# SERMAM QUE PREGOU <br> O PADRE MESTRE MANOEL CARNEYRO DA COMPANHIA DE 



## NO COLLEGIO DO RIO

DE JANEYRO,

Em o fegundo Dia das Quarenta Horas, No Anno de 1667.

## EM EVORA

Com as licenças requizitas. Na Officina defta Univerfidade Anno de 1668.

$$
\begin{aligned}
& \text { NVILI/ANU } \\
& \text { UODASI 2 } 10 \\
& \text { 品历T2EM पूCASO } \\
& \text { OJYMTLSAO THOTANM } \\
& \text { 30 AIMKAqMOD A.C. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { amoH sationmD eabriTobourto om } \\
& \text { rbor ob ona oha } \\
& A \Omega \circ V A M A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& .8005250010 \mathrm{~A}
\end{aligned}
$$



## DEDICATORIA

ao muito illustre
SENHOR D. PEDRO

## MASCARENHAS

 GOVERNADOR DO RIO DE JANEYRO. Direito, que fas o Servo fogeito al feus Sentor, me obriga offereger V. S. o primeiro trabalbo, que dow á eftampa como a Senhor meu; debaixo de cujo emparo, $\sigma$ proteçam, nam averá na Mufica do Mundo voz, que de fafine contra a obra, \& feuc Author: tudo me affegura o noa me de V.S. com ctic valy ayshorizada, ED o de Servo com que he offerecida. Sejame licito com tam limitada offerta, paffar moftra das obrigagoens que deve F. S. Segui novo mpto, dignamente o colloco. Por fua mitieria, $\xi$
minba indufina, eppero seja o Sermao bem vifto de V. S. Ge bafiavalhe fer mufica, de que a Itluftre Familia dos MASCARENHAS tanto gofte, ef endo Dirima muito mais recrea. ${ }_{x 36}^{p \text { pal. Recufaram os Ifraelitas cantar a evinfica de }}$
4. Deos em Terre alhea, nam por folta de arte, mas ae confianra. tam crefrida era a peria, em - tue facharam aid man migrafan diaquella Babylonid, qutantw minhad ditta na prefenga de V. S. que tida a patria fas propria aquem o Sixwe; E' alegre, Gr bem acordada Mufioa; as cregens de quen o acompanbe: af sim ojulgo todos a approviami a fama o publica.

## Servo, $\&$ Capellam

de volle e horia

## MANOEL CARNEYRO

PATER

Cujus ad eloquium Concio mille trahit. Forta novis cùm verba Sonat conceptibus: \& cùm Expofitum laudat mufica in arte Deum.
Dum perfecta canir, dúmque imperfecta revolvit,'
Dum media exponit tempora : corda movet.
Voce guaterdenis cantabile carmen in horis
Dat placidâ, felix carminis hora fuit.
Hora du a monuit fuperis perfolvere grates
Et populum in grates ire, redire pias.
Perge ergo o $\delta$ Aries, votis affuefce vocari;
Scribe libens: flores, lilia, fparge rofas.
Ultra Zodiacum confcendere protinus aude;
Signa dabunt facilem nam duodena viam.
Et fi te Corui feriat penna invida: Cygni
Penna tua, $\hat{0}$ Aries te fuper aftra feret.
© A la $\mathcal{N}$ oredad, Ingenio, y Arte con que el AVTOR del SERMON, bá lançado contrapuncto Divino, a los tiempos da la Jolfa brimana.

## SONETO.

Five Aefro de Capilla, al mundo dado, Serena de la mar, que al orbe encantá CMufico Divino, el que afy canta, Contrapuncio tan raro, y llevantado.
La Mufica de Dios, aveis cantado
En el tiempo perfecro, con bos tanta
Que a la folfa del mundo bien def canta
El tiempo imperfecto, mal gaffada
El de permedio, tiempos poon tal arte
Al mundo ofentafies itam patente,
Que Solo de imperfecto, maftra mengon
Cantefe vuefra folfa en toda a parte
Venere el orbe todo, y toda agente
La noble plume vuefira, y visefira lengoa:

# Ex Pfalmo 118. <br> Clễicias e: Letras Biblioteca Central 

 Cantabiles mibi erant juflificationes tua: M hum mundo tam conforme em appetecero träfitorio, \& tam defcompaflado em procurar o eterno: ©m hum mundo tam confoante no dizer pera a mentira, \& tam defentoado no fallar pera a verdade: em hum mundo tam erradamente fabio pera o mal, \& tam perdidamente nefcio pera o bem, ouço hoje ao Divino, \& percebo ao humano huma letra cantada por duas vozes entoando alternadamente a mefma letra. Eterno \& Omnipotente Deos facramentado, cuja grande mifericordia; nam fo pella fuavidade com que nos alenta, fenam pella doçusa com que nos recrea, foi fempre pera a terra a melhor folfa, foi fempre pera os homems Thato a melhor mufica. Mifericordias Do88. mini in aternum cantabo. Cuja piedade infinita, nam fo pella paciencia com que nos efpera, fenam pella graça com que nos fanctifica, foi fempre pera os Anjos a mayor fefta, foi fempre pera o Ceo o Zuco mayor gozo. Gandium erit in Calo sapo. Super uno peccatore panitentiam ageste. 15: Bemadicta feja Senhor tam grande
mifericordia! Louvada feja Deoê meu tam infinita piedade! Ouço hoje, digo ao Divino, \& percebo ao humano huma letra cantada por dmas vozes, porque ouço hoje a hum homem muzico, \& \& hum Deos folfifta: a hum Deos folfifta, porque vindo Deos d'aquella HoItia ao homem arrependido neftes tres dias, celebra neftes tres dias a juftificaçam do homem d'aquella Hoftia. Cantabiles mibi erant jufificationes tue. A hum homem muzico, porque confiderando hoje o homem as mifericurdias de Deos facramentado, gratifica tambem hoje a Deos facramentado fuas mifericordias: Cantabiles mibiterant jufificationes tua. A voz com que Deos celebra a juftificicçam do hoo mem, he voz em forma, porque he voz formada: a voz com que o homem gratifica a Deos fuas mifericordias, he voz impropria, porque he echo repetido A voz que Deos forma he voz formada ao humano:a voz com que o homem correfponde, he echu repetido ao Divino. A vozdeDeos he vozformada ao humano, porque tem por foifa a jultificaçam do homem: a yoz do homem he echo repetido

20 Divino, porque tem por muzica a mifericordia Divina. He a voz de D eos voz formada, porque eftal, tra cantou Deos antigamen. te por David, \&E no tempo prezente a torna a cantar h je no Sacramento: he a voz do homem echa repetido, porque cantando Deos nos feculos paffados efta letra, a ouvimos hoje por David, ou por qualquer outro homem repitida: Canabiles mibi erant jufificasiones tus. Eis ahi a voz formada, com que Deos celebra a juftificaçam do homem. O guam docewoenteque canta efta voz! Cantw bilesmibi erant juffificationes the. Ver des ahi o echo repetido, com que ohomem gratifica a Deos fuas miSericordias. O quam juftamente que correfponde efte echo ! celebrar a jultificaçam do homem he

