## SERMAM

 QVE PREGOV OMVITOR.P.F.BERNARDO DE BRAGA Lente de Theologia na Prouincia do Brafil, ec Dom Abbade de S. Bento de Pernambuco, na fefta que fez o Mêtre de Campo Andrè Vidal de Negreiros aN.S.de Nazarè a fegunda oitava do Natal de 648 . eftando o Serhor todo dia expofto; \& pregou pella manham o muito R. P. F. Mattheus de SamFrancifco, da terceyra Hierarchia Serafica, que renunciou o Bifpado de Meliapor na India, ora Comiffario da Infantaria do Eftado do Brafil: \&s a tarde fez efte Sermão o P. DomAbbade.
OFFEREC:DO 10 MESTRE DE CAXPO André Vidal de Negreyros, elerto Covernador do ふtaranhäo.

PELLOALFEREZ AGOSTINHO TACOMEDA FRAGA, Reformado na Capitania de Amronio Liado do Tercro da Babia, natural da cidade de Braga.

Em Lisboa. Com todas as licenças neceffarias Na Officina de Paulo Craesbeeck. 1649.

$$
\operatorname{cocan}
$$

M ת 38
VrojaST JVO









 -28 :Insud ob fat ob simemital sb To or moz wís astobares sbrada
onsare

 - Nidasome

 fortub aspbio sblymata iliad ab
 Ste Sermăo que meutio o misyto R. P. Dom Abbade Frey Bervardo de Braga pregons nas festa de Noffa Senhora de Nazaré, foy tam agradavel (Jendo o terceyro com que continuza Colemnizar a V. M. efta celebridade) que me pareceo mayor lifonja, er a mayor delempentio, que podicio ter is. muitas óritgacués em que e emparo de $V$. ふe. me temposs $\int_{0} 0^{j}$ afsi the pedi encarecidamente fe quife Se difpor a efore vello, (ofoy cmayor izconizeniente quefe atropellou, por näo vfar efcrever as pregacoès, alem de oopprimir de no$\nu 00$ sargo de Dom Abbade de Pernambuco, que as defcommodidades, © indecifoes da gusrxa fazem intoleravel) porem fasorecenio num penfamento tam bemmacido, rompeo todos os impuysiveis, @i com o treslado defte papel, quiris ajudarme a merecer novos favores de $V$. 认X. a/sy ewo offereço como dom fuperior a minhas forcas, em y ymbolo grato de mess muytos cmpentios; or tambersodedicoa U.... comoprenda do muyto R.P.Dom Sbbade,paraque U. $\mathcal{X}$. - ampare com) confa fua: ©r acho eus tam grata a memoria: de U. MC. a todo Pernambuco, (donde a fami de leus: grandes feicos fáse a fazer no müdo codo fonoros eccos) que parafazer famofoestepapel bata entregallo ás azas da fa. ma com que o.grande valor de V. JC. Se tem singulariza*do nas mais remotas partes do vaiver fo; or no acerto defta dedicação tamben recompenfo ao muyto R. P. Dom $\mathfrak{A b}$ bade a merce que me fez; em the faber bufcar ograndio So. animo de tamboajombra, em que V. XC. tambemenerit
mux intereffado, pays tanto be de V. Mc. o gue por elergito
 lada a rodo o mundo, o por rodos os refpeitós iay buycar rida o traslado no favon que nimon ao Original, or ew fie co demoftrando quanto fe de eja abalizar no ferviço de $V$. 2C. que para etexnizar uas obridaçös anhela merecimencos atheos: igoarde Deos a V. .. para confufào de Olanda Or can folação de Permambuco, como defeja codo efte Eftada. Nefte ArrayaldaVarzea 3. de Ianeyroh 49.

Muito humilde cativo de V.M.
(luwnslosi 0 Alferez Agofintiolacome da Fraga.















## THEMA.

Eitvenerbitf fesimantes, or invenerunt Jiaviam, or Iofeph \& Infantem pofitum in prafepio, videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum cre illis de puero hoc, Jeario ausem conServabat omnia verba bac confe. rens in corde fuo. Luce 2.

$$
\operatorname{Ver} \int . .16
$$



STAMOS da fefta do Natal, o Minioo Yefuno prelepio entre dous brutos, affiftido de Maria \&\& rofeph, os Anjos romaía para ly a fefta, Euange- Luc.z. lizo vobis gaudium magnum. Grande gofto, o mayor $V$. I 0 . que o mundo yio na gloria do lea refgate, no rrofeo de faa reftauração: Huns pafores que le acharäo na fefta vol-
 glorificantes Derm in omanibus, qua audier ant, © viderant. Eltava lover $\int 20$ feph mudo de efpätc, \& a Virgenu cōferia os elpãtos muda: Maria dutem confervabat omnia verba hec conferens in corde fuo. A junta o N. P. Haimonio. Ea, gug in fe compleca fcitbat, cum oraculis N.P. Propherarumcomparabat. Conferia a fefta comos quarreis da fefta Haymo da reftauração do cativegro do mundo, que aviāo publicado os Prophetas, \& vio completo quanto dizião as profecias: Que foffc feftapara Deos o refgate do mundo encarecern as delicias de le ver jà nelle Et delicia mea ( $\beta e$ cum filijs bominum. Supponho as fe-Prov. 8 flas lá the da fua hora o A mor: Peguemos da côferencia dos oraculos dos Prophetas. Dizia Ezechic l que para asfeftas da reftauração do mundo, avia de apparecer hūa porta no Oriente de maravi hola architectura, porque avia de fervirfechada ao metmo liey que fahiffe porella: Eritque clanfa Pincipi. A traça della porta achou S. Rufino obrada na Virgem Maria,porta Oriental do Verbo divino, fechada antes, \& depoys do parto. Per ipfam intravit Donames Dest Ifrael, co per ipJamproseßitso in aternam porio Vir-

## EzEGb。

 $44 . v .2$ SRuf:
## 2

ginis, fervata viginit ate, permanfi. E o Propheta Ilaias cono fe já muitos leculos antes eltiveffe vêdo o ferviço defta porta fechada na Virgem Maria, a efteve multrando ao mundo no portal de Ifaię 7 Belem Măy, \& Virgem Eice Vingo concipiet, ơ pariet filium, Todas v.r4. eftas profecias $M$ ria eftava conferindo no leu coraçã Conferens Ifaia 2 in cordefuo. Eftava nefte tempo prophetada húa paz gefal do múv.4. do. Conflabiont gladios fisos in vomeres, © lanceas fissuin filces. EIfaca oftava prophetad, o Principe da paz. Princepspacis. Via os Anjos 26. fazer feftaa eftapazgeral do mundo. Gloria in excelfis Deo, fo in Lasc. 2 lerrapix, lendo ominino Iefu a paz geral lple eft pax nostra. E. $v{ }^{25}$. tudion cuiação da Virgem conferia completo era. Iy Conferezs ins Epio 2 corde fuo.
214. Nos hoje conferiremos a paz de Pernambuco no Menino naciodo no prefepio de Belem, \&x nacido no pre epio da Euchariftia;fe Anjes no prelepio fizerãu a felta, Aujo faz hoj a fefta expondo o fanctifino Sacramento no prelepioda Euchariftia, o Anjo do grande Conlelhs na guerra, o Anjo da fortaleza no esforço, o Anj, da medicina no remediv, o Anjo ens fim, por Anjo dagoarda; que fe cada Pruvincia tens feu Agj, efte he hum dos quatron meftres de Campo que eu aitiguro Anjos luperiores da guarda de Pernambuco fubordinadus a intelligencia geral de todo o governo.

Muito temos que ver, tudo temos a vift s, porque o minino que os Aajos feftejarão no prelepio em Belem, temos aly no prefepio do Sacramento; no prelepio de Belem Maria, \& hoje no prelepio do Sacramento Maria;né falta Ioleph no prefepio de Nazare, nerä́ Gliou h je no prelepio do Sacraméro: Ioleph,quer dizer Augnéto, \& a fagrada Euchariftia augmento he, que por iffo S. ChryS:Cb.y foftomo chamou a Sacramento \& Extenção da Encarnaçãr. Ins carnationis extentio. Porque o Senhor, que no pretepio appareceoy sòencarnadono corpoqué tom ua de Muria, na Euchariftia fe augmenta per extenção aos corpos, \&z almas de quantos o recebem. Sacramentadu;efteja logo Ioleph no prelepio de Bylem em peffoa com o Mitino, Invinerunt Mariam, © Iofeph, \& Infantem; que no prefepio do Sicramento eftá en myfterio Iofeph, id eft, angme. tum. Pu:é ainda não faltou Ioleph, le fobra Ioáo. Evangelifta, que parece veo a feft a que hoje lhe celebra a Igreja, porque a Virgem fe:nẩ achaffe femelta companhia no prefepio do Sacramento como.

