.

A fegunda propriedade da folfa Divina, he cantar Chrifo no tempo imperfeito noffa juntificaçaó.Noffa juftificação no tempo imperfeito? notavel propriedade!E qual he efte tempo imperfeito em que Chrifo facramentado fe poem a cantar noffa juftificação?O tempo imperfeito he aquelle en que os homés efquecidos de Deos, vivem fegundo os abufos do mundo: \& na verdade que fe em algum têpo viviảo os homés fegúndo os abufos do müdo,efquecidos de Deos, era particularmente neftes tres dias ; porque nelles andava no mundo a intemperança táo libertada, tão licenciofa a torpefa, tảo defaforado o homicidio, \& tảo atrevida a blafphemia, como fe no mundo nảo ouveffe Deos pera os homens. Eque fendo efte o tempo imperfeito, te ponha Chrifto a cantar noffa juftificação nefte tempo? Eftremada mifericordia! Que Chrifto cante noffa juftificação no tempo perfeito, a mefma perfeiçảo do tempo parece que o pede:mas que no tempo imperfeito, quando tudo faó offenças de Deos, fe ponha Chrifto a cantar noffa juftificação; ifto he - que mais me admira!Lá fe efcufavão de cantar os Ifraelitas com os incommodos do tempo de feu cativeyro: Quomodo cintabimus canticum तiomini in terra aliena? Porém Chrilto das proprias imperfeiçoens do tempo toma motivos pera nos cantar mifericordiofo, porque cómo em todo tempo defeja efte Senhor noffas melhóras, por into fe poem a cantar noffas melhoras até no tépo imperfeito. Pera mufico delRey Saul bufcarão os cortefaós a David paflor: \& em que tepo imaginais que cantava David paftor a elRey Saul?Ou-vi a Efrriptura. Quan'ocunque fpiritus Domini malus arripiebat Saul, David tollebat cytharum. 1.Reg.cap.16. Quando o Demonio melanconiàiva a Saul, ou quãdo Saul obrava como hum Demonio, entáo lhe tangia \& cantava David. E porque

E porquie raraố não canta va David a Saul tambem noutro tempo? Porque a folfa de David tinha fido bufcada pera melhorar a Saul: Provilets ergo mibi atiquem bene $p$ falentem. E pera que Saul ficaffe perfeiramente melhorado, era neceffario que eftivefle primeiro imperfeitamente convaleccido. Quandocunque Jirivus Domini malus arripiebat Saul, Davial tollebat cytharam. Nos traitos d'aquella cythara fe moderavão os tratos que o Demonio dava a aquelle coração;nas cordas, \& efpelho d’aquelle inftrumento fe defatavảo os laços, \& defaparecião as ancias que padecia aquella alma:finalmente, nas perfeiçoens da folfa de David, fe melhoravão as imperfeiçoés da vida de Saul. David tolLebat cytbaram, ©' refocilabatur Saul, © levius babebat.

Se ao prefente nos achamos no eftado imperfeito da culpa ouçamos as vozes d'aquella Divina Cythara, que Cythara chamou Clemente Alexandrino ao Divino Sacramento, Corpus Cbrifti Cythara eft.Clem. Alex.Stromato E fe as vozes da cythara deDavid alli melhoravão as imperfeiçoés de Saul, tá bé noffas teráó melhorìa cô as cófonäcias do Filho de David fendo Cythara; Corpus Cbrifticytbar e eff. Näo nos acobardé noffos deffeitos pera deixarmos de entrar naquella Capella:náo nos detenhăo noffas culpas pera náo ouyirmos aquelle Senhor, porq̆fe o tépo de culpados he pera nós tépo imperfeito, tả-bem Chrifo no tempo imperfeito, fabe cantar a culpados. Quoniam Dominus FES U Sen qua nocte tradebatur,accepit panem. O Senhor JESU, diz Sả̃o Paulo, no têpo que os homens o entregavảo nas mäos da morre, cantou no Sacramento entregandolhes com fuas mãos o pão da vida. Accepit panem, 心́ gratias agens fregit, © dixit accipite, © manducate: O tempo em que judas vendeo a Chrifto,por nella cometter o mayor facrilegio, foi tempo inperfeito, ifto quer dizer em boa grammatica, o tradebatur. Mas eftando Judas culpado no tempo imperfeito, neffe mefno cantou Chrito no Sacramento a Judas culpado. In qua nocte tradebatur, aciepit panem, 心 gratias ajens. t.ad.Cor.cap.11. Se achamos em noflas confciencias, que temos graveméte offendido a Deos, procuremos o perdão de Deos em quanto he tempo; não nos defanime fer o tempoimperfeiro, porque o dia das mayores offéças, he pera Chrifo a occafiáo das mayores mifericordias. Muito grande foi a offença q́ lá fez a Chrifto aquelle Soldado, quando the abrio o lado com húa lança; banceî. latue ejus apervit.Ioan.cap.19. Porém advirti,que quando poraquella lanç̧, avia de correr hum rayo de fogo, que o abrazafle, fabemos que defceo hum rayo de luz que the deu viltajno tempo que o Soldado cometteo a offença cótra: Chrifto, moftrou Chrifto fua piedade ao Soldado;quando aquella lanca por deshumana, avia de abrir a porta aos caftigos, entáo fez caminho a Chrifo pera as mifericordias. Delatere Chrifitexierunt Sacramenta. Procedamos, pois - tempo imperferto pera com Deos facramentado, do modo que Deos fáramintado fe ha pera com nofo no tempo imperfeito, o qual védo neftes. tees dias a devalidám de noflas fol turas fe metteo por noflo amor nas prifo-
ens d'aquella cuftodia, na efphera d'aquelle chriftal, \& no circula d'aquella Hoftia, pera que fazzendo nós paufaem noffas imperfeiçoens, o ouvillemos cantar d' aquella Hoft's a boa fortuna de noffa juftificação. Cantabiles mibicerant juffificationes tuc.