## Cantabiles mibi erant juffifcationes tud.

 - Tres tempos coftumam re2. duzir os Muzicos toda a conSonancia, \& harmonía da folfa: ©o primeiro chamam tempo perfeito, ao legundo tempoimperfeito, \&xao terceiro tempo de permeyo Eftes fam todos os tempos de que re compoem a folfa humat na; porem na Colfa Divina tambem fe acham efes tempos; porque comó Deos em todo o tempo dezeja cantar a juftificaçam de fuas creatur2s, nam quis que na fua folfa faltaffem tambem eftes tem: pos. Ora vamos difcorrendo be evemente pellos tempos defta Divina folfa Canta Deos primeiramente no tempo perfeito, a jultificaçam de fuas creaturas, porque pera Deos cantara juttificaçama de Luas creaturas, nam ha tempo maisa voz de Deos mais fonôra, gratificar as mícricordias de Deosheo echomais prinorofo do homem, \&sendoa juftificaçam do homem a folfa pera Deos mais confertada; fendo as mifericordias que Deos nos fas a muzica pera o homem mais harmonioz?. Já que vos Senhor eftais hoje ahi neffa Capella como Meftre, enfinainos como Meitre da Capella a compor os deffeitos defte echo com os primores: deffa yoz": E peraque vejamos no difcurço da Pregaçan, as condiçoens da noffa muzica, $\&$ as propriedades da noffa Iolfa, fazei nos entre tanto por interceffam da Senhora o compaffo com voffa Divina graça

AVEMARIA.
habilque otempo peffeilo. Criou Deos os fette dias da fomana,\& diz of fagrado Texto,que fóao feptimó fanotifica. Bereedixit diei feptizso, é Gen. fancrificavit illum. Eporque mais cap. ao feptimo que ao primeiro? Por: 2. que mais ao feptimo que a qualquer outro dia da fomana, cantou Deos efta gloria, Benedixitr, \& concedco eftagraça, fancuifcauvit? Porque o dia feptimo (diz Fheodo. reto) foi hum dia em quc Deos achou toda perfeiçarn; Benedixii The ${ }^{2}$ diei feptimo, diocens in eo omnia effe odor. perfecta. Ifto diz efte Doutor, mas in ainda q́ elle o nam differa, o mefs Gcut. mo Texto o declara, Igituy perffot funt cali bóterra cor omnis ornatuseos rum, complevitque Derrs die feptimoop urs fuum quod fecerat. 0 dia feptimo's entre todos os d'dquella primeira foman:
$-$保数
fomana domundo, foi odia mais perfeito pera Deos: \& como Deos defcobrio naquelle dia tanta perfeiçam, poriffo em nenhum outro dia da fomana cantou á fanctificaçam de fuas criaturas, fenam no dia feptimo. Benedixir diei feptimo.és fantificavit illum. Docens in co emzix effe perfecia.

Ora vede como fó o dia feptimo foi pera Deos dia perfeito. No primeiro dia criou Deos o Ceo , Terra, \&Luz, \&z olhando Deos peia a Luz., divifou nella muitas
sen. Trevas. Divifit Luscm à tenebris. Pon-
cap. do os olhos na Terra, conheceo

1. nella muita vaidade: Terra autem erat innanis, é vacua. Contemplando o Ceo, nam achou nelle fequer huma Eftrella: pois dia que tendo Eifrella pera ver o Ceo, nam teve Ceo em que fe viffe huma Eftrella: dia que fenhoreandotanta Terra, nam foube defterrartanta vaidade: dia q́gozando tantas luzee, , nutasam nelle tantas trevas, nam he dia perfeito pera Deos. No fegundo dia criou Deos o Firmamento no meyo das Agoas: Fiat Firmamentum in medio aquarum. E olhando Deos y. pera as Agoas, \& pera o Firma. mento, vio q́o Firmamento dividiz as Agoas, \& que as Agoas divididas andavam á roda do Firmamento. Pois dia em que o Firmamento avendo por eftar no meyo, de unir as Agoas as divide; dia de tanta defuniam comtantafirmeza; dia em q́a defuniam nas criaturas eftá firme, ou há firmeza na defuniam das criaturas, náo he dia perfeiro pera Deos. No terceiro dia produziráo os prados fuas ervas, os Cien. montes fuas arvores. Germinet terra aap. berbam virentem, éo lignum poniferum. 1. Lolhando Deospera as aryores, \&
pera as ervas, vio nas ervas hums primavera de flores, vio nas arvoreshú Outono de fructos. Pois die q́ cendo nas flores cardes de Abril, tem nos fiuctos manhäns de Setembro; dia em $q$ fe prevertemo mezes, \& confundem os tempos, nam he dia perfeito pera Deos No quarto dia criou Deos o Sol, Lua, \& Eftrellas: 2 Ef Efrcllas, \& Lua pera alumiarem a noite, \& o Sol pera illuftrar, \&\& affermofear o dia. Fecit Dess dro Luminaria magna, In. Gen. minare maius at preffer dici, Luminare sap: minus ut praeffes notii, of fellis. Es. olhando Deos pera o dia com o Sul, \& pera noite com a Lua, \&e Eftrellas, vio a noite com mais Planetas, \& menos lux que o dia; vio o dia com mais luz, \& menos Planetas que a noite. Pois dia, que fendo tam liberal com a noite nos aftros, foi tam efcaço com a noite nas luzes ; dia, que fendo tam prodigo com o dia nas luzes, foi tam a varo com o dia nos aftros: dia de tantas defigualdades, em que fé dá tanto aquem mereçe tam puuco, como huma noite; \&̌ em que fed́ tam pouco aquem mereçe tanto como hum dia, nam he dia perfeito pera Deos. No quinto diz criou Deos nas Agoas os Peixes, \& no Ar as Aves. Producant aqua Gem. repsile anime vivomtis, ér volatile fuper cap.i terram. E othando Deos pera as ${ }^{\text {a }}$ Aves, \& pera os Peixes, vio os Peixes cortando as agoas, vio as Aves ferindo os Aree, vio os Peixes nas Agoas com efcamas, vio as Aves pellos Aresem bandos. Pois dia em que os Peixes cortam o mefmo elemento quelhes da vida; dia em que as $A$ ves ferem a mefma regiam que as fuifenta; dia em que nas Agoas fendo sam puras viB vem
vem criaturas tam efcamadas; dia que nots Ares fendo tam ferenos reynam criaturas tam banddeyras, näo he dia perfeito pera Deos. No fexto dia criou Deos em primeiro logar todas as efpecies dos Animais; én fecit Deus seffias terre. E no fegundo, fahiu a luz com o Homem; creavit Deus Hominem. E olhando Deos pera oHomem, \&z pera os Animais, vio que todos os Animais oliavam pera a Terra, \& que fó o Homem punha os olhos no Ceo; vio nos Animais o fer de bruto, \& vio ne Homem a luz da rezam. Pois dia em que a rezam vindo au mundo pera fer Senhora, fegue a brutalidade como Serva; dia em que a brutalidade nafcendo no mundo pera Serva, precede no lugar á rezam como Senhora; dia finalmente em quetantas criaturas fazem cafo da Terra, fazendo húa fódo Ceo cafo, nam he dia perfeito pera Deos. Só o dia feptimo foi pera a folfa Divina tempo perfeito, porque fó nelle achou Deos a perfeiçam toda junta; docens in eo omnia effe perfecita. E avendo tanta perfeiçam no dia feptimo, poriffo no feptimo dia, como no tempo perfeito, cantou Deos a fanctificaçam de fuas criazuras Benedixit diei Septimo, ér fanctificavitillum. Docens in eoomxia effe per${ }^{1}$ feeita.

