## AO MVITO ALTO,

 E MVITO PODEROSOREY, E Senhor noffo Dom Ioaõ o quarto do nome entre os de Portugal.

FREY BERNARDODE BRAGA DA ORDEM do Patriarcha S Bento, Prégador jubilado, © Lente em fancta Theologia, Dorn Abbade de S. Sebaftiaô da Bahia na Prouincia do Brazil, nfferece effe Sermaö, que prègou na Sè da mefma Cidade a 18 de Iunho de 1644 em a noua publicaçaö da Bulla da sancta Cruzada.
EM LISBOA.

Por Paulo Craesbeeck. Annn 1649.

$$
L I \subset E N C, A S
$$

VIefte Sermaō que prêgou o P. Fr. Bernardo d Braga, Pregador lubilado da Ordem do Pama cha Sam Bento, \& ná achei ncllecoufa que cacone. noffa Santa Fé, ou Lons coftumes.S. Dominges de Lif boa, 14 . de Dcz embro de 1648.

Er. Fernando de Menefes.

vI efte Sermaō,\& nelle nāo achei coufa algūa c. tra nofla Santa Fé, ou bons coftumes.L isboa, no Conuento da Santifsima. Trindade, em 22.de Dezernbro de 648 .

## O Doutor Fr. Adriaö Pedro.

VIftas as informaçoès, podefe imprimir o Scrmaō: que prégou o P.Fr.Bernardo de Braga na publicaçā da Bulla da Cruzada ne Eftado do Brafil, \& de pois de impreffo tornarà aoConcelto para fe confe com o original,\& fe dar licença para correr,\& fem cll: nāo corrcrà. Lisboaz 2. de Dezembro de 1648.

Fr. Ioão de Vafconcellos. Pedro da silua de Faria. Eranijfo Cardozo de Torneo. Pantalecio Rodriguez Pachecon. Dingo de Soufa.
DOdefe imprimir. Lişboa I4. de Ianciro de 1649 - Bijpa de Targa.

Q
Ve fe poffa imprimir, vifto as licenças do Sarcto Officio, \& Ordinario, \&nào correrà fem turnar 3 melu para fe taxar,Lisboa 20. de Ianciro de 649.

> coelho.
cazado.
Eftá conforme com o origiwal. Lisboa em 22.de Fen reiro de 649 .

## O. Doutor Er.Adriaó Pedro.

Pode correr efte Semaō. Lisboa 23 . de Fenerciro 64 Fr. Ioaö de Vafconcellos. Pero da Sylua de Fa. Francifco Cardofo de Torneo: Pantaleâo Rodrigus. Diogo de Soufa. Paicheco.
Taxaö efte Sermaõ cm hum vintem, Lisboa o prim Marcodic 64

Ribeiro. 1

## A

# MAGESTADE DELREY Dom Ioaõ o IV.de Portugal. 

SENHOR.

 Eo amor Rey tam foberano, que ainda fe the não aiharaôter minos á Monarchza, eflatutos à direç, aō, tudo, pòde, nada teme. fua leyarbitrio, Gた - feu arbitrio temeridades;tè implicaçoers pofsi biltita. Pretenfor da vifla de Deosinduz a Moyfes: Oftende mine facientuam Que mayor impofsiuel,que a implicaçaõ de confittuir olhos materiaes arbitros ao cfpirito? Ditatando a abjectos efpirituae s,a vifta corporea, limitada a cores, छo a luz, tudo hün coufa, fe a opinià da luz vay adiante nas cores;conbeceo Moy Jes o impo/siuel, Eס pretende a contra diçā, porque (conjectura foi de S. Ambrofio) pareceo no amor que lhe facilitaffe Deos a mayor repugnancia: Nouit Moyfes quod inuifibılem Dcumfacic ad faciē viciere nō pofsit, feddeuotio tanta menfuram fupergreditur, \& putasit Deo hoc cffe pofstbile, yt corporeisoculis faceret comprchendi quod eft incorporeum.

Bem conheci eu as oppofiçnens que cont radiziaö à dedicaçä̈ que a V.R. Mageltade faço defie Sermaô; mas o amor (que S.redro Chryfol diz naō focega com impofsiueis, Nonaccipit de impoisibilitate folatium) nas mayores empolas do mar achou materno elemento aos pès, nos mayores perigos da terra
S. Pedro Chryfol. voo ìs azas. Entalado de cötradiçoens de mar, Є̌ terra fluctua ua efte papel, receofo, fe oufado, çoçobrado, fe atreuido, mas co. brando a de fo/peraçaó alento, fez amor valhacouto da temeridade, \&o fahio com feu empenho, qué como amor fegue o que fe The antoja, fem refpeitario que fe nt raue $s a$, côfeguio o defento de por effe Sermaôo nos oihos de V.R.Mag. Jem atinar os perigos, se o deftemelos foi o mayor triumpho da eftimaçà.

Ia a efta empreza achou debuxo N.P. S. Bernardo naquelles If ix 6. Seraphins afsiftentes ao throno de Deos:Scraphim Rhabant, v. 2. E juntamentevoauaö; Duabus volabant Fixos, ©o parados efta ició diante de Deos, porque chegaraó aon le fe podia che. gar:mas fe de Deos adiante naō ha jubir, que fe cançaó as azas defles Seraphins em voar? ©® fe voaô, como voaô cegos tap ados os olhos com dous volantes de azas? Duabus velabant facié cius? (fuam leo o Hebreo) renouauaó voos, contrafando impof fıueis Amaö muit o a Deos, छ̧ queremno ver, bem vem que de Deos adiante não ha voar, mas voañ por confolar av amor.
N.P.S. Quocnim Seraphim volant, nift in cum, cuius ardent aBern.fer. morc? E por mais que voando ceguem no que vem, ardem por. 4 devifarix. ver ocm que cegaö. Todos os coraçoens dos vaffallos defa Mo narchia vionô a Real prefença de V. Mageftade, timi dos, ©た atre uidos, receofamente animofos, $\subseteq \subseteq$ voando büa vez fofregos tor. naô a voar de nouo. pore náo bafta ao amor o que*a vifta fobra. Parece efta contendaemulaçaó da infaciabilidade que N.P. S.Bernardo com muitos Santos argué na anfla com que os An x.Petr.x. jos no Ceo vem a chriflo Senhor noffo. In quem defiderant
viriz. S. Cyril. Angeli profpicerc. Aquelle, defiderant, aquelle defejo beic. Alex. da a contenda;como he pofsiuel ver, eo defejar de ver o que ef. S. Aug. tou vendo? O defejo he defuelo do que naô alcanço, a poffefaö a Hugo. grado do bem que em focego fe logra,o defejo não tem o que de Glofa. Jeja, a poflefsaô defcanfa no que confegue;logo fe os Anjos vem N.P. S. a chrifto, que mais o defejaö ver, como fe o nảo viffem? He que Pet. Dam o vem com defejo de o tornar a ver de nouo; afsi fempre o vem
N. P. N. P. N.P. S. Sem a ver de nouo, Ac fi nunc primum inciperent Chrifti Bern.. humanitatem videre. Eftes faã os vaffallos de V. R.Mag.véno, Ȩ tornaöno a ver, como fe o não tiueffem vifto, falaô de $V$. R. Mageftade, छ犬 tornaö a falar, faltalhe o tempo, mas nâo fe. the acaba ogofto..

E fe eftes eftremos fe apuraö nos que tem vifto a V. R. Mag. tantas vezes, quem encarecerí nos aufentes a anfia do be que Ad Heb. nunc a vimos, ©̛ sò a fu piros faudamos dé longe, à longe fa, c.Ix.v.iz lutantcs, em verdade que todas as temeridades ficaócuito á
veneraçaô, viđtima nos defejos tyrannizados da faudade em que viuemos com enuejas da Rainha Sabà a ditta dos vaffal es de Salamaó, trasladida aos felices que lograõ de perto a $V$. R.M. Beati viri tui, \& beati ferin tal, qui ftantcoram tc 3 . Re.ro. femper, \& audiunt fapientian luam. Bem affombrada he v.8. logo a temeridade defie Sermaö, pois nos olhos de V.R.M. afpi. rơu a bũa bemauenturanşa, credito de tantos impo/siucis.

Todo o Sermã́ fe moue em dous polos; Rey, Es Reyno; fe a Bulla fe concedeo ao Reyno, Go Rey de Portugal, a mefma Bulla (muda ao unclyto nome re Ioañ) foi dedo do Baptiffa, que ños mofirou em V.R*M.o Rey, © o Redeinptor, que trimbem a Efcri tura fagrada chama redempçaó á liberdade dos catūuos (como nòs eftiuemos (effenta annos) '厅o podemos dizer o que pellos do Egypto Dauid. Redemiftı ex Fgypto gentem, Go digo que nos moftrou a V.R.M. Rey, porque ainda que o logramios há quatro annos, sò no dia em que tantas inftancias alcançarā a Bulla da S.Cruzada apparecto verdadeiro Rey do Jeu Reyno.

Celebra a Igreja a fefla dos Rèys Magoscom o nome Grego (Epiphania) que quer dizer apparecimento, porque nefle dia appareceo Chrifto Rey. Vbicft qui natus eft Rex? treze dias tinha o Minino lefu de Reyno, Saluador fe intitulou na Circü Matth. 2. cifā̈, mas naö appareceo Rey fenaü na Epifania porque efto día appareceo o primeiro fruito da faluaçaô do Reyno no defpojo de s. Augur. Samaria, cuj as primicias foraö os Magos. Ecce Magi, por iffo. fer.z2 de appareceo Rey, naöporque os vaffallos o virā̃, fenaö purque a temp. S. Rey iratou nelle dia de feu bem ejpiritual, foi o notar S. A mbro fio: Apparur non tám oculis hominum, quam faluti, aos ollos cos homens appareceo minino no prefepio, aqui o recebé, (6) vificao paftores, Anios the daö gloriofos viuas, na circunci. faó tomou poffe do titulo de Salundor; dia de Reys appareceo Epiph. Jauando, por iffo naquelle dia appareceo Rey, Vbi cft qui natus AlR xx? Ǧ celebra a Igreja hüa fefta ao apparecimétoReal, que be a Epiphania. Ha quatro annos que V.R.M. naceo (do na $\hat{0}$ fer ao fer Rey) def cendendo do fangue Real dos fenhores Reys de Portugal, jucceffaó continuada na Real aruore da Cafa de Bra gança, em que V. R.M.he decimo fexto neto da Senhow Rey Dam:
filjonfo Henriq ues, com os olbos viräa todos a इ. R.M.náfcido, ©G Redemptor, oprimeiro de Dezembro de $164^{\circ}$. em que oute recebimento, छ̌ vifitn dos Paftores, Prelados Líclefiaflicos, fe Aa na nobreza, Ȩfidalgos, Anjos da guarda de Portugal, An. jos nas glorias, E厅viuas, com que a V.R.M. ıcclamaraô nafcido Rey, ©o logo redeptor defte Reyno ; poré o dia do Appareciméto Real, o dia, em que V.R. M.appareceo Rey, foi hoje que nos alcaiz con os effeitos da redempciā̀, bens, eoj gr ricas efpirituaes da sà ia Bulla;ifto he fer Rey, io ainda que a graciafeja feita abftra. Itiua ao Reyno, E厅 Rey de Portugal, a Bulla inueftidura Real. foi a noffo Sentor D. Ionō IV. que Deos guarde, ver dadeirn, छ') legitimo Rey de Portugal. Quemo duuida? Ette he o afsumpro do sermaó.parecera a dedicaçaó temeridade jenaó fe cófiderar que a may or fineza do valor eftá em arrojar no que fe intenta, jem examinar o que fe cmpreidde, porque fempre o generofo pende pera temerario; © fe os prefentes dos Magos foraöt he Math. 2. bem de eftima por ferem de longe: Ecce Magi ab Orientc. Se fui celebrada a vifita da Rainha Sabà.por fer dos vilimos con Lucx is. fins da terra, à finibusterre, bufcar efle Sermaö a V, R. Mag. v.x3. quafi de outro nous mundo, digno parece de algūa benignida. de.pois ja moftrou tanta ofupremo Rey Chrifto ao affecto dos Mcari 8. deuotos que o feguiaó de longe:Quidain cx cis de longe vev.13. nerunt. Ainda que efta offerta naó tenha por fy mais que a peregrinaciáde tam lonze (quaji duasmil lezons) efpera de $V$. $R_{*}$ M. benigno amparo, fazeridoa digna de feus foberanos olhos, © Reaes maj̈s, que humilde beijo, pedindo a Deos guarde a Real peffor de V. May com dilatados annos de faude.pera exal taçä da Fé, Eo amparo de todos feus valfallos de fejojos de ver aVoffa Real Mageftade as felicidades de Alexandre. Ss Bento dababia, 18 de lumibo de 1644.