A terceira propriedade da folfa Divina vé a fer cátarChrifto noffa juftificaçáo no tépo de premeyo. E qual ferá o têpo de premeyo na folfa Divina:Expliquemolo pera melhor intelligécia pello tépo de premeyo da folfa humana.O tépo de premeyo na folfa humana, he aq́lle q́ côté em fio tépo perfeito, \& imperfeito; de maneira, que do tépo perfeito, \& imperfeito, fé compoé na folfa humana o tempo de premeyo;pois effe mefno vem a fer o tépo de premeyo na folfa Divina.O tėmpo em que nos homens fe acha a perfeiçaö, \& imperfeiçaõ juntas,quero dizer, o tempo em que andamos de meyas cô Deos, \& com o mundojem que fervimos as vaidades do mundo, \&\& a graça de Deosjem que amamos a virtude não fogindo dos vicios, effe he na folfà Divina o tempo de permeyo. E a ifto he que chamáo tempo?chamarallhe eu temporal, ou tempeftade. T emporal, ou tempeftáde?Si;\&x tão cruel, que no Ceo, \& na Terra, tem feito naufragar as mais bellas creaturas. No Ceo criou Deos em hum inftante os Anjos em graça, \& olhando Luzbel pera a fermofura de fuagraça, no fegundo inftante afeou a fermofura de fua graça com a yaidade que teve de fua fermofura:ajuntoufe naquella celeftial bellefa o primeiro, \& o fegundo inftante;o infante da graça, \& o inftante da vaidade. E o mefmo foi ajuntarfe em Luzbel a vaidade de fua fermofura, com a fermofura de fuagraça, que levantarfe no Ceo hum temporal, em que fe perdeo aquella vaidade, \& foi a pique aquella fermofura. Vernntamen ad infernum detrabèris in pof fundum laci:Efa. cap.14. Diffe profeticamente Ezayas, defcrevendo o tempo da perdição dos Anjos. Vede lá re o tempo de premeyo he têporaljou he tempo?

Na Terra criou Deos tambem a noffos primeiros Pays com toda a natural, \& fobrenatural gentilefa, \& fazēdoos Senhores do Paraifo, lhes mandou fobpena de morte que náo comeffern da Arvore da vida: In quocinqque die comederis ex eo suorte morièris.Cen,cap.2. Nefte tempo começula afoprar o demonio, que nas Divinas letras fé intitúla efpirito de tempeftades; Piritus procellarush. E vellejando a hum cortar com a furiofa brifa da tentaçaõ aquelles primairos dous baixeis da natureza humana, colhendo o pomo da arvore, quando aviaō de recolher as vellas de fua prefumpção, forão dar á cofta miferavelmente na Aivore da vida. E com que Scylla, ou Carybdes encontrarão na Arvore da vida aquelies dous baixeis?com as experiencias do bé, \& do mal: Scientes bonam oc mailum. Gen.cap.z. E tarto que noflos primeiros pays tiverio no mefino tempo do bem, \& do mal experiencias, crefceo d forte a temjeftade, que entre o bem, \&\% o mal, vieráo a naufragar noffos primairss pays. Dafeftrado naufagio! confideray agora, fe o tempo em que
andamos de méas com Deos; \&e com o mundo, em que fervimos as vaidades do mundo, \& a graça de Deos ;em qque defejamos o bem, fem fogirmos do mal, vem a fer pera nós tempo, ou févem a fer tempeftade? Terrivel tempeftade he o tépo de premeyo! mas que muito que feja terrivel pera as creaturas, quando pera o mefr.o Deos he terrivel. No tempo de premeyo effava aqueile Bifpo de Laodicéa, quando examinandolhe Chrifto a vida, o achou entre o calor da fanctidade, \& a frialdade da culpa, tibio no efpirito: Scio operatua, quia nzi frizi inus,nec calidus es, fed tepidus. Apocal.cap.3. E de que modo fe ouve Chrifto na quelle tempo com efte Bifpo?Diz a Efrriptura que naquelle tempo commeçara Chrifto a enjor: Incipiam te evomere exove meo:Naufeñ cöpcllente! Caflian.apud.Tilman. A crefcenta Cafliano. Nâjeencom ellenie!Como affi? enjoar fuppoem tempeftade, pois fe Chrito começoua enjor naquelle tempo, que tempeftade avia naquelle tempo que fizeffe a Chrifto enjoar? Sabeis qual, o tempo de premeyo em que Chrito achou aquelle Bifpo? Aquelle Bifpo vivia muito defcuidado da perfeição de feu eftado; ferviaffe da volta do Bago pera recolher, \& \& acquirir;năo ufava da rectidăo do Bago pera berm obrar, \& proceder: vigiava o rebanho de Chrifto fó a fim de lhe tofquiar a lăa. Quia dicis quod dives fum, ©́ locuplectatus.Apocal.cap.3. A vendo por razaó de feu officio de attender a curar a ronha do rebanho de Chrifto; pera os vélos da läa era wigilante, \&z pera vigiar o bem das ovellhas era miferavel. Et nef cis, quia tues mifer, co mijerabulis. Nem tinha calor intenfo pera a virtude, nem frialdade inrenfa pera o vicio. Affi comenta o lugar o Doutiffmo Alapide, de minha Religião fagrada: Tcpidus eft( diz elle) qui inter virtutes, oo vitia fuctuat. Cornel.Alap. in Apocal. Ev vendo Chrifto fluctuar aquelle Bifpo entre a virtude, \& o vicio, por iffo começou a enjoar naquelle tempo, como fe foffe tempeftade. S © quia tepidus es, nee frigidus, nee calidus, int cipiam te evomere ex ore meo Naufeà compellente. Notai bem fe he pera Deos terrivel tem-1 peftade, o tempo de premeyo? No meyo do bem, $\& 2$ do mal, perdeo Adäo ${ }_{3}$ \&x Eva o Paraifo, \&z nanfragou todo o genero humano. Entre a fermolura da graça, \& a vaidade da fermofura cahio do Ceo Lucifer, \& deu á cofta a ter ceira parte dos Anjos. Se andarmos de méas com Deos, \& com o mundo, ou avemos de naufragar com Adáo, ou nos avemos de perder com Lucifet. Equando por mifericordia d'aquelle Senhor nos não percámos, ao menos com noflas tibiezas avemos de fazer enjoar aquelle Senhor. O Deos nos livre por fua mifericordia de tal fatalidade!