## 3

como efteve acompanbada de Iofeph no prefepio de Belem; efta companhia fuprio loão ao pè da Cruz que fempre confolou fa'tas de Iofeph S. .loão Evangelifta, \& hoje a Virgê, \& Ioão nos conlolarāo as faltas da graça. Ave Лौtaria.
Entro nefte fermãó pregando das conferéncias da Virgem. Ma: ria autem confervabat omnia verba bec conferens in cor de fuo. Que conferia efta Senhora no leu coração? O altas conferencias! só Deos the prefidia, \& só Deos as alcançava; mas fe pode conjeAtarar o juizo humano, parece conferia o my flerio da redempçam do cativeyrode Adam, avia tantos feculos prometido, avia tantos leculos dilatado: não nos embaracemos nos decretos de Deos por toda effa eternidade; baftenos a clare .. com que N.P. S. Berpardo introduz a mi fericordia, \&e a juftiça divina contendendo diante do eterno Padre fobre o homem, \& fendo a caula rensetida ao pacifico Salamão compoz as partes, ptomettendo ham liber. tador que as inteiraffe a ambas de feu direyto. Hec dict, perijf $A$. N. T. dam non moriaiur, bac dicit. perij nifi mifericor diam confequatur, S. Bern fial bona mors, ơ habeat vutraque quod pestit. A juftiça diz que perece fe Adom não morre, a mifericordia diz que acaba fe Adam nāo viue, componhaōfe ambas as partes, morra Adam por Adam vivira a juffiça, façąe Deos homem \&\& delcançara a mifericordia, libertarfea o mundo, \& com a che gada do libertador labira do cativeyro todo o genero humano: Efta foy a primeyra-promeffa da vinda do libertador, de/pois fe multiplicaräo infinitas; \& todas as promeffas achou comprendidas o noffo Abbade Rupcrto naquelle «conjuro celebre que o fagrado Elpofo fez as filhas de Ierulalem da parte das cabras, $\&$ cervos dos campos proteftandoo fono de fua amada. Adjuro vos,flię Ierujalem, per caprews, cersof gue c camporum, $^{\text {Cant. } 2}$ ne fufcietetis,neque evigel are facialis d.l.ctam guoadofque ipfa velit., v.7. Que enigmaticos cervos, que enfaticas cabras erão aquellas? ou que iuramento he efte? Derè magnum adiuramenıum. Gram juramê- $N, A b$ to o acha Ruperte, \& năo foy menos que affegurar com iuramé- $B$. Bern to aos fanctos Padres, Reys, \& Patriarchias antigos, da vinda do Meffras libettador, \& reftaurador do mundo, eftes erăo os cervos \& cabras my fteriofas , a que foy feito tanto iuramento, \& a grande promeffa do liberta dor do cativeyro do mundo; \&\& protétação do fono da épofa foy refgoardar o my fterio no legredo, porque o dentonio, \&\& leus fe quazes não impedifem o bê da reftauração cō
fas çiladıs. Nam of ego iur aviceruis, \& capreis; fcilicet patribus veftris Regibes, cr Patriarch:s, maxime j㇒, Abraham, \&o David, facere verbum ifud, quod feci; E leado eite bean avia tantos feculos prometido, tambern fy muitos leculos dilatado; com ferem tantas as preffas que n libectador fe dava, que cançado da, dilaç Jês anda: va defcançando.

Defcança de canfacio de dilaçoés foy o defcanço, que Deos ae Gen, 2, chou no bomem. Kequievit Dess. S. Ainbrofio ajunta: forte tuno 2.2. Daminice pafionis praceßit myfteriums, quo rev clatine eft; quia requiefos S. Amb ceret Deus in bomine, quirequäe fibi predeffinabat in corgore pro bomismis redempirone. Defcançou Deos em Adamno paraifo do canfa. cio que lae caufavão as silaçoē, que o retardavão de fe ver jà redemptor, \& libertador do mundo: \& tanto o folicitavāo eftas an-l| cias, que em quato o divinu Verbo não encarnou, parece que an.
Zero dava como fora do fes natural; affio oufou a encarecer Zeno Ve. Veion. rosenfe chımando au Verbo divino Inquilin us cordis patris morae dor de cala alhea, q rando ain la por tods, eflas erernidades morava no peito de les Eterno Padre; mas lendoo coração do pay nataral domicilio do filho, como pode fer alheo do coraçãa do Pa-* dee o feu filho natural? Porque parecia andar fora de fua caf 8 ez do feu nacural em quanto não vinharefgatar ao mund . Tam ap-r piella do an lava, queo Propheta Rego affigura nefta vinda corréPral. 18 do com parion de gigante. Exultavit ve gigis ad currendan viam. v,6. A elpura viola defpenharle emapreflad s faltos. Ecce ife venit Cant. 2 fations in monib.es, trañflens colles. N. P. S. Greg. Magno lhe v.8. Cont ju oj talt is ad nicaa to a piefla. Da gelo venit in vierums de vite-3 $N, P_{0}$ ro venit in profipe, deprcfepe venit in crucem, de cruce venit ad fepul, S. Gieg chrame de fepulchoro red je in celism. Tudo nefte Senhor forás prefo. Mag. fas, \&e tanta prefra le dava em vir ao mundo que da preffa tomou 1/a.8 onom: Jocanomen eives accelera, fofin3. Ajunta S. Ieronimo. How 7.5. nomen preri. Et: he onome d) minino; \& náo era ofeu nome S.İroiz Iefu? U, utum of nomsneims Lajus? fy; effe era o leu nome mais loLisca, buraso, de mif, eltimu, de que fuzia rola a gala, mas em quanto
 ca igur dis nnciss de tam long stempos.

Pa:a dilafogo de tacasidila goés andiva o Verbo divino por toliella erenidede fazendo gilanteos a Virgem Maria, falanda comefta Serhora eathezomada ainda no fer puifivel, cono fe jas eftivefle:

## 5

eftiveffe prefente no fer actual Surge, propera, amica msea: ajunta o Cant. 2 Abbade Ruperto, Tanquamprefenti loquebatur. Falava coma Sev.io. nhora no fer poflivel como le jà a tivera prefente no ler actualviN. Ab Porem, Deos men, féefta Senhorsa ainda não nacco, fe ainda nâo $R$ up. exitte no mundé; que lbe falais como le a viffeis já nacida? porque para aliviar ancias da dilação, $8 \mathrm{~s} \mathrm{~d}_{a}$ tardança alfigura va prelente a fereniffiona Virgem como te jáno mandociliveltem a falla; \&\& todas aquellas palavras erāo encarecimento de fuas preflas. Ferafi Idem verba defiderantis, tamgram fefinantis, optantis inan ade pe materianz Rup. tante falutis. As parà que todas as coufas grandes devamas hoje a Ruperto, foy reparar o doutiffimo Abbade, como fendo tantas as prellas, \& anciás com que efte Senhor delejava vir aó mundo, di-a firio o Padre Eterno tanios mil annos fua chegả̛a, Cur Dens canitio Chriftum fuum diffalit? E relponde que os gra ades muros de peccados que fe interpuferã eatre Deos \& o homem, stahavam as preffas, \& impediáo a ligeireza, comque o Verbo vinha, \& pot iffo a elpofa ovia vir apreffado, \& parấr derido dos umuros, \& paredes dos peccados. En iple fatat pof parietem noftrum. Em apreflados laltos, trais ligeiro que gamo vinha o Verbo diviooao mando, mas interpandofe o maro dos piccadas o detinha. Propzer parietems inimicitiarum, qui non dée uno tantimoriginali peccato, verumectiam de muitis aitualibus compactum eff.

Reparaftesaljũahora ua recapiculação, com que $S$. Mattheus foy diftinguindo as thefferadecades da geração de Cbrifto? Alb Mat. ञr Abraham vfqui: ad Davidgenerationes quatrordecim. De Abraham $0,17$. atè David forāo catorze geraçuēs: A David vfque ad tranfmigrationem Babylonis, generationes quatwordecim. De David atè a tranimigração de Babilonia forão catorze geraçoẽs: Et à tranjmigratione: Babylonis vfque ad Chriffum, generationes quatmordecims, Da tranforigração de Babilonią atè a vinda de Chrifto paffarāo mais catorze: geraçoés: Se o Evangeliftà lagrado tinha muito miudamente difcurrído toda a ferie da genealogia de Chrifo de Abraham arè Maria, paraque a tornava a recapitular em tres relumos de geraçoé: Se ointento foy abreviallas, com may or abreviatura pudera dizer que de Abrabama Cbifto hizo quarenta \&\& duas geraçoẽs, \& não fincopallas de catorze en catorze inculcandonos particularmente cada hüa per ly? Ota näo baftava aquella lomas por que foy my Ateriola efta ditinção; \& foy hum encaracer ${ }_{3}$ em que le figraifica-

## 6

va mais do que fe dizia, dizia de Abraham atè David paffarão catorze geraçoēs, \& fubintendia maic. Et Christus non renit, \& näo veo Chrifto. De David atè a tranfmigração de Babilonia paffarăo outras catorze geraçoēs; fubintendendo ainda Et Chria Rup. Âus non venit $\$$ naó veo Chrî́to, naó chegou o Reden ptor; da tranfmigraçaō de Bäbilonia ate Maria paffarā̃ outras catorze geraçoés, \& naó veo o Redemptor, fenaṓ depois de todas eftas geraçoẽs paffada*. Et non nif̂ poft tot generatioxies idem Cbrifius venit. Porque ofez afle o Evangelifta, que iflo he o que queremos laber? comgrande acordo o fez, affy para nos moftrar os muros do peccado que retardavaó a vinda do Verbo divino, como para dar difcul pas a dilaçaō da reftauraçaú do mundo, que não ficou por parte do reft surador, \& do redemptor, que effe affas apreffado vinha pois era a melma preffa Fe efina, accelera, bocest nomen pueri, mas hia o Evangelifta fazendo paulas,$\&$ intercadencias nas catorfenas que reparcia, como moftrando os muros do peccado que retardavaỏ a preffa do Redemptor. Começou de Abraham, porque nos fithos de Iacob le leuantou o primeyro muro na véda de Ioleph, catorfe a nnos cativo: catorfe annos le dilatou a vinda de Chrilto; fez paufa em David, aonde fe levantou o fegundo muro no adulterio de Berlabe, na morte de Vrias; fez paula no cativeyro rie Babilua nia, pellos peceatos de Manaffes, \& mais Reys de lfrael que tancos mutos interpuleraō a tedemp̧̧aō, \& por iffo o Redimptor tardava retardado das muralhis, por iffo naó chegava, foraō dita correado as geraçoẽs tè a Virgem Maria, cahiram aqui todos os muros do peccado affi original, comu actual, \& logo veo o Redemptor que por iffo naö tinha chegado El non nifípoft tot generationes idem Christus venit.

Reparo eu em o fancto Abbade chamara eftes muros as pare: des das inimizades Prapter parietem inimicitiarum. Que inimiza. des foraō eftas que le vantaraó muros entre Deos, \& os homens? foraô as inimizades do peceado; tanto que Adam peccou ouve inimizades entre Deos \& o homem, logo forás guerras apregoadass \&e turbada a paz geral, fe fortificou Deos contra o inimigo com muros de fogo fazendo guerra ao homé a fogo \& fangue na elpada do Cherubim que poz de pofta a porta do paraifo terreal, Victor. contra o Diabo, a elpada de fogo contra o homem Cherabim ve
repellat diabolum, igneure giadius vi repellat hominem. E defta gueira encre o Ceo, \& a terra, le vieraó a por em armas os Anjos con- S.Am: tra o homen. Diß $\mathrm{d}_{\mathrm{s}}$ ba tà celo serrra, bof liter adver fabantar hominibis Angeli Difledanct Ambrofio.