Suppofto pois que o tempo perfeito he o tempo mais habil pera Deos cantar noffa juftificaçam, definamos a perfeiçam defte tempo, \& logo cahiremos na rezam, porque he mais habil o tempo perfeito. O tempo perfeito em fensido politico, he o tempo das prosperidades; o tempo perfeito em sullegoría efpiritual, he o tempo das
tribulaçoens. Defta forte coftue mam definir o tempo perfeto os efpirituzes,\& politicos; mas ocerto he, que nem as tribulaçoens, nem as profperidades fazem fer o tempo perfeito: Começemos pello tempo das profperidades. Que profperidades nam gozousalamam nos annos de fua Monarchia? Omnia que defideraverunt oculi Eccl. mei, non negavieis. E comtudo pe-cap. zando o fabio Rey em fiel balan- 2. ça fuas profperidades, àchou nellas muito engano, \&z afflicçam. Vidi in omnibus vanitatem, er affuctio- .niar nem. Que profperidades namteve Baithazar no tempo de feu Imperio? Bulthazar Rex fecit grande con- Dans. vivium. E com tudo, no mefmo cap. tempo que efte Principe celebra- 5. va fuas dittas, nam faltaram tres dedos que lhe fulminaffem fentença de fua defgraça: Mané Techél Pharéz, én eádem nocite interfectus est Balthafar. Que profperidades fenam promettia aquelle RicodoEvangelho? Anima habes multa bona pofita in annos plurimos. E com tudo em huma noite fe malograram fuas efperanças. Stulte hàc noolte animam Lue: tham repetent à te. Pois fe as rique- capo. zas do Avarento acabaram tam 12. mal, fe as delicias de Balthazar tiveram tal fim; fe as profperidades de Salamam foi tudo afflicçam, \&z engano, nam he logotempo perfeito o tempo de profperidades.

Paffemos ao tempo das tribulaçoens. Que tribulaçoens nam padeçeo Phará com feos vaffalos em tempo de Moyzes? digamno as repetidas pragas do Egipto. Per- Excufit Dominus omne Primogenitum in od. terra Egipti, à Primogenito Pharaonis, cap. qui in folio ejus fedebat, ufque ad Primo- I, genitum cabtiva, qua orat in carcere.

Mat.
nit Herodes Rex turbatus est, esp omaquereofolima cum illo. E avendo Herodes a toda piedade, o provo caram a todatyrania. Et mittensoccidit omnes pueros, qui erant in Betblem. Que tribulaçoens nam experimentou o mao Ladram, pofto infame, $8 x$ violentamente rio rigurofotormento de huma Cruz' Salvum factemet ip from, esros. Eavendo a violencia d'aquelles tormentos de lhe enternecer a alma pera reconheçer naquella ultima hora a.Chrifto, o acabou de preverter pera fe por a blafphemar de Chri-
Zuc. Ro na aquella hora. Uius ainterm de
eap. bis, qui pendebant latronitus: bla $P_{\text {Phe }}$
2.3. mabat eum. Pois fe as penalidades do mao Ladram, affi o reduziram da companhia de Cirrifto ás temeridades de blafphemo; fe as perqurbaçoens de Herodes, affi o trocaram de Rey em tyrano; fe as tribulaçoens de Pharaó, affio fizeram de grande Monarcha grande rebelde: nam he logotempo perfeito otempo de tribulaçoens.

Em concluzam, Senhores, fabeisqual he otempo perfeito pera Deos cantarajuftificaçam de fuas criaturas? he aquelle em que fuas criaturas fabem follicitar fua graça, \&xpedir fua mifericordia. Pera abono do penfamento dous Apo. folos, \& hum Ladram, nos hamde dara prova. A Dimas affegurou Chrifto eftando na Cruzo

Paraizo: Hodie mecum evis in Paytor Lut. difo. A Sam Joam, \& a Sam-Tia- cap. go, prometteo o mefmo Senhor $223^{\circ}$ participaçam de feu Calix: Calicem quidem meum bibetis. E que re zamteria Chrifto pera dar ao bom Ladram tam real feguro; \&r fazer aos dous Apoftolos tam magnifica promeffa? Por ventura feria por ver ao bom Ladram atribulado, \&ferem os dous Irmãos dos mais familiares, nada menos; porque fe eftes dous A poftolos merecefo femo Calix por familiares, tam bem a Pedro por familiar fe daria - Calix; fe Dimas ouveffe de en trar no Paraizo por atribulado, tambem Gettas por atribulado en e traria no Paraizo: Qual feria logo a rezam? A rezam foi, porque Dimas naquella occaziam foube pedir a Chrifto mifericordia: Doo mine memento mei. E os dous Apoftolos entendendo que Chrifto era Rey, fouberam follicitar fua graça: Dic uit fodeant bi duo fliii mei, Maz ? unus ad dextram tuam, ér unis ad fini cap. firam in Regnotuo. Evendo Chrifto ${ }^{20}$ aos dous Apoftolos, \& a Dimas follicitos de fua graça, \&r mifericordia, por iffo fegurou a Dimas - Paraizo: Hodie mecum eris in Pa radifo. Por ifto aos dous Irmáos prometteo a participaçam de feu Calix: Calicem quidem menm bibetis. Se queremos ouvir cantar a Chrifto facramentado o tonilho de noffa juftificaçam, faibamos com os dous Apoftolos follicitar fua graça, \& pedir com Dimas fua mifericordia, porque fó efte he - tempo perfeito pera Chrifto pofto na Cruz, \& no Sacramento cantar noffa juftificaçam. Admiravelmente o diffe hum Moderno da Seraphica Religiam de Sam

Frs. Francifco; Scientiam cantandi compo3er. fuit Cbriftus Dominus in Cruce, ór in Ant. Sacramento. A Chrifto pofto na Ser- Cruz, pedio Dimas mifericordia; pen inno Calix do Sacramento follicita-Chro-ram os dous Apoftolos a graça de molog. Chrifto: pois poriffo Chrifto da Ew- Cruz, \& do Calix do Sacramenchar. to, cantou a juftificaçam de Dimas, \&e dos dous Apoftolos Scientiam cavtandi compofuit Chrifus Dominus in Cruce, ér in Sactramento. Hodie necum eris in Paradifo. Calicem quidem meum bibetis. O como me pareçe quando hoje vejo chegar eantos áquella meza da graça, \&\& -quelle trono de mifericordia, que áquelle Deos folfifta vendo a perfeiçam com que chegamos, eftá cantando d'aquelle trono, como em tempo perfeite, a foberana lerra de noffa jultificaçam. Cantabiles mibrerant $j$ uffificationes swe.

A fegunda propriedade da folfa Divina, he cantar Chrifto notempo imperfeito noffa juftificaçam. Noffa juftificaçam no tempo imperfeito? notavel propriedade! E qual he efte tempo imperfeito em que Chrifto facramentado fe poem a cantar ñoffa juftificaçam? $O$ tempo imperfeito he aquelle em que os homens efquecidos de Deos, vivem fegundo os abuzos do mundo: \& na verdade que fe em algum tempo viviam os homens fegundo osabuzos do mundo, efquecidos de Deos, era paruicularmente neftes tres dias; porque nelles andava no mundoa inzemperançatam libettada, tam licencioza a torpeza, tam defafosado o homicidio, \& tam atrevida a blafphemia, como fe no mundo nam ouveffe Deos pera os Homens. E querendo efte otem:
po imperfeito, fe ponha Chrifto a cantar noffa juftificaçam nefte tempo! Eftremada mifericordia! Que Chrifto cante noffa juftificaçam no tempo perfeito, a mefma perfeiçam do tempo pareçe que o pede : mas que no tempoimperfeito, quando tudo fam offenças de Deos, fe ponha Chrifto a cantar noffa juftificaçam ; ifto he o que maisme admira! La fe efcuzavam de cantar os Ifraelitas com os incommodos do tempo de feu cativeyro: Quomodo cantabimus canti- PJalo cum Domini in terra aliena? Porem Chritto das proprias imperfeiçoens do tempo toma motivos pera nos cantar mifericordiofo, porque como em todo tempo dezeja efte Senhor noffas melhôras, por ifto fe poem a cantar noflás melhôras athe no tempo imperfeito. Pera muzico del Rey Saul bufcaram os cortezäos a David paftor : \& em que tempoimaginais que cantava David paftor a el Rey Saul? Ouvi a Efcriptura. 2uandocunque/piritus Domini malus arripichat Saul, David tollebat cytharam. Quando o Demonio melanconizava a Saul, ou quando Saul obrava como hum Demonio, entam the tangia, \& cantava David. E porque rezam nam cantava David a Saul tambem noutro tempo? Porque a folfa de David tinha fico buifada pera melhorar a Saul: Providete ergo mibi aliquem bene pfalentem. Epera que Saul ficaffe perfeitamente melhorado, era neceffario que eftiveffe primeiro imperfeitamen. te convalefcido. Quandocunque Jpiritus Domini malus arripiebat Sawlo David tollebat cytbaram. Nos traftos d'aquella cythara fe moderavam. os tratos que o Demonio dava a. aquelle
quuelle coraçam; nas cordas, \&c efpelho d'aquelle inftrumento fe defatavam os laços, \&e defapareciam as ancias que padecia aquella alma: finalmente, nas perfeiçoens da folfa de David, fe melhoravam as imperfeiçoens da vida de Saul. David tollebat cytharamis ór refocilabatur Saul, ơ leviius habebat.