Olha̧i Fieis, 1 na Philofophia de Ariftoteles, o vicio, \&t a virtude entráo no nefmo Predicamento. Na Philofophia de Chrifto náo podé entrar no Ceo a virtude, \& o vicio. D'aquellas dez, Virgens do Evangelho,finco fe perdes "o, \& finco fe falvatão;falvaräofe finco por prudentes, \& perderáofe finco or loucas; uas finco prudentes entrou a caftidade, \& a prudencia no Ceo porque tudo era virtude. Nas funco loucas náo pode entrar no Ceo a cafti-

B dade
dade, \&z a louquice, porque era virtude, \& vicio; huma pureza com louquice, he huma perfeição mifturada;húa caftidade com prudencia, he huma perfeição fem mifuras. Hưa perfeição fem mifturas, he pera o Ceo háa ferenidade;húa perfeição mifturada he huma tempeftade perao Czo. Pallidı Lunapluit, rubicunda flat, alba ferenat. (diffe hum Poeta.) A Lua quando fe vefte de amarello, prognoftica chuva; quando fe traja de vermelho, adevinha venro;quando fe galantea de branco, profetiza bonança. E que proporção tem a bonança com o branco da Lua?que defcövenencia ha no amarello, \&t vermelho da Lua com a bonança? Direi. A cor branca he huma cor fem miAuras;a cor vermelha, \& amarella, he huma cor mifturada: Huma cor mifurada, he pera o Ceo hum diluvio; pallida Luna plait. Hía cor miturada, he perao o Ceo hăa tempeftade; rubicunda flat. Huma cor porém fem mifturas, be huma ferenidade pera o Ceo; albaferenat. Como avemos de ter ferenidade na vida,fe trafemos a vida táo milturada de vicios? fe no coração que devia fó fer alfentode Dros, anda o demonio táo de affento, como não avemos de pádecer tempeftades?como nos nảo av emos de perder na morte, fe and:mos de méas com Deos, \& com o diabo na vida? Sabeis em que tépo fe perdeo Judas? No tempo de premeyo:recebeo Judas o Divino Sacramento, \& entrou logo o demonio no coração de Judas; cum jani diabolus miffjet in cor. Eeftando o coraçáo de Judas entre Chyifto, \& o demonio, começou o demonio a levantar tal tempeftade naquelle coraçáo que querendo Judas efcipar da tempêtade, fe refolveo de preifa a alijar fofobrado, projectis argenteis in templo. Foi apertando mais a tempeitade, \&\& lançando Judas por fim a mão a hum cabo, fo hum baraço achou Judas por fim, laqueo Je fufpensit. Mat.cap. 27. Defgraçado Apoftolo? Alfi acaba quem alli vive, \& atit avia de acabar nefte tempo o mundo, porque alfi vivia o mundo nefte tempo. Porém. Chrifto magoado de noffa perdição vendo o temporal de vicios em que perigavamos, \& a a tempeftade de culpas em que nos perdiamos, como outro Sáo Telmo mais Divino defte temporal, \& como corpo nảo fó fancto, mas fanPiffino defta tempeftade, apparece nefte tempo fobre seminencia draquelletrono, aonde pera nos ouvit cantar as grandezas dé fla mifericordia, fe poem hoje a folfear as venturas de noffayultificação. Cantabiles mibie erwht juftificationes tuak.