## O mais humilde vaffallo,\& orador dc V.R,M

Frey Bernardo de Braga

## AO LEITOR



IA de Sam Bras de 1642 piêguci na Sè da Bahiaoo vlcinto Scrmaō da Bulla da fanta Cruzada, \& nefte feu nouorecurfo me tor naraō a encomendar o primciro; os apcrtos em que fuy pofto, romperaō as diffi. culdades que Sam Gaudencio affigurou bem no variar louvores aos mefmos affumptos. Ingentis difficultatis eff eafdem virtutes diuerfis fermonibus prea - s.Ganm. Ie dicare, quando em menores emprezas por naō arricicar $\varrho$ й fra. credito ofrecheyro, que nào perdia feuta de quantas ti, Maryy. rana,enfiando todas por hūa fortilha, quiz antes entregarée à morte, que no gofto do Rey Perfa poer cm coningencia fea credite no fegundo tiro; porem fuicu icr hum genio tam docil, hum fentir de nim fempre tam moderado;que nunca me pendurcy de pundonores cego de imaginaçocns, fobrando lifonjas pera me enganar com varios applaufos, \& naö podendo os de algüs curiofos conuencerme a tirar o primeito Serriáo dás cifras,a que me arrimo ha vime $\&$ dous annos, foital oabalo que efte fegundo fez no grande auditorio que ajuntou a ouidade, que alguns affeiçoados às coulas dapatria, pedindo o traslado, pera confolar a pena de o nä̈ ter ouvido, me forc̣araō ao cfereucr, \& depois ao imprimir, fendo que tinha cu mais proximos à impref. faō outros rrabaltios, que o governo a que aifsifto tem em fulfenfiō, ie que ou ofocego os manifefte, ou a mor te os uefengane ; cftes foraó os motiuos de imprimir, naófegundo parceer proprio, fenaō perfuafoens alheas, \& na dedicaçaō que fiz a Sua Rcal Magcitade , que Dcos guarde, ainda foraō mais os voros que confirmitā̄ a rcfoluçao , \& clla foy o defonto dufe raba-

Tho, que fefoy grande o de efcreuer, mayor fahio a gloria do dedicar, que foy achar Santo Agoftinho na dedi.
s.Auguf. cacaō dos templos a gloria da edificaccaō: Eedificatio ferm. 256. habet laborem, dedicatio exultationem; \& fe com a alegria de Temp. fe eftendeo mais a leitura, naō efteuc mais em minha maö efcrcuendo de tam longe.

Bulla
Pon denā conc
do. 1 feng Nof pite dis sufpic que vifto mini \& $p$ fe ta inter
ceo:
mas
\& $p$
bià pórt opr vijo diôe cinde

## Fol 1 Hodie falus lime domin facta of co guod er ipleft flus Abraha. Lucæ 19.

 A hiftoria de Zacheu equiuocaremos a fueceffaó do Reyno de Portugal, \& a noua conceffaó da Bulla da fanta Cruzada na intercadencia que teue, com a felicifsima Acclamaçaõ delR ey nollo Senhor Dom Ioaō o Quarto.

Fatal foi na Efcritura fagrada a cidade de Iericó, na caida de feus muros ao fom de tröbetas. \& vociferaçaö de clamores, na doçura em q̃ o fal de Elifeo tranfferio o amargo de fuas agoas, na abundancia de fuas rozas, \& feus famofos, \& celebrados rozais. Nefta cidade tam finallada moraua Zacheu no corpo piqueno, Statura pufllus. No eftado grande, \& mageftofo, Princeps Publicanorum, o iple Diues: na diligencia de procurar a Bulla da fanta Cruzada anciofo, Ouerebat videre Iffum, bufcaua a Iefu Pontifice Maximo pera a conceffaô da graça, porem fua Santidade não lhe queria dar audiencia, Perrmbulabar. Dilaçoens avalia hüa concor dia Evangelica o preambulo. Per vrbem Ambulabut pertranfeurado. Tudo eraó preambulos, defuios, intercifoens, de queZacheu deSenganado fe fubio a hūa alta aruore. Afcendit in arborem fycomoruss. Noffo Padre Beda, \& Ludulpho Carthufiano admiraõ a altura. Stipite diftanes, © altitudime praftans. Logo no lugar alto foi vitto Zacheu, Sufpicichs lefus vidit illum. Grande ditta dos altos lugares, por pequeno que fejais occupando grande pofto, logo fois bem vifto; \& que bem vifto foiZacheu! Mas que ditofo em fe defenuoluer da turba dos minittros, nuuens interpoftas 2 in pofsibilidade entre pretendente, \& principe. Onerebat videre Tefum, ©̛ nonpoterat pros turba. Acrecentauafe tambem fer piqueno Zacheu, faturapufilus; fer piqueno, \& achar interpofição de miniffros,d us impofsine is á pretensão : tudu venceo a vifta do Senhor, sujpiciens Lefus vidit ilum, logo the deu remedio: mas como não auia de remediar fera Deos, \&via:Os homés vem. \& paffaổ como fe näo viffem caminheiros de Iericô, todos emocbidós em fy, fem dar fee do eftropeado, \& o milerauel lançado por portas a pedir eftolas, ja nas ruas, \& ja nos caminhos reais; efte he o premio dos a que fó vem os miniftros que paffaó, Similitr ó lenita vifili atijt. Seo Rey vira, elle remediara; Chrifto vio, \& reme- v. 32. dioe, $10 g$ deu auciencia, $\quad$ delpachoa Zacheu. Zachae feftinans defcendé eftais def pachadootendes alcançada a graça da Bulla, na yoffa

## 2

cafa fi prègaí. Tudo alcançou Zacheu por defcendente do langur de Abrahain. Eo quad, of ipfe fit flius Abrab.e. Afsim o tein S . Tito corn muitos, ouçamos a Euthimio, que diz palauras my fériolas. Oportc.
 bat, he emfatico; era força alcançar Zacheu a graça por defcendencia de fangue, \& ainda o opinar o mefmo Euthimio, que Chrifo, veyo ao mundo particularmente por faluar os defcendentes de A brahain,eo quad © ipfef fit filius Abrahe, dá mais graç̧ a a efte cuidado.

Otue logo grandes fettas na publicaçãỏ da Bulla. Exapit illum gasdens; ganhou Zacheu indulgencia plenaria. Salus hric do mui fazta. eest. Fiçando a cafa no entender de Theophilato, fignifieação de Zacheu. Zackeus per donumm fignificutur,en Zacheu fe figurou cada hunss dos fieis que toma a Bulla da fanta Cruzada, \& entendendo ( com, Euthimio, \& outros Padres) pelia cala tuda a familia, fica fendo a cafa figura de todas as calas do Reyno, a que fe amplia a graça da. fanta Bulla. Razaō porque Chrifto (como notou Maldonado) chae mou cafás toda a familia. Vi beneficium amplificaret, fimificarerque non Cacheum modo, fed tminerfans cius fanniliam fignificatam eff:

Notauel terme achei o de ChriftoSenhor noffo nefta Indul. gencia de Zacheu, fe o Senhor the auia de conceder tudo quanto Zacheupresendia, pera que andaua com preambulos interpondo. dilaçoens? Ma tyrizando hum dèfejo, defmayando hŭa petição tam jufta? Todaa caufa foi aualiar oque difficultaua, o cuit so do beneficio he a mayor fineza dà eftimação, mais fe preza o que mais. fe impolsibilita, tudo o difficultar he o mayor gradu de confeguir. S. Marcio faz grande eftimação da difficuldade. Salubriter que defidco.


Regatea Deos os fauores que nos faz, porque a difficuld - de do confeguir concilie eftima á poffèffaō. Grande foi o beneficio. das carnes, que Dzos concedeo ao feu pouo no deferto, parem não fe alcançou a merce fenão depois de muito inftanciad 1 . Vefpere comedetis cames. E fü, en aduertencia de S. Cyrillo,querer Deos na diffi* culdade aualiar o beneficio. Tuncenimg gratifimann folet efe beneficiums. quando magne ariore petiur, ditet animus hominis magnitudinem bancficy non almafitr. He muy antojadiço o gofto humano, vario, inftauel, inconflante, todos os defueiós do appetecer, troca logo em fallio on poffuir.

Por mais preciofo que fejz o beaeficio, fe leuemente fer atrasça, a facilidade diminue o valor,desluftra a eftimação. PonderaS. Sgoftinho no milagre dos finco paēs, \&\& dous peixes (fufteração.
de finco mil almas) o pafmo dos conidados. Tfiergo bonimes cum: in- Io ain: 6 .
Yent, quod ficerat lefins figutum. Sinal, \&t marauilha he chamaro,du qua v.4. todos feadmirāo, Miruntur homins, \& lendo mayor nilagre \& ma: S. Ayg fo. rauilha a pousaçaŏ das fearas, o gourerno dos Ceos os mouimento tran. 2 f . dos p'anetas, a fucceffaó dos tempos, o fair da Lüa com manto de in :oan. faphras illuminando a noite, o nafeer do Sol com a gala de feus rayos, refurrcição das tteuas, alegria da terra, alento dos viuent $s_{2}$ prouidencia da natureza, jurifdição do dia, não há quem fe efpante. Pois feifto he o mais, como le efpantão os homens do menos? Purque o vfo, a continuação do dia, \&z da noite menoscabou as mayores marauilhas, Afsidnitate viluerunt; o milagre dos Paés, näo teuc mais excellencia que fer milagre raro, feito hŭa fó vez, pareceo difficultofo, \& por iffo ainda que foi mais piqueno, a diffieuldade o fez efpanto. Illud mirantur homines mon quis m. xiuss, fed quia rarum eft.

Noffo Padre S. Bernardo em hum Sermäo das Virgens(ou feja natural, ou adoptiuo feja) achou grande congruencia á dilação de tempo, que feinterpoem da palaura dos defpozados ao dia do recebimento. No dia em que os defpazados fe dão as măos, prometemfee em quanto viuerem, $v t$ n. cille, nec illa alteri nubat; nas poique fe näө recebem logo no mefmo dia que fe apalaurăo? Porque no mefmo dia fe nāoentrega ao efpofo a efp fa prenda fua? Foi eftremado acordo a dilação. He grande bem a prenda da molber, pois pera que fe eftime, pera que mais fe refpeite, pera que mais fe ame, $\&$ venere,dilatefe cufte defuelos ao efpofo,porque o culto a fa ça mais prezada, Vt interim mutuus amor augeatur, ơ.cr-jout, ©impations deffderium concupite copule quo amplus differtur, ignof fat. Por efta razão diffirio Deos a audiencia a Zacheu, porque a poffeffaō difficil tiueffe de eftima o cuftodo trabalhofo, que todo oefmalte da eftimação eftâ na difficuldade.