Quem fez a paz entre o ceo, \& a terra, entre Deos, \& o homem? quem a via de fer le noó Maria em cuias purilsimas entranhas le affentowa paz geral? Vivao Abbade Ruperto naquella faa miraculuta exp fiça oque tanto nos valea bi je; \& \& reparou que vendo é certa occafíaō a fancta elpofa o leito do parifico Salamião cercado de fortes cum épadas inas maōs, diz âs amigas, En I čulum Salo. Cant. 3: monis fexagina fories ambiunt ex fortiß m :s i/rael omnestenéies gla. v.7. dias. Pega do leitona Iancto Al bade, \&2 todo ellevado no my iterio da Encarnaçạ̄ da Verbordiow sino ventre de Maria aonde fe cōfederou o homern con Deo:, pregunta, 2mis eft ife lectulus Salo- N. Ab.
 nalura buman am fibinauryam conurnxiul? Quem avia de cencluir a pazgeral entre Deos; \& os homens tenaó Maria? nol leito de fuas puriffimas entranhas fe elóreveraōas capitulaçếs com Seu puriffimo langue em pedra Petra auicme erai Chrijfus. Romperaōfe \&earrazaraõle os muros do peccado em Maria, logo appareceo o Redemptor, logo ouve paz geral entre $o \mathrm{Ceo} \&$ a aterra, entre Deos \& os homens, \& os Anj is ì àmigos apregoaráo as pazes Gloria Lucia 2: in excelfis $\mathcal{D}_{\text {eo }}$, जें in terrapax. Ruperto que nos declarou o leito 1.17 , reparou tanbem nas elpadas dos fortes Omnes tenen es gladios. E difeorrendo as elpadas meftrou como todos na ley velha andavaō corr a elpada na maü, porque o mundo andava com a el pada na maö contra Deos, naceo Chrifto paz geral, \& rodas as elpadas fe embainharaó na efpada que Pedro mereo na bainha: Mirte gludzü̃ Ioan. I8: znumin vaginam. Aja efpadas na ley velhaj, que tudo faó elpadasv.11. de guerra contra Deos, mas na feendo Chrifto Redemptor, \& paz geral entre Deos, \& os humenis efculemfe efpadas pois fe acabara5 guerras; aja so foaces, \& a rados inftrumentos de paz, \& convercaōfe em minifterios pacificos as elpadas, \& lanças que ferviāo na guerra; que efte heo tempo em que eftava proferada a transfor-
 cews fussin fallces: Toda a ditra fe logrou no nacimento de Chrifto, $v$. . em que ouve ceffaçiă de armas em todo o mundo, fazendo o amдerio Romanogegral depofiçä̆ das atmas ;" \&: trocar commúa das eff.

## 8

S.Itrö. elpadas em arados, das lanças em fonces. Eonato (diz S. Tctonimo) omnia bella ceffaverunt, co agicultary exercitate funt. Mas porque em tempo de tantataz, como a do tempo de Satan/ad, que pella concordia de fus Monarchia entre $l y, 80$ com feus vifinh os foy chamado o Rey pacificu, eftän fempreao redor doleitóvigiando os fortes comefpadas na mão? foy mofrar, que a paz dos Reynos, \& das Monarchias eftà nas efpadas, as elpadas a fazemb as c fpadas a centervã; \& affir otemon das el padas dos fortes de Salamảo pacificavão o Reyno de Salamáo entre fy, 2 comf felis confederados, nada fe occultou ao Abbade Ruperto. Tunc temporali:er ambiernnt lectum, id eft, tutati funt quieti ßimum Regnum SaN.Ab. lomonistemporalis. O Reys, Ô Monarchas, quanto deveis aos forRup, tes homens? Elles fáu toda a paz de vollos Reynos, elles faó todo o freo de voffos emulos, elles delvelados na campanba com as armas as coftas, vos eftão fazendo doce \& \& leguro o tono no palacio, it na leito; em campana eftamos, quea fegura o Reyno de Portuga'? quem fegura o eftado do Brafil? quem, no meodo furor das armas inimigasovos faz dormir o voffo fono defcã adóà quem?? as efpadas deftes fortes, \& daquelles fortes: 0 como dorme fegu1o Portugal, ô como dorme feguro Pernambuco, no valof de taes épadas; e: forcass Dees, acerecêteas Deoss que as năo tem o min. do melhores vos as vedes, \& vos ass vifles, wäo nas encareço put vos náo dizer menos do que labeis. Eftas lā̄húas e! padas. Outras efpadas que dééndem o eftado de Pernambuco, \& o Refoo de Portugal, temos no lanufimo Sacramento, \& na Virgen Maria; com tette elpadas asos defende a Senhora todas ent bebidas ma feu coração, com muitas efpadas nos defende o fanctiffirro Sacram: mentr; conheceo os fios da elpada no myfterio $u$ labio R (y preuinindo cautellas ao convidado do Principe Cum foderis ad mensä.

## Prov.

 23.312 potenis flatue cultrumg guturi ino. O Sacra nuento na boca be buma etpada na garganta; na garganta do jufto, paz, na garganta do peccador, cutello, \& guerra, acordo com gue $\$$. Epiphanio chas-. S Epip mou paz guerreyra ao Santiffimo Sacramente. Pais bellatrix. El-v pada vio no Sacramento ainda porlonhos, o que o vio em figuras: do dous toldad os Madianitas diffe o que fonhava. Videbatur milai 1ud 7. quafífubcinericius pames volvi, 疾 in caftra Madianitarum defaendere. Sunhey que vinha rodando hum bollo de foborralbo pello e-s xercito dos Madianisasiaz que todo o exercito alfolava. O expo.froves moilernos todos entendem nefte bolo o fantiflimo Sactimento, ba Hultia esferica, \&e! !edonda: interpreta, ofonho o foldado que ounia do bolo, \& clamoulhe efpada. Non eft bricalead niff gladius Gedeonis. Vedes bolo, \& chamaiflue elpada de $\mathrm{Ge}-$ deon? fy. Que bolo parece a facrolancta H Itia, \& he efpada de Chrifto; ${ }^{\text {a }}$ da boca vio o Euangelifta tahir a el pada a effe Senhot. De ore eius gladius ex ver aque parte acutus exibat. Efpada da boca? elpada da buca. Porque da boca fahio a Chrifto a imftituiçãa do fanetillimo Sacramento; elpada com dous gures diuindade, $\infty$ humanidade, \& aioda que ex vi verborum. Não moftra mais que humfiono corpo da follia, la occulta outro diuino fio na concomitancia da diaindade que confuma a elpada de do us fios que vio o Evangelifta.

Nem he elpada so o fanctidimo Sacramento, torre he, armazem he, \&x praça de armas o ventra o antigo Padre Aprnio raquelle gabo en que a lanct selpola comparoa o pelcoço de feu anado a sorre de David com milelcudos. Sicut turris David collum tuum mille clipei pendent ex ea. O pefer ç⿵ communica a relpiraçāo a vi. das fuftentaçã., as corpo; vida, \&\& fuftentação temos no fanRitfimo Sacramento, \&e nāo so vida, ma armazem da Igreja he aquella fagrada torre, Quibus in arce Sion ( $\varepsilon$ pè dicta turre cibum animarum nostrarum corporis, © fanguinis $\int$ un $^{2}$, er Crucis arma defenfonis noftres, pofuiffe docelur. Poz Chrifto Senhor noffo na torre da igreja o mantimento de feu Corpo para o aperto dos cercos, \& a elpada de fiaa Cruz para o impeto dos combates, Cracis arma. Elpada a declarou Simeam Tuam ipfius animans pertranfibit gladius. E bem fe deixa ver que Chrifto chegado foy a elpada, a CCruz os cabos da efpada, \& no Caluaric entrou a elpada na alma da Virgem tè a empunhadura, tè os cabos, tè a Cruz in elpada.

Mas fo o minino Iefa no prefepio cra paz geral, nù, \& ram defarmado, que tem por frechas fulpiros, lagrimas por balas, como pode o minino lefu no prelepio fer efpadar (eja embora elpada no Sacramento, no prefepio não te chame efpada, cbameffe rodell?, chameite efcudospois logo no prefenio nos reparon golpes na circumcilảo, a cujo agudo cutello fe uppoz recebendo a cutilada ê fy, por efcufar a ferida em nos roranão faça duvida a efpada no minino do prelepio, porque tambem no prelepio efta Sacra,nento; Qacramento no prelepio de Belem, Sacramento no prefepio do

## 10

Altar, \&e nam \&e oustró Sicramento efpada, S. Chryfotoméo acha S.Chry na mefa do Sacramento o prelepio. Hac. menfa vicems babet prefepis, nam bic ponitur Corpus Damivi, non quidem faficis involutum fi. cut tunc, fed undequaque Spiritu fan. To circumveftutum.

Deu o A jojo por final do minino aos paftores os pannos em que Luc.2. eftava envolto. Invenietis infantim pannis involuium, of pofinm in ข. 12. prefipio. E os noffos dous elpirit,s Angelicos Bernardo \& teu. difcipulo o Abbide Guarrico, com efte mefmo final conuocão a todos os fieis a vilta do fanctiffimo Sacramento, para verem na facrolancta Hoftia o myfterio do minino nacido no prefepio. $E_{\ell}$
 Bern, Alt aris, ficut enim mater Maria quibufdam afumentis pannorum inN. $P$, volvit infantem, fic mater gratia dispenfatorijs speciebus rerum, eimf: Guarr. dem facri Corpor is obtegit veritatems. A Virgem facramentou o minino com veos dos pantnhos em que o envolveo; fuy Maria Sacerdote, \& offereceo o Sacramento do minino Iela no prelepio em veos de paniahos, o Sacerdote no Altar offereceo. Sicramento eavolto nos veos brancos daquelles accidentes; efpada no Sa cramento do Altar, efpada no prelépio, amoloulte os fios o melmo Elpirito fancto que conclue a deferipção do nacimento (na accomodação da Igreja) chamando elpada do minino nacido.:
Sapi. 13 Gladius acutus infimulatum imperism tuum portans. Conheceo bë 2.16. o velh $\Delta$ Simeam o corte defta efpada na ruina que ameaçava. Ecce Zuc, 2. bí pofitue eft in ruinam, of refurreitionem muliornm: \& a junta logo v,34. Falando coma Seohora, Tuam ipfius animim periranfibit gladiuse. v. 35. A efpada defte minioo facramentado em paninhos, que lerà ruina 1. Cor. dos que nelle não crerem. Ecce bie pofíus eft in ruinam:indicium $\tilde{f} b_{i}$ 11.v. manducat, ef bibit; que ferà refureiçăodos que o venerarem. Ec 25. refurreतlionem mu torsm, qui manducat busc panem viset in aternums, yoan.6. palfarà vofla alma la no Calvario com dores mortaes; como trefข. 58. paffou com fete elpadas de dores de que foftes martir, a efpada ao pè da Cruz, mas todas eftas efpadas ficarāo armas de noffo re:medio, \& vos Senhora da piedade aos remedeados.
Lonn. 6 Päo efta efte Senhor no prefepio do Sacramento © wi manducat: 2.5 8. husc panem vivet in éternum. Pao efta no Sacramento do prelepio: Pf.48. confiderando N.P.S.Bernardo nacer Cbrifto em palhiobas entre w. 13. dous brutos, \& comparar o Salmifta o homem a bruto Comparatus N. $P$, eff iumentis, ajunta logo ${ }_{0}^{\prime}$. Inde: eff quod panis Angelornmappofius. S. Berw.