- Temos ouvidoas propriedades da folfa Divina, \&z a voz com que Chrifto facramentado celebra em todos os tempos nolla juftificaçáo. Ouçamos agora as condiçoens da noffa mufica, \& as correfpódencias do noflo ecco em gratificar a miferieordia Divina. Cantabiles minhi erant juffificationes tua. Louvada feja Deos met volla mifericordia. Efe he o ecco que correfponde hoje á voz de Deos daparte do homem; \& efta vema fer toda a mufica humana Ora vamos examunando as condiçoens da noffa mufica. Toda a mufica pera fer boa hade conftar de boas vozes. E que condiçoens hade ter huma yoz pe-
ra fer boa? Se preguntares aos muficos efte ponto, hảovos de apontar entre outras, tres condiçoens. A primeira, que feja a voz entoada:Segunda, que feja compaffada a voz:Terceira, que faiba dar valia as figuras. Eftas faö as condiçoens que fe pedem pera a voz fer boa na mufica; \& eftas avia de ter pera bem a noffa voz. Mas ainda mal que na noffa mufica náo tem a nofla voz eftas condiçoens;\& por taltarem eitas condiçóns á noffa yoz, por iffo nos não fabemos gratificar as mifericordias de Deos;\& por iffo Deos nâo canta muitas vezes nofla juftificaçāo.

Vejamos na falca da primeira efta verdade: Duo bomines afcenderunt in templum ut erarent, unus Pbari fausécó alter Publicanus. Luc. cap. 8. Dous homens (diz Chrifto entrảäo no templo pera cantar a Deos fuas mifericordias, a faber, hum Phar izeo, \& outro Publicano. E de que modo cantava o Publicano a Deos?Ouvi a fua voz: Publicanus álonge fanss,percutiebat pecius fium dicens, Deuspropitus effo mibi pecca ori. Senhor(dizia o Publicano) rende mifericordia de mim:Tal era a yoz do Publicano. E qual era a voz com que cantavao Pharizeo? Ouvi tambem a fua yoz: Pharif eusistanshoccapud fe orabut, Deus, grat thas ago tibi, qnia non fun focut cateri hominum, velut etiami bic Rublicamus. Senhor, bemdicta feja volfa mifericordia, porque náo fou como efte Publicano. Pregunto, \& cantando eftes dous homens defta forte, que he o que focedeo a eItes dous homens? Agora ouvia Chrifto:Dico vobis def fencilit hic juffififuatus in domum fuam ab illo. Sabeis que foccedeo, que cantando o Pharizeo, \& o Publicano as mifericordias de Deos;Deos náo cantou a juftificação do Pharizeo, fenảo do Publicano; defrendit hic juffifictus. Como póde fer?fe ambos cantarão as miericordias de Deos, porque não canteu Deos a juftificação de ambos:Porque Cantando ambos a Deos fuas mifericordias, entoou a voz do Publicano, \& defentoou a voz do Pharizeo. Entoou a voz do Publicano, porque fó cantou as mifericordias de Deos; Deus propitius effo. Defentoou a voz do Pharizeo, porque cantando as mifericordias de Deos, mumurou jütamente do Publicano: Dens,gratias ago tibi,quia non fum velut ettiom bic Publicamus. O Publicano, no entender de Sancto Agofinho, foube cantar, porque entoou, In hoc ipfo quod fomuit. S. Aug.fer. 8. O Pharizeo, no fentir de São Jo-ão. Chry foftomo, porque muimurou, náo foube entoar, quoniam if fim vituperavit, abiut omnibus amif $/ s$ s. S. Chrifoft.hom.3. E por náo faber entoar a voz do Pharizeo as mifericordias de Deos, tèm vituperar o Publicanojpor iffo Deos cantou a juftificaçáo do Publicano, \&\& não do Pharizeo:Def fendit bic jufificatus ab ill.