Se ao prezente nos achamos no eftado imperfeito da culpa, ouçamos as vozes d’aquella Divina Cythara, que Cythara chamou Clemente Alexandrino ao Divifas imperfaiçoens terám melhoría com as confonancias do Filho de David fendo Cythara; Corpus Cbrifi Cythara eff. Nam nos acobardem noflos deffeitospera deixarmos de entrar naquella CapelJa: nam nos detenham noffas culpas pera nam ouvirmos aquelle Senhor, porque fe o tempo de culpados he pera nós tempo imperfeito, tambem Chrifto notempo imperfeito, fabe cantara culpados. 2woniam Dominus 7 E SUS in qua noče tradebatur, accepit panem. O Senhor JESU, diz Sam Paulo, notempo que os homens oentregavam nas măos da morte, cantou no Sacramento entregandolhes com fuas máos o pam da vida. $A c-$ sepit panem, Ón gratias agens fregit, ©o sixit accipite, ér manducate. Otempo em $\bar{q}$ Judas vendeo a Chrifto, por mella cometter o mayor facrilegio, foi tempo imperfeito, ifto quer dizer em boa grammatica, otradebatur. Mas eftandoJudas culpado no tempo imperfeito, neffe
mefmo cantou Chrifto no Sacrã mento a Judas culpado. In qua 1. ad noíc erradebatur, accepit panem ér gra- Cor. tias agens. Se achamos em nofras cap. confciencias, que temos grave-1 M. mente offendido a Deos, procuremos o perdam de Deos em quanto he tempo; nam nos deranime fer otempo imperfeito, porqueo dia das mayores offenças, he pera Chrifto a occaziam das mayores mifericordias. Muito grande foi a offença que lá fez a Chrifto á quelle Soldado, quando lhe abrio olado com huma lança: Lanceâ la- Ioan tus ejus aperuit. Poremadvirti, que cap. quando por aquella lança, avia de 12. correr hum rayo de fogo, que o abrazaffe, fabemos que defceo hum rayo de luz que Jhe deu vifta; no tempo que o Soldado cometteo a offença contra Chrifto, moftrou Chrifto fua piedade so Soldado; quando aquella lança por deshumana, avia de abrir a porta aos caftigos, ertam fez caminho a Chrifto pera as mifericordias. De latere Chrijtiexierunt Sacramenta. Procedamos, pois no tempo imperfeito pera com Deos facramentado, do modo que Deos facramentado fe ha pera com nofco no tempo imperfeito, - qual vendo neftestres dias a devalfidám de noffas folturas fe metteo por noffo amor nas prizoens d'aquella cuftodia, na efphera d'a. quelle chriftal, \& no circulo d'a. quella Hoftia, peraque fazendo nós pauza em noffas imperfeiço. ene, o ouviffemos cantar d'aquella Hoftia a boa fortuna de noffa juftificaçam. Cantabiles mibiberant ju* fiticationes tur.

A terceira propriedade da folfa Divina vem afer cantar Chrifo
noffa juftificaçam no tempo de premeyo, E qual vos pareçe que feráo tempo de premeyo na lolfa Divina? Expliquemolo pera melhor intelligencia pello tempo de premeyo da folfa humana. O tempo de premeyo na folfa humasa, he aquelle que contem em fi - tempo perfeito, \& imperfeito: de maneira, que do tempo perfeito, \& imperfeito, fe compoem na folfa humana 0 tempo de premeyo; pois effer mefmo vem afer otempo de premeyona folfa Divina. O tempo em que nos homens fe acha a perfeiçam, \& im perfeiçam juntas, quero dizer, o sempo em que andamos de meyas com Deos, \& com o mundo; em que fervimos as vaidades do mundo, \& a graça de Deos; em que amamos a virtude nam foginda dos vicios, effe he na folfa Divina Qtempo de premeyo. E a ifto he que ehamam tempo? chamarat the eu temporal, ou tempeftade: Temporal, outempeftade? Si; \& tam cruel, que no Ceo, \& na Terra, tem feito naufraga" as mais bellas criaturas. No Ceo criou Deos em hum inftante os Anjos em graçá, \& ol hando Luzbel pera ą fermozura de fua graça, no fegundo inftante affeou a fermozura de fua graça com a vaidade que teve defua fermozura : ajuntoufe naquella celeftial belleza ${ }^{\circ}$ primeiro, \& o fegundo inftante; $a$ inftante da graça, \&ะ o inftante da vaidade. Eo mermo foi ajuntarle em Luzbel a vaidade de fua fermozura, com a fermozura de fua graça, que levantarfe no Ceo hum temporal, em que feperdeo aquella vaidade, ot foi a pique squella fermozura, Verumbanmen and
infernum detraberis in profundum txai: Eforo diffe profticamente Ezayas, def- cap. crevendo o tempo da perdiçam 14. dos Anjos: Vedelá fe o tempo de premeyo he temporal, ou heiempo?

- Na Terra criou Deos tambem a noffos primeiros Pays com toda a natural, \& fobrenatural gentileŽ, \& fazendoos Senhores do Para:zo, lhes mandou fobpena de moreeque nam comeffem da Arvore da vida; to quacumque die co- Gex? meders ex eo morre moriérica Nefte tempo começou a a oprar o demonio, que nas Divinas letrás fe inticúla elpirito de tempeftades; Pirizus procellaram. Eivelicjando a hum cortar com a furioza briza da tentaçam aquelles primeiros dous baixeis da naturez humana, cothendo o pomo da arvore, quando aviam de recolher as vellas de fua prefumpção, forào dar ácofta miferavelmente na Arvore da vida. E com $q$ Scylla ou Carybdes encontraram na Arvore da vida aquelles dous baixeis? com asexperiencias do bem, \& do mal: Sci- Gera? entes bonum, © © malum. Etanto qué capo noffos primeiros pays tiveram no mefrinatempodobem, \& do mal experiencias, crefceo de forte a tempeftade, que entre o bem, \&t omah, vieram a naufragar noffos primeiros pays. Dezeftrado nall fragio! confideray agora, feotem ${ }^{2}$ po em que andamos de méas comz Deos, \& como mando, em que firvimos as vaidades do mundo, \&a graça de Deos; em que dezejamos o bem, fem fogirmos do mal ${ }_{2}$ vem a fer pera nos tempo, out fevem a fer tempeftade? Terrivel tempertade he o tempo de premeyo! mas que muito que reja
terrivel pera as criaturas, quando pera a mefmo Deos he terrivel.
Notempode premeyo eftava aquelle Bifpo de Laodicéa, quanido examınandolhe Chrifto a vida,o achou entre o calor da fanctidade, \& a frialdade da culpa, tibio no Apo- efpirito: Scio opera tua, quianec frical. gidus, neccaliduses, fed tepidus. Ede cap. que modo fe ouve Chrifto naquel-