- fanobs diquam inmentis. Efte pão nos na. Quu Maria no prefepro; eft pào nus moltra hoje a Igreja na felta de Maria expundo - fanctiflimo Sacramento no prefepio do altar envolto nos veos brancus de paninh ss dos accidentes facrofanctos: ainda aqui nos ferven os paftotes que apafcentavam junto a torre de lacob aqué Micho: o lagrad, Texio chamatorre nebulola. Turris gregis mebriofa $0.4 . v .8$. Caldeu interpreta a torre de Cbrifto. Tu autem Chrifte Ifraelss, id est, tu Christe Ifraelis nebulofa Alinaquella Hoftia Cagrada efta a corre del rael, dinda tereis os accentos da torre do Sacramento nos ouvid is, agora vola muftro torre nebulofa, \& corre dos rebanbos de ifrael; t rre dos rebanhos porque ali apafcenta o pão divino aos fieis Caro mea verè eft cibu. Torrè nebulofa, porque cö as neuoas dos factolanctus accidentes, le elconde, le occulta, o verdideyro Deus lacramentado na torre da hoftia divina, aly pão de vida, \&e no prefepio pão de vida, em ambas as partes a mayor gloria da Virgem Maria, \& tudo efta Senhora eltava jà conferindo no prelepio Coriferens in cord Jwo.

Geandegloria he do Auguftiffimo Sacramento a Mageftade pompo! a com que hoje o vedes exp fto naquelle throno augufto, neite templu tam ricamente adornado, tantas luzes, tantos perfumes, tantos choros de mufice, (ẵo faō poucos quatro) na primeyra Mifla de quatro choros que vio o eftado do Brafil, duas pregaçoẽs em hum dia, que o f bre alto inimigo não deixa continuar em oitavario, toda efta fuberania de apparatos mageftofos, fá̃ oblequios com que veneramosen publico a Mageftade de Deos que adoram ss \& rec nhecemos debayxo daquelles facratilfimas efpecies: vede toda efta magoificencia? vedes toda efta gloria? poi, em toda efta mageitade de noffo Deos relplandece, com enii encia, mayor gloria de Maria; ambas as glorias notou S. Bernardino Senenie; a mageftade do my fterio em todos os facrificios, \& Sacramentos a rigos, inftitui los, como a feu vltimo fim, em or dem ao lanatfin. Sacramento, como mais foberano de todor; a may or gl ria da Virg m, porque roda eftamageftade fe dedica a carne lacrolanita, que o Verbo divino tomon defta Se hora, \& fic cu conlagrada nófte divino Sacrameno, não pude cortar as pal yras porqué fâotroa a anchota do encarecimiê- 'S. Berá to Quoniam de carne Virg mis Jancta © ei benedicta, é m partecurpo


Sacramentorsm Eccigits, cevium enim ofl guod onsnis infitutio Sam cramentorum, ó amnia alia Sacramenta, tanguam in vltimum finems, ctad illud Sacramentum, omnium Sacramentorum excellent, ßimum, quod oft Eucharifia, ordinatur, que guidem confocisur, O confecratur, dumpanis is Corpis Clorifficonvertitur.

Searpre Chriftu fez grande gala de fer filho de Maria, logo em nacendo o minino reconheceo efta benevolencia hum marialaffas douto, em ette Senhor fahir como nome Ielu, quaado a primeyra vez apparécco filho de Maria no prefepio De qua natus eft $I_{e}-$ fus. Nace efteminino, \& nace logo chamandole Ielu, que he o mais augufto, \& mageftofo nome feu, para moltrar na gala do nome quanta gala faz de filho de tal mãy Vt bac ratione ofterdat, feff. lium tanta matris gloriari: \& fe moftrou efte timbre logo ao nacer no prefepio de Belem, muito mais parece q̃ o encareceo no prefepio do Sacramento; poys ali nefte Sacramento de mayor Ma geftade que tem a Igreja, parece $\bar{q}$ fez mais gala de filho de Ma . ria, que de filho do eterno Padre; nāo vedes que debaixo da Holsia confagrada Ex viverborum, fica o Corpo de Chrifto Hoc of corpis meum. Poys porque năo deixou Cbrifto nefte grande my* fterio da Fè, fua divindade direytamente antes que loa humanidade? a rezão foy porque Chrifto em guanto Deos be filho do eterno Padre, em quanto homem he filho de Mariaspoys para Chrifto moftrar ao mundo quanto mais gala faz de filho de Virgem Masiá, que de filto do eterno Padre danos o fanctiffimo em prova; aonde não ficou Ex vi verborum o filho do eterno Padre, a divindade do verbo, fenão o filho de Maria na hnmanidade do corpoque efta Senhora lhe deu Hoc eft corpus meum. E pella grande of sentação que efte Senhor fempre fez de filho da Virgem Maria nos valemos fempre nas mayores neceffidades da interceffaó dá may para o filho, que mal pode negarlhe quanto pede tal mãy. hum fillo que faz timbre de fer filho feu nos paffos de mayor of rentação; \& feo fagrado do medianeyro que avoga, affegura o o favor que fe pretende, lendo a Serenifima Virgem a mais agradavel creatura a Deos, que lhe pedira efta Senhora yue não alcanm ce? feguro nelta confiança o Meftre de campo Andiè idal de Negreyros, ém peffoa de Pernambuco, expoen o fanctifimo S. Epip Sacramento nefta mela Maria (mefa de Fè the chama S. Epiphanio) Fide menfan intellecimalem, qua panem vite nobis fuppedita-
vit. Auendo q̄ com tal avogada fegura tem lua reflaufação Per: nambuco.

Vedes efte grande ajuntamento de fieis,que concorreo a fefta da Senhora de Nazarè s poys todos vem hoje infar conformes, em huma petição da liberdade de Pernambuco que o Meffre de Campo Andre Vidal de Negreyros, offereceo ha tres annos na má daquella Senhora (bern vedes a petiçăo na mão da Virgem ) infifte em fuad petição bli tres anno; 0 juis, \& para feguro do delpacho acode a paz geral do Sacramento reprefentado no prelepio de Belem, \& a paz geraldo verdadeyro Sacramento da Euchariftia no pretepio da Hofta confagrad.

No sacramento bufcamos a paz, porque no Sacramento vemos o figurado da paz geral que Deos fez có Ne delpoys do diluvio, na bandegra de paz que ${ }^{1}$, çouo Ceo no Arco celefte. Ponamar Gen.g. cum menm in nubibus. Sam Guitmundo Arcebifpo Averluente, v.I3. nas Nuvés em arco da Hoftia facrofancta adora o final da paz da Igre ja, be largo o difcurfo, fingular o remare. Huius gnogue divini S. Guit foderis, buius tam faluberrime pacis, facrofancta Aliaris oblatio, à mundo nobis creditur effe fagnum. Arco de pazentre Deos, \& os hemens Arceb. efteve a minino lactamentado nos paninhos do prefepio, \& Aver. com elle Maria. Invenerumt Mariam, o Iofeph, \&- infantem pofitam in prefepio. Arco de paz efta aly no lanctiffimo Sacrdmento, \& tambem conl elle Maria leito da paz defle fuperiur Salamão

Muyto empenhado eftou ea na paz, porque vos a megurei a reftauração de Pernambuco o anno paffado, os fucceffos das armas folicitaraó as alviceras, mas a continuaçãó da guerra enfraquece a confiança: valha nos Leos, pode dizer todo efte grande ajuntamento, Padre, como ha tres ar.nos de depreecçeés da Virgem de Nazarè, affegarandonos vos tanto nefta Seuhora, \& em feu favor? conio naó confegnimos a reftauraçăe tam defejada? como fe moflra o remedio cadavez mais impofivel? como te vay atean o cada${ }^{2}$ vez mais a guerra? como naó tem aquella periçaó, offerecida pellas maós da Virgem, felice delpacho? Porque n n $n 0$. - libertou efta Senhora lego no primegro anno, que nos franiqueow a campana, que nos moftrou abertas as portas do Recife? ciog cumb