Tâo prejudicial como ifto he pera o homem o vicio da murmuração;pois fó por caufa da murmuração nảo juftificouDeos á efte homen.Vir á Igreja dar graças a Deos pellas mifericordias que nos faz, uffo he fer mufico enttoado; vir a Igreja murmurar das vidas alheas, iffo he fer defentoado mufico: huma voz murmuradona he pera Deos hía voz defentoada. Ah como re-
mo, que negue Deos a efta Cididade fuas mifericordias, pello muito que fe murmura nefta Cidade! nefta Cidade andão os muficos, \&x os murmertadores a competencia : não teráo os pobres dos muficos gancho pera cantarem, mas aos murmuradores pera detrahirem nunca thes falta gancho:averá nella poucos deftros na folfa, mas finiftros nas vozes nảo ha poucos; hat huns que tem boa lingoagem, $\& \&$ ha outros que tem muito má lingoa. Quereis vós ouvir murmurar, como dizem, muito de re mi fa fol? Ora demos hum pafféo á Cidade. Entray pella rua direita, \& vereis quantas bocas tortas achais nella.Parai hum pouco na Quitanda, \& ouvireis o muito que alli fe defentoa, pello muito que alli fe murmura. Sabeis porque fe chama Quitanda?oução todos a fua definiçảo; chamaffe Quitanda pello muito que alli fe quita, \& pello muito que alli anda. Mais claro; chamaffe Quitanda, náo fó pello muito que a fama alhea alli anda, fenão pello muito que fe quita alli da fâma alhea:allife fepultảo vi vos, \& defenterrão mortos; allife profana o fagrado que paffa, \& alli fe culpa o innocente e náo apparece; alli a fidelidade the ladroice, \& a prudencia indicripção; allia rectidâm da jufiça, he eftratagema do intereffe;\& os lanços da ambição, faō o melhor contraponto do negocio: allio que vive mais retirado, he o que anda alli mais mordido; alli Te infama a viuva, fallafe mal da cazada, \& defcompoemfe a donzella. Valête defentoar!Eu cuido que fe nefta Cidade celebraffe Abrahảo o dia do feu Zzac; Izac o dia do feu Jacob; Jacob o dia do feuBenjamin;David o dia do feu Salamáo; que a Sallamão, \& a David, a Benjamin, \& a Jacob, a Jacob, \& a izac, a Izac, \& a Abrahão aviáo de pór palquins os murmutadores ? Ha mayor maldade!ha mayor fem razäó! que nảo poffa hum Pay tảo hontado como Abrahão, celebrar o dia de hum Primogenito como lzac fem nota? Até aqui enveja! que nảo poffa hum Pay táo illuftre como Izac, celebrar o dia de hum morgado do Ceo, como Jacob,fem cenfera? Até aqui paixão! que näo poffa hum Pay täo amante, como Jacoq, celebrar o da de hum Filho amado, como Benjamin, fem murmuraça̧o?Até aqui más lingoas'que nảo poffa hum Pay táo grandiofo, como David, celebrar o dia de hum Filho difreto, como Salamảo,fem que ihe ponhäo pafquins? Até zqui má vôtade?Ah Senhor,que pouco gratificåo voffas mifericordias eftas vozes? Que mal agradecem eítes eccos voffas pied ades! Dirmeheis que muitos deftes, com fua mâ vida, $\mathbb{L}$ coftumes, dảo grande materia pera a murmuração. Seja embora, Senhores, mas pergunto, \& pellos outros ferem Publicanos, avemos nós de fer Pharizeos? pellos outros naó viverem bé,avemos nós de falar mal dos outros?!ffo näe, (diz S. Ioão Chrifoftomo) porque anda que tudo iffo feja affi, nem por iffo nos livramos de culpa. Nequis boc mibibidicat, nam fivera loquens, maledizxeris,etiam boceffecrimen. Div.Chrifoft.hom.3. Olhai, aquelle Publicano,val - mefino que peccador, \& por chamar o Pharizeo peccador ao Publicano, non fuin velut etiam bic Publicaunus, por effa caufa náo jutiticou Deos ao Pharizeso, def cendit hic juyfifcatus ab illo.

Confoleme pois os murmurados, \& confundame os murmuradores; porque fer efte,ou aquelle murnurado na Republica, bem póde eftar com muita innocencia; mas nenhúa innocencia pode aver em quem na RepubliCa he murmurador. Actente cada hum pera fi; \& veja lá como falla, porque ordinariamente em huma Republica, cada hum fala como quem he. Entre grandes vivas, \& aclamaçoens eftava o Povo de Decs idolatrando o Bezerto, \& ouvindo Jofué as aclamaçoens do Povo, diffe que lhe pareciam of ondo de guerra, Ululatus pugna aulitur in caffris.Exod. cap. 32. Applicou Moyzes o ouvido, \&\& refolveo que nảa era eftrōdo de guerra, fenão vozes de muficos; Non eft clamor adhortantiumin adpuzanm, fed pocem cantantiam ego audio. Valhame Deos, fobre a mefma coufa tảo diverfos pareceres? Eftrondo de guerra, \& vozes de muficos pòde fer a mefma coufa? Si: que cada hum falava na materia como quem era. Moyzes falou como mufico, cecinit May jes. Jofué falou como quem era, porque fallou como Soldado, vir bellator. A Moyzes como mufico, tudo ihe parecia folfa; vocem cantantium ego audio: a Jofue como Soldado, tudo fe lhe re prefentava batalha; ululatus pugne auditur in caftris. Sobre a mefma coufa, ouverão tảo diverfos pareceres, porque cada hum falou na materia como quem era: Se nos prefamos de bem nafcidos, nảo moftremos no falar que fomos mal criados: Se Deos nos tem penhorado com fuas mifericordias, faibamos cantar a Deos fuas mifericordias com voz entoada; immitemos nas vozes ao. Publicano, \&z näo formemos as vozes do Pharizeo; porque fe formarmos do Pharizeo as vozes, mal poderáo as noffas vozes gratificar, como he bem, as mifericordias de Deos; Cantabiles mibierant jufitifcationes tus.