3. le tempo com efte Bifpo? Diza Efcriptura que naqueile tempo
Caf- commeçara Chxifto a enjoar : ine
fana. cipiam te evomerecex ore meo: Naufod apud compellente. Acrefcenta Caffiano.
Til- Naufeácompellente! Comoaffi?en-
man. joar fuppoem tempeftade, pois fe Chrifto começou a enjoar naqueHe tempo, que tempeftade avia naquelle tempoque fizeffe a Chrifto enjoar? Sabeis qual o tempo de premeyo em que Chrifto at chou aquelle Bifpo? Aquelle Bifpo vivia muito defcuidado da perfeiçam de feu eftado; ferviaffe da volta do Bago pera recolher, \&racquirir; nam ufava da rectidam do Bago pera bem obrar, \& proceder: vigiava o rebanho de Chrifto fó a fim delhe tofquiar alăm. 'Apoo Quiadicis quod dives fum, ér locuplecal. Dzatus. Avendo por rezam de feu cap. officio de attender a curar a ron3. ha do rebanho de Chrifto; pera os vellos da lám era vigilante, \& pera vigiar o bem das ovellas era miferavel. Et nefocis, quia twes mifer; ér miferabilis. Nemtinha calor intenfo pera a virtude, nem frialdade intenfa pera o vicio Afficomenta o lugar o Doutiffimo Ala-Cor- pide, de minha Religiam fagrada: nel. Tepidus est (diz elle) qui inter virAlap.tutes, ér vitia fluiunt. E vendo in $A$-Chrifto fluctuaf aquelle Bifpo en* pocal. tre a virtude, \& o vicio, poriffo
começou a enjoar naquelle tem: po, comofe foffe tempettade Sed quia tepididuses, nee frigidus, nec calidus. incipiam ze evomere ex ore meo. Naufead compellente. Notai bem fe he pera Deos terrivel tempeftade, o tempo de premeyo? No meyo do bem, \& do mal, perdeo Adam, \& Eva o Paraizo, \&s naufragou todo o genero humano. Entre a fermozura da graça, \&z a vaidade da fermozura cahio do CeoLucifer, \&e deu á coffa a terceira parte dos Anjos. Se andarmos ded méas com Deos, \&com omun. do, ou avemos de naufragar com Adam, ou nos avemos de perdet comLucifer. E quando por mio fericordia d'aquelle Senhor nos nam percámos, ao menos com noffas tibiezas avemos de fazer enjoar aquelle Senhor. O Deos nos livre por fua mifericordiade tal fatalidade!
Ohhai, Fieis, na Philofophia de Ariftoteles, o vicio, \& a virtude entram no mefmo Predicamen. to Na Philofophia de Chrifto nam podemí entrar no Ceo a virtude, \&z o vicio. D'aquellas dez Virgens do Evangelho, finco fe perderam, \& finco fe falvaram; falvaramfe finco por prudentes; \& perderante finco por loucas: nas finco prudentes entrou a ca: ftidade, \& a prudentia no CeO , porquetudo era virtude. Nasfincoloucas nam pode entrar no Ceo a caftidade, \& a louquice, porque era virtude \& vicio; huma pureza com louquice, he huma perfeiçam mifturada; huma caftidade com prudencia, he huma perfeiçam fem mifturas: Huma per* feiçam fem mifturas, he pera o Ceohumaferenidade; huma per-
feiçam
feiçam mifturada he huma rempeltade pera o Ceo. pallida Lura pluit, rubicunda flat, alba serennat. (diffé hum Poeta.) A Lua quando fe vefte de amarello, prognctica chuva; quando fe traja de vermelho, adivinha vento; quando re galantea de branco, profetiza bonança. E que proporçam tem a bonança com obranco da Lua? que difconveniencia ha no amasello, \& vermelho da Lua coma bonança? Direi. A cor branca he huma cor fem mifturas; a cor vermelha, \&x amarella, he huma cor mifturada: Huma cor miftufturada, he perao Ceo hum diluvio; palida Lana pluit. Huma cor mifturada, he pera o Ceo huma sempeftade; rubicunda fat. Huma cor porem fem mifturas, he huma Serenidade pera oCeo; alba ferenat. Como avemos de ter ferenidade na vida, fe trazemos a vida tam mifturada de vicios? fe no coraçam que devia fó fer affento de Deos, anda o Demonio tam de affento, como nam avemos de padeçer tempeftades i comonos nam avemos de perder na morte, fe andamos de méas com Deos, \& com o Diabo na vida? Sabeis em que tempo fe perdeo Judas? No tempo de premeyo : recebeo Judas o Divino Sacramento, \& entrou logo o Demonio no coraçam de Judas; cum jam diabolies miYoan. fiffet in cor. E eftando o coraçam
sap. de Judas entre Chrifto, \& o De-
4. monio, começou o Demonio a levantar tal tempeftade naqueile coraçam, que querendo Judas efcapar da tempeftade, fe refolveo de preffa a alijar fofobrado, projecisis argentecis in templo: Foi apertando mais.a tempeftade , $\&$ dan-
çando Judas por firm a máo a hum cabo, ió hum baraço achou Judas por fim, laqueo fe fufperadir. Deí- Mat. graçado Apoftolo ? Affi acaba rap. quem aff vive, \&8 affa avia de 2 - $2 \%$. cabar neíte rempo o mundo, porque affi viviao mundo nefte tempo. Porem Chrifto magoado de noffa perdiçam vendoo temporal de vicios enıque perigavamos. E a tempeftade de culpas em que nos perdiamos, como outro Sam Telmo mais Divino defte temporal, \& como corpo nam fó fancio, mas fanctiffimo defta tempeftade, appareçe nefte tempo fobrea $\mathbf{e m i}$ nencia d'aquelle trono, zonde pera nos ouvir cantar as grandezas de fua mifericordia, fe poem hoje 2 folfear as venturas de noffa juftificaçam. Cantabiles mihi erants juffificationestua.

Temos ouvido as propriedades dafolfa Divina, \& a voz com que Chrifto facramentado celebra em todos os tempos noffa juftificaçam. Ouçamos agora as condio çoens da noffa muzica, \& as correfpondencias do noffo echo em gratificar a mifericordia Divina。 Cantabiles mubie erant jufificationes tue. Louvada feja Deos meo voffa mifericordia. Efte he o echo que correfponde hoje á voz de Deos da parte co honiem; \& efta vem a'er toda a muzica humana Ora vamos examinando as condiçoens da nofla muzica. Todaz muzica pera fer toa hade conftar de boas vozes. E que condiçoens hade ter huma voz pera fer boa? Se preguntares aos muzicos efte ponto, ham vos de aponar entre outras, tres condiçoens. A primeira, que feja a voz entoada: Segunda, q̧ cja compaliada a voz: Ter-

Terceira; que faiba dar valia as figuras. Eftas fam as condiçoens que fe pedem pera a voz fer boa nia muzica; \& eftas avia de ter pera bem a noffa voz. Mas ainda mal que na noffa muzica nam tem a noffa voz eftas condiçoens; \& \& por faltarem eftas condiçoens á nofla voz, poriffo nós nam fabemos gratificar as mifericordias de Deos; \& porifo Deos nam canta muitas vezes noffa juftificaçam.