## 14

-como hà tres annos $\bar{q}$ fe ditata efta rä fufpirada reftauraçản? ô for* res preguntas,ô ter sibel luta da defelperação có o remedio!o entédimento fe affombra, 86 o difcurfo fe delmaya na repofta; mas relpondera eu preguntando a Yernambuco, como a redempçăo promertida no principio do médo le nāo obroul go no principio do mundor como não encarpou o Verbo divinotanen que fe re* vel ou o mylterio da encarnaçam? como durarāo cioco mil annos guerras entre Deos,.\& o mundo, entre as Anj s, \& os homen!? como o cativegro de Adan continuou tam dilatad us feculo? que refponde a ifto Pernambuco? poys ainds a gora ouviftes a repofts näo vos diffe que os muros dos peccado reta davão as preffas do Amor? reftaurado foy o mundo tanto que De s ouve mi ericordia delle, \& Ihe deu redemptor em lua divina mente por toda efla eternidade, apreffado vinha o Refta arador, porem as mura has de nolAos peccador dilatarāo, \&\& retardarāo o nitofo effeito da liberdade diuina. Qeanto eu, por reftaurado tenho a Pernambuco não faltāo coajectaras a probabilidade, por que năo acaba de le conlumar efte bem? já demos a repofta nos murus dos peccados que parece fe reforçáo a mo nētos entre Pernambuco, \& Deos, que quäto aodecrets da milericordia de De is, eu oulo a affirmar que ba cres annos vejo rettaurad, a Pernambuco nas demonit aç és divinas, quet idos vos viftes \& confeffates por milagres dis Ceo. O cegarle ofio, o fechare in le canto as portas de nolfo remedio redandancia de maro de peccados parece, ea vejo o remedio mas dearas da maralha Enipfe flit poft parietem nformm. Cayä, o, maru. a reft uwaçăo appsrecera, mas a gr ça be वَ Pernambuco chora a dilatação, fem remouer a caufa; tudo he lamentar defabrimentos de milerias, infolencia dis armas, tres annos de campanha, tres annos de guerruviva, lempréás coftas o mofyuete, a centinella inviolavel, a affittencia infalivel, o perigo ma nifeft , poucos a comerello, \& eftes lempre os metmos a fazer rofto ao perigo, os mantimentos conlumid ss, os moradores impolibilitados, puflado bum anno as attenças de outro anno, \& entrando no quarto com as defefperaçoés do prinaegrô, deefpoys de d lanove annos de büa fervidäo mileravel, que ferro? que aço? que bronze atucara tanta etern lade de males, fén ceffaçaō de armas, lem emorreg as lequer, do alojamento de hūa invernada? porcerio que anāo ler a lealdade Portuguefa, \& lendo de tantas provas da fortuna, que nenhü
peito humano as aturara;, eltas faס́ as voffas aneias, eftas as voffac 1 lamentaçoé continuas, affio vejo, affio ouço ha tres annos, de elperanças entretidas, de efperanças perplexas, de el peranças indecifas, de vofla liberdade, não vos culpo, nem me elpanto, de fétir tanto tres annos de elperanças fruftradas de voffa reftauração, quoando tres dias que tardououtra reftauraçào já le affigurarāo res eternidades aos que elperavão liberdade, \&z ref gate de feu cadiveyro.

Emtrecannos eftuva prophetada a reftauração, \& refgate do ofes 6. mundo: a letra o diffe o Propheta Oleas Vinificabit nos post disos v.3. dies, in die tertia fufcirabit nos; effe fial deu Chritto aos incredolos no rauftagio de Ionas. Sigul fuit Ionits in ventre Celi tribus die. Matth bus, etrilus noctibus, fic erit filins bommes in cor de terra. E os dous I 2.v. difcipulos que hião para Emau , pareciāolhe tres dias treseterni- 4 ). dades Nos autem fP rabanous quia effet redempturus Ifrael, ơ nane. Luc. 24 fuper bec omniaiterisa dies eft bodies, quad bec factafunt. Poys fe ef - v. $2 r_{0}$ tảo prophetados tres dias para Chrifto refulcitar, \& relgatar o mundo, \& le não eftão bem a cabados ainda eites tres dias, que a. bafaõ eftes homens? que defcor çãu eftes antujadiços ? que defo roayão já eftes di/cipulo ? de xai cis que tem rezáo, \& com grande a cordo fabem de lanimados, porque elperavāo liberdade muito delejada de hum cativeyro prolongado, não tres, lenão cinco mil anoos, \& era efte hum elperar de quem muyto amava, muito padecia, \& muito mais defejava o bem de fua liberdade, por iffo abortou impaciencias a efperança quoando felhe affigurous retar: dado o bem que imagina va conleguido. Reftituamus ao nofio Abbade Ruperto hum cuidado que fe introduzio alheo. Tiduz quidẽ $N$, $A b$; tempus breve eft, fed dilecte of columba fue defiderastio, gevs enti, val- Rupa nerats mente, non fatis, dilecte moif feftinatum est, breve texopo faö tres Cant. 2: dias, mas tres dias de efperar liberdade; aquem ama, \& efpera feulib. 2 refgate, não laü tres dias, faó $\begin{aligned} \text { reseternidades: Nāo he muito tres }\end{aligned}$ annos de rempo, mais forão dezanove de cativeyro Flảmengo, contudo melhor levou Pernambaco agnelles muitos, $q$ eftes poucos annos, porque naquelles muitos tendo o refgate por incerto, fulpendiafe o delejo, locegava a ef peran ça, compondo fua mileriacom fua mâ fortunajporem neftestres annos de campanhả, que le imaginou reftaurado, lidando teu cativeyro com fua liberdade. estorçadofle a momentos nas occafioés , as el peranças ; quoande

## 16

já le imaginava libertado ver que a ditta the foge deentre as maós, \& que u bern ao lograr detapparece, ver que mais fe alorga, \&c le dilata quoando ja le imaginava poffuido ifto be o que defelpera a Pernambuco, ifto the faz parecer comprido o tempo breve. A que năo faú muito tres annos, mas tres annos de efperanças delmentidas, infinito tempo he, \&\& as calamidades da guerra o fazem ainda $m$ is dilatado.

Referindo a Elcritura lagrada o tempo das guerras que continuario entre David, \& os pretenfores de Saul ao Regno, le con2. Rery ta longe tempo. Facta eft long è concertatio inter domum David, ơ 3.v.I. siter domum Saulis. E computado bem o tempo, correrão só deus annos que reinou Isbofet filho de Saul ens parte da Monarchia. Como podem ler dous annos tempo largo, ou longo tempo? As anguftias da guerra (diz Carthufiano) faziam parecer lungo o Diong tempo breve. Temepus, quod in prosperitace of pace, breuc cenfetur, is Carith, aduerfitate, ó prolis long un apparet. Se os tempos de Pernambuco foräs leus alegrer tempas, o que breves lhe parecerāo os muitos ana s; piren coms os de hoje fió tempos tiftes, tempos de guerras tam calamioolas, tudo confuloès, \& tudo eftrondos de armis, tres anoos lhe parecem tres eternidades: poys Pernambuca na voffs mãs efta o voffo remedio le quiferdes abreviar o tempo larg e da guerra O andela, a cabele a guerra que noffos peccadus fazem a Deasiderrubemíe os muros dos peccados, \& logo virao defeme , a pizz \&x a liberdade Et non niff po it tut gener ationcs iders Chrifus venit.

Ora eu luppofto rentio perdido alviceras da reftauração de Pernambuco des o anno palía lo, ainda infifto na mefma confianç, aioda a a o quero actribuir efta retardação de tam defejada liberdade totalmente a pecéados noffos, pella mifericordia de Deo; , não vemos hoje en Pernambuco peccados de voz, pece2dos de gritos, peccados de clamores, mudos, \& furdos andáo os peceados: fabeis a que attribuo efta dilatação? a aiguns caprichos de Perrambuco, quer Pernambuco coma a delgadeza de feus difcurlós eftadiftas, neceffitar a omniputencia de Deos, ie os modos de Deos, \&e quer que näo the poffa vir liberdade fenáo pello modo do feu entender, difcorre affi Pernambuco. O Regno de Portagal efta occupado em fy, \& não pol: abranger tam longa diftancia, por que the cem fogigado
as furças o inimigoicom que anda a breços als porta da cala; a con clufam defta guerra pende de hía armada poderola, gue feoboreea coft 1 do Brafil, \& varrendo feas mares defta fuftalha Olandefá, \& nam pode fer baftante a Armada de Portugal, repartida em leus refpeytos,pera animar a Bahiáo alegurar Lisboda, \& funtêtar Angola, quantomays reftaurar Pernambuco, \& defemganado defte reme. dic, ateyma de Permambuco feral fua mefmatas oa, porque alfolada a. Campanha, queymados mays de trinta Engenhos,no delpoveảdo de fecenta legoas de cofta, desde a Vaffea rè o rio grande, conlumidos os gados,atteouadas as roças,fem carne,nem mantimentos, que So elperem do Mar emfora; arrefoando a final,jáate bs logares, como te ba ifto de fortertar ? Como fe podem faftentar os diminutos Terços da Infantàriaŗ os Soldados oùs, famintos affligidos, có pous. co gofto? Como tam debilitada Infantária ha de arroftar com oRecife, tefguardado da cintinela, que the fazem dezan ove fortes, quafi reays, gaarnecidas de foldados, providas de mantimentos, favorecidos de continues facorros? Como ha de contraftar a Infantaria inimiga, inteyra da de pagas, cōtente đ̉e fard̉ass?ubrada de raçam? Quē ha de abater a arrogancia do inimigo, pujante de Armadas, \& tatarà ohas deffe mar, que por lifta mercantil tem pithado cen to \&e tathtas embarcaçacns, Sern dar portas a bŭa caboa? Quem bs de domar tantos poderes? Quem ha de fazer rofto a tantos furores? Qoem ha de poder cançartam pertiózz ioniaigor Como pode fer iftu?que mo do ha de haver? Como? Ito he impolfivel veacerfe, he impoffivel. Eis aqui o entender de Pernambaco, efte he ofeu dilcorrer, \& aqui palmadoefmorece; \& quer o entendimento de Peraambaco, que nam poffadeos remededr efta praçafenam pelo modo dofeu entender. Bem vsjo, que nam davida do poder de Dzo: mas co no a facçan todavay de milagres, nam quer Pernambuco fegurar milagres cadahora, que tambem, nem o governo ordinaris pode fer tudo mulagrolo, $¥$ alf de ordinario. Com tado nam def fiay ePerna mbuco, fale com Deos, \& fie em Deos, façaa caufa de Deos, comoclla he, que elle acudirâ, \&r remedearśs com medoque nunea poflacomprehender ofeu ontendimento: Affi aconteceo ja a Moyles, emálo pünocafiam com Deos noffo Senhor, foyla quando prometteo fartar o povo de carne, vede ojuyzo de Muyfes. Sexcenta millia pe. $N$. an, dusm baisus populi funt, ct in dicis dabo cis efurn carnium menfo iniggro v. $25_{2}$ e


