## SERMÅO

 DE NOSSA GLORIOSA MAdre, \& V. Sancta Efcolaftica: Profeffando no feu dia, o Irmaõ F. Mathias de S.Bento, natural da Ci dade de Braga.OFFERECIDO $A$ N. $R^{\text {mo }}$. P. FREX Francifoo dos Reys,natural da Cidade de Braga:Dom Abbade de S. Bento,de Lisboa, $\mathcal{E}$ Gèralque foy da mefma Ordem. pregovo no mosterro de s. SEbaftiam da Bahia, o muyto R. P.Fr. Bernardo de Braga, Lente de Theologia, na Prouin. cia doBrafil. Domingo, ro. de Feuerciro de 1658.

## EM LISBOA.

Com todas as licen ģas necefsarias.
Na Officina d'Anto nio Craesbeeck Anno. M. DC.L.IX.





$\mathrm{M}_{\mathrm{M} R} \mathrm{R}$ na Pr faco doutr Padr ceda fica 2
Con cene $\mathrm{de} A$

## LIC ENC,AS.

* I efte Sermaō,que prègou no mofteiro de Saın

Sebaftiam da Bahia,da Ordem de Sam Bento,o M.R.P.Frei Pernardo de Braga, Lente de Theologiz na Prouincia do Brafil.O ditto Sermaó, nam tem cousfa contra noffa fancta Fè, ou bons coftumes: antes a doutrina delle he tirada da Efcritura fancta, \& Sanctos Padres, \& expofitores. Pello que me parece, fe lhe conceda licença, pera fe imprimir em S. Doming os de Bēe. fica 28 . de Iulho de $16 \$ 8$.

Fr.Agufinho de Cordes.:
T ISTAS as informaçoens, podeffe imprimir o Sermaō junto,\& dépois de impreffo,tornarà 20 Confelho pera fe conferir com o original, \&\& fe darlis: cença pera correr, fem a qual nam correrá. Lisboa 2. de Agofto de 658.

Diogo de Soufa. FriPedro de Magalhies. Luis Al eres da Rochi.

Dodefe imprimir. Lisboa I2 de Mayo de 6s9?
F. Bifpo de Targa.

Q
VE re polla imprimir, viftas as licenças do Ordimario,\& fanto officio, \& impreffo tornará á mela, pera fe taxar, \& femiffo nam correrà. Lisboa 14. de Mayo de 659.

Matlos. Monteiro, Marcham, Velh.

POde correr efte Sermāo Lisboa 27.de Maio de 1659. Pabbeo. Souze. deMagalbies. Rocba. Cafilho. Axão efte Sermaō de S.Éfcholaftica em trinta reis em pap el Lisboa 27 de Maio de 1659.

# A NOSSO REVERENDISSIMO P. Fr. Francilco dos Reys, D. Abbade de S.Bento de Lisboa. 



EVERENDISSIBIO Padre nolfo; reeonhecer obrigagoens, nam hefatusfazelas, nerio o reconhecimento pode nunca commenfurar a grädefa do beneficio, arsaliala, coftuma o enterdimento: porque Jobe mais no Seu conhecer, do que abrarige a vemuneraçam no gratifi. car, donde os mais atilados, no impo ßiuel da correfpondécia, fe vam focsorrer do agradecramento, o qual Je nam chega a remunerar com obras, na demonfraçam dos eJejos, (confe eßando o que lhe falta ) engrandece os beneficios que venera. Valime difta engenibofa, efr pisituca. prbanidade nos fauores que de U. Reverendi Suma hei recebido, tam Jobreleuados, q́a achei nelles as horras, q q nam Jabiam afpirar meus defmerectmentos: of detxana do as em que fempre me dew a mio neffa Congrictactans Dejo em defafere amos do Brafl. (Aonde por lograra vida hurre de meus antrgos achaquesmeffe Reymo, tligt a fopultura) ir V. Rewerendis Sumafazendo fempre gran. defa de me eleuar nas Albadias defa Bahra, of Permambuco, coroando tam grandes beneficios (Sendo Cèral noffo) como de me fazer Pronincial, que be o tudo defta banda;
banda; Of me fez confeffar com mais rezam, que o outro adulador, de Cefar, a lupicer.

Ditifum Imperium cum Joue Cefar habet. Repartio U. Reverendigima comigo o generalato, no gouerno defta $P$ rouncia, o qual $\int$ e me dulators cinco annos in teiros: Em tudo acreditaU, Reverendijsmia wa granm deza na minht incapacidade, (que antigo timbre foi fempre dos grandes, dar fer ás mayores iufufficiencias.) Efte conhecamento heo tropheo que a U. Rewerendißima offereceo, em defconto das remuneraçocens a que minha tenuidade nunca pode abranger, por mis que offirou ao gratticar; venerando a V. Reuerendi Sima, commum am paro, ©f guarida dos patricios Bracharenfes, Estampa daquellas grandes Columas N. Reverendis $\mathrm{I}_{\mathrm{mo}}$ P. Frey Balchafar de Braga, tres rezes Céral de N. Jagrada Cögregaçam, a quem os antigos, ed mais granados Jogeicos de nolfa Congregagam, que com elle concorreram, (ed nòs and da alcançamos) custumauam chamar gafua dos coraçeés humanos; talldomimo tuhatem todas, que so cim hũa liue demostraçam do que quera, fazia Cervais; fegulo felhe logo combrewe interpolaçam, nopo Reweren. dijumo P. Fr. Thomas do Soccorro, duas vezes Cieval, a cufa fombraife cruaram alguns fareitos, que iffo a fagrada Congregajam ditofamente logra. Hoje.temos emV. Rein tuerendis Sima a boa fombra que em feus tempos fizeram aquellas palJadas Colunas, tam memoraucis entre nó: Defpors de Ceral, aßertow V. Reuerendi Sima effa Abbadia
dia de Lisboa, ©í foyoem que mais penhiorors a Relligião, efquecendo $\rho$ e das commodidades proprias, por acuder ì conueniencia de tam grande lugar, na a ßerfencia deffa Cor te, aonde sô luzem Jogeitos tam grandes como ode U.Re uerendi Sima, @ூ roude a brandura, ©f natural agrado, com que $U$. Reuerendißsma roubas coraçoens de todos, faram a V. Resserendisuma muy bem visto, ©or a noffa Sagrada Congregaçam muitobem reputada, das Juageffades, Deos as guarde.