Vejamos na falta da primeira efta verdade : Duo homines afeende-
cap. runt in templum ut oratent, unus Pba-
18. rifaus, ér alter Publicanus. Dous homens (diz Chrifto) entraram no templo pera cantar a Deos fuas mifericordias, a faber, hum Pharizeo, \&x outro Publicano. E de que modo cantava o Publicano 2 Deos? Ouvi a fua voz: Publicanus à longe' fanss, percuticbat pecturs fuum dicens, Dens propitius offo mibi peccatori. Senhor (dizia o Publicano tende mifericordia de mim: Гal erà a voz do Publicano. Equal era a voz com que cantava o Pharizeo? 'Ouvi tambem a fua voz: Pbarifaus flans hec apud fe orabat, Derss, gratias ago tibi,quia non fum focut cateri bominum, velut etiam bic Publicanur. Senhór, bemdicta feja vofla mifericordia, porque nam fou como efte Publicano. Preguinto, \& cantando eftes dous homeris defta forte, que he o que foccedeo a feftes Xous homens? Agora ouvi a Chilito: Dico vobis defcendit Nic juflif catus in domums fuam ab illo. Sabeis que foccedeo, que cantando o Pharizeo, \& 0 Publicano as mifericordias de De-- 0 os; Deos nam cantou a jurtifica-- Cgam do Pharifeo, fenam do Rub.
licano; defendit hic jusfiffcateres. Cob mo pode fer? fe ambos cantaram $2 s$ mifericordias de Deos, porque nam cantou Deos a jufificaçam de ambos? Porque Cantando am bosa Deosfuas mifericordias, entoou a voz do Publicano, \&r def entoou a voz do Pharizeo. En toou a voz do Publicano, porque fó cantou as mifericordias de Deos: Deus propirius effo. Defentoou a voz do Pharizeo, porque cantando as miferiwordias de Deos, murmurou juntamente do Publicano: Deus, gratias ago tibi, quiz non fum velus etiams hic Putlicahus. O Publicano, no entender de Sancto Agoftinho, foube cantar, porque entoou, in hoc ipfo quod San. fonuit. O Pharizeo, no fentir de Aug. Sam Joam Chryfoftomo, porque fer. murmurou, nam foube entoar, 8 . quoniam ip fum vituperavit, abiit om- San. aibus amijis. E por nam faberen- Chri toar a voz do Pharizeo as miferi- fofo. cordias de Deos, fem vituperar hono. - Publicano; poriffo Deos can-3. tou a juiftificaçam do Publicano, \& nam do Pharizeo: Def endis hic juffificatus abillo.

Tam prejudicial como ifto he pera o homem o vicio da mura miraçan; pois fo por cauza da murmuraçatm nam juftificou Deos á efte homem. Virá Igreja dar graças a Deos pellas mifericordias que nos faz, iffo he fer muzico entóado; vir a Igreja múrmurar das vidas alheas, ifro he fer defentoado mužico: huma voz mur. muradora he pera Deos huma voz defentoada. Ah comotemo Sonhores, como temo, que negue Déos a efta Cidade fuas mifericordias, pello mintito qque fe mure muss
mura nefta Cidade! nefta Cidade andam os muzicos, \&\& os murmuradores a competencia : nam zeram os pobres dos muzicos gancho pera cantarem, mas á os murmuradores pera detrahirem nunca lhes falta gancho: averá nella poucos deftros na folfa, mas finiAtros nas vozes nam ha poucos; ha huns que tem boa lingoagem, \& ha outros que tem muito má lingoa. Quereis vós ouvir murmurar, como dizem, muito de re mi fa fol? Orademos hum pafféo áCidade, Entray pella rua dircita, \& vereis quantas bocas tortas achais nella. Parai hum pouco na Quitanda, \& ouvireis o muito que alli fe dezentoa, pello muito que aliife murmura. Sabeis porque fe chama Quitanda? ouçam todos a Sua definiçam; chamaffe Quitanda pello muito que alli fe quita, \& pello muito que alli anda. Mais claro; chamaffe Quitanda, nam fo pello muito que a fama alhea alli anda, renam pello muito que fe quita alli da fama alhea : alli fo fepultam vivos, \& defenterram mortos; alli fe profana o fagrado que paffa, \& alli fe culpa o innocente que nam appareçe; alli a fidelidade he ladroiçe, \& a prudencia indifcripçam; alli a rectidám da juftiça, he eftratagema do interefle; \& os lanços da ambiçam, fam omelhor contraponso do negocio : alli o que vive mais retirado, he o que anda alli mais mordido; alli fe infama a yiuva, fallafe mal da cazada, \& defcompoemfe a donzella. Valente derentoar! Eu cuido que fe nefta Cidade celebraffe Abrahamodiadofeolzacilzacodia
do feo Jacob; Jacob o dia do fed Benjamin; David o dia do feoSa. lamam : que a Salamam, \& 2 David, a Benjamin, \& a Jacob, a Jacob, \& a Izac, a lzac, \&ra Abraham aviam de por pafquins os murmuradores? Ha mayor maldade! ha mayor fem rezam! que nam polfa hum Pay tam honrado como Abraham, celebrar o dia de hum Primogenito como Izac fem nota? Athe qui enveja! que nam pofla hum Pay cam illuitre como Izac, celebrar odia de huma morgado do Ceo, como Jacob, fem cenfura? Athe aqui paixam! que nam poffa hum Pay tam a4 mante, como Jacob, celebrar o dia de hum Filho amado, como Benjamim, fem murmuraçam? Athe aqui máslingoas! que nana poffa hum'Pay tam grandiofo, como David, celébrar o dia de hum Filho difcreto, como Salamam, fem que the ponham parquins? Athe aqui má vontade? Ah Senhor, que poucu gratifio cam voffas mifericordias eftas vozes? Que mal agradeçem eftes echos voffas piedades! Dirmeheis que muitos deftes, com fua má vida, \& coftumes, dam granio de materia pera a murmuraçamo Seja embora, Senhores, mas pergunto, \& pellos outros ferem Puba licanos, avemos nos de fer Pharizeos? pellos outros nam viverem bem, avemos nos de fallax mal dos outros? ffo nam, (diz Sam Joam Chrifoftomo) porque ainda que tudo iffo feja affim, Divo nem poriffo nos livramos de cul. Chrit pa. Nequis boc mibib dicat, nam $\mathrm{Si}_{\text {i vera }}$ Jofo loquens s maledixeris, etiam hoc esi crio, homo men. Qlhai, aquelle Puplicano, 30 V2
*al o mermo que peccador, \& por chamar o Pharizeo peccador ao Publicano, non fum velus etiam? bic publicanus, por effa cauza nam juftificou Deos ao Pharizeo, defcendic bic jufificatus ab illo.

Confolemie pois os murmurados, $\&$ e confundamfe os murmuradures; porque fer efte ou aquelle murmurado na Republica, bem pode eftar com muita innocencia; mas nenhuma innocencia pode aver em quem na Republica he murmurador. Attente cada hum pera fi; \&er veja lá como falla, porque ordinariamente em huma Republica, cada hum fala comoquemhe. Entre grandes vivas \& aclamaçoens eftava o Pcvo de Deos idolatrando o Bezerso, \& ouvindo Jofué as aclamaçoens do Povo, diffe que the paseciam eftrondo de guerra, Tlupugas andijfur in caftris. Ap-
picou Moyzes o ouvido, \& re-
32. Solveo que nam era eftrondo de guerra, fenam vozes de muzicos; Non eft clamor adhortantium ad pugnam, fed vocem cantantium ego audio. Valhame Deos, fobre a merma couza tam diverfos pareçeres? Eiftrondo de guerra, \& yozes de muzicos pode, fer a mefma couza? Si: que cada hum falava na materia como quem era. Moyzes falou como quem cra, porque falou como muzico, secinit Moy fes. Jofué falon como quem era, porque falou como Soldado, vir bellator. A Moyzes como muzico, tudo the parecia folfa; vocem canzantium ego sudio: a lolué como Soldado, tuco fe the reprefentava batalha chlatats pugne audithr in saftho. Sobre a metma couza ou-
yeram tam diverfos pareçeres; porque cada hum fallou na materia como quem era: Se nos prezamos de bem nafcidos, name moftremos no fallar 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, 8 nam formemos as vozes do Pharizeo; porque fe formarmos do Pharizeo as vozes, mal poderam as noflas vozes gratificar, como he bem, as mifericordias de Deos; Cansabiles mibi errang juffifcationes tue.