## 28

Variamaqui os Doutores fobre efta dovida de Moyles, o noffo Ane: felmo Laudunenle, diz, que eam duvidou do poder, fenam do modo. N. P. Non diffidit, fod modum guarit .Como pade Deos nano deferto far-Ancel- tar de carne hum exercito de feiscentos mil bomens de pelleja a fora molau a baga gem, \& molberes, \& meninos! nam via boys, oam via ovelhas. dur. Como ha de fer itto ? TCodumg guaxit. Cuydava M yles, que nam hera poffivil fartar Deos aquelle pove de carne, leñ am com boys, \& ovelhas, \& par ecia a Moyles, que nam havia no mundo tantas: rezes, que baftaffema dar hum dia raçam a tam grande Exercito; \& Deos só com hum fopro de vento, fem boys, nem ovelhas; fartou o exercito, \& fobraram carnes na mul tidam das codornizes. Ventus aytem egrediens á Donsiba arreptas trans mare coturnices: detulit, of dimifit in caffra. Com o que nunqua veyo ao penfamento a Moyles, \& o que Moyfes menos podia imaginar, fattou Deos: - exercito; \& chega Moyles a embaràçarfe no poder de Deos por nam alcànçar os modos de Deos: Non diffidit fed modum quarit. Ora nam paline Pernambuco na campánha, \& no deferto, femvacas, fem boss,\& fem orelhas, de que miniftrar reçam aos Soldados, que quando meoos imaginar feu remedio poffivel, sò com Deos dar hum ar de $f \rho$ fe verà remediadorilà Piernembuco defmayava, já dayajito por perdido á falta de carnes, \& farioha, nefia ultima retirada de Igaraffu, \& da matta: Vede a facilidade com que Deos remedea tudo, danos a victoria dos Geararapes, fuftenta a Pernambucona Varzea, reftauranos a Villa, \& com ella franquea effas redes ré o Pao amarello, donde efta manando lanços copiofos à pefcaria: Sopra hum bafo de vento, lá nos vemtrazendo, fe nam dalémar,dalē do Rio de S. Francifco, rezes a Infätaria,\& cys aqui a terra fegura, abaftàda a In fantaria, a fome remedeada. Quando tudofe dava por perdido. Quebre agora Pernambuco a cabeça, como fe ha de entrar o Recife?que Deos fabe o modos, \& como: Comof fe ham de efcalar dezanove Eortalezas, providas, artilhadas, \&: guarnecidas de valente Infantaria? Deos fa be o como. Como le ha de deftroçar hūa Armada Olande fa com fincoenta vafos guerreyros? Deos fabe o como: E ponco hasque vós viftes como, quando so có dous navios peores da noffa armad a, acroftãdo dezoyto do inimi go, lhe gaftàram leys, acabãdoffe a batálha em luminarias, cōq̃ duas Naos inimigas voáram em rayasi \& fe fe queymau hũa noffa, \& el les, readeram outra depoys de deiftroçada; bem nos pagamos na fua
（ota Copitayna que oje anda na noffa Armada，alem das quatro，que fe meseram no fundo．Que foramittor modos de Deos；pegar com Deos，fazer a caufa de Deos，como ella he，\＆como vós a fazeys，\＆： Deos yos reftaurará，fem faberes como，affí como já vos pós neefta liberdade contra todo o dilcurlo，que fizeltes．Olhay pera Avgolz reftauradds，quem reftaurou Angola？Comofe reftaurou Angola？© como foy de Deos o modo，o modo foy de Deos，\＆a reftauraçam foy de Deos，que reftaurou Augolajquando nôs nam hiamos reftai－ rar Angela，fenam sô animar os moradores，sgregallos，unillos，\＆C fuftentallos； $\mathbf{a}$ ordem que levava a armada，\＆o General，（como a to－ dos vos contta por rela çam da Bahia ）hera，que trataffe tomar o Cabo aonde tinha defembarcado o Governador ainteredente，\＆ ali fituaffe büa Cidade，em que a gente encorporada conferuafle a Conquifta，etta hera a ordem：Chega a Armada aos mares de Aogo－ ka，\＆iendo toda a quella cofta reftagnante，comotarque placide，\＆ fereno，tem revoluçam de ondas，nem perturbaçam de ventos，foy tala braveza emã a noffatrmado achoa os ఉhares cruzadossq̄ nam fe podendo fôter le foy a pique a Almi rabta com duzentas，\＆fecenta pefloas，pica apreffada toda aArmada as a marrassfazendoffe aos ma－ res．\＆fem foprar bafu de vento，foram tam impetuofas as correntes， \＆a tempeftade ta m desfegta，quebrandoffe os mares com tanta fu－ ria，que nam ballando a dureza dos marinheyros ad leme，nem a ex－ periencia dos pilotos ao governo，fey tos ao temap $\supset$ fe virar em breve efpaço embocara barra de Olanda；Ve o inimigo o poder defempa－ ra a força，\＆aproveytaffe o General da oceafism，cerca o inimigc． que defenganado da refitencia fe da a a bam partido，entrega Anga－ la，fica fenhore General，\＆Angola reftanrada；Que vos parece defta reftauraçam，\＆\＆defte modo？Viftes algŭ́ hora rev luçam de mares fem tempeftade de ventos？Acordaffe em algum tempo nos mares de Ang la ondas acrevidas？mates furiofforiN Nem n if os ante－ paffados oa chársm，dem as cartas oadvittiram，oemos no off pilo－ tos o oblervatam，nem vós a viftes；éo nefta occafram le defoob itam as primey as ferefas dos mares Angoilifas，que lane eftas．eumfas to－ das？que？M do de de Deos：Como viitaiao penfamento aos derrota－ dos，ass lumergidos，aos entregues 120 arbitrio do perige，que bo
 preherde eftes lecretos ocentendimento hamano os tudo fam modos da．providencia，Divioa a quernamp podemos alcançaroayemolos de a－

20
dorar mados, \& venerar em filencio; ô quanto foube venerar lacob oscomos, \& os modos de Deos, na cabeça daquella vara, que adoGen. 47 rou.e A doravit fumittatem virge ciss, cono lè e Gregoa vara na Ef. v. 3I. criture fignifica poder,jultiça, providencia. Aderoullacob a vara da Grac. providencia de Deoss\& adorou mudo, armán le pú; a difcutir modos. lect. nern comos, do poder Divino, fenam efperowem Deos, \& adorou fua providencia en todas as promeffas, \&elperanças, em que Deos o avia merido, ò que alta liçamléaqui Noffo Padre Sain Bernardo a todus os fieys encomendando adoremos o poder de Deos mudos, venèremos a Omnipotencia de Deos hamildes, em os apertos aonde o difurforepugna ao enteodimento, nemi difputé os mugestadiftas, \&rcaprichofos fucceffos, q́aprovidḗcia Divina quer N, P. fazer marauilhas fuas, Difpofitio modexatricis inftitia, cwius altitudi-: S. Bern nem quafi virge Io feph fumitatem, non difcuteres) Na fefta do Evangelifa, nos oferece galiórda prova Sam Chry-* feftomona canceyra, que Sam Pedro tomou acerca do como, \& do Ionn2I modo, que Chrito avia de ter com Sam Ioam Evangelifta. Domine v. 23. bic antem guid? Pareceo aos difcipulos, que Chrifto confervava ao 2,23. Evangelifa immortal. Exye fermo inter fratres, quod difcipulus ille non moritur. Senher vòs morreftes, \& refurgities, como pode o Evangeliftafer immortal, fea morte be eftatuto infalivel dos fillos de A$A H_{\xi}$ dam. Stactumeft hominibas fomel mori. Como pode o Evangelifta br.9.v. degxar de marrei? C no ha de fer ifto de Ioam? O Pedro, quem vos 37. mette a vús neffes comos? Refponde Ch-ifto: Quid ad te? Nam vos metays nos meus modos, \& nos meus comos, cō loim, nam cuydeys S. Cbrif que o meu amado he ham como vòs, noti arbitrarieo dem modo me de vobis difpofaiße. Entendes, que oEvangelifta he hü a particular obta; \& hüs particular maravilhades modos, \& dos comos da providencia Divina, quädo vires a loam, fabey que he obra minha, \&o como defta obrasó Deos o fabe, \& namvostoca a vós, porque, porque foy hüa particular maraviliba do meuamor. Sic cum volo manere guid. adie? Os comos de Deos adorayos modos venerayos ém filenciva nam ros ponhays a efpecolar folicito. ©nid ad sc? Viano Prefepio a Virgena encarnado o Verbo Divino : polto em hüas palhinhas entre dousbrutos, \& nam le pós a difcutir ormodo, \& como de tinto mil*recio, porque já queré jo faber do Aojo o modo. Quomodo fret iftud? O Anjolher refponde j, que o modo hera de Dios:Spiritus fantu us fue perveniet in te, \& os modos de Deos nam le dilcutem, aduramfe, \&
affi ens mudos efpantos,conferia, \& adorava Maria no feu coraçam os modos de Deos, conferens in cor de fro.

Reduzidosàultima defefperaçam os moradores de Betulia no cercu de Olofernes com cento \& vinte mil de pé, \& com vinte \& dous mil de cavalo, comque loge tomous o cano real da agoa, de que toda a Cidade bebia, \& pòs no derradegro eftremo, os moradores vend ffe morrer irremediavelmente á fede, com büs morte larga, \& rigurofa, jontos todos s ùm corpo re quereram ao fummo facerdote, fe entregaffe logo á werce de Olofernes, pera que nùm golpa de fua ita abreviaffe morte tatr dilatada. EI fot finis noster brevis in ore Indit. ? gladij, qui longior efficiur in ariditate fitis. Perplexo of fumo facerdo- v.I $\sigma$, te Ofi sentre a ueceffidade, \& a defefperaçans nem oufoci entregra a Cidade nem refrear o tumuto, efcondeo o perigo, na inrercadencia de fuco dias de efperança no divino focorro, \& quando no fim faltaffe fe entregariam; Soube Iodit Sancta o cuncito indifcreto, \& toda inflamada cm fante zelo, mandou chanar dous Piesbiseros eftranhardollie muyro otermo, \& limite de finco dias que baviam poltoaMifericordia Divina, reparay nas palavras. Pofuifis Iudit. 8 vos tempus miferationi Domini, of in arbitrium veffrum diem confuts- vir. 13 jtis.ei. Malo aveys feyto com Devs, \& com efte povo; com Deos andaftes mal, porque limitays a voflo juizo, a voffo capricho, a voffo arbirrio ,o tempo, \&o modo das mifericordias de Deos, que he so fecreto de fua providencia; \& com efte pour andaftes mal, porque re delefperará de todo fe o focono nam chegar,no tempolimitado \& atays as mãos a Deos ao voffo antojo: Erro grande, juntra o nofgrande AbbadeRabano, querer taxar, quererfer arbitrio das mifericordias de Deos, elle fabe o tempo, \& o modo, comque ha de foccorrer, pedi mifericordia, \& efperay fempre nelle, namdeys traças as Deos, deyxay em feu arbitrio, \& nos feas modas o remedio, que elle fabe o como ha de acudir. Ininfum indicavit Indih Dominom. $\int$ era N. $P$. tionis fur tempus confti:were, oum ille pra omnibus norit © tempus, of Rabaso modum nsileraitonis, fed magis ad arbitriwm tiss cunita referre. Pernambuco, nem o Olandestem cento \& quarenta \& dous mil homens, nem vos eftays nas anguftias do Cerco de Betulia, narm vos deféfpereys, nas fomes, bas fedes, nos delemparos, nam vos arrojeys a voffos caprichos, fiag em Dens, \& nos modes de Deos, que elle vos libertará, com oque menos cuydays, a prendey a vosentregar todo a providercia Diviaa de bium fancto Ermitam; de quem eĺreveo
melmoR:baro gue fazia oraçem a Deosem todas fuas neceffida.
dessà comeftas palauras, Filz Dei ficut viis, é ficul fiss, miferere meis Bifup. O breve, mas ó mifteriofa \& ditcreta oraçarr; Filho de Deos verdadeyro, a vôs reprefento o eltado de minhas anguftias, como a meu Senhor,como ameu unico afilo, \& efperança de tantos defemparos fe vôs quereys creo firmemête, que me podeys falvar, falvagme, aff como quereys \& afficono labeys, \& rem vos peço infantaria, nem arma da $s_{,}$, yós fabeys o modo, $\vee$ òs fabeys o como o deneys fazer, alfio fazer. Sicut vis, ef ficut fois, miferere mei.