Offereço a V. Reuerendifisma, como a pay comum efte Sermão, que prègei na profi]am do Irmäo frei Jlathias de S. Bento, noffo parricio, profeffando dia de noffa $\mathfrak{J l a}$ dre S. Efcolaftica; nelle verâ V. Reuerendıs Sima, as for tunas que pafou, muy dignas de confiderar; \&iz deue V. Reuerendijimater grande gofo de fe lograr efte jogeito, que fe fizer correffondencia a feus principios, Ser â hum grande ferro de Deos,por aquella maxima do Ecclefia'acclef. tico: Sol in afpectu anuuncians in exitu, vas admirabile, opus excelci, in merediano exurit terram. Guarde Deos a U. Reuerendi ßstma, tendoo fem-
 - aumento de nof Ia Sagrada Congregaçam ha mafter,@ூ © rodos Seus humildes filhos defegamos. Babia 14. de Fewereiro de 1658 .

Muyto humilde filho de V. Reuerendiffima.
Frey Bernardo de Braga.

## 2ux paratcerant intrauerunt cume eo

 adnuptias. Matt.25.v.IO.

ODAS, \& Sepulchro temos na fefta de hoje; Vodas, das finco Virgens prudentes' com o Efpofo. intrsu.runt cum 60 ad nupt as. Vodas entre a Virgem Sancta Ef. cholaftica, \& Chrifto: fepulchro, enterro,officio de defuntos, fe nos reprefentouna vitima de hūa al. ma que hoje fe offerece, \& confagra a Deos,em holocauftoamorofo. Queın poderà conciliar aflumptos tam encontrados, defpoforios, \& morte: thalamo alegre de efpofos, \& fepulchros funeftos de enterrados? Oaperto he grande, porque a oppofiçam parece con traditoria. Porem efpero moftrar com alguma evidencia,defpoforois \& morte no Evangeiho: defpoforios, \& morte, entre a Virgem Efcholantica, \& Chrifto; defpoforios, \& morte, no facrificio de huma alma ditofa, que fugindo ao mundo,fe defpofou com Chrifto por meyo da morte, offerecendoffe em holocaufto abrafado, no facrificio que de fifez hoje ao Efpofo das almas com quens entrou nas Vodas. Que patate intraucrunt cum eo ad nuptias.

2 Tam longe eftam de fer encontrados defpoforios,\& mortc, q́ antes acharcis fépre em braços morte, \& defpofados. Dous lugares temos expreffos na $E f_{\ldots}$ critura, nos quais com o mefmo juramento, fe concertam huns defpoforios,\& difpoem hüa fepultura.Quando Abraham encomendou o contrato do cafamento

2
de feu filho lfaae ao feu mordomo mor, diffe eflas pa,

Gener, 24. v, 3 ,

Gener 47 v. 29 lauras: Pone manum zuam fubter, femur meum, ve adiurers te. Etcatando Lacob com feu filho Iofeph de fua morte, \& fepultura fora do Egypto; IV: non fepelias me in Egipto. Com as mefmas palauras the tomou o juramento do feu enterro: Pore mana ma tuam fubfe more ineo. Eftranho modo de juramento! Como he poffiuel difpor húa fepultura com as mefmas palauras com que fecontrata hum cafamento? A morte he hax aparamento das alınas, humluro da vida; as vodas faö huma vniam das almas, hum contentamento alegre de toda a vida logo grande efpanto, \& grande contradi* çam parece $\bar{q}$ hū juramento cafe, \& o mefmo, juramento fepulre? Pois o Radre Procopio nem fe efpanta, nem o ha por contradiçam: Cafaes,logo morreis, o mefmo thalamo dos defpoforios alegres, he funefto ataude de diffuntcsenterrados. Por iffo o mefrino ju* ramento concerta vodas, \& difpcem enterros: Ea filio um ad iurati ne conftrinxit, qua feruum confrinxerat Abraham,ille mandans unde vxor duceretur filio, ifte fee pulchrum cominendins corporis/ui.