A fegunda condiçam da noffa muzica em gratificar as mizericordias de Deos, he que feja ${ }_{2}$ nolla voz compaffada. Equal he a vozcompaffada na muzica pera Deos? a voz compaffada, he 2quella que regulada pellos movio mentos da máo correrponde igualmente a outra voz: \& pella noffa voz nam correfponder igualmente a voz de Deos, poriffo nós nam fabemos gratificas as mifericordias de Deos, \& porifo Deos nos nam communica fuas mifericordias. Ćhegou certa noite aquelle Divino muzico dos cantares, a dar huma muzica as portas da alma Sancta, \& querendolhe communicar fuas miferiricordias, pedio que the abriffe a porta, Apers mibi. A eftavoz re- Cañ fpondeo de dentro aquella alma, tic. ercuzandofe que tinha os pescap. Javados, Lavi pedes meos. Ouvio 8. Chrifto efta voz, \& logo fe auzentou, At ille declinaverat atg tranSierat. E porque cauza fe auzentou Chrifto ouvindo efta roz? ( C2 por:
porque efta voz nam corréfondeo igualmente á voz de Chrifto. Notai, a yoz de Chrifto cantou á alma Sancta em tom de Mi, aperi mibi : a voz da almásancta correfondeo a voz de Chrifto em tom de Lá, lavi pedes meos. Chrifto bateo com a máo, \& pedio com a voz; a alma Sancta correfpondeo com a voz, mas nam abrio coma māa. A voz de Chrifto foi voz compaflada, porque fe regúlou pella máo no bater; a voz daalma Sancta por fenam regúlar pella mão no abrir, nam foi voz compaffada; \& por nam correfponder igualmente a voz d'aquella ahmá á voz de Chrifto, poriffo Chrifto fe auzentou lem communicar fuas mifericordias aquella alnna; at ille declinaverat atque tranjierat. Quantas vezes fe zuzenta Chrifto das noffas portas, por fe ver mal corréfpondido das no las vożes? Batenos á porta o pobre, (figura de Chifito) \&epedenos a ermola com a mão, \& com a voz, \& nós réfondemof the com a voz fem lhe dar a efmola com a mả̃; o pobre pedenos por amor de Deosa efmola, peraque Deos por ella nos perdoe; \& nos pedimos ao pobre, que nos perdoe lem lhe dar a efmola, Chrifto no pobre regúla a voz no pedir com a máo no bater; \& nos ef ompaflamos a voz no rerponcer, coma máo em nam dar: voze pera o bem, \& máos pera o mal, fam vozes defcompaffadas: fam voze de Jacob com măos de TEAL e tenos roins matos, \& Buás ozes, ou más vozes \&\& bbas chialos, comparemos as vozes com A0 maxios \& as máos com as vozes,
\& logo faberemos gratificar as mifericordias de Deos com voz compaffiada.

Aprendamos de Chrifto facramentado a compaffar as vozes com as mãos. Inftituio o Senhor o mylterio da Euchariftia: \& de que modo o inftituio ? o Texto dos Evangeliftas diz que com as Mas, māos, \& coma a voz; Accepit panem, cap. ón gratias agens. Et gratious ageass, eis 16. ahi a voz; accepit panem, eis as Maro mãos: com a voz deo o Senhor cap. graças que valo mefmo que can' $14{ }^{\circ}$ tar, com as máos fezo compaffo, Luco quando benzeo, \&r partio o pàm: cap. Compaffoll a voz com às máos na 22. inftituiçam do Sacramento, pera I. ad nos enfinar, que no Sacramento Cor. fabia cantar noffa juftificaçam eap. com voz compaffada. Ifto he o I I que Chriftofez na primeira meza da Euchariftia; \&x ifto he o que nóstambem avemos de fazer pera chegar dignamente áquella meza. Já diffe como ao Divino Sacramento chamava Clemente Alexandrino Cythara, Corpus Chrijti Cythara est:Suppofta efta allegoria, ouçamos agora hum pouco pera nofla doutrina, como as vozes ous echos defta Divina Cythara correfpondem igualmente ás noffas vozes. Fallay Senhor, dizei foo berana Cythara; terá nefta Cidao de o Eccleziaftico mayor affecto ao profano da vida com que efo candaliza, que ao fagrado do eftado em que avia de dar exemplo? Ouvi todos como refponde o echo da Cythara a compaffo, Si terá. Terao que he Paftor mayor cuidado de bufcar o pafto pera fi, que de dar ao voffo rebanho o devido pafto: Tera mais cuidado de tira* cone
com fua ambigam ofato as oven Thas, que de repartir com as tooflas - velhas do feo fato? Si tera Tera - que he Prégador mayor dezejo de dizer conceitos na pregaçam pera que o gabem, que de fazere auditorio da pregaçam conceito peraque fe emende? Sitirá. Pois faiba o Prégador, entenda o Ectcleziaftico, \& refolvare o Paftor, que fe a Divina mifericerdia os levantoua effa dignidaderque o brando aflineiffa dignidictles, nanh Fabem correfóndeflá Divina mil fericordia. Fallay Senliort, dizei foberana Cythara, TefáneftaCidade o Principe fecula mayor defvelo em procurar as riquezas da terra que acabam, que os thezouros do Ceo que fempre duram? Ouvi: Si terá Therà Julgador mayor refpeito no que the mandam as partes, que ao que the mandam as Leis? Si tera. Tera - Miniffro de Juftiça mayor faciHidade pera fe inclináá á petiçàm de quem intercede que a luftiçã de quem litiga? Sitirá. Pois contheça o Principe fecular, \& perYuadamfe o Julgador, \& Miniftro de Juftiga que féa Divina mifericordia os pôs neffe officio, que obrando affi nefle officio correfondem muito malá Divina mifericordia. Fallay Senhor, dizei foberana Cythara, Terá nefta Cidade o Pay, ou Máy, de familias os othos abertos pera ver os defmanchos da caza alliea, \& fechados os olhos pera oserros da propria? Ouvi: Siterá. Terao Oficial da Milicia mayor deftreza pera as fraquezas de Venus, que pera as valentias de Marte? Si tetá. Terafmalmente cada qualem

Teo eftado o anino mais cezema pedido peta voflas offençass, que refoture pera vollos agrados? "Si terá Pois defenganefe cada qual em feoceftado, que fe nam corre + fpounder igualmente ádivina mio fericordia, quemaico ledo peded rá vir fobre elle ó açoute da Di vina Juftiça. O nam feja affi Deos meot nan féja affi: Pois Senhoz reinam deja affitamben dalnoffa parte, nam feja afficicorrefpondanoos bem átivina mifericordias já quéa Divihamirericordia nos fazitanto bems. Efe áo noffo, Tera, ouvimioscorrefpónder o echo d'aquellà Divina Cyythara a tam compaffadamenter, Si tefá Tham ben ás vozes com que aquelle $\mathrm{Se}-$ nhor fefteja hoje noffa juftificaçam, jufto pareçe, que ao mefino compaffo gratifiquemi noffas vozes iuás mifericordias: Cansiabiles mibriexara juffificationes twab num ob 1. A terceira;\% \& ultima condiçam đda noffa muzicá, em gratificaras mifericordias de Deos, he que raiba a noffa voz dar valia ásfigu* ras. Equais vem afer as figurasda noffa muzica? Asfiguras da nofla muzica, por onde cantamos nefta vida as mifericordias de Deos; fam as fortunas da Terra, \& as venturas do Ceo: \& pella nofla voz nam faber a valiar as venturas do Ceo, nern dar ás fortunas da Terra a devida valia, poriso nó nam labemos agradecera ${ }^{\text {D }}$ es os fuas mifericordias, \& porifo vimos a perder as mifericordias de Deos. D'aquelles tres convie dados, que fe efcuzaram de virao banquete, figura do Sacramento, diffe Chrifto aquem roprefentava aquelle homem que os mandous $\mathrm{C}_{3}$ con-