Com graude rezam alfi orava efte Santo Eremita, porque nas emprefas emque Deos mete a mam,namtem lugar o poder humano, nẽ - dícurlo humano. Pregunta hum grave expofitor de Iob, porque Samfam nam tinha as forças nos braço6, fenam nos cabellos? E ref. ponde, que foy delergano de tam maravilholas forças $q$ que heramobras de Deos, \& nam valor humano, pera que Samfana as nam pude-

## Pineda

 ffe attribuyr nunca a feus esforço. Vi illas fuis lacertis nunq uam tribueret, imo potius perpetus agnofcerecillam acceptam divinitus. A fortaleza no humé temo affento no perto, \& nos braços fortes, em Samlam eftava vos cabellos fracos, pera que Sanfam entendeffe, que tido herade Deos, \& que nada hera feu: Quem havia de cuydar dePernambuco o que vé de Pernambuco? Quarro moços de ontem, todos palidos, opilados, asba cofos, fem forças nos braços, veftidos do corte de fuas melenas, fer huns leoens na campanhar? Qie ha de dizer quë vir ifto, fenam que fam forças miraculofas de Sanfam nù os cabellus fracos? A fio digo, porque alfio ontendo;que a força da infantaria de Pernambaco nam pode fer força humana, he forga Divina. Deos he oque a eftá infundindo nefles cabellos fracos qque viftos na praça pärecencabellos queleva o vento, poftos em campanha, à carado inimiga, fam leoens rompentes, fanfoens invēcivers; Nam defmage logo Pernambaco com a dilaçan de fualiberdade, \& de feusloc-: corros, pa m pafme do como, \& do modo, que vam vè, adore mudo os comos, \& os modos de Deos, queaffo fez Iacob, alfio enfinou I adit, affa os venera no prefepio Maria. Conferens in corde fuo. Deyxay o negoci a Deos, \& nam quera dizer, que nam peleegs, que nam vigieys, \& que deyxeys as armas; antesvos amoefto da parte de Dosque b stalheys com grande zelo da honra de $D$ zos, \& do ben da patria, fazendo cudo quanto poders por defender efte Eitado, \& il - mays, que nam puderes de yxyo confiadamente a Deos, \& coo.formayvos com luas Divinas difpofiçoens,feja voffa liogoagem. Fi= li Dei ficut vis, ơ ficut feif, miferere mei.

Prometteo Deos a Abraham a ierra de Canamin, \& dilatouthe a poffe quatrocentos annos do catíveyro do Egypto ; \& depoys poftus jà em liberdade os retardou qua êta annos peregrinos no delerto;pondevosagora as contas com Deos, \& preguntaylhe como dilata quatrocentos \& quarenta annoso Eftado,que promette fem eftas dila çoens? Preguntaythe como depoys de libertado o poro tras reregrino, errante num deferto guarentannos, fora de fuas cazas ? Mas ouvi ao P. Theodoreto, que por vos nam ter fufpenfos, diz, que affi importava pera fe fazer juftamente oque de joftiça fe devia fazer alfi. Nondums impleta funt peccata A Amorrbcorum ufgut nune, nondwm exitio dignaperpeirarunt. A terra, que Deos deu aus IlTheod. raclitas por the ferem gratos, titava Deos aos Amorrheos por peccadores, dada eftaya a terra de juro, mas os babitadores sinda na ma mereciam de sodo defapoffados della, ainda nam tinham cheas as medicas dos peccados, porque Deos os havia de defpojar de facts, efpera Deos tem po aos côdenados,efperem tempo os preten fores: Eu ja diffe, que entendia aver Deos reftaurado Pernambuco, \& ainda beje crec, que lie rear Deos reftaurado efte Eftado com a liberdade em que o pos, le hatres anos tarda a poffe do Recife, tenha pacié cia Perna mbuco, que quarenta annos de peregrinaçam de detertos tardou a poffeda terra da terra de Promiffam; Eu elpero na Divina Mageftade, que como franqueou a Campanha de Pernambuco, lhe hade franquear o Recife, bem pode fer retarde efta poffea medidados peccados deffes Amorrbeos Olandefes, pera Deos de todo os defpojar ; encheràm elles de todo a medida de fuas iniquidades, \&Deos os defapolfarà de tode, 8 lançará fora do Recife, \& do Eftado; Br m pode lersque tudo tenha agenceado a Virgem de Nazare em noflo favor, \& que hoje eftejaefta Seuhoraconferindonoprelepio do Sactamento eftes meyos de nofla reftauraçam, paffando conferencias de Prefepio a Prefepio. Conferens in corde $\int$ wo.

$$
\text { Gin: } 8 .
$$ Abraceffe Pernambuco ce mefta Senhora, Pomba Divinasentre o verf. it Summo Noe, \&e o mundo alagado; Saya Tecuytes, entre Ablalam Iuaic. peccador, \& David irado; Vello de Gedeam entre o orvalho celef- 6.v. 14. te, \& a area feca; Torre de defet ma todes os necelfrados. Sicut Cant. 4 .

turris Divid collum unmmille clipei pendent ex easlés. Thomas. Mi- qerr. turris Divid collum uum mille clipei pendent ex easlés. Thomas. Mi- reve. 4 . ule remedia conva periculs pendent ex:sa: Multhares de remedios tem $S_{0}$. Th ho

## 24

efta torre contra nofios perigos. Torre he Maris, \& por torre fenos Cant.8-offerece. Ego marus, ơ ubera mea finut inyris. Declaraonoffo Abverf. Io bade Ruperto: Ego maras, ef ubera mea foct turr is, quia nibil conirao N. Ab poffunt pagani, Iuda i,beretici. Torce he o Santiffimo Sacramento, tor badRup te Maria, le a inimigo acode a novas torres, novas forças, que cada dia levanta, cadá momento innova, levante Pernambuco eftas torre: fagradas, exponha com frequencia o Santiffimo Sacramenta,em companhia de Maria,que poys batalhamos com Herejes, \& Iudeus daquelle Recife, feado Maria torre contra quem Iudeus, \& herejes uada podem. Nibil contra poßunt Pagavi. Iudai, Haretici; Bom valha couto temos; leguray pòs o valhacouto defta torre, nam havera inimigo, que contra vós prevaleça. Condenado eftaua a morte todo - poyo de Deos por fentença de Alfuero de pofta hiam os correos com as proviloens da execuçam do cantigo, pendente eftava ocutellodagarganta de codos a dia finalado, quando a fermola Efterinrerpolta entre a fentença, \& o juis revognuo decreto criel com Effer. bum rofto de rolas. Ip fa artom rofeo colore vislenm perfula, of gra15. v. tisanc nitentibus ocsalis, ajanta Clemente Alexandrino, Eftheris pul18. chritudo invenstur pertium, quo liberatus frit populas, qui interficie-Alevä-batur. E le talfy a bellefa da Raioha Etter apparecendo muda, edrina que tal ferà fermofura de Maria, dianteo Eterno Padre apprefeatandoffe empenhada? O Pernambuco acode aeftatorre, \& por mays peceador, que lejss, por mays que eftejas no ultims dia da execuçam a fentenç? tu uamperderása $M$ uarchia nem oinimigo fephoreará o Eladosmetes tu o de Calujarâs do Recife.

Segaremos etta confiraçacom Deas, no prefepio de Belemmidino com lagrimas, no Prefepio do Alcar miaino gloriofo: He verdade, que no Prefepio do alarefta efpada riguroza, eflá buan

1. Cor dia do juzo. Inłicium fibi manducat, co bibit: A ti eftá Luiz, ili eftá Ir.v. acufidor, porem Santolreneu tambemaly oacha Arogado. Vbi 29. accujaiorers b:beraus, illes bibomus cir paracletum, commendonic $S$ Inen. Dominu Susititu fancto fusm boysinem. Aly naquella faciolanta hotia
 Pafchartén orando pellos mefmos,que o offendem. $P$ o delinizuratibus infe, $\mathfrak{f}_{2}$ cat prins in Crice fecsrat, etisam $\int_{\text {e }} P$ ausi offer endo idonews exorator inter
 rina do Prefepio de Belë, porqu he erpada ê mão de minioo; né te fica y temer na elpada do Sacrameoto, poys a mão, que a auia de juigar
irwla te 3 eferde pia, b beea que a defpedia viogativa, huctecde pot ty amorola: le até agora não vifte corrente o delpacho de tha perfeita liberdade, grandes éperanças haō do bom defpacho as demonftraçoés que temos vilto, no fucceffo da campanha do Rio grande que franqueau o devoto. \& valerofo Meftre de Campo Andre Vidal de Negreiros dilcorrendo felenta legoas té o Siare Merim, libertando quarenta Portuguezas catives, \&z recetheurio roais de duzentas cabeças de gado, vida de tantos defm ay adas que no arrayal perecião: feguio a inuitação o Rayo. Olandes, governador das eicuras fombras, que no rabufco da me fima campanha levou duas cefas fortes, comtanto terror do. Olandes que fe náo deu por Seguro no Recife; leguiofe o increivel triunfo dos Guararapes, aonde desbaratada a inimiga potencia, de forte fe enfrearam demafizs Olandefas, que té hoje le nảo atreveo a verte o rofto em diregto toda a infoleocia idioiga; logo no nutro dia defte batalha cornou a conleguir a interpreza da Villa o Governador Pretinho commarve de cento \& oitenta Olandeles, que ficarâo no campo delemparando o lieduato, \& nos Seubores da artelha* ria no pofto que boje te conterva. Tenha logo confiança Pernambuco, oão delmaye por peccador, acuda as torres do Sacramento \&x Marià que desbaratara não só a inexpugnabilidade do Recife. mas todu o leguro de Olandas sú no modo, nem no como de fua perfeita reftauração fe näo meta Pernanobuco, q̣ ifto toma Deos para ly nas emprefas dos que muito ama.