3 Cafo norauel foi o que a Moyfes fucedeo decëdodo monte com as raboas da ley efcritas pella naão de Deos. Chegou o fanto Propheta ao rè da ladeira, fente a idolatea do Poũo, \& arrcbitado de hum fanto zelo, irroparas taboas a huma penha, \& falas empedaces,alli pereceram, \& allificaram fepultadas em hum
$\mathrm{v}_{\mathrm{od}}{ }^{3} 3$ efquecimentocterno. Confregit eas aar dives montis. V. 19
primeas Deos com o delicado eftilo de feu divino dedo, \& no dia da publicaçam do liuro, antes de elle cer rer, quebrais as taboas de pedra en que effaua impref* fo: Que cuipa tem as taboas fanctas, na idolatria do pouoprofanoz Notai; aquellas taboas nam tinham culPa, mas encerrauam emf fi, hum fegredo fatal. Eram aquellas taboas na opiniam de Theodoreto, Efcrituras dotais,contrates de cafamento celebra dos entre Deos, * a Synagoga: \& oefercuclos Deos com fen preprio dedo, foy como darfe as máos os defpofados: Ahflim taboas, \& vós fois efcrituras dotals, fois contrato de cafamentor Pois yós perecereis, vòs fercís quebradas, vósmortereis no mefmo ponto. Na mefma pompa das vodas tropeçareis no fepulchro; 0 ataude ferà o thalamo dos defpoforios:com grande acordo vos quebra Moyfes, (quando nam ounèra octra caufa) sô por Theodoret fer carras dotais. Jure profecto ditales tabul is fregit. Näo q. 68 in Ex. haremedio, cafais,morreis; o contrato do cafamento he a diforicam doenterre. Nam vereis defpofado no mundo que fe nam faca logoaflimefmo, efficio de diffunto. Celebram calamento dous contrahentes, offerece feu dute a defpofada, eis que começam as claufulds da eferitura dotal por varios modos, mas a prin. cipal fompre he: E dado cafo que morra fem filhos. Tá? Parai? Nam vades por diante. A que propofito vem agui a morte? Nam fam ifto eferituras dotais? Si. Naō famifto cartas de vodas? Si fam. Pois como ajuntais morte aos delpoforios ${ }_{8}$ Para que vos defenganeis bem de que o cafir he morrer: o concertar hüas yodas, he difpor hūa Cepultura, he fabricar humataude, he fazer hum efficio de diffuntes. Logo con grande acordo, na mefma hora que fe contratáram defpoforios entre Deos,\& ofeu Pouo, quebra,\& fepulta MoyA 2
fes
fes as taboas dotais: Iure profedo dotales tabulas fregit. Para que atè nos defpoforios diuinos, fe ajuntem, cafamento, \& morte; defpoforios, \& fepultura.

4 Grauiffimos Padres entendem a letra da Rainha Berfabè,o aluoroço com que a efpofa conuoca as filhas de Ierufalem, as feftas da coroaçam de El Rey
Cant, 3ị, Salamam, no dia de feus defpoforios: Egredimini, E厅 21. videre $R$ gem Salomonem in diaciemare quo coronauit cummater fua in dis: defponfafinis fux, © indie leti: tice cords eius. Vedes todos os aluoroços, vedes to. das as alegrias, vedes todas as feftas, \& applaufos deftes defpoforios? Pois nelles corta noffo Padre Sam Ber. nardo os lutos á morte de Chrito, de quem explica os defpoforios com a Synagoga, a qual no mefmo dia das vodas, the folicitou a morte; na diadema em \& the pos a coroz de efpinhos, atandoo à Coluna, pregandoơna Cruz, \& coroandoo morto, quando fe defpofaua viuo. O difcurfo he largo, pio, \& deuoto, baftenos o remate dos defpoforios namorte: Dies vulnerum ©f mortis, dies defponfaffo is illius ef. O dia da morte, foi odia das vodas,o dia do fepulchro, o thalamo dos defpoforics.

As finco Virgens do Euangelho, finco defpofadas Greg.Mag, foram; quando fe defpofaram? No mefmo dia em que morreram. No feu dormir. Dormierunt. Acha noffo P. Sam Gergorio Magno o feu morrer: Dormire mori eft. Nam ha que cançar,em auendo defpoforios, ha de hauer mortes, todos os concertos de hum cafamento fa fabrica de hūa fepultura: atè nos defpoforios dos juf. tos com Deos, acha o grande Moralifta dos Euangethos, que o enxoual, he a morte; em quanto hūa alasa Waefin tom ham morre, nam fe defpofa. Ut quicicm julorum mors s.in Eung ad eorum $\int p$. 8 bi nuptias, quando in aterni fonfi domums
excipiuntur.
6 De dous modos fe derpofa Dcos com as almas, \& de ambos le celebram os defpoforios por via da morte; com hūas almas fe defpofa Deos, quando a alma realmente fe aparta do corpo. Por meyo defta mor te, , edefpofaram as finco Virgens prudentes cō oEf. pofo; Intrauerunt cum co ad nuptias: As loucas, vilas ficáram tora dos defpoforios, claufa efl ianua, Noffa Madre S. Efcolaftica como Virgens prudente, tambem re defpofou na morte ema morrendo no dia de hoje, logo deu a māo de Efpofa, a feu Efpofo IESV. E noffo gloriofo Padre Sam Bento, Irmãofeu, a vio fvbir ás vo Greg. Mag. das da gloria,cona galas de Pomba.Viaít foreris fue animam de corpore gjus egrefam in colunila (pecie cali fecrea, penetrare.