O Reyno de Portugal filho he daquelle grande Pay da Fè Dio Affonlo Henriques, o mefrio Deos lhe difle: Volo in te, $\mathfrak{*}$ in femme tuo Regnum fabtive, vt fit m:bi Regnum fide parum,co pietate dilectum. Definhou tantoefte Reyno daquella grandeza antigus, que veyo a ficar hum Neyno Zacheu, attenuada a gèração de leus Reys, em entadotam diminuto, que parecia hum Reyno Turba(a turba das mais Prouincias o queria redozir Caftella) tam pufillo ficou, que aquelle eftendido Reyno, que não cabia em todas as quatro partes do mundo, em fy mefmo eltaua tolhido, andaua pufillo, \& tão pufillanimo, que fendo oterror de todas as ṇaçoēs do Vniuerfo, veyo a ficar adagio do temur, fabula do medo,como fora doesforço elpanto. Que re-

N. P. S. Bern ferm. de decem Virgin.
4.
medio pera féalux ette Zucher pandor Vaye fubir lá zemineatilsima aruvere da Cafa de Braganca (en aruores fe eftampäo as gèraç ens) \&z aly fubido, Vidstillum Lefus, yio aly o $R$ ey cuturne a tinha vito no camp ade Orique, quad, pie tife, que no tempo en que aquelle grande corpo dos Reys de Portagalitiueffe attenuado (ou cadaco de relho ou contrahido de achicado, jz effito do tempo,ou occulto juizo fofie) redazido a hum pufillo Z ichen. Stature pufllus attenuzbitur probs, eatăo pond the os of ho o o auia de fu-
 fus vidit illan. Olh su o Seahor Iefuspara a Realarure da Ca fa de Bragança, \& vio nella ao Rey pafillo, vioaquelleque por toda a eternidide vira, peranelle de pafillo refufcifar hum Rey grande, vio aquelle que tinha efcolbido, \& que etaus vendo abeterno pera refufcitar a Portural emfuagrandez z $^{2}$ vio o que virs, quando a elRey D.Affonfo Henriques prometrea de o yer na hora que o Reyno eftiueffe de todo pufillo, \& attenuado: nefte tempo o vio, nefte tempo o reftaurou noffos ditofus rempos o viraó, cumprida toda a profecia delta vifta. In. ip $\wp$ ghicattenupta repiciam. Illuftra eita eterni-
S. Ambrof. dade S.Ambrofio, fer.20, de Epiph. Apadpotentiom enim Dizinibil ef abo. litum, nibilprateritus, fedp pro (ua m ygnitudine omnvicilli in prefenti) funt: Totums: illi temptre efordie A ssia badie, falus buic domuifaza eft, denota eternidade, quepartola ella efteue Deos fempre com os olhas em Zacheu: perzofraluat. Efte foi aReficiana de Deos a elRey D. Affonfo Henriques, terey aovofor Reyno attenuado, \& \& nelle verey Rey hum: dia. Eite foy o primairo de Dezembro de 640. \& velosy pòrque

Vide Incos nit mis. 2.v. 140

Lualw'ph. Cath. S. Am'). S.Pedo Ciryyol. clofa. Estibice miseno.

Laduloh. ñ, P: Beda abeterno ovejo paca, reltaurar: Tatumillit tempus efl hodie.
ia. Ecomrazäo fónar Real aruore da Cafa de Bargança fe vè: farecero Reyno derportugh, dandueft Realaruorepor fruito Reys, que fe na opinião de Ludulpho Carthufiano a \&z muitos Pa -
 Emiflenorignifica a Fèz Hecrúpor fules est. Só na Real Cala de Bargançae taua a paieza da Péprometida aos Reys de Portugal em Buadfurg Henriques. Erit mihi Regnum fidepurum, \&x so raß Real ar. wore dxburg anç $x$ par diteita, facceflao de fargue, fe coaferua o cudocdas Qninas, Cruz, \& Chagas de Chrifto, armas vnicas dos Reys Rorraghezes zō comgrande gonueniencia forāo notar Lu* dolpho Carthufiamo \& o oaffo P, Beda, que of fruito do Sycomo Tehaf fanguinho Enutis dancuineus ef as porgue o fraito dos fenhores Reqs de Purtugal por prerogatiua de melhor linha de fangne fó fe dawna Real ariore dai Cafode Barganca, fruitonaturab, a jo ef-
tran
trantio, nella fe hia continuando a fucceffió dos fenhores noffos Reys naturais, tè chegarmos a colher a Migeftade delRey noffo renhor verdadeio fruito do Real fangue Portigues.

Hua defconueniencia grande vejoeftranharleme, arguida na rombinaçaode Zacheu pinllo, com a Migeltade del Rey noflo Senhor D.Loão Quart o Grande, Cono he po siuel chamar grădeatal Reyno, \& atal Rey? Porque foy o Reyno de Portugal, \& - feu Rey figuradoen Zichen delcendente de Abraham, que fendo em fy hum Pdriarcha grande, Mannuspiter Abraboram, fe yeyo a attenuar tanto,que o vimus pulillo em Zacheu Staturapufilius ; nefta figura he fingularo reparo con que $S$. Ambrofio fez reflezão, em que em tod da fagrada Efcritura le não faz menção de corpo,ou eftatura algŭa, fenão sô da de Zacheu. Quidfíti vult quod nitlius alterius Baturam Scriptura, nijf huius expresit? Bean vejo a conjectura defte grade Santo,porea humilde a tanta foberania digo que sô da eftatura de Zachen fe fez mençãoem tolas as fagralis letras, porque sô. efta foi figura; \& que figura? Figura do Reyno de Portugal atteu uado, que afsi co no Abraham fe foi diminuindo pouco, ex pouco, atè fe ver attenuido em Zacheu, de quem fe duaidaus fer feu defcendente, \& de repente $Z_{2}$ cheu fe renouou, $\&$ creceo em fitho ${ }_{2}$ afsio fangue dos Senhores Reys de Portugal fe foi attenuandó tãto, que nos queria perfuadir Caftella, que näo tinhamos já Rey narural,defcendente do Grande Abraham D. Affonfo Henrigués, quă do miraculofamente veyo Zacheu a renafcer em filhos, vimos gran de o que era piqueno, vimos Rey ao que a tyrannia reduzla a pufillo vaffallo; 5 tudo direitos do fangue. Eo quod o ip fe fit flius Abrahe, ficou filho dos Senhores Reys de gloriofa memoria defte Reyno, a decimofexto nettu de D. Affunfo Heniques, ó oportebat, \& ifto neceffariamente auia afsi defer na fo ca da Profecia porgue de ne nhum Reyno,ou Rey fe lerá, qye por elle delceffe Chritto dó Ceo द́terra crucificado naforma qnexdefeo no Campo de Oarique a eldey D. Affonfo Henriques. Aquinos ferue oque tocamos de Eu tymio Mottrou Chrifto nefe definnnto, que redelced do Ceo rirticularmente por faluaros fithos de Abrahan Q2iodpropter cospo- Eutyo.
 fto particulatmente ao Gampode Qurique spo fluar oRey no de D. Affonlo Hentiques se to dosfens defcendentes en pera the reftairar \& if egurato Reypo in \& a sicgomo o Reypo de frael foi

 Sotefe:

Notefe o, mibi, que parece faz Deos feu proueito particular a corrferuação delte Regno, \&e como muy proueitofo o tem por particular leu, eit mibi, \&r álem do Reyno, ferà tambem peculio de Reys D. Affonfo Henriques, Erit miht peculism, porque quando falte Reys a Portugal, eu acodirei ao peculio Real, a melhor linha de fangue delRey D. Affonfo Henriques na Cafa de Bragança, \& eus ti: arei della Keys na mayornecefsidade. Afsi o fezquando Portugaleftaua Zacher putillo, entaō pos os olhos no peculio dos Reys na Real cafa cee Brag ança, Sufpiciens Lefus vidititlum, \& logo nos tirou hum Rey deftepeculio de Deos, defcendencia del Rey D. Affonfo Heuriques, Eo quod \& 0 ipfe fit filius Abraha, era força. Traslademos Eutymio ao noffo dilcurfo. Oportebal falusm firi Iosimem(Regrm fieri) quin of ipfe ex genere cest Alphomfi.

Muito defejeifaber fe como nos mais milagres en que ChriAto curando co pos faraua almas, fazendo beneficio ao corpo, \&\% al. ma juntamente, fe nefte milagre de Zacheu afsicomol he difurou a alma, lhe feztambem grande o corpo. Naō acharāoos defuelos arrimo à eonjectura, porem apadrinha o Arcebifpo de Ravena a eminencia de Zacheu, rutulandoo de grande: Satis hic animo magy"ss erat, quipufillus videb.tuter iss corpore, nam menre taneebat celos qui corpore ioinines non squabut. Na pequenhes a que reduzio a inclyta Ca a de $\mathrm{Bra}-$ gança (impia Caftella) com a vfurpaçaō do Reyno de Portugal sftaua toda a Mageftade Portugueza, mastam limitada mos terininos de Bragança, con tantơ aforro,que parece naō igualaua aos outros homens, Corpore hominesnon equabit: porem na eitreiteza defte limite, Mente tangebat calos; a animo fuperior a todo o mando tinha o Ceoporbaliza.

Admiremos a Sua Real Mageftade antes de reynar pufillo ainda'na fua rapada, mas fempre grande em fy mefmo, com aquella exclamação de noffo gloriolo Padre S. Bernardo 20 Minino Deos no prefepio. O Paruum, er magnum ò bumilan co fullimem. O Senhor Dó Ioão Rey de Portugal, que antes de reynar vos vimos piqueno, vfarpada a Coroa; porem afsi piquenuereis tuda a Mageltade. Portugueza. o paruum, ev magnum. Humilde monteaueis, como reduzi do a montanhès, á violencias de hum poderofo que vos tyrannizaua toda hŭa Monarchia; porem; ò brmilem, ©̛ Jublimiz, quando mais pufillo ahi eftaueis leuantado na altifsima aruore dos Reys de Portugal, \& tam fublime, que tocaueis nos Ceos feito objecto dos dithos olhos. O Cafa Real de Bragança, reduzida a hum Efadref. tatura de Zacheu pufillo, defconfiada ja dotempo, \& da forcuna!
 parece vos exclama noffo Padre Haymonio ) quia complacuit Patriv ve-v. 32 fitrodare vobis Regnim. Nio temais piqueno rebanho, que vos teue N.P.Hay. Deos nas mininas dos olhos pera vos dar o Reyao de Purtugal, \&e Bifpo Alb. nelle efperamos vos fuftente, parque vos vem por duas fucieffiēs, ambas tiguradas na defcendencia de Zacheu., já por graça, com querem a muitos, ja por natureza, cono feguimos com 6 outros: vòs filho de Deos pur particular graça que em vôs achou pera reymar mais que todos os outros defecodentes do fangue delRey Dó Affonfo Henriques, por iffo vos vio tantas centeras de annos há no Campo de Ourique, \& năo foi contingencia, naō foi cafo a vitt a de agora, propolito antigo: olhay o que diz S. Pedro Chryfologo: Deus quem videt non vt ignorans agnofere cupit. Sed Giens ad glorimion velt vidice: pera gloria voffa vos vio na aruore da Cafa Real de Bragança, \& viouos, ficuss, fabendo muito berion peraque vos vía, \& o que auia
aS.Chif,
N. P. di. Glof.t. Ludulplo. b S. Tito Eutymo. Mald. S. Pedre: Chryjol. de fazer dévòs, \& fabeis Senho pera que vos quiz ver? Ad glariam. quizuos ver pera gloria de Portugal, \&e pera fen Rey. Ah Senhor, que eflaueis niuy abatido, \& muy abaixo cm cafa de. Duquesa veffa cafa he o Paçu dos Reys de Portugal, pera elle vos chama, Feflinans deficede queria fer vulfo hofpede em palacio Real, cafa propria voffa. Hodir in dosso tua oportet me minert: O (mancre.) nota duraçã̃ de terspo largo; come fe falando Deos com Portugal affeguraffe o Rey, \& ao Reyno de lua permanencia, \& eftabilidade, que lhe promette aguella profecia. Repullulabit jepptrum renouatum, '̛́ non aufiretur vnsquam Profecisa abee. Cnmprida he ja 2 figura, \&o figurado, ja fe naō ha de atte- que fo as nuar a aruore de Portugal fegunda vez porque logramos ja de pre- choa na In: fente o (erit) daqueloutra profecia, que fe nos prometreo tanto de dia junto futuro, pois Senhorja he, \& fempreferá, porque jalogramos pre- ao aliar do: feste a vifta que eipersuamos futura. In ipfafic attenuata refpiciamo. Apofole $S_{\text {. }}$. Profecia de hüa sô attenuação tiuemos do Reyno de Por. Thoma. sugal. Attcnuabiturr proles. E outra profecia de fua reltauração. In ipfafic tenuata refpiciam. Ambas fe cumpritão, não ha ja que temer. Ponderou o Abbade Ruperto,que o Propheta Ahias deu a Ieroboam, por Gnal de fer o primeiro Rey de Ifrael, doze tiras em que raf gou a capa. Tolle tiji deceme fiffuras, Se de hum pouo fe faziäo dous Reynos, partafe a capa em dras partes, \& nă u en dez: não auião de fer duas, lenäo dez, porque forāo aquelles rafgos profecia, de que o Reyno. de :-rt houm feauia de recindir, \& attenuar dez vezes, \&e: afsife cumprio. Vidilicet quis ic futuruws erat, vt Regnum fifsü à doms Dasiat, quod:

profec a dez reze , nutica traís ouue intercifoẽs no Reyno de Ifracl. Hùa vez eftaua profetizão que fe auia de attenuar o Reyno de, Portugal, \& outfo que feduia de reftaurar; attenuoule primeiro, \& depois reftauroule, ambas as profecias fe cumpliraō : eltá o feeptro eftabelecido, nảo tem Portugal que temer jâdectinacádo. Ia Deos pos os olhós ent Zacheu pufillo. sufpiciens sefus vilititllum, jále reitaurou Portúgal tha Mageftade delRey D. Ioaó Quarto, verdadciro defcendente do Tenlor Rey D. Affunfo Henriques: Hodie jaldsis huic do mú fact eit, eo quod © ipfe fit flums Abraha.

Duias Paudes détes Senhor ao vófo Reyro de Portugatem fua refturtècaõ, raudé temporal, et faưde efiritual. Anbas as faudes actiá Eufebio Emiffeno na faude da cafa de Zacheĩ:Hode ealas buit dontuitfaifaict? Duas faudes recebeo a cala de Zacheu, hüa temporal nas infirmidades, \& indifoofiçoens eorporaes: outra efpiritual Euf. Emif. nalma, \&''ambas no milagre de hüa faude. Hodie falus huit domuif fitt Lud.Carth
 Omntwiotbo, omntìi vitiorumi contagione fugata, fanataeft, faude excerior, \& faude intefióor.

Vejathós tambem eftas faưdes no Reyno de Portugal: a tēporal nos deu voffa Real Mageftade, no dia em que Deos nos moAtrortal Rey, \&e foi fuade milagrofa, calndo os muros de lerico ao foun detrombetas; \& balas' déviuas, 36 os eccos alegres de viua elRey D.Toad for aro a àrelharia que defmantelou muros caftellos, cidades, fiemadthetodos rendidos, \& fogertos, com delnayo geo rabde todos os preffdios Caftethanos, que alfonbrados dovencimento, declanfiáo 6 vencedor em altas vozes. Náo vedes humRey
 gue'á força đectlanôtes đaua Deos tuizes âos filhos de Ifrael; lede todo aquelle liuro, \& achàtoéis huim clarnor continuo dos pouos:
 Iudic, 3.v. morrès the dea Deos Othont, Ayot, Barac, Gedeam, Iephte, nas

 © c. 6 r. tes Acclamadós tiehâo dous hones, Iuizes na paz, Capitaens na
 v.10.
N.P.Rup. balančada juftęc, como qiérifgualmente peley a com a efpas fa lib. 4 de guerra. DeuDeosareal Nageftade de nofio Centor D mag


dos,2 chega lipract alegre tuinb ftiça, dal $P$
leric ferem Rey: $\&$ air dero dor $V$ da ef glori

Hos, \& clatnores laftino fos dos pouos opprimidos; \& affligidos, 1 ā chegarã̉o ao Ceo. Clamauturunt ad Dominum, non in filentio, fed clamore popu li pracurre : á clamores foi fua Mageftade dado, á clamores de viuas alegres em altas vozes recebido, ouuio Portugal os clamores, $8 z$ retuinbou o ecco en todo o mundo, jufto o celebra a inteireza da juAiça, valerofo o admira a difpofição da guerra, faluador de PortuYal por ambas as vias.

Entrou Sua Real Mageftade triumphando em Lisboa, logo lericó fentio a doçura das agoas nos tributos que leuătou, que por ferem reais de agoa tinhaõ a agoa amargo fel, porem of fal do nouo Rey adoçoucudo, ficou Portugal o que era, hum Reyno de floress \& ainda a primeira acclamaçãofoi emLisboa, Iericó das rofas (que ide rofas (cemorefere Pierio) foi reftaurado das agoas o feu fundador Vlyffes pella deofa Pallas, \& afsi da fundação tras jáo fer flori da efta cidade)começou a reflorecer de nouo a aruore dos Reys de gloriofa memoria na Mageftade delReyD.Loaó, que Deos guarde; -..groule o Reyno, feguiraóle ás feftas, com que fe recebeo tanto bem. Excepitillum gaudens. Continuoufe em todas as cidades, \& pouos do Reyno, que o recebeo alegre; \& eis aqui a faluação temporal, $\mathfrak{q}$ confeguio a cafa de Zacheu na faude exterior. Et omni agritudine,omni sworbo fanata eif.

Faltaualhe a fande efpiricual nas graças da Bulla da fanta Cru zada, não focegou o Reyno,nẽ fua Real Mageftade fe deu por Rey em quanto năo vio efta faude. Admirauel he o juizo dos fantos Pa dres fobre a teyma de S . Thome proteruo em năo crer fem ver, $\mathrm{Ni} f$ í videro non tredam. S. Gaudencio con muitos Padres aualia my fterio, \& fineza, o que parecia incredulidade, não tendo por dutida de fee a tefolução que S. Gaudencio faz affecto impetuofo de hum deféjo ardente, differäo os diccipalos a Thome: Vidimus Dominum, Thome vimos a Iefu refufcitado; como fe diffeffem, o SummoPötifice glo riofo nos appareceo, \& concedeo a Bulla da fanta Cruzada, todos a vimos, na maó a tiuemos, aqui fe prègou. Vidimus Dominum. Viftes, $\therefore z$ Thome? pois, Nifi videro in manibus eixs fixuram clauorum, ór mittam digitum mexim in locumn clauoram, of mittam manum ineam in latus cius, non credam: Se eu năo alcançar a publicação deffa Bulla, \& le cua não c.24, Pacomar neftas măos, \& lhe não vir a aluura do pergaminho, a fermo- cian. cpiffo fura das letras, \& dos fellos pēdentes, Non credam. Não eide focegar, $3 . \overline{\text { ötrra }}$ No nădme darei por contente, nem por latisfeito, nem meterci por A- ua Metapofton. Sou Apoltolo como vos, nāo fe me concede a graça que vos phraftain foidada, poisem quanto a não alcançar, nem ferei contente, nem vit, $D_{0}$
s. Gaul. in dedicat. Eccl. apud Bibliot, ho mil.to. 4 .
pag. 747.

Matth. 2.
V. 10 .
N. P. S.

Remig. in catema au
rea.
remel
Luce 15.
r. 4
S. Cyrillo in catena surea.

Luca 15
V. 9
crerei que fou Apoftoolo. Ardentis defiderij, ,non inciedulitatis', ne priutrectur afpectu iliuss lucis, qua facateri Apostoli illuminatos gloriabantur. Parece que falou S. Gaudencio nos termos das inftancias do Reyno,\& Rey de Portugal, incredulo nāo,affectuofo fím á Sè Apoftolica, pella Bulla da Santa Cruzada:Sou Rey de Portugal, \& não alcanço a graça có que forão illuminados os Senhores Reys de Portugal de gloriof memoria meus antepallados, poffuirão elles efte bem, \& bale me de negar a mim?Pois naó the terei por Rey, nem a Portugal por Reynoem quanto a näo alcançar. Itto he o,Non credam: pois Senhor abii tendes a Bulla daSanta Cruzada, letras do fangue de-Iefu Chriftos, as fuas Chagas rem eftampadas neffe pergaminho,tomay na mäo a fanta Bulla, \& aueya por inueftidura Real.

Inueftidura Real foy, \& eis aqui a caufa das grandes feftas có que dizem fe publicou no Reyno a fanta Bulla, que hoje veneramos todos na Igreja mayor da Bahia, cabeça de todo o Eftado do Brafil; grandes faó as feftas, porem todas deuidas ao achado de hum bem perdido.

Notauel foi ogofto, \& alegria dos Magos no achado da Eftrella, Gauififunt gaudio magno valde.O N.P.S.Remigio pezou todas as pa lauras, Gofto, Grande, \& fobre ifto, hum aduerbio Valde, muito grãde, redobrando afsi a grandeza do gofto. Que teue efta eftrella dig na de tantos eftremos de alegria? O que teue náo foi mais $\mathfrak{q}$ a ditta de fer achada depois de perdida, \& ifto quiz fignificar a reperição do Euangelifta: Voluit oftındıre quod Magis gaudint homines de rebus perditis quam fenper poßeß is.

O achado he a mayor ditta do perdido, \&t nefta ventura pos $S$. Cyrilo toda a eftimação da ouel ha perdida no feuachado, reparădo fe o deixaro bom paftor todo o rebanho sò por eftaifora deleftima ção, ou defprezo das mais? E refponde, que não: Sed magis oportebat $m$ mererri percuntis. As nouenta \& noue ouelhas erão ganhadas, parece á fe nãofaz cafo dellas,o que fez ditofa a hũa sòsfoi a del graça de fua perdição, achoula o paftor, tras ella fe vay;,porque a per da fez de ef, flima o a hado. Afsi foi a perla, não valia ello só niais que o thef $\mathfrak{f}$. ro todo, porem todo o the fouro não valia nada faltandoefta perla Fe dida, por todlo o thefouro nen da há grandes feftas do feu achadoem cafa, \& ainda a vizinhança toda fe conuoca pera engrandecer mais a alegria dofeuachado. Con uocat amionos, vicino., efperando parabens da ditta do que fe arhine, quem nunca moftrou aluoroço da felicidade do que naô perdeo. Congratulaminai niidi, quiua inueni drachmam; quam perdideram.