Nes
.887
$+1$

Gonvidar que nenbum delles axia de goitur fuas mifericordias, Lnc. figutadas: 日an Cea Nemo illarum wicap. rorum guffabiic cenam meam, $q$ E info 14. parque Senhor? Porque as yozes de todos trea nam fouberans a vat liar as venturas do Ceq , nem idar ás fortunas da Terta 2 devida var lia. Ventura he do Ceo nam per quena fer hum homem chamado áquella Divina meza; fortunas fam da terra todos os bens, \&rap yeres da yida. Ei antepondo a: quelles homens os, bens da vida, aos. regalos d'aquella foberana meza, nam fouberam a valian as vensuras do Ceo, nem darás forturazs da Terra a devida valia A voz doprimeiro efcuzoufe de vir com huma Villa; Primus dixit Villam emi, babe me excuratum. Ha mayor vilr lania! A voz do fegundo efcuzaure: de vir com o perado jugo do mundo, Alter dixite juga boums pmigunangue, habe me exciufatum. Ha mayor villeza? Avoz doterceiro ercuzoufe de sir com huma fer: mofuras jillime divexituxarema duxi, esp dideanpor paffum venire. Ha mayyor fealdade? E que fejam tais os homens que pella fealdade da Terra deixem a fermozura do Ceo !que peliza yilleza das criaturas, per: cam: a Mage flade do Creador! que pella villania domunde malogem a felicidade da gloria! E que mam fabendo defte modo a *aliar as yenturas do Ceop nem dar áá fortunas da Terra a devida zalia, nam faibam os homens agradecer a Deos fuas mifericotdias, \&t venham a perder incontfideradamente as mifericerdias de Dsos: Nemo: illorum vireotum giffation caniom meam: suatimozodezacer
to dos homensf
Na arte da folfa, dizemos Mu: zic̣s que mayor valia tem bums maxima que buma longa; hum breve que hum femibreve; huma minimaque huma feminima; buma figura branca que humafigura preta Eque Cendo ifto aff na rolfadoshomens, fejam sais os homens ma folfa de Deos que pello breve de hum deleite, percam olango de huma eternidade; po: huma minima, ou feminimado mupdo, deixem huma maxima do Ceo; por huma figura preta defprezem huma figurz branca! que haja hoje no mundo Abraham que mais cazo faça de Agar Éco crava, que de Sara Senhora? infame cazo! que haja Efau que mais eftime humigofto que hump Morgado? deprayado gofto! que yiva inda hoje no mundo Adam, que trogue por hum pomo hum paraizolenganofopomo! \& que por hum ponto de intereffe haja ainda Judas que yenda a Chrifo, laftimefo dezacerto dos homens? Defte modo avaliam os homens as figuras da fua folfa? \& pellas avaliarem defte modo, porifo Chrifo fe queixa rentidamente dostormens; \&n norifoos homens perdem ignuzantemente a ChriAo: Ougamos as queixas de Chrifog nefte particular. Diviferumt Jibi Mas?
 miferunf fortem. Queixoule Chrifto $2 \%$ dos homens porque repartindo entrefi, as fuas soupas, (e puzeram a jugar fobre a fuatunica interior, juper veffem meam imifyunt Sortenc. Que feja poffivel , dizianSenher. gue avaliem os homens em tanto \&sbens, temporaes, of eftimemos
efirituaes em tam pouco, que doà bens da fortuna, dos bens exteriores, veffiments med; todos procurem feo pedaço, todos queiram ter fua parte, diviferunt fiti: Eque da tunicainterior, quedos, bensque pertençem a almatodos zomben, todos jogueteem, misen qunt fortem; que fo guardem os bens do corpo com tanto cuidado, \& que os bens do ef pistito aloritquem os homens ahumafortea ou azar de hum dado, miferuat fortem! Grande rèzam de queixa pera Chrifto! Por eftamefmarezam acho eu hoje que fe perdem os homens. Perdeofe Judas. \& porque rezam feeperdeo? perdeofe por eftimar mais o feo dinheiro que a fua falvaçam: \& aonde moftrou Judas que eftimava menos fua falvaçam que ofeo dinheiro? Na forca, onde com a Mat. vida perdeo a alma; Laqueo fe fuf-
sap. perdit: \& no templo aonde lann
27. çou odinheiro, Prejectis argenteisin semplo. Pera falvar ó dinheiro buf cou Judas o templo, avendo fo de bufcar o templo pera fe falvar: fe Judas enforcara odinheiro, \&e fe deixara ficar no templo, podefer que fenam perdera Judas, affi como nam fe perdeoodinheiro; mellhor pofto bufcou pera of feu dinherro, que pera $a$ fua alma: per2 0 dinheiro bufcou o templo, \& pera á alma efcolheo a foréa; avendo de efcolher a forca pera - dinheiro, \&z bufcar o templo pera a alma. Se o voffo dinheiro, Senhores, ou a voffa alma fe ham de perder, percafe antes o dinheiro, \& falvefe a alma; deffe a Deos o que he de Deos, \& a Cezar 9 que be de Cezar. Saibamos as:
valiar as venturas do Ceo, or dar: ág fortunas da Terra a devida, var $\mathrm{lia}_{\text {, }}$ já que humas.\& outras fam 39 figuras da muzica por onde canst tamos, nefta vida as mifericordias
 frcationesture.
Tentro acabado a Pregaçam da folfa 2 हorque fe me acaboula folfa da Pregaçam; quizera ou agorar por eftribilho, \& velta de todar efla letro fazerihuma petigam 2on Auditorio em nome de Cbrifto, \& aprezentar a Chrifto outra petiçam por parte do Auditorio. Começemos pella petiçam de Ghrifto: A Se as voffas vozes ( Ca tholico Auditorio) nam fabem avaliar as figuras na noffa muzica, immitay a Chrifto facramentado na fua folfa, o qual querendo compor pera noffa juftificaçam o profundo myfterio da Euchariftia, efcolheo a figura efpherica da quella fagrada Hoftia, por fer a figura mais perfeita da folfa; fe as voffas vozes nam fam compaffadas, compaffay com a ternura de hum fuftinido as voffas vozes, porque a Divina mifericordia fe obriga muito dehrum fuftinido: Mifereor fuper turbanqquia ecce jam triduo fufingut me. Seas voffas vozes nam fabem formartas entoaçoens, remedeay como bons muzicos as voffas dezenproacoens com aquelle Divino paffo de garganta; Quam dulcia fyucibus meis eloquia tua. Affi o promettem todos fazer,Senhor, \& affi efpero que o façam todos com voffa Divina graça. Mas ouvi agora tambem, Deos meo, a petiçam que por mim vos faz efte auditorio humildemente proftram do a voffas aras. Deos, \&x Senhor noffos
niofo, Creado, ex Redemptof de noffis almas, fe alguns do que me ouvem eftan no termpo per feito, quefo dizer em voffa graça, angmentay voff graça nos q me orivem. Se alguns dós que me ouvem eftarn no tempo imperfeito, quero dizer em voffis offenças, acabemfe voffas offenças nos que me ouvem. Se alguns dos que me ouvern eftam no tempo de permeyo, quero dizer, entre as
verdade do Ceo, srengros do Mundo, defterremfe os enganos do Múndo, \&x prevaleçath as verw dades do Céo nos que meorvem: peraque ouvindovos todos nefte Mundo, fotfear as wentures de fua juftificaçam, Cañatbiles mibici erand jeffificationes zus: Gratifiquern to: dos nefta vida por graça, ơ: na outra por gloria voffas eternas mided fericordias: Cabtabiles mihibirrams jut Alifcationes theo

. otzoxibus ob s3tat iog cesigived
 - $A$ DS DEO. obenamsoci ofino Ficullt de de Fllosolla

 15) EDivetchlo numia s ostiojts 8 रू) rog a aifloll
man assovenflov

- 27 c empopromas a 20. zojisum emod






[^0]
[^0]:    401708