7 Outras almastem Chrifto (\& fam as almas Re ligiofas) com quem fe defpofa nefta vida, por meyo da morte moral. Quando hūa alma Religiofa morre ao mundo, de como a hum deffunto fe the fazem as exe. quias que agora acabaftes de ver:\& he o que diffe Sam Paulo: Moriuiefis ©f vita veftra ab/conditd ef cum Colocenf. Chrifio.Declara Theodoreto frafenit vita mortuief. ${ }^{3 . \text { V. } 3 .}$
feef effis: Alma Religiofa defde hoje em diante fois Theodibio morta: fois morta, \& fọis viua: morta, porque já pera o mundo fois pafiada defla vida; vima, porque ainda re almente andais nefte mundo. Donde fe o mundo vos pergunar, guem viue? Bem the podeis dizer, que viucis vos: Uiuo igo. Mas fe o mundo quizer tornar a trauar stel,Galat. amizade com vofco, refpondeilhe que vem enganado $2, v, 10$. porque para elle fois morta, \& só viua pera Chrifto. $\boldsymbol{r}_{2}$. uit verôin me Chrifus.

8 Oalma Religiofa! Hoje morreftes,porguc hoje vos facrificaftes viua a Deoscm odorifero holocaufa
to de feu amor. O holocaufo era hum facrificio que fe punha na fogo aonde ardia todo inteiro; chamauar. ic hol canfum nome Grego, que quer dizer:Crmbufü coufaqueimada em fogo aonde fe abrafana atè ficar em cinfa_ O Hebrco em lugar de holo anfum,tem hola. idefl, afenflo, que quer dizer fubida, porque todo ofacrificio abrafado em fogo, fi bia 20 Ceo em fumo chei. rofo,

9 Vejamos o effeito no holocauflo de Abel, que tenou os olhos a Deos:Retpexit Dominus ad Abil \&

Genel. 4, v. 3 . Theodos, ad munera cius. Theodocion lè: inflimauit Dominus fuper Abel, EJfuparfacrificium eius. Afcendeo Degs fogo cm Abel, \& no feu factificio. Outros do verbo Ua ̈̈shah:lem, Quievit: Defceançou Dcos.E tudo foy: Primerramente olhou Deos pera o facrificio de :Abel, \& ferindo feus diuinos olhos faifcas de fogo,o abrafou \& affi como o fogo hiz abrafando ofacrificio hia oo fumo fubindo ao Ceo muyto direito, \& tam cheirefo que deféanfaua Deos no agradauel de tanta frográcia. Eetta he a explicação de Oleaftro Quıuit Dominus.
Oleal. fu requicuit in Abel © in muneribus e us, delectatus, Filcetin bona voluniate Abel, E' in fuma facrifuly eius.

1o Sacrificoufe a Efpofa a Deos em holocaufto, do diuino amor, \& fubiao fumo defte facrificio tam direito ao Ceo, \& tam cheirofo, que ao Efpofo the pareCant. $3 v 6$ ceo ardia hum piuere de todos os aromas. Que eft ifa, que afcendus ficut virgula.fumis ex arom whe bus mirrhp. Gु huris, © viluer $\mathfrak{F i p u l u c r i s ~ p i z n e n t a r i b , ~ T a n t o ~ q u e ~}$ a Efpofa feoficrecco a Deos em helecaufto, affico. mo o fogo do diuino amor fe hiá apoderando do facrificio daquella bemdita alma, affi hia fubindo direito ao Ceo o fume, tam cheirofo que parecia abrafarfe toda a Regiam fabea: Vniuerfipulueris pigmentarii. .

O Padre
11. O Padre Santo Ambrofio,em tanta compofiçan de aromas foi notar, fazer o Efpefo panticular mençam da mirrha, \& do infenfo; Mirrha, thur is. A mirrha fignifica a morte; o infenfo fignifica a Deos, \& Lubir a Efpofa cheirādo a mirrha, \& mfenfo, no dia de feus defpoforios (de quem o infigne Podre sot,Maior. Soto mayor entende a fubida da Efpora ás vodas re. ais da gloria: Ad regales nuptias) foy moftrar, que no dia emque a Efpofa appareceo morta na myrrha, fubia defpofada a dar a maó a feu Efpofo diuino, que no in fenfo fe repiefentaua Pracipue ram nmiriban ridolet, S , Ambrof, Es thus, eo quod peccatis moriu Ifit, © Deo viuat. Vos Alma Religiofa, hoje toda en ballemada de myrrba, feita huma imagem da morte (até no habito negro em que vos amortalhaftes cheirais tambem a infenfo.dando a maō de Efpolaa Deos com quem voffa alma fe defpofa.
12. Hoje fizeftes de vós facrificio, \& holocaufto publico nefta lgreja, à vifta do Ceo, \& da terra,toman. do a Deos, \& a feus Santos por teftemunhas: o que a . gora refta, para of factificio fer grato, \&s affeito, he fer facríficio de Abel, feguindo o modo de lacrificar que o noffo Abbade Ruperto vos aconfelha. Sabeis aonde efteve toda a excellencia do facrificio de Abel? Em of. ferecer primeiro a Deosio feu corayam, \& defpois os fens cordeiros. Caim a,o contrario, offereceo as fuas ef pigas de trigo peceas,f fidas, chouchas, \& nam quis dar a Deos o curaçam, hodo ofeu coraçan guardou para fi. Abel prius obrulit cor fuum, de inae © $\mathrm{E} \in \mathrm{m}$ fuam, Ca O $\mathrm{N}, \mathrm{Abb}$. ith vero obtult rem farm, فG retinuit fibi cor fum. Rup,