Mas porque nem ainda affy fique fulpenfo Pernambuco, ate no modo o quero contentar, querolhe dizer ate o modo como hade fer reftaurado, porque nem dilaçoēs o delelperem, nem indeciloés - aflombrem, delcance por hūa vez Pernambuco, nāo ande a preguntar cada dia, Padre, que vos parece? Padre como ha de fer ifto? ora daqui para fempre ouvi o como, aprendeio modo, \&eftai bẽ attento, que vos ponho o exemplo na figura daquelle grande $P_{2}-$ rriarcha $A$ brabam anciolo de faber o como da poffeliaõ de húa serra, \&t não, le pode ter qu onão pregantale a Deos Domine Dous Gen. is nacur vinde foire.poffim grod poffe sisum fins terrama hanc? Titha Deos v.8. prometido a Abrahata a terra de Paleftina, porem näo the declarou o modo con que o av ia de ermpoflar, \& concordäo os fanco, Padres, em que o que aqui quis faber Abraham foy o modo. \&o como Deos o avia de meter de poffe de büa monarchia furtifica-
 D

## 26

da, provids de armas, \& gente, defeadida com cidades, \& muros fortiffimos, vaidos, \& confederados todos feus Reys, \& Principes na defefa, nāo tendo Abrabam armas, nem exercitos prevenidos a tanta conguifta; mas que lhe re pondeo Deos? ouvio fagraa do Texio. Sume mihi vaceiam. Abrabam fazei hum Sacrificio grande. Senhor Abraham pregutavoso modo, \& o como fe ba de empoffar de hüa Manarchia que the prometreis, \& vos relpondeillhe que faça Sacrificie? (y. Eacha grande conueniencia na reSeraph pofta Serafino a Porrecta, Modus confer uandi is posefiome off coltue - Porr. Dei. A confervação dos Reynossar reftauraçẵo dos Eftados, efta no culto divino, \& nos facrificios que a Deos fazemos; efte heo modo, lacrificar, \& deixar a Deos a reftauração, porque o modo, \& o como o. Eftido le ha de reftaurar he todo de Deos. O juiz da. fefta da Senhora de Nazare, o Meftre de Campo Andre Vidal de Negreiros não le cança com o modo da: reftauração de Pernambuco, facrifica como vedes na paz, peleja como vistes nos Guararapes no tempo da guerra, faz de fua parte oque pode, \& deixa a Deos ofucceffo; há tres annos q̈ perfeuera em offerecer ao eterno Padre o facrificio de leu facratiffamo filbo expofto no: fanctifGmo Sacramento, que eftais adorando, jà no prefepio de Belem, \& jà no prefepio do Augultiffimo Sacramento, na mefa Maria; Iegue ro da reftausaçảo inffite no facrificio, adorando fecretos da divina providencia, năo efpicula o modo; lem duvida lograra o effeito da reftauração de Pernambuco, poys fe conforma com a vontade divina, tomando para: fy o facrificar de Abrabam, deixando a Deos as modos, \& os comos de fuaproaidencia.

Aprenda mais Pernambuco efta conformação dos paftöres de Beleun, \&e paraintimar mais a liqam, reparo no que os Anjos dilIerão:aos paftores, que foy só pedirlhe alviceras do seftaurador Luc.2. nacido. Evaingelizo vobis gasdium magnum, quia natus est nobis bov. 10. die Salvator. E logo the derao por frnal defte Salvador, hum miV.İ, nino envolto em pannos, pofto nam prefepio. Hos vobis fignum inveniet is in fantem paxnis involintam, pogatum in prafepio. Apoftarãofe tres Paftores, chegão ao prefepio, vem os finaes, confideräo o 7. 17. Salvador, \&e oreftaurador, \&e diz o Evangelifta. Videntes cognoverunt de verboogsadidrętuns eratillis de puero boc. Virāo o minino \& crerão o Salvador, \&e voltão logo celebrando as feftas da reचn: 20. Rauração. Reverffigunt paiffores landamies, Ge glorificumbes Denm in
ömsibus, que audierant, \&̛ vider ant. Eftes paftores o que ouvirão 20 Anjo foy só que achariam no prefepio hum minino envclto $E$ panos pofto numas palhinhas; poys le sò achão hum minimo, como dizem que tambem acharam o Salvador Cognoverunt de Thas? Viräo hum minino, \& conhecerão o Verbo, \& tornāo dizendo que viraó tudo quanto ouviraó Quç andierant, © vider amt. Se ouviraó menos do que viraō (porque ouviraó de hum minino, \& crerzó o Verbo) como dizem que viraótudo o que ouviraó, Qué axdierast, ơ viderant? Eram muito bem entendidos, (debayxo do Jayal ruftico ) os Paftores de Belem, diffelhe o Añjo que era nacidoo Redempror do mundo Natus eft vobis bodie Salvator. DeraōThe por final do Salvador hum minino envolto em panos Invexiesis infantem pannis involutum. Em vendo o minino creraõ o Salvador, que ainda que parecia impoffivel falvar hum minino, remir, \& libertar bum minino a hum mundo inteyro, como ha de falvar? como ha de remir? comoba de libertar bum minino ? de que modo? como? niffo naõ reparaõ, porque como conheceraõ o minino Deos. Cogneverunt de Verbo. Logo deraō o mundo por refgatado, fem reparar em modo, nem em como, que os modos de Deos, \& os comos de Deos avemos de adorar mudos, naó elpicular caprichofos, nem difcutir, ou regular eftadiftas, Nors dif cortere fed adovare debemus,

Pernambuco, quanto eu já vos tentio por reftaurado, fe ainda o não eftais de todo, fe continuam as guerras cadavez mais intricadas,nem por iffo temais que Deos labe o que convem, Deos fabe o modo com que vos ha de libertar, \&\& Deos ha de ler voffa liberdade, não vos canceis com o modo, pelejay animofo, que em fer contra herejes jâ tendes fegara a viđoria nas promeffas de Chrifto a Pedro cabeça da Igreja, a quem eftes danados acomettem Jainolos, mas lempre ficarā̃o fovertidos, Porto inferi non pravale. bunt adverfus eam. Não diz Chrifto (como notou bem o Padre Theodoreto) que não tera guerras fua Igre ja, que os herejes a não combaterão, Non dixit non pugnabuntsjed pugnando non praviale. Bust. Pelle jarão, pellejarão teimolos as peftes deffes herejes cornto wra a Igreja, tano contumazes comfentimos, tam protervos como moftrão dezanove amoos de pertinacia;mas por mais que telroem,
 parte tem Pernambuco atorre dö Sacramento, como praça dè à-
mas, de oura parte a tere Moria crim mill eícudis, eommilles medios, conera idolatras, contra terejes, conera ludeus que the näo podent ter rofto. Nibil concra poffumt pagani, Iudai, Harctici.

- Centra ludeus declarados, contra herejes pertinazes encaftella. dos nas forças do Recife pelleja Pernambuco por desbatatar leitas, acabar finagogas, confundir herefiarchas, \& vingar tantas temeridades Luteranas, \& Calvinas, yuereis vencer, valerofos Per. nambucanos? ponde contra todas fuas dezanove fortalezas os padraftos levautados com eminencia, nas duas torres do Sacramento, \& Maria, logo vereis cahir fortalelas inimigas, ligo vereis confutos os Iu'eus, delatinados os here jes, of arrazado o Recife a.os pès deftas divinas torres: deixai a Deos o modo, que tambern - Iudeu queria laber o modo da architectura da torre do Sacrab

Soan. 6 ข. 52,
v. 56.

Cant. 4 v. 4. S.Amb mento 2romodo poteft bic carrem fuam nobis dare ad manducandü? \& no modo que quis difcutir caprichofo, \& nāo quis adorar mudo, anda perdido ba 1648 . annos. Nảo delmayeis le faltarem armas; a torre do Sacramento toda he ef padas, fe faltar mantimen. to, a torre do Sacramento toda elta chea de pão divino Caro ascas verí eft cibits. Se vas vires em neceffidade, Maria he torre com mil remedios. Mille clipeci, mille remedia pendent ex ea. Ou (como lè $S$. Ambrofio) Mille oftia. M.l purtas tem a torre Maria; para q̃ quã. do fe vos a figurem mais fechadas codas as portas de veffo remedio, entend ais que entāo vos ha de abrir a Virgê Maria mil porsas, \& vos hà de acudir com milhares de remedius: remedio fuy efta Senhora ao minino Iefus no pre lepio de Belem, remedio ao fanctiffimo Sacramento du Alcar, nãu vos pode faltar remedio a vos:pelejay, valerofos Pernambucanos, debaixo da artelharia deftas torres, teftaurara Deos a Yernambuco, pornosha en paz aquelle arco de paz, \& continuarfeäo eftas feftas, que buje laō deprecaçoēs laftimolas, em gloriolas acçoēs de graças ao ereruo Padre; \&\& todos os annos na terra the offereceremos o mivino lelu no prefepió de Belem, \& no prelepio da Eucharittia como facrificio glortofo da paz geral que ef peramos lograr com o favorda Virgems de quem confiamos que com feus fieis companhey ros, S. Iofeph, \& S.Loえo, faça fempre as partes de Pernambuco folicitandolhe nefta vida a mifericordia divina, a graça, \& depoys a gloria, Amē.


Finis. Laus Dea.