A fegunda condição da noffa mufica em gratificar as mifericordias de Deos, he que ejeja a nofla voz compaffada. Equal he a voz compaffada na mufica pera Deos? a voz compaffada, he aquella que regulada pellos movimentos da máo correfponde igualmente a outra voz:\& pella noffa voz não correfponder igualmente a voz de Deos, porifo nós não fabemes gratificar as mifericordias de Deos, \&\& por iffo Deos nos nâo communica fuas mifericordias. Chegou certa noite aquelle Divino Mufico dos Cantares, a dar huma mufica ás portas da alma Sancta, \& querédolhe communicar fuas mifericordias, pedio que lhe abriffe a porta, Apert mibi. Cantic.cap. 8. A ta voz refpödeo de dentro aquella alma, efcufandofe que tinha os nés lavados, Lavipedes meos. Ouvio Chrifto efta voz, \& logo fe aufentou, At ille det naverat at $9 ;$ th a fierat. E porque caula fe aufentou Chrifo ouvindo efta voz? porque efta voz nảo correfpondeo igualmente á voz de Chritto. Notai, a voz de Chrifto cärou á alma Sancta em tom de Mi, aperimibís a voz da alma Sancta. corref́póheo a voz de Chrifto em tom de Li, lavipedesmear. Chrifto bateo com a mão, \&x pedio com a voz ja alma Sancta correfpondeo com a voz, mas näo abrio coun a mão. A yoz de Chrito foi yoz compaflada, porque fe regulou pella
mảo no bater ; a voz da alma Sancta por fenão regúlar pella máo no abrir, nāo foi voz compaffada; \& por náo correfponder igtalmente a voz d'aquella alma á voz de Chrifto, por iffo Chrifto fe aufentou fem communicar fuas mifericordias áquella alma; at ille declinaverat atque tranfierat. Quantas vezes fe aufenta Chrito das noflas portas, por fe ver mal correfpondido das noffas vozes? B btenos á porta o pobre, (figura de Chrifto) \& pedenos a efmola cö a mão, \&\& com a voz, \& nós refpondefmolhe com a voz fem lhe dar a efmola có a mío;o pobre pedenos por amor de Deos a efmola, pera que Deos por ella nos perdoe;\& nôs pedimos ao pobre, que nos perdoe fem the dar a efmola. Chrito no pobre regúla a voz no pedir,com a maó no bater; \& nos defcompaflamos a voz no refponder, com a mão em não dar : vozes pera o bem, \&x mãos pera o mal, faó vozes defcompaffadas:fā vozes de Jacob com mãos de Ezau. Se temos roins mãos, \& boas vozes, ou más vozes, \& boas mäos, compaffermos as vozes com as mảos, \& as mãos com as vozes, \& logo faberemos gratificar as mifericordias de Deos com voz compallada.

Aprendamos de Chrifto facramentado a compaffar as vozes com as máos. Inftituio o Senhor $0^{\circ}$ my flerio da Euchariftia: \& de que modo o infituio? o Texto dos Evangeliftas diz que com as mäos, \& com a voz; Accepit panein, © gratius agens. Et gratius ajens, eis ahi a voz; accepit panem, eis as mâos: com a voz deu o Seahor graças que val o mefno que cantar, com as máos fez o compafîo, quando benzeo, \&ֻ pa tio o pâo: Compaffoua voz com as míos na infticuição do Sacramento, pera nos enfinar, que no Sacramento fabia cantar noffa juftificação com voz compaffada. Itto he o que Chrifto fez na primeira mefa da Euchariftia; \& it o he o que nós tambem avemos de fazer pera chegar dignamente áquella mefa. Já diffe como ao Divino Sacramento chamava Clemente Alexandrino Cythara, Corpus Chrifts C)tbara efto Suppofta efta allegoria, ouçamos agora hum pouco pera noffa doutrina, como as vozes, ou eccos deftà Divina Cythara correfpondem igualmente ás noflas vozes. Fallay Senhor, dizei foberana Cythara;terá nefta Cidade o Ecclefiatico mayor attecto ao profano da vida com que efcandeliza, que ao fagrado do eftado em que avia de dar exemplo? Ouvi todos como refponde o ecco da Cythara a compaffo, Si terá. Terá o que he Paftor mayor cuidado de bufcar o pizo pera fi, $q$ de dar ao voffo rebanho odevido palto? Terá mais cuidado de tirar com fua ambição o fato ás ovelhas, que de repartir com as voflas ovelhas de feu fato? Si terá. Terá o que he pregador mayor defejo de dizer conceitos na prégação pera que o gabem, que de fazer o auditorio da prégação conceito pera que fe emende ? Si terá. Pois faiba o Prégador, entenda o Ecclefiaftico, \& refolvale o Paftor, que fe a Divina mifericordia os levantou a effa dignidade, que o brando alli nelia dignidade, nāo fabem correfponder á Divina mifericordia: Fallay Senhor,dizei foberana Cythara.Terá nefta Cidade o Princepe fecular mayor defvelo em procurar as riquezas da
rerra, q́ acabão, q́ os thefouros do Ceo, q́ sêpre durāo? Ouvi:Si terá.Terá o Jul gador mayor refpeito ao q the mádao as partes, q a o q the mãdảo as Leys? Si terá. Tera o Miniftro de Juftiça maior facilidade pera fe enclinar á perição de quem intercede,q́q á Juftiça de quêligita?Siterá,Pois conheça o Princepe fecular, \& perfuadamie o Julgador, \& Minitro de Juftiça que fe a Divina mifericordia os pós neffe oticio, que, que obrando alli neffe oiticio correfpódem muito mal á Divina mifericordia. Fallay Serhor, dizei foberana Cythara, Terá nefta Cidade o Pay, ou Măy de ramilias os olhos abertos pera ver os definanchos da caza alhea, \&\& fechados os olhos pera os erros da propria?O vi: Sit terá., Terá o O ficial da Milicia mayor deftreza pera as fraquezas de Venus,que pera as valentrias de Murte? Si terá. Terá finalmente cada qual en feut eitado o animo mais defémpedido pera voffas offenças, que , refoluto pera volfos agrados? sim.terá. Rois delenganefe cada qual em feu eftado, que fe näo corréponder igualmente á Divina mifericordia, que muito fedo poderá vir fobre elle o açoute da Divina Juftiça. O náo feja alfi Deos meut, nảo feja alfi:Pois Senhores nảo feja alfi tambem da noffa parte, não feja aliij; correfpondamos bem á Divina mifericordia, já que a Divina mifericordia nos faz tanto bem. E fe ao noffo, Terá, ulvimos correfponder o ecco d'aquella Divina Cythara, tảo compaffadamente. Si terá. Tambem ás vozes com que aquelle Senhor fetteja hoje noffa jultificação, juto parece, que ao mefmo compafo gratifquem noflas vozes fuas mifericordias: Cantabiles mibs erant juftificationes tue.