Daquife deixa ver a madureza com que aquelle pay tam celebrado focegou ao filho mais velho na inueja, \& nos ciumes das feftas que fe celebrarão na vinda do mais moço: Audiuit fymphoniam, co chor um. Conheceo N. P. Anfelmo Laudunenfe as vozes no choro: Symphonia ef collatio quorumcumque fonorum, © choruov vocum, muficas, folias, chacotas, toda a chufma de vozes cabe na palaura, Symphonia, não que ria entrar o amuado enuejofo da mufica, $\&$ das fettas, focegouo o diuino Pay sô com eftas palauras: Filitufimper mecum es, filho não te efpantes das feftas que se fazem a teu irmão, lembrateque foi perdido, \& nefta perda lhe acreceo a ditta de fer achado, a que fe dedicão todas eftas feftas. Tu femper mecum es, Tu fempre eftiuefte comigo, \& ainda que muito eltimado, faltoute a ditta de achado depois de perdido, que fempre foi mayor a alegria do achado das coufas perdidas, do que he o contentamento das que fempre fe poffuirão. Magis gaudent homines de rebus perditis,quam femper poffef sis. Tinha o Reyno de Portugal perdida a Bulla não por pouces dias como os Magos, nõo por oito,como S. Thome, não por inftantes, como forão odrachma, \&a ouelha, mas pellos difcurlos dos annos que fabemos, a per da era grande, porque a prenda não podia fer mayor, afsi foi excef. fiua a trifteza do Reyno, \& defte Eftado; achoufe efta perla foberana, \& como mais eftimada que todos os thefouros (afsim pillo que val, como pella ditta de perdida) lhe faz o Reyno tantas feftas, cōuocando todos os vizinhos das cidades amigas à prègação do achado da Bulla: Connocat amicos, © vicinos, pera que todos feftejemos; \& fe noos eftranhos redunda a alegria, que muito tresborde nos coraçoens dos naturaes.

Mas ah, que diligencias fe fizerăo pera fe achar efta perla, pera fealcançar elte beneficio perdido? Subiofe Zacheuá aruore da cidade de Roma da Sé Apoftolica,com razão a entendemos no Syco morode Zacheu; que fe tem fruito fanguinho, of fruito da Igreja fruito do fangue de Iefu Chrifto he. Aqui fepos Zacheu no alto defta aruore, que em eftender jurifdição ao Ceo, vence afpectos do ortento de Nabucho. Afpectus eius v/que ad fines vniuerfa terre; porem o SummoPontifice, perambulabat, hum anno inteiro efteue fem lhe pór os olhos, fem the dar audiencia, tudo preambulos, intercadencias, \& defuios. Pir vrbem ambulabat pertranfeundo. Cäçado Zacheu defceofe da aruote, defceofe Portugal (Portugal fe chamauao Embaixador) \& defceofe defta aruore, porque della não auia de fer chamado, por que ino fó fe não auia de conformar a figura com o figurado, por que fe auia de cumprir outra figura.

> Danicl 40
v. 7

Luca 15v. 7

Forna Portirgal a inftar, manda fegundo Agente $\{$ Roma efre confeguio a graça, \& parece eftua profetizado, que alsi auia de fer na figura da pedra do monte Oreb, que nảo deu agoa, fenăo depois de ferida duas vezes. Chega Moy fes com o pono diăte hũa pedra, muitas auia no monte, porem Moy.fes sô a hū̃a foi bufcar,porque sô efta tinha em fy o thefouro de agoas, deuemos a chane a Oleaftro. Viletur quoblapis inclufa in bibiret aquein; \& parece profetizou Moy fes

Domit. in

## littera ad

 20.c. num. Num. 20. v. 6Hugo.
Verf. IL
S.Pugn. Thesdo. in
Io.l.I. ad Corint.
Iown. 0.19
y. 34

Quemsodo in pectore © ${ }^{\prime}$ rijfiveraaquare periripotue
rit: Vide a palfr.Da miel Mulamiosin expo fitiane Pa leoti:Archie pijco. Bono mien $\int$. de ancta Syan dione c. 20 de mulnere laitenis. N. P:Rup. de vict. Ver * Deilib. (3) fosis
effe thefouro na petiçăo do remedio à grande fede do pouo. Domi* mine Deus audiclano reim. populi buius, ©o aperi eis the faurrum tuum fontem aqua vius. Hugo Cardeal faz grande myfterio da fonte, jidest, Secretum fonie qui nonduma,apparuit: A bri Senhor hüa fonte fecreta, hūa fonte efcondida, hüa fonte que wanca tal appareceo, nem foi vifta no mando. Bute Moy.les com a vara hŭa \& outra vez: Pircutiens virga bis filicem. Sanctes Pagnino mais expreffo: Percußt petram duabus vicibus. Rebatendoa agoa, ajunta Theodoreto; Imitata cest petralatus Domini, pedra: angular, que no alto do Caluario batida duas vezes com o lenho do brado da Cruz, deu fangue. \& agoa.

E infiftiudona diftinção das feridas, de dous golpes deu a Pe dra Lefuagoa no Caluario, hum em que todos os açoutes, crauos, efpinhos, \& mais tormentos, forăo golpe collectiuo, que bateu eft pedra,\& näo deuagoa defte golpe;o outrro foi o bote da lança; ba te eftegolpe a pedra, Et continuo exiuit. fanguis, é aqua, em continente rebentou a fonte das agoas, aquella fonte fecreta, aquella fonte ef condida, aquella fonte do lado de Iefu que nunca fora vifta: Secretrems fontem,qui nödum, uppanuit, nafcer fonte entre gedras, nafcer de penhas, a euidencia o moftra, a eftimação celebra a melhor agoa nos roches dos, mas brotar do meyo das entranhas de hŭa pedra fonte de ago* as,sô em Chrifto fe vio,era funte fecreta enthefourada naquella pedra milagrofa Chrifto, Petra eutem crat: Chriftus, videterr quod lapis incluyas: baberes aquam.

Rorem oque aqui faz muita difficuldade he chamar Theodors to á pedra do monte Oreb, imitaçăo do lado de Chrifto, Imitata est perfal latus Domini, porque Chrifto Iefu Senhor noffo foi ferido nola. do mais de mil annos depois de os filhos de Ifrael peregrinarem. no defesto onde fe fez o milagre da pedra, logo como podia o figus radu fer primeiro que a figura? Como póde a imitação anteceder ao exemplar?Monof sisel ojulga N. P.Ruperto, afsi nẵo podia falas Theodoreto da pedra Oreb,que tantos annos antecedeo a Chriftos alsi parece que infalliuelmente falou de algūa pedra que fcicuso pais de Chille Senhor noffo fer ferido no lado, \& efta pedraque:
depois foffe, ania de imitar ao ladede Chrito, que foi antes dellas naó podia fer ifto pedra natural,pedra miftica foi, \& efta pedra he o Summo Pontifice Vrbano VIIL, noffo Senhor per fucceflāe de Pedro. Ines Petrus, © fuper bane petram, \& dell a pedra falou profetico Theodoreto (que não he nouo profetizazem Sanros es fucceffos de Portugaloquando tè nas profecias fagradas fe the achäo figuras)

Efta pedra pois, Initata eff latus Domini, imitow o lado do Sentror Iefu,em não dar agoaferida hüa vez,fenão duas. Duas vezes foi batiz. da efta pedra Pontifical, aāo a golpes incredulos, á intancias pias, \& amorofas fim:bateo Portugal, \& cöbateo efta pedra por feu Embaixador, ollluftrifsimo Senhor D. Miguel de Portugal,. Bifpode Lamego;ôh que combates teue com ombaixador de Caftella.fobre o bater defta pedra! óh que de golpes deu na pedra Pontifical Vrbano VHII? Que inftancias fez, que indutrias innouou fem apro. ueitar n da,nem tirar agoa algũa! O mundo todo o labe. Tornaz Portugal a bater por outro Agente fegunda vez, \& fae o thefouro da agoa que a pedra tinha dentro, que sò na pedra da Igreja e Summo Pontifice Romano, eftaō todos os thef uros do lado de Chrilzo; aberta a pedra appareceo o thefouro das agoas, que há quafi tres; anno: que nã̃o apparecia, Sccretınh font: $m$, qui nondhm apparuit.

Em confulaödos Sectarios que afombrarão efte Eftado, \& ainda nos tem fufpenfos de Pernambuco, rebeldes á Igre ja Cacholii ca, illufores do poder do Summo Pontifice Romano. Reparo(fem nos fairmos de'Zacheu)no que ja notei com Oleaftro nas agoas que vioenthefouradas dentro na pedra de Oreb;nenhúa outra pedra no monte tinha agoa, fenão sò aquella, em figura de que sò na pedra da: Igreja Carholica Romana, \& na māo do feu Summo Pontifice eftat ua todo o thefouro das ageas da graça, das indulgencias, em fim todo o depofito do lado de Iefu Chrifto: o thefouro reconheceräo. N.P.Ruperto, \& S.Agottinho, \& com slles marcou tambem N.P. Beda na lança a chaue quue o abrio: Inus militit:m lancealatus ciss apersit, N. P: Futps. reparando no recato com que o Euangelifa faluu, não dizendo, Pcr- in cap. I
 monftrando eftar aly encerrado, thefouro \& que auia chaue delle. Ifamm. ITO, Vigilanti verbo vfus eff, Euangelijfa non dixit, percusit, vuln rauit, fed apervit, ve. $v .34$ quodammodo illic vita ostium ponderetur. Eftas chaues da vida, eftas chanes S.Augo. inz da porta do Ceo, faó as que Deos meteu na mão áS. Pedro:Tibi dalo catena arers. claues Regni calorum, ô Pedro tem chaues do Ceo. N. D. Bes

Aquelle accerrimo defenfor da foberania बa Igreja:Cactolica da in I\% No. R. So Pedro Damiaõ Cardeal Oftiēfe, regarou emChriato S. Is. Tennar.

## 14

Yoann. I 9 deixar fua Măy fanctifima a S. Ioão: Eccematertua, \& ém dat áPe v. 27 dro tua Igreja:Tibi dabo claues Regni calorum, \& pergunta, a qual dos doMatth. 16 us difcipulos deu mais? Porque no feu enearecer, S. Ioão com a Sev. 29 nhora(Ceo da graça) recebeo chaues do Ceo.Dominus beatums Ioannene N.P.Dam. quodunmodo cali claucularium eßs conjfituit, cilm Beata Genivisis fue cum decreferm. I de uit effeculodem. S.Pedro tem chaues do Ceo, Claues Regni calorum, aqué S.Ioann. deu ma is chaues Chrifto? Nảo há duuida que á Pedro, porque Ioão Eurng.

Damisn. rbi jup.
N.P. Ericu in 16 Lag, apud Bitb. hom.tom. 5 pag. 470
N.P.S. Ped.Dam. tom. 2 fer. r.de $\mathrm{S} . \mathrm{Pe}$ ro.
mizn. vaísup. teae chàues de humCeo titular, Pedro foi oProprietario das chaues do Ceo;a Virgema foi Ceo particular, particular foia chaue de Ioaó; porem as chaues de Pedro forão chaues do Ceoempyreo de toda a Igreja, dentro da qual a Virgem he Ceo particular; V Virgem foi the fou :o donde fe tirou a perla, em cujo preço fe refgatou todo a Ceo Empyreo da Igreja, \& juatamente a mefma Virgem. Traxit ex alicra, ģuad pro altera moreeretur, © quo vtraque communiter faluaretur. E toda a copia do the foure defte refgate fe pos na maó dePedro todos os Ceos ine ficarão debaixo de chaue, por iffo Chrifto fala no plural de chaues, \& de Ceos; Claues Regni calorum. Singularmente notou tudu N.P Erico, Specialiter daues Regrii celorim, © urcem iudiciarie poteftatis acceppit. Sò Pedrotem as chanes de todo o armazem, de toda a judicatura da Igreja.