13 Donde, comgrande acôrdo not ramos Rabinos a differença,que fe vio no facrificio deftes dous irmaōs, porque o fumo dó facrificio de Caim, efpatha. uaffe
uaffe fobre a terra ao redor do altar. Supra facrificiums Caim Spargebatur fumus. Eo fumo do. facrificio de A bel.fubia unido, sx direito do Altar ao Ceo; In facrijficio autem Abe lis colidebat, rectl f mus in Colum, in/iar virgula fumi, Caim que negou o cora çam a Deus, Ca im que tinhao coraçam no mundo, jullo foy que ofu mode feu facrificio andaffe ctpalhado derramandofie na terra, como abraçando as pathinhas dos bens tearporais emque effe coraçam andaua empregade; Porero, Abel, que sô em D oos tinha polfas fuas efperanças, Abel, que tinha facrificado of feu coraçam 2 Deos, fuba o fumo do feu facrificio direito ao CeO , eqcami. nhado sô a Deos,em quem defcançaua.

14 Ial foy o facrificio das finco Virgens, entre: gando o coraçam ao fogo do amor diuino,ateado nas alampadas que fem pre conferuaram acefas na chama
N.P.Chrif. sıano Dru. thmaro do amor de Deus. Pro folo Dei amore. Como notou o noffo P. Chriftiano Druthmaro, (fe bem pouco conhecido pella rarela, da impreffam) grauiflimo expofitor dos Euangelho:: \& como o coraçam ardia nas alam. padas ao compaffo que o fogo hia confumindo o facrificio hia fubindo ao Ceo o fumo odorifero, atè que de todo abrafadas na amorofa chama, as finco pruden. tes entraram como Efpofo nas vodas da gloria. Intre. ucruni cumeo ad nupt us. Tal foy o facrificio, da prudentiffima Virgem Efcolaftica, offerecendo o coraçaö \& a vida em holocauto minina de pouca idade, mas apoderado o fogo dolacrificio, foy fempre fubindo em fumo odorifirs, atè que desfeito em cinfa o coraçam, \& o corpr, entroula alma hoje em figura de Pomba. (fe bem fenix de tentas chamas)em companhia do Ef. polo, nas uodas da gloria.

Is Tambem a Efpofa fanta, a primeira prenda que offete-

## 9

offereceo a Deos,foy of fu coraçam; Cor meum vigilat Cank: or,, , \& logo defpois offereceo quanto tinha; Expoliaui me v.s. munica mea. Dodefprezo dos bēs temporais, entende o lugar noffo Padre S Gregorio Magno; Turi a Jua fpon Greg Mag. rafespoliouit,quia omn na extrriora quibus honor, butur Es onerabatur objecit. Por iffo o fumo do facrific: da d ( pofa, fubio direito ao Ceo;como piuete, como ccluna, como palma de fumo: que ambas as verfeés di Rabi Salamaōao Sicut virgula fumi fo ut columna funit, flut Rati salant palma fumi.

16 O alma Religiofa! Hoje vos facrificafles naquelle altar mayer defta Igreia, metendo a carta de voffa profiçam debajxo dos Corporais, offerecendo. uos a Deos, morto ao mundo, todo abrafado no holocaufto do amor ditino; por onde trazei fempre osolhos no modo de facrificar das Virgens prudentes, no modo de facrificar da Elpofa, no modo de facrificar de Abel, no modo de facrificar da pomba Efcolaftica; em cujo dia venturofamente profeliais. A primeira prenda que haucis de por no Altar do facrificio, ha de fer o coraçam, \& defpois và ao fogo tudo o mais, que porvos taçrificar a Deosdeixaftes no mundo. Nam he só minhia a aduertencia, exhorta çam foy já de noffo gloriofo Padte Sam Bernardo, que prègando ha qui. nhentos annos em França, aquelle feu tam cèlebre Ser mam do defprezo do mundo, parece effar faĭădo com vofo hoje noaltar do holocaufto, que tendes feito;
 relinquenda numerare memento. A primeira victima 9 ha de arder no facrificio de hoje, ha de fer o coraçam, Ette acha noffo Padre Sam Gregorio Magno, he o pri meiro que fe ha de offerecer, efte he o que primeiro fe ha de abrafar, porque efte he o que mais agrada a De -

10
 punctionis incendire ve in ard amoris cor ardeat. Hoje morretec porque hoje fe abrafou o coraçam no ho. licaufo do amor, hje fe fez effe corpo e n finza. E fe ocorpo chámorto, o coraçm nam pode ficar viuo. poriqueferamontruafidegrade coraçim vino, cm corpo morto.