A terceira, \&2 ultima condição da noffa mufica, em gratificar as mifcricordias de Dzos, he que faiba a nofla yoz dar valia ás figuras.E quais vema fer as figuras da noffa mufica? As figuras da noffa mufica, por onde cantamos nefta vida as mifericordias de Deos, faō as fortunas da Terra; \& as venturas do Ceo:\&̌ pella noffa voz náo fáber avaliar as vencutas do Ceo , né dat ás fortunas da Terra a devida valia, porifo nós não fabemos agradecer a Deos fuas mifericordias, er poriflo vimos a perder ay mifericordias de Deos. D'aquelles tres convidados, que fe efcuzaráo de vir ao banquete, figura do Sacamento, diffe Chrifo aquem reprefentava aquelle homem que os mandou convidar, que nenhum del"es avia de gottar fuas mifericordias, figutadas na Cea. Nemo illorum. virorumgufibit cenam mean. Luc.cap. 14. E ifo porth que Senhor? Porque as vozes de todos tres náo forberáo avaliar as venurras do Ceo, nem dar ás fortunas da Terra a devida valia.Ventura he do Ceoño pequena fer hum homem chamado àquella Divina mefa ; fortunas fáã da terra todos os bens, \& averes da vida. Eantepondo áquelles homens os: bens da vida, aos regalos d'aquella foberaña mefa, מão fouberảo avaliaras véturas do Ceo, nem dar ás fortunas da Terra a devida valia, A voz do primei- : ro efcuzoufe de vir com huma Villa; Primus dixit Vill am emi, babe me excufatuab. Ha mayor villania! A voz do fegundo ef cuzoufe de vir com, o pefido jumon-
do mundo, Alter dixit, jugs boum eniguingue, brbe nee exurfatum. Ha mayor villeza? A voz do terceiro efuzoue de vir com huma fermofura; Aluts dixit axore n duxi, *心 ideo non poffun venire. Ha mayor fealdade?E que fejão tais os homens que pella fealdide da Terra deixem a fermofura do Ceo!que pella villeza das creaturas, percão a Mageftade do Creador!'̣́ pella villania do mundo malogrem a felicidade da gloria! E que näo fabendo defte modo a valiar as venturas do Ceo, nem dar ás fortunas da Terra a devida valia, nảo faibão os homens agradecer a Deos fuas mifericordias, \&\& venháo a perder inconfideradamente as nifericordias de Deos:Nemo illoram virormm guffabit conmm meam: Laftimofo defacerto dos homens!