Em tanto que acha S.Pedro Damiaó eftar Chrifto Senhor noffo metido nas mãos de Pedro: Iudicat Petrus, er Petri udicia confirmat omnipotens, © eft in na anu Petri manus altifimi. Naquellas chaues que Chrifto deu a Pedro, the meteo na mão toda a Igreja, \& demais diffoo mef mo Chritto lhe ficou nas maós metido:Eft in manu Petri manus alifisimi, parece que ficou Chrifto fem nemhūa liberdade no lugar da Igreja, \& Pedro com a foberania de todo o poder, não me atreno a dizer mais Portuguez que as palauras do Santo, em cuja explicaçăo o entendimento fufpendeo a juridição da lingoa. Ad est Petrus, ơ ad eius arbitrium vniucr fit toj foluitur, co ligatar, © procedit Pitrifent. ntia ententiam Redemptoris, quia non quad Cbrifus, boc ligat Petru: sed quid Pitrus, hoc ligut C'rsifass iplo id iffum atteflante. Quodounque liyaueris fuper terram erit ligatum, io in calis: em materia de chates da Igreja parece que fe tem Chrifto lançado de fora, \& que abre \& fecha Pedto fem Chrito fe meter no feu juizo, Non quod Chiffu, hoc ligat Petrus, fenăo que Chrifto ficou todo atado, \& pendente de Pedro, quod Pitrus,boc ligat Cbrifus, nāo sò a Igreja, mas ztè o mefmo Chrifto ficou metido nas maös de Pedro: Elim mana Petrimanus altiß mi.

Grande figura deftas chaus eftampou o fucceffo do apprel fado curlo comque Pedro, \& loăo correrão ao fepulchro:Currebant
duo fimut, porem afracou Pedro como velto, tomoulhe loáo a dianteiras \& chegou primeiro a porta do fepulchro: Procunurrit citius Patro, Ioann. 20 ov venit primus ad monumentsm; mas notele que chegou primeiro, \& v. 4 nāo entrou p imeiro que elle:Vinit erga Simon Petrus fequins anm, ó in-Verf. 6 troiuit in monumëtum. A mado I oā, he o voffo tino vifitar of pulchro, \& entrar nelle, \& velo muito deuagar, vindefuos matando por chegar, \& chegando ficais à porta \& năo entrai; ; vem Pedro detras de $\nabla$ ós,\& elle entra?Sim, \&foi mylterio, porque Pedro trazia a chaue do lado de Chrifto, \& do fanto fepulchro, alsi não podia Ioaó en trar fem Pedro abrir; tambem Ioaō tinhá chaue, porem era chaue ti tular só do Ceo da Virgem: a chave da Igrej, Catholica, \& de feus thefouros, a chaue do fangue de Chrifto deule de propriedade fó a S.Pedro; \& ainda que todos os mais Apoftolos tiueffem chaues, sb Pedro tinha a chaue meftra pera abrir aos mais. S: Ambrofio declarou bem as chaues: Quipgfierior venerat priusingreditur, quafi qui slauses Rgni S. Amb. yt alijs aperivet, acceperat. Só Pedrotem as chaues da Igreja Catholica, ૩̌ fó Pedro, \&iffeus fucceflores faō a fuprema cabeça da Igreja,que por iffo Chrifto Senhor noifo the diffe: Tu es Petrus, © fuper banc petră *dificubo Ecclefiam meam. Conftituindo em Pedro \& feus fucceffores hŭa fuprema cabeça em toda fua Igreja. Notou a Glofa delte lugar. Ideo evim prinípem Apooftoloram conflituit, vt Ecclefai vium principalim christi ha beree Vicarium, ad quem diuerfa membra Ecclefarecurrecent, fif forte intir fe diffent tirent, sò Pedro, \& feus fucceffores em Roma faō a fuprema cabeça da Igreja; ©̌ sólcomo notarão N.P.S.Gregorio Magno,S. Thom. Caietano, \& outros) na Igreja Catholica Romana ficou enthefourada a faluação.
Tudo achou N.P.Gilberto Abbade na diligencia com queElias tomono filho do c llo á viuua de Sarepta, pera'o refufcitar: Da mibi filium tuuns,talitque cum de fins cius, ó portanit in canaculum vbi ipfe mansbat Pediolhe o minino, \& tiroulho do feyo, \& dentre os braços morto,entrou com elle na camara aonde fe recolhia, \& deuihe vida; de forte que pera refufcitario minino, o tirou do collo, \& dos peitos da māy, como fe o lugar aonde eftaua foffé meyo de alcançar a mefna vida. Foi figura, \& foi moftrar aos que quizerem vida efpiritual de graça,que haô de eftar dentro do feyo da Igreja Catholi. ca porque fora della,nem há vida de graça, nem faluação. Non expedit tibi extra masterni finus ambitum reperiit, ne forte non tollat to verus Elijeus in cubloulism futw.

Glçain 6 Matticap. N. P.S. Greg.Mas to.2. Cât. 6 v.8.Cnt ad 28 cap
Gen. $1.1^{2}$
D.Th. 2.2
tal, impiedade do Sacerdote, \&e Leuita que paffaraó de largo, fe debateu todo a elle enternecido, \& lauandolhe as feridas com vinho, \& oleo, rompee os lenços, to moulhe o fangue, atoulhe as feri-

Luice 10. Pe3* das: Appreprians alligatit valnera cius:R com grande diligencia o retirou logo do caminho á hŭa eftalagem, pera alsim conualecer de todo: Duxit in fabulum. Efte Samaritanoffigura foi de Chrifto Senhor noffo pello que teue de guarda (que itto quer dizer Samaritano, id e/t Cuftos) mas afsi como atou os peccados ( N.P. Haymonio os achou N.P.Hay expreffados nas feridas, per plagas intelligantur peccata) porque os naö men. curou logo? porque os nzō farou de todo? fenaó que referua a faude pera a eftalagem? A razaō foi, porque a eftalagem figurou a IEuf.Emif. greja na deuaçä́ de muitos Padres com Eufebio Emifleno: Stabulḯ N:P. Hay. Ecclefiae if, rnde © in Stabulo Dominus natus eft. Pois pera Chrifto m frrar N.P. Eri que as chaues da Igreja eftaõ sô na maô de Pedro atè em figura tễ miso.N.P. Chrifto réfpeitoàPedro, moitra que acode às mortaes,que elle nos Bed. S. remio, \& deu vida ; porem vejafe que efta vida eftá enshefourada Aug. dentro da Igreja Catholica debaixo das chaues de Pedro, fiprema cabeça da Igreja, \& que por iffo o leua lá. Duxit infabulum, stabuluns Ecclefia eff. Abralle Pedro a porta, \& da maó de Pedro receba a fau* de.

Minorsm por. lit. 2. \&.1, © 21 ?

## S. Amb.

4 4 . $8 . \mathrm{in}$
Lacasis.
I. Corito. y.LI

A memorauel indulgencia da Porciumcula, Deos a deu miraculofamente ao Seraphico Patriarcha, \& có nouo portento lhe defignou o dia della, porem ambas as graças remeteo á cabeça. da Igreja o Summo Puntifice Romano, ¿r o Summo Pontifice Honorio, $\bar{q}$ entam prefidia na Igreja de Deos, the concedeo a indulgencia, \& eftabeleceo o dia em que ella fe auia de ganhar, pois naò baftaua ä Deos concedeffe pera ficar firme tam milagrofa indulgencia? Sim baftaua;porem quer que vejaó todos que eltà Deos atado, \& como pendente das maés de Pedro. eff in mana Petrimanus alti $\beta$ mi.

Bem pudera Chrifto Senhor noffo dar a Bulla a Zacheu fobre a aruore (fe no poço de Sicar a tomou a Samaritana) porem naé quiz darlhe a Bulla na aruore, fenaó que o fez defcer; Deficnde. Aquella figueira figuraua a ley velha que S. Ambrofionefte lugar vio piza da dos pès de Zacheu, Vanitatem Iudao emm vefigiof fto proterens. A cafa de Zacheufoi figura da Igreja, por iffo fe canta efte Euangelho na dedicaçā̄ de toda; pois Zacheu naō bufqueis indulgencias na aruore da ley velha, que naó tem thefouro de graças, foi canal por onde a agoa ja paffou, fez fua figura. Omnin in figura contingeb.ant illit, fioi a ley vellh a aruore a que cabirtō as folhas, fecou, \& acaboule, fó a ley noua permanecco por fer pedra.
 outras Moy ${ }^{\text {es '; }}$; as taboas que Deos fez, \& efcreuco de fua diuina v. 12 maō, M y yles"as quebrou. Proiccit de manibus tabulas, é confregit e.ts ad $r a-$ Exod. 32 dices montis. As que Moyfes fez de nouo, effas ficaraō, neffas tresla- $v$. 19 duuDeos com fua propria maña Efcritura das primeitas, como que rendo Deos moftrar, fe grauaffe em marmores, que a ley velha figu rada nas primeiras taboas auia de acabar; a ley noua reprefentada nas fegundas auia de permanecer, Ouia videlictet futurum crat vt ompia N.P.Rupo que tunc inf:tuit Deus, nondum bomo factus, pertranfirent : nam ecce vetera funt, Abb. lib. 3 © tranfiuruint, © noua omania facienda erant; \&̀ he de notar que nas taboas de vict.Ver nouas que fez Moyfes, trasladou Deos o que ja nas primeiras'fora bi c. 24 efcrito: Pracide tibi duas tabulas lapideas inftar priorum, © f fribam fuper cas ver- Exod. 39 ba,qua habuerunt tabula, quas fregifi. Pera moftrar (como aduertio. Theo-v. I doreto)que a ley velha não era mais que hũa Efcritura da ley noua: Theod. in In illis enim noffra eöfcribebantur. E que fe rafgou o papel das primeiras, $10 . c, 1$ a ad fe reformaua a efcritura nas fegundas taboas, \& por iffo toda a ef- coime: critura das velhas fe trasladou nas nouas, pera que fe cumpriffe a fiģura no figurado; \& tudo eftá ja cumprido por ondeZacheu defcei da aruore da ley velha, que eftá acabada, vinde à Igreja da ley 七oua, cuja fgura he voffa cafa: \& por iffo importa entrar nella. Hodie in domo tha oport tt me mancee, \& na minha Igreja ei de ficar enthefourado em quanto o mundo durar, $\vartheta$ fque ad conjummationemn faculisa qui fe acharaō todas as graças, jubileos, $\& x$ indulgencias, que haö de manar de meu ladospedra rota, com os golpes da Cruz, \& todo efte the fouro v. 20 ha de ficar debaixo das chaues de Pedro:Tibidabo clauts, \& sô Pedro, \& feus fucceffores em Roma terâm as chaues do thefouro da minha Igreja, \& dos jubileos, \& graças, que a vofla cala hoje cöcedo. Com efta fe ardente recorreo o Reyno de Portugal, \& elRey noffo 1enho , que Deos guarde, á pedra da Igreja Vrbano VIII. pera que lhe abriffe os thelouros das agoas, das graças, dos jubileos, \& indul gencias da Bulla da fanta Cruzada, \& a pedra Pontifical noflo Sea nhor Vrbano VIII. da fegunda vez batida, imitando olado do Se= nhot, den agoa de graçáá todo o pouo, á todu o Reyno, á todáá Monarchia de Portugal, \& de força o Rey auia de alcăçar a graça, Oportebat, pordefcendente do Abraham Portuguez D. Affonfo Hen riques, Eo quod or ipfefit flius Abraba, \& af si ficou oRey no de Portugal confeguindo ambas as faudes de Zacheu, faude temporal, \& exterior na reftauraçäo do, Reyno, faude interior agora nas graças da ainke, \& afsitoda a cafa ficou falua. Tota interius, ef extcrius ancifificata Emiffo eflo.

## Tres Burllas tomul Zachen, Bula de viruos, Bulla de

## Luca 7

 Comp iti: $\mathfrak{z a}$, er $B$ alla de diffintos. Matth. 15 v. 2226 Mitih. 27「Olas eftas B illas fui Chrifto, a de viuos tomarăө a Magdaleni, a $\mathrm{S} x \mathrm{~m}$ tititha,a Cananea, \& entre o infinito de outros, foi
v. 54 Ita A Ay. in Min. C. 23 s. Antoni. I.p. Cron. t.6,6. 25, S. Germa. Patriarch. Cenftant. in Theoris Cretferus li. I. de Cru [e, C .33 , Petr.deNa talib. lib. 3 C. 202
S. Aus. Jer. 8, de Ferbis Domini.
Ludulpho
Caitbut.in Lucc 19 Gen. 3 V. 9 N.P.Rup. 36 catcrad Lyppom。 cbrylol. Muth 15 ข. 22
S.leron.