17 Emverdadeque fe me $n$ mengano os fucceflos da voffa entrada neita Religizm, (tais foram que he força nam paffarnenbun) nos fazen prefumir que a primeira prenda que offerecentes a Deos,foio coraçan, \& que de tal forte fixaltes o coraçam em Deos, $\overline{\mathbf{q}}$ naó houue inuentiua, ou cftratagema do denionio, que pudeffe defui r, ou trocer ofumo do facrificio que fubiadircito ao Ceo, como coluna immouel; Sicue vir. - ulafim filuicolinaf cmi.De voflipuria Braga, vos foftes emburcar a Viana, pera vir a tomar o $S$. habito nefta Prouiacia do Brafil, se fendo já na altura da Enfeada d: Tamandaré,cento \& trinta legoas por cofta defta $B$ hi , vos deno demonio batalha naual emhüa Nío Olusu li; urandouos hūa peça de campanha de quatro libras d: bali, para que amainaffes pello mundo, efintur o pilouco, hum braço a foslayo, \& alcançanfu car cheyoacixa direira, linoa em pedaços. lurand: Deosmiraculofaméte os encaixos dos offos, c mo uni elguardido as canas do braço; 'rgoalli ca - les defte gelpe, fem vos poder fofler, mais em pèmas com 20 coraçun ardia confiperior ehama, nam dif. mayaftes caid, antes o fogo da bala, fermio de leque ao fago dialma. Roubounos oinimig tudo quanto tra. zieis deix and uos encamifa, (vfo comum de feu diab lico piraterio) erafendonos tses dias femincurar as fe. ridas horrendas que recebeltes. Que Turcoz 2 ie Bur. bara?
barorque Sita, cu que Tigre gerado no monte Cáu cafo, vfartal impiedade? Se vos dcixana delconfiado da vida, fe quer naö vos dera a confolaçam de morrer curado:Ccto que tive por particuiar a cree de Dens, nam vos lançarem ao mar como corfo morto, ( qic nefla campanha foubemes rò ode ferm peçarfe cllis da cura de muyto pequenas feridas, com o golpe de hum alfange.) No finde tres dias, enrolindouos cm hum colcham(por naö poderes fa hir de outea mancia) vos meteo com o aparelho no batel da Nan , \& ao dicer desfechando por defgraça o aparelho, cahiffes no talabardam do batel, ficando com anctade do corpo no mar,aonde vos afogá cis fe hum robufo mancebo de trinta rendidos com vofco, que ja eftaua dentro pegan douos do braço fam, vos nam faluara do perigo; fahindo defte, vos viftes em outro mayor, metido em hum barcosô com dous remeiros quatio legoas de terra, entregue â braucfa das ondıs, na paragem de Serinhaem; pôflos nefta afliccean, à merce dos mares, que cada hora ameaçauam fofobrar otrifte batel, a parecco ou tra Nao Olandefa, que vinha feguindo o tom da artetharia que fe auia tirado, \& reconhecendo o perigo do naufragante batel, chegen a tomar fala, \& compadecido da manifefta perdiçam a que vos uio expofto, recolheo a todos no fen nauio, aonde por ves liurarem de fegundo rifco, foftes alado de hum cabo por baixo dos braços, \& vendo o Capitam; Cornelìus Drūg - laftimofo efpectaculo de voffas feridas, mal atadas com pedaços de canilas dos rendidos companheiros com gencrofo coraçam, wos fez logo curar com grande diligencia fe bem mayor carniceria, por eftare ja quafipafmadas as chagas, crecendo o perigo com a retardaçan do re medio.

18 Nefte paffo em que hum Olandes amigo, vos remedea o mal, que outro Olandes inimigo havia fei. to,me lembra o pronoftico que o Oraculo fez a Eneas perdido certificandoo q́ dos Gregos feus inimigos, hauia de fahir o primeiro remedio de quantos males lhe hauiam feito.

## Viaprima Salutis.

 Quod minime reris, gratia pandetur $a b$ vibe.Hum Olandes inimigo vos ferio de morte, outro Olan des amigo, vos deu(no remedio) a vida.

19 Nam focegauao mar, \& confiderando o Ca pitam que no batel em que hieis nam podieis efcapar de foruidos das ondas, vosmandou meter a todos no feu batel,por fer mayor,\& mais bem efquipado de remos: vos defpedio para que fahiffeis, porem vôs gaftădo, todo o dia vigiando algum remanfo a onde roma fies porto, nunca o pudeftes defcubrir, voltando ao Na uio já noite,todos defmaya dos,\& cfmorecidos todos: tornounos o Capitam a recolher cm 2 Nao, \& bordejando oito dias continuos,ao mar,\& áterra, em quanto bonançava o tempo; no fim delles, moftrando as ondas ;â mais algū focego, foftes to dos lançados na Itha de S, Aleixo. Moneuvos por'ventura defgraça tam notanc, ffombraraōvos perigos tam evidentes,carräcas da ver.eura tam horrendas, a mudares o propofito? Nampor ccito. Antes quanto mais perfeguido da fortua, monfrafles mais fixo o coraçam em Deos, lá fubia dirciro o fumodo voffolacrificio como coluna immoucl: Sicut colu inna fumi,

20 Cuidaria alguewa que nefta llha, eftaucis já fe. guro, antes como he deferra, \&defuiada do pouozdo alli fic aftes, arrifcado a perecer, como já muytos rer di_
dos inella morreram 20 defemparo de nam ter quem os leuaffe a terra.Mas permitio Deos que quando o Ca pitam uos lançou, fe chegaffe tantóá vifta do pouoado que notando os moradores aquella nouidade, tiueram vigia no que fe intentaua,\& vôs com iffo occaliam pe ra do alto fazeres final companos brancos donde fe entendeo, feres rendidos, \& affi vos acudiram liurandouos do perigo.

21 Diuulgoufe logo na terra a voffa defgraça, \& tendo noticia della, hum nobre mancebo Pernambuca* no, que no generofo animo moftrou bem fer filho \& herdeyro de hum honrado pay, que dentro das portas daquella Cidade faleceocom gèral fentimento defta Bahia. Efte vos mandou bufcar em huma rede, \& vos curou com grande cuidado, \& difpendio, largo teinpo, que eftiuefies de cama; defpois de perfeitamétefaō, vos veftio como convinha, \& vos fez eflimado de toda 2 nobreza daterra. Nefta cafa fe tornou a vir para vòs a fortuna, affi pellorefpeito com que ereis tratado, como por uoffa boa indole,\& agrdauel vòz, cuja fama, fe cf. palhou logo, fazendouos derejado em todas as occali. aes publicas, a que vos permeticis em quanto fe vos nam offerecia occafiaō de partida, \& de embarca. çam.