Na arte da folfa, dizem os Muficos, que mayor valia tem huma maxima que hüa longa;hum breve que hum femibreve; húa minina que huma feminima; huma figura branca que húa figura preta. E que fendo ifto afil na folfa dos homens, fejảo tais os homés: na folfa de Deos que pello breve de hum deleite, percáo o longo de húa eternidade; por húa minina, ou feminima do mundo,deixem húa maxima do Ceo;por huma figura preta defprezem huma figura branca! que haja hoje no mundo Abrahăo que mais cazo faça de Agar Efrrava, que de Sara Senhora? infame cazo!que haja Efau que maiseftime hum gofto que hum Morgado? depravado gofto!que viva inda hoje no mundo Adăo, que troque por hum pomo hum paraizo! enganofo pomot\& que por hum ponto de intereffe haja ainda Judas que venda a Chrifto? laftimofo defacerto dos homens? Defte modo avaliâo os homens as figuas da fua folfa? \& pellas avaliarem defte modo, por iffo Chrifto fe queixa fentidamente dos homens;\& porifo os homens perdem ignorantemente a Chritto. Ouçamos as queixas de Chritto nefte particular. Diviferunt fibi peffinenta mea, Gr Juper vefein meam mijeruint forten. Mat.cap.27. Queixoufe Chrifto dos homens porque repartindo entre fías fuas roupas,fe puzeräo a jugar robre a fua tunica interior, fuper vejlem mean miferunt fortem. Que feja pollivel, dizia o Senhor, que avaliem os homens em tanto os bens temporaes, \& eftimem os effirituaes en tỉo pouco, que dos bës da fortuna, dos bens exteriores, veftimenta mea; todos procurem feu pedaço, 'todos queirāo ter fua parte, diviferunt fíbi! E yue dá tunica interior, que dos bês que pertencem a alma todos zombem, todos jogueteem, miferunt fortein; que fe guardem os bés do corpo com tanto cuidado, \&r que os bens do efpirito arrifquem os homés, a humı forte, ou azar de hum dado, miferunt fortem! Grande razão de queixa pera Chrinto! Por efta mefma razão acho eu hoje que fe perdem os homens. Perdeofe Judas;\& porque razäo fe perdeo;perdeofe por eftimar mais o feu dinhaito que a fua fal vaçáo:\& aonde moftrou Judas q eftimava menos fua falvaçáo que o feu diaheiro; Na forca, onde com a vida perdeo a almax; Laque Je fupardit: Mat.ca3.27. \& no templo aonde lançou o dinhei$\mathrm{rO}_{2}$ Projectis arzenteis in templo. Pera Gilvar o dinheiro bufcou Judas o templo, avendo
avendo fó de bufcar o templo pera fe fadvar：fe Judas enforcara o dinheiro， \＆2 fe deixara ficar no templo，póde fer q́ fenäo perdera Judas，afli como não fe perdeo o dinheiro；melhor pofto bufcou pera o feu dinheiro，que pera a fua alma：pera o dinheiro bufcou o templo，\＆ pera a alma efcolheo a forca； avendo de efcolher a forca pera o dinheiro，\＆bufcar o templo pera a alma． Se o voffo dinheiro，fenhores，ou a voffa alma fe hâo de perder，percafe antes －dinheiro，\＆falvefe a alma：deffe a Deos o que he de Deos，\＆a Cezar o que he de Cezar．Saibamos avaliar as véturas do Ceo，\＆dar ás fortunas da Ter－ ra a devida valia，já que hūas，\＆outras faó as figuras da mufica por onde cá－ tamos nefta vidas mifericordias de Deos，Cantables mibite erant juflificationes なんと．

Tenho acabado a Prégação da folfa，porque fe me acabou a folfa da Pré－ gação；quizera eu agora por eftribilho，\＆volta de toda efta letra fazer húa petição ao Auditorio em nome de Chrito，\＆aprefentar a Chrifto outra pe－ rição por parte do Audicorio．Comecemos pella petiçảo de Cbrifto ：Se as voffas vozes（ Catholico Auditorio）näo fabé avaliar as figuras na noffa mu－ fica，imitay a ehrito facramentado na fua folfa，o qual querendo compór pera noffa juftificação o profundo mytterio da Euchariftia，efcolheo a figura efpherica daquella fagrada Hoftia，por fer a figura mais perfeita da folfa；fe as voffas vozes näo faô compafladas，compaffay com a ternura de hum fuftini－ do．as voffas vozes，porque a Divina miericordia fe obriga muito de hum fu－ finido：Meferior fuper turbain quia ecce jame tridto fuftinent me；Mat．cap．8．Se as voflas vozes não fabem formar as entoaçoens，remedeay como bons mu－ ficos as voffas defentoaçoêns com aquelle Divino paffo de garganta；Qumz dulcia faucibus meis eloquia tua．Pfal ：：8．Afi o promettem todos fazer，Senhor， \＆affi efpero que o fação todos com volla Divina graça．Mas ouvi agora tá－ bem，Deos meu，a petição que por mim vos faz efte auditorio humildeméte preftrado a voffas aras．Dzos，\＆t Senhor noffo，Creador，\＆\＆Redemptor de noffas almas，fe alguns dos que me ouvemeftáo no tempo perfeito，quero dizer em voffa graça，augmentay voffa graça nos que me ouvem．Se alguns dos que me ouvem eftao no tempo imperfeito，quero dizer em voflas offen－ ças，acabemfe voffas offenças nos que me ouvem．Se alguns dos que me ou－ vem eftáo no tempo de premeyo，quero dizer，entre as verdades do Ceo，\＆－ enganos do mundo，defterremfes os enganos do múdo，\＆prevaleçáo as ver－ dades do Ceo nos que me ouvemsperaque ouvindovos todos nefte múdo， foffear as véturas de fua juftificação．Caistabbiles mihio era it juffificaciones tue．Gra－ tifiqué todos nefta vida por graça，\＆\＆na outra por gloria voffas eternas ma－ fericordias：Cartabiles nibibi eramit jujififcationes ine．










 Bud


