Tiff. 26
Verf. 27
Imif. Mattil. 26 ad nirauel a deuçĩo con qre no Caluatio a tomou oCenturio, Vere bic homo filius Diverat:ette foi Longuinhos, que abfolto de culpa, \&peha pella fanta B alla, foi depois marryr em Cefarea de Capadocia, \& alcançou in lulgencia plenaria, \&r remiff aơ de todos feus peccados.

Porem auemos de faber as preuençoẽs com que fe hade tomar a Bila da Santa Cruzada. Zıcheu as debuxэu, no defcer da aruore, Feffi al is defcondit: no confeffar do peccado, Si quem defraudaui: no reftia tuir o alheo, Reddo qualruplum.

Subido eftaua Zacheu naquella alta aruore: Afcendit in arborem $/ y$ comorum. O fycomoro interpretāo Ladulpho Carthufiano, \& S S. Ago ftinhoifigueira douda; figura do peccado: Syiomorus ef ficus fatha, C fignificat carnalis delectutionis dulcedinẽ, que fatua est. As aruores, guarida do pe ado foraõ ao primeiro peccador que fez valhacuato de fuas ra mas: Ibfondit fe in medio ligni Paradifo. Vendofe nù, lançou mão das folhas pera fe cobrir;'Zacheu feguindo eftes paffos (que raftejou S. Pe dro Chryfologo) fubiofe á aruore por cobrir á auareza com disfarce de feus ramos, Vt vnde Adam texerat nuditatem corporis, حacheusinde vela ret feelitatem aucritic. Pois Zacheu Deffende defcei, apartaiuos da aruore do peccado em que eftais efcondido, \& de $\tilde{q}$ andais enramado. - Pietenfora da Bulla da Santa Cruzada pera fy, \&: hũa filha fua, fahio a Cananea, \& o primeiro acordo foi deixar a terra em que viuia, Mulluer Cananca a fribus illis egreffa; efte fei o primeiro paffo que the
 filic inupetrit fanitation. Baftou efte paffo ? Naó. Logo der outro paffo á conffflao , porque dizendothe Chrifto, que naố parecia jufto dar aos caés o paö dos filhos: Non ef bonum fumere pan m fliorum, ©f mittere canibus: logo a peccadora confeffou fua culpa, Etiam Domine, Senhor, eu me confeffo por effa. Emiffeno marauithou a confiffaõ, canem eă vacat, caneme feilla efrefatetur; \& em fe confeffando logo alcançouo jubileo, fat tiobifucut vis; \&̌ naō sò a mãylalcançou a indulgécia pera fy, fenaó tambem pera a filha, sanata effeline ciuss ex itla hora.

Dentro no paço do Pontifice peccon Pedro, \& a primeira Niv P. 35 gencia pera alcançargraça, foi fair do luģar dopeccado, efriflusfora; \& $\log$, glenit amary, O N.P.S.Bernardo faz a todos os peccadores eftampa
eftãpa da penitencia de Pedro, In egreffum sonfefsioxem oris, in amarofitu. N. P.S. comprintionem cordis int llige, of tu ergo fac fimiliter. Vio Pedro que perdia a Eern. fer. 3 indulgencia no lugar do peccadoslae for a, confeffafe, chora arrepén de S.Petro. dido \& fica abfolto, \& juftificado:Et tu ergo facfimiliter. A prendei de Pedro a fazer penitencia quando tomares a Bulla.

Zacheu em Deos o chamando pera tomar a fanta Bulla, deixou logo a aruore dolpeccado; fe depreffa o chamou Chrifto, Eeftimans defsende, depreffa deixou o peccado, Fefinens defcendit. E que fez mais ? Et Stans. S.Pedro Cbryfologo aduerte, que le posen pè, moitrando qu eftaua caido, \& que fe leuant ua, Vides quomod erectus sft quinceo t? Outro defenho acha Carthanane, \& foi porfe diante de Chrito, Ac obediendam Dommo pronus, pera que confeffa do $\sqrt{2}$ quem defraudaul, fizeffe tu do o que lhe mädaffe o Confeffor, que foi reftituir, \& afsi reftituio. Reddu quadrupiwn. E notou Ludulpho entrára Chrifto em cafa de Za- Ludulphoo. cheu, pera com todo o CollegioA poftolico fer leu conuidado:Propter refeationemi Chrifit, ơ difocpulorum fuorum; \& foi o banquete depois da confiflaö, pera moftrar em figura do Sanctifsimo Sacramento, naquella mefa, que todos os que tomarem a Bulla da Santa Cruzada, confeffados, \& comungados, ou lejaó naturaes, ou de Reyno eftratho onde não haja Bulla, como foi a Cananea, \& como foi Zacheu (a opiniaō dos que o fazema Gentio) a todos abrangerá a indulgẽ cia plenaria da cafa de Zacheu, Hodie falus huic domui facta est, zacheus per domi $m$ jignificatur.

Tomou tambem Zacheu a Bulla de Compofição, eftà no bomyjosio. de Reddo quadruplum. A fazenda a que não fei dono theu. N.P. componho em quatro partes mais. $\quad \begin{gathered}\text { Beda } \\ \text { calg }\end{gathered}$
aS.Cypris. lib. 2, epi. 3 oinlib.de opere, če leemofynis. Tert, lib. 4 contraMar sioncm. S . Beda. Lu-

BVlla de Compofição chama S, Paulo a Chrifto: Pacificansper fanguinem trutis cius, ffue qua in tervis, fue qua in calis funt. Depois da Cōpofição aponta Theodoreto : Pro nobis facrifuium obtulit © tervis calestia coniunxit. Foi Chrifto Bulla de Compofiçăo entre o Ceo, \& a terra, Theodor. entre Deos, \& os homens, \& a cantidade em que fe compos foio preço de feulpreciofo fangue. Noffo P.S. Pedro Damiaó á viffa de Chrifo pregadonaC uz, anima a todo o mundo a tomara Bulla da Compofição pera fy, â traça com que efte Senher a tomou pera cada hum de nòs: Deus cleomofynamfecit tibi, corpus proprium mortit tradendo, tu N. P. S. auv..J. $m$ fac illi buccellam panis porrigendo patipri; eflo prius in te mefiricors Ped.Dam. deinde in proximum ilementiapldium effinde. Deos(encarece o grande Car- Ser.3.in de

## 22

deal) pera cópor roubos de Adam, deurde efinola feu corpo ná Cruz por cada hun de nós(por năo te: necefsidade de tratar de fy) vòs fe: quizeres alcançata graça, tumay primeiro pera vós a Bulla da Sáta Cruzada, Ele pous inte mifericors, depois tomay a daCompofição abrin doos rios da chacidade wo pobres, dandolhes efinola, que nelles a dais ao meimo Deos. Tu checmefynam fac illt.

Parece que ja no feu tempo efteue o piedofo Cardeal de Oftia com os ulhos no Reyno de Portugal, \& nos noffos pobres Portuguefes foldados de Afnica: Oh que pobres! pobres honrados; que laitima; honra, \&x pobreza! Bata lhando fempre vergonha, \& eitimação, que aos brios militares fempre a pobreza foio maior verdugo. Confiderefe agora hum foldado de Africa, cujas riquezas faó caua$1 b, \&$ lança, preftezas á de fenfaō, azas á ruina do Mahumeta contumaz, cuja furia re batem, fazendo dos peitos mure á Chriftandade: eis aquiios pobres, pera quem faó as efmolas da fanta Bulla, grandes pobres, pobres necefsitados, pobres padecentes em noflo feruiço, pe: ra fe lhe dar bum pedaçe de paö na defefa da Chriftandade em que: affiftem, fä as efmolas da fanta Bulla, \& ainda que o proucito feja dos Africanos,ae fmola a Deos he feita, em cujo feruiço elles perma necem, por onde fede efmoleis,que a Deos fazeis as efmolas, Tu cleemofynam facilli.

Grande myfterio encerraõ as palburas com que $S$. Chry foftomo juftifica efta compof ção de Zacheu:Ipfe fe iudicats ipfe fe erndrmnat, redudendo ordimit crimon, Zacheu fe julga, Zacheu fe condena, fatisfazēdo. á parte, remio as diuidas er das; mas quem fez juız a'Zacheu pera sếtenciar eftas diuidas? E fe he juiz no verdadeiro juizo concorrem: quatro peffoas diftintas, Accufedor, Reo, Teflimunha, \& Iuiz comos fe compadecelogo verdadeiro juizo fem eftilo juridico, como póde hum só Iniz fuprir quatro partes diftintas? Muito bem pòde, \& ha fe de aduertir que há dividas de daas maneiras, húas de que feu dono fabe, eftas feos deuedores fe defcuidăo,nãofe defcuidão os acre: dores, fazem fuas lembranças, \& fenão a proueitão citão, penhorão, executão, pagafe a divida; \& nefte juizo he neceffaria a diftinção dàs peffoas: porem outras diuidas há que fe deuem, \& não fe fabe on dono, fei que tenho fazenda mal acquirida, porque os meyos não fo, răo licitos, fei de certoque tenho em meu poder fazenda alhea, 8 Cc nã̃ lhe conheço odono; pois nefte cafo cada hum dos que tem tali fazenda ha de tomar todas as partes de juizo em fy, hade fer Accus: fador, hadefer Rieo, hade fer Teftimunha, ha de fer luiz, ell - is. mofela deaccufargelle meftmo fe ha de julgar eelle mefmo fe ha dó
condenar. Afsio fez Zacheu, Tpe inticatipfe condemnat, elle fe accufor, elle teftimumhou contra fy, elle fe julgou Reddo quadruplum, temio a. diuida, \& posfe folto, \&\& liure na rua, Reduendo redemet whmer.

E pera focegar efcrupulos dos que e compoem, foi Zacbeu eftãpa admirauel, pagando quatropeado, Ru\% lo quadruptum. Pi is nä baftaua côpor cô o Comiflario nóq fe couier, lèr ão ã há Zacheu de pa gan quatro vezes mais do quentēde deuer?sim, \& foraloa poderação. de Maldonado: Credo ex abundanti fecife charitutennan own fats cerum non
 quadruplo phusreddere, quam fibideber videbutw. Fez Zachet eftas cōras, eu tenho grande negocio \&\& cō elle acquirido há infinito de bens mal! anidos, outros a q̆ não fei dono, \& nefta perplexidade não pc To ati nar cō o jufto da compofição:ora pois, pera que nảoertemos, ficando com u alheo em cafa, vamos tobre o.feguro, aja compofição, mas. porque não aja erro, Ne aliquid fo te alienum retimensernurt, componhamos tudo q̧uatropeado, Reddo qua ruplum.
E norefe que pagou Za cheu a Bulla logo, \& he muy confideratell efta paga, porq́ ne nhũa Bulla aproueita a quẽ não dá elinula della. The sfilato nos deuo defengano, reparando emZacheu não dizer $\mathfrak{q}$. pagaria de futuro, Non dixit dubo dimidism, ča reddam quadxuphum, fenão; Do co reddo, dou de prefente, \&pago logo, prègaönus hoje a Bulla, \&r Theophro daôuola heje, Hodie falus bstic.domuifacta eft, pois pagai logo hoje: $\bar{q}$ afsi fez Chrifto a Zachen, Hodie das bodie tibi o or alus; ;āo digais aus mépofteiros:Senhor tornai ámenhă, q̧efta:appellação de manhãem maz nhă, achacou jà Salamão aos maos pagadores, Ne dicas rediens redi, écicas dabo. Nãuandeis de dia em dia a prometer a efmola de Bulla, fem nunca pagar,craftinando todo o anno, cres dabo; \& não feife alguns $v_{0} / 2 \%$ fem pagar a Bulla paffada querem tomar a do anno feguinte. Meus. fenhores, fe quereis a indulgencia de Zacheu, aueis de fazer o $\tilde{q}$ elle fez, deulogo, do, reldo, \& por iffo alcãçou a graça logo, Hodie falus huic: domuiffacta est, hodie. das hodie tibi do falus, bem compolto ficou Zacheu.-
Concluamos com a Bulla de Deffuntos naquellas polausas as, cor Cartibu
Dimidium bonorum meorum do pauperibus. vienn, 6,40 A Ver Purgatorio em quas almas dos diffuncos purifiquẽ feus def Ag\%zb: c. g A feicos, \& pagué as penas merecidas por fuas culpas, he cõclu-Rifertur $c_{s}$. faö de fee: entre os Catholicos o principal tormento do Purgatorio qui oblatio, (comu do inferno) he fogo; q N. P. Ruperto, \& S. Ambr.acharãofi-ness \& C. - db naefpadaa ête daquelle Cherubim q guardauaoParaifo. clviriz ${ }^{2}$ q.