22 Neftas voffas refoluçōes, fe defenganou o dia. bo, do pouco que fuas forças podiam com voico, sc fe refoluco a mudar as batarias de crueldade, em bran duras; \& na lifonja de voffa vôz, \& aplaulos de nuytos nobres $̆$ д̈ cōtendiaō em vofio gafalhado, chegáraō a fo licitaruos os Meftres da Capella, cō auantcja das cōmo didades da vida, querendo fazer agravo de tantos aza. res da fortuna para vos diffuadir do intento Religiofo \& namafeife chegaram a vós querer perfuadir, que o

14
permitir Deos fueceffos tam enecntrados, cra defuiar uos da religiam, \& chamaruos por outro caminho:po rem, como vos tinheis o coraçam fixo em Deos, def. prezando todas as comodidades;\& meguiffes do mun do, precintiftes coluna firme: Sicut columna fumi E cerrando os ounidos a todas as Sereas, que com o encánto de fuas vòzes, vos queriam fazer dar aos cachopos da perdiçam, vos tornattes a embarcar:\& chegando a altura do Tipirurú, trinta legoas defta Cidade, torna o demonio a abalrroaruos de nouo encalhando o barco em hum medam de are 2 , aonde todos fe de. ram por perdidos refoluendofic a enganar a morte nadando, na efperança do remedio que nam tinham; em tanta confulàm, só vôs pofto de joelhos no conuès, já lauado dos màres, que quebrauam no coftado, leuan. tando os olhos ao Ceo,onde trafieis o coraçam, renouaftes o voto da Religiam, Prometendo a Dcos, (fe vos huraffe de tam grande perigo)fer Religiofo, quando nam defta, de qualquer outra Religiam que vos af. feitaffe. Nefta occafiam me lembrou aquelle paffo do
Apocalyp. Apocalipfe, quando o Anjo foy aprefentar ao tribunal 8, r .4 . de Deos o infenfo das oraçoès dos Sanctos. A/cendít fumus aromatum dé orationibus Sanctorun, de manu Angeli coram Deo. Verdadeiramente te pode crer, que onoffo Anjo da guarda juntando o fumo da oraçam do voffo voto, \& a de voffos pays, \& alguns fernos dé Deos, que ficaram orando por vôs no Reyno, as devia aprefentar nos olhos de Deos, \& aquelle fo berano Senhe r,meuido dos fernorolos defejos comq́ vos vinheis efferecer nefte holocaufo publico, vos guardou para confumares hoje tam alto facrificio; \& por voffo refpeito liuraria a quantos com vofco pereciam naquelle barco, pois miraculofamente fe acheas
em nado defencalhando do perigo.
23 Chegaftes a efta Bahia, fem fate, fem habito:, fem carra, fem patente, nem outro algum teflemunho de vòs,mis que dizerem quantos vinham na embar. caçam,que todos vos chamauam o Frade, (grande credito da modeftia, que ainda em trage fecular, vos a creditaua Religiofo)Denuos efta Prouincia o Sancto Habitc, continuaftes hum anno inteiro de nouiciado, rigurofo nas Vigilias daquelle cto oo, aonde hūa sô noite fe nam falta a matinas, experimentafles a ohftinencia dura, os comeres groffeiros, as difciplinas cou. tinuas, as morteficac̣ōes intoleraucis;lcuando ao cabo todos os rigores,com demonftraçöes tam Religiofas, que cu me admirei da vniformidade de votos, com $\bar{q}$ nas ires occafioens da ley, foftes approuadc: que foy iftoz Premio de voffa contancia. Que foy iftos Foy ter o coraçam facrificado a Deos;foy tero coraçam fixo em Deos. Por iffo fubim direitas ao Ceo , todas vor. fas acc̣ōes cō firmezas'de coluna: Sicut columna fumi. Grande foy o valor de voffas accoōes atè aqui, perema a conftancia do ficrificio de hoje, jà he raais que firmeza de coluna, jà pafia de coluna, a paln:a. sicui palo ma fumi. Combateo o demonio, trabucou o Inferno, delueloufe o mundo, por vos dufuiar, por vos torcer. por vos apartar do fanto propofito da Religiam, por vos enredar nos goftos, \& delicias do mundo: porem vôs vencendo aftucias infernais de tantos inimigos, alcançaftes o rimumo, \& hoje !cuais a malma: Sust palina fumi.

24 Hoje confumaftes o holocaufto, porgue hoje vos abrafou todo o fugo do amor dinino, no altar do Gacrificio:com grande acòrdo chamon o gloriofo San. to Thomas, bolocauto à Religiam, porque afficomo $B_{4}$

Thon, zz. no holocaufto tudo fe queima; lta of Religiofus nibil q. 186,3 a. hab it,quod Deo nen offerat. No voto da pobreza,offere ce emíacrificio todos os bens da terre:No voto da cal tidade todos os goftos da carne: No voto do obediencia,todo o bem da alma, facrificando a vortade, por meyo da qualo homem via de todas fuas potencias, \& habitos:\& neftes tres votos fica hum Religiofo verdadeiramente morto ao mundo, porque tem potencias fem actos, fentidos fem liberdade, que toda fica entre. gue nas mãos do Prelade, \& nelta forma anda todo Religiofo morto em fi,\& viuo so pera Deos Uiuit in me Chrifus.