24
Cŏ. Trid. Abulẽ e, \& o Meftre da hiftoria Scholâtica, cő N.P. Rup. entẽdê jeß. 25 in pella efpada flamãte hü muro de fogo ă cercaua em roda todoo Pa prineip. Ģ raifo terreal, defendẽdo a entrada a poder de ray os, Flämeumgladum, fef. 6, Ca- iteft murum igneum incircuitu Paradiji: alsi nê fe podia entrar no Ceo,né non. 3 o, © fa er do Purgatorio, porq̃ aăo auia qūẽ vẽceffe a força deite fogo,
 non.2, cu euia de defuiar a efpada do Anjo. Tudo colho N.P.S. Greg. Mag no, de fe lhe voltar a efpada na mão:Gl.dium ver atule \& chamoule elGeme. 3 pada mouediçajporq̃ auia de vir têpo em q̃ efta efpada fe auia de re $r .24$ mouer, \& tirar da mão ao Anjo, \& effe têpo foi o daEncarnação do N.P.Rup. Verbo Eterno, q̣ nos abrio a porta do Ceo, Verjatilis dictur, pro co quod. Abb. lib. 3 Saißet quandoque venire tempus vt etiă remourvi debsiffet, quando (ulucet venwr.t qui in Gen. c. Sua incurnations myfterio Paradif inobis iter aperiret. Veyo Chritto ao mun-$-32, \mathrm{Cos}_{3}$ do, abrio as portas do Ceo, rompeo os muros de fogo pera as almas Abulen. $\sigma$ poderem fair do Purgatorio vencidas fuas chamas.
Nagı, inst. Equãdo alcãçaria Chrifto S. N. efte triūpho? em q̃ tẽpoem que Sholaft. pōto? Alcāçouo morrēdo crucificado, \& röpēdolhe a lança o fagraS. Amb. in do peito, o fangue, \& agoa q̃ delle fahio modificou, \& amorteceoo Pfal. 118 fogo do Pugatorio de forte qu puderăo fairtodas as almas do fogo, $v_{\text {R Retribue \& entrar na gloria, fendo } \mathfrak{q} \text { antes da paixão de Chrito neniŭ dos fí }}$ re. Ihos de Adam fahio do fogo pera oParaifo, como notou Ruperto:
N.P.S. Gref.Mag. in cateng aured LuCa 23
N.P. Rup, vbi Jup. Mortuorum fidelium animabus a tēpore passionis exuperabilis eft, ér corporibus quoque illorum in refurrectionc erit perviuss, porro ante eandem Dñi pafsionem nalli om
 exuprauit. Não fe acabou o purgatorio có a morte de ChrifteS. N. nẽ aquella agoa, \&z fangue preciolo, apagou, \&extinguio o fogo de forte $\mathfrak{q}$ dali por diăte năo ouneffe mais purgatorio, antes hade durar tè o dia do juizo;porẽ quebroulhe as forças, vẽceolhe á actiuida de, ganhou a efpada ao Ch rubim, \&s a remoueo de forteq́ aquelle føgo, cuja ferocidade todas as forças vêcia, não permitindo paffagé á alma algūa,depois de borrifado cō a agoa do lado de Iefu, ficou tam quebrantado, que á todas as almas franquea a paffagem.

Eftão hoje as almas do Purgatorio cercadas de muros de fogo, purificádo leus defeitos,ou a pena têporal deuida á leus peceados, tropeços $\tilde{\mathrm{q}}$ as detẽ padecēdo. Que remedio pera fairē, \& rōperem aquelles muros de fogo? 0 remedio he, borrifalas côo langue, \& agoa do lado de Iefu,a q̃ o fogo rẽdido logo obedece, a pplicarlhe os Luffragios da Bulla dos diffuntos, \& cô ifto fe remoue a efpada de $f_{\circ}$ go, \& fać pello meyo delle as fantas almas, \& 'e vão ágloria. r ? go no Caluario moftrou ChriftoS. N. eftar qquebrătada a força do
fogo do Purgatorio，\＆pẽderte na Cruz fe moftrou Bulla dos dif－ funtos às fantas almas do Purgatorio，ás almas dos fantos Padres，\＆ ainda aos mefmos corpos dos diffuntos，por não offender a eloquẽ－ cia do noffo doutifsimoA bbade Ruperto，eflãpo fuas proprias pala－ lauras．Iple fructus vite aterne in ligno crucis pender voluit，© per pafione mort is， mortuorum fimul © viuorum cibus firr，ve fuo quique modo comederent eum tam

N．P．Rup． mortui，quã viui．Decerptum quippe illum de arbore crucis manu Parrisipfo dicente： Patcrin manus tuas comendo（piritunz meum）comederunt illun anime f an Zoriun， so vilelicet modo，quto ©o Angeli cumn cömeluut，comedornnt，；inquă，ver unn diuinita． tem，心＇vere aperti funt cull corum，心 cxinde vid runt Detm，que ante bac nemo vidit vnquam，corpora quoque illorum inmonum ncis iacintia，virtute abi buiss nō cainerunt，miox vt codem vètre，quo tenebantur ©＇ipfa，，ecceptum est corpus cius focut Ioxus in ventre ceti tribus diebus，©o tribus noctibus，nam virtute bu us cibi factum eff，ve multa exipfls refergerent．Năo sò os viuos，como jà vimos，mas tam bé tomarão a Bulla os corpos dos diffunto na fepultura de Chrifto ranto q̃o fentirão fepultado \＆por virtude della refulcitarăo mui－ tos，\＆em corpos，\＆almas gloriofos，como té pera fy o noffo P．Ru Rup．proxi－ perto，pirauftas do fogo，fâirão gloriofos ao Ceo dia da Afcēção cõ me cirutus． Chrifto．Tomaraõ a Bulla as fantas almas do Purg atorio，\＆esfria－S．Efrem do o fogocōa agoa do fanto lado de Chrifto fairão ab oltas de cul Heref． 75 ． pa，\＆pena．Tomarão a Bulla os sãtos Padres no limbo aõde a alma de Chrifto S．N．defceo，\＆r ficarão g＇̣riofos vêdo ä Deos，como os Anjos o vem．

O qi importa he tomar não fó a Bulla dos viuos，mas tambem dos diffuntos porg̃ parece efpecie de defacordo，ver ó depois defta vida temos hũ muro de fogo interpofto á gloria，\＆năo lhe lançar agoa diãre cô $\mathfrak{q}$ o apaguemo，ou he bruteza o queter arder por vontade， ou cegueira o naō attêder ao periğò．Auizado foio ladraó q̃ em vi－ da tomou a Bulla no Caluario，Dñe memento mei dum veneris in Regnum tuum；fufpẽfoda petição exclama S．Agoft．olat o quid in futura faculat fidem in te perfectam fatigat？O ditofoladraõ，fe em vida pódes alcançar quătn pretẽdes，q̆ cãças á fee cô dilaçoés futuras？Foi gräde agude－ za，\＆admirauel ケagacidade，conheceo oladrā̃ áChrifto verdadéra Bulla da S．Cruzada，jubileo de vinos，\＆diffuntos creo q̆ hia aoPur gatorio abfoluer almas de culpa，\＆rpena：pois Senhor quãdo vós ef－ tiueres repartindoindulgẽcias ás almas，eu já entan ei de fer mor－ to q́ apatibulo em q̃eftou naŏ he de muita vida，afsi antes de épi－ rar recorro a vós，\＆vos tomo pera mim como Bulla de viuos，\＆de －ois de morto vos torno a tomar como Bulla de diffuntos，\＆a foim quãdo ettiuerdes tirädo as almas do Purgatorio，peçouos q̃ vos iem
S. Pedro chyygol.
N.P.S. Pid.Dam. fer. 3 in de dicat. Eccl . s. Pedro chrygol.

## 26

hreis de mim, Mémento meic,\&eabrolto de culpa, \& pena leuaime á glò ria, ih Regnum tuum: eis aqui todas as anflas do ladraó ditofo, que tomando a Bulla de diffuntes em vida, alcançou indulgencia plenaria na morte. Hodie mecum eris in paradijó.

O primeiro $\bar{q}$ em vida tomou a Bulla de diffuntos pera fy, foi Za cheu, a efmola que deu foi ametade de feus proprioo bēs, Dmindumn bonorim meorum do pauperibus. Na largueza deltas efmolas achou $\mathrm{S} . \mathrm{Pe}$ dro Chryfologo a Bulla dos diffuntos q Zacheu tomou, enfinando a tudos os fieis Chriftaōs como a deué tomar : Qualitr hhecf faicit Chrie Stuanus Zactbants iplé é verbo docet, © manifefut cxemplo, porğo o dar efmola nefta vida foi laçar agoa aofogo do Purgatorio na outra. Agoa de Deos channou N.P.S. Pedro Damiaó á éfmola, Aqua Dé; logo pera paffar ofogo do Purgatorio na outra vida, vamos lançădo agoa ao fogojá defta, agoa de Deos naefmola, agoa de Deos do lado de Chritto:bê fe aproueitou das agoas Zacheu nas efmolas que multi-
 futuran tranfmittit ad vitam.

Aqui fe cöcluiraō as Bullas, defejaraōfe cō grãdes anfias, efmaltouras a dilação, alcãçamolas quädo as julgauamos perdidas, feftejian molas nuito, q̆ fobraō caufas á eltimação; nellas temos hŭa inueltidura Real, hü feguro doReyno:\&̌ do Rey a quē por défé̃dente do Abraham Portugues o gräde D. AffonloHériques,de attenuado \& pufillo Zacheu, vimos portêtofamête grande, cūpridas nelle todas as profeciss, abriraöfe de nouo todos os thefouros da pedra da Igre ja,cheguemos a beber das agoas precio'as do lado de Iefu,tomé todos a Bulla da Compofiçặ(a todos digo) nă fique alguê fem ella nefte Eftado, \&va fobre mim, $\bar{q}$ por me naö achacarē $t$-nçués paffo em filencioos motiuos. Auei fenhores piedade de vòs, \& de voffos diffuntos; aprē dei de Zackeu, q cō fua palaur?, \&exeēplo vos enfina, foi meftre cō as pilauras, porq́ diffe q́ daua ametzde da fua fazenda de efmola, Ecce dimidium; foi meftre cō exêplo das obrass, porạ cō ef-
 B1ELIOTEOUPP fifa anno fem vos lenbrates dos diffunto, lograis hes as he zança, ,\& naō lhe pagais os agradecimentos; tende piedade delies, \& de vós, alsi os naturaes, como os de fôra do Reyno que aqui cometccab: tomai todos a Bulla, confeflando, iex comuagando verdadeira nente, \& alcançareis nefts vida o thefouro das graças, que he penhor da gloria, adquam nospasucat Ie/us Cbristus. Amen.