25 Declarou Deos efte fecreto ao Serafico Padre vieg.in A. Sam Francifco, aparecendolhe hum dia pedindo tres pocalo. offertas:refpondeo oSagrado Apoftolo da Pobreza, $\varepsilon_{\varepsilon}$ nhor, su no mundo nam tenho mais que a alma,o corpo, © efle facco de burel que o cobre; que vos po So cu offerecer digno de vorína nageflad. 7 Tornalhe o Senhor; Mitte ma num tuam in finu tuo, Ef que inueneris offer mihi. Frācifco, mete an aō no ceyo, \& offereceme o q́achares. Mete Francisco amão, \& tira miraculofamente: Tres monetas aureas fulgantifimas tres mocdas de ourorefo plàdétiflimas. Vendo oSancto taō fern: ofas moedas o fereceoas a Chrifo pellas tres offertas que the pedia. Que moedas eram aqvellas: Que Tria vota Religionis. Os tres votos da Religiam, citas fam as mais gratas offertas a Deos.

26 Defta mocda dos tres votos defejaua o Efpofo fua Efpola rica, quando foffe do monte libano. W. ni Cant, $4,8,8$. de libano Iponfa mea.veni de libane, veni coronaberis. - Huma grande Aguea do Apccalypfe, reconhecendo no libano o monte da Religiam: Nas tres repetiçōes da Uieg, ad c. pallaura Ueni:entende a profiflam dos tres vòtos. Per
12. Apoc vocems
vocem illam venit ertio refetita tria religionis vota pof. fumus accip:ri. Tanto que húa alma profeffaos tres votos, \& dando tres paffos, faz correntes no Cco eftas tresmoedas de ouro, logo fe the poem coroade Efpo. fa; Coronaberis. Os votos faò o dote dos defpoforios, \& os votos fam a coroa daquellas almas que profeffando Religiam, fe defpofam com Chrifo; Propier quix iufloe rum anime tanquam Dei $\operatorname{fp} \mathrm{j}_{\mathrm{j}} \mathrm{x}$, coronantur. Aprefentafs tes a Deos a offierta dos tres votos, nos tres paffos que deftes tè aquelle Altar; veni, veni, veni. Coroada Efpofa fercis; Coronaberis. Que outra coufa, foy abriremuos io go hoje coroa, fenam coroar voffa alona de Efpofa diuinas Tanquam Dei fponfre coronantur.

27 Nam faltou às Efpofas do Euangelho a excellencia dos tres votos. O da caftidade bem fe inculca nas Virgens; Derem Virginibus. O voto da pobreza, vay na efmola que negaram: Ne forténon fuficiat nobis Es vobis. Aonde acha oP. Eutimio tam grande a pobreza das Virgens prudentes, que defejando dar nam tiueraō que: Volentes quidem futuis dare, fed non porentes. O vo sutimiè ta da obediencia, bem o juttificou a pontualidade de fua rara vigilancia, chama raōnas ás vodas, afli vigiaraó obedientes que ainda bem o Efpofo nam apareceo; $E_{6}$ ce Sponfus venit. Quando ellas já entratiam diante com firas alampadas acclas:Iner cuerunt cum co ad nuptias.A Efpofa Efcholaftica, de muito tenra idade, fez facrificio defi na Religiam offerecendofe no holocaufto dos eres votos,\& feguindo as preuençoens, \& vigilancias cias Virgens prudentes, mereceo a coroa de Efpefa)cō que entrou na gloria em figura de Pomba. Qua paraze srant intrauerunt, $\mathfrak{E}^{\circ}$ c.

28 Iâ vòs alma Religiofa, celebraftes os defpofo. rios,jà eftaís coroada em cafa doEfpofo,no Ceo da Re

C ligiam
ligian fagrada, Por ventura daruoseis por feguro!Def cançareis agora? Atnerboseis ja por triunfante dos inlmigos da aima? O alma Religiofa! agora mais a lértas agora mais folicitagagora mais vigilante;porque quanto o lagar he mais fanto, tanto eftais mais arrifcado, Ve. do N.P.Sam Bermardo, aquelles dous Serafins do tro-
5, Bern, no de Deos, tam leuantados, \& tam chegados à diuina Mageftede,comeọa de exclamar: O Seraphimfalua fit ancolumitas vefra O Serafins, Deos vos guarde emtan ta priuançacen tanta alteza, \& em tantavefinfiança da foberawia divina:que lagar tam fagrado, grande vigilan ciahanmifter. Vedelare éftambem vigilanes, pois de feis azas que tinhamyas equatro fe occupauam na veneNeçam dacabeça;\&pés de Dcos; \& as duas contimuaIfaix 6.v.z, mente veanam: Dsabus volabant. Serafins eram, no Qeo eftaulan, ao rrono de Deos alliliam, \& mais nam defcançaunt, tudo mamvoos de vigilancias. Por mais Serafing qae fejais, \& por mais fanto que olugar feia, manoa vos deispor feguro do de monio, que ate no Geofe vaimererentre os Anjos. Vede aquella junta quo no Ceo fe fez de quantos refere a hiftoria de lob: o's.1.1.v6. Qutradam diecumafliferent filii Dei coran Domino. Nefrediannefta occafiam, fe achou Satanas no Ceo entre osiAnjosiaff is iner eos Satanas:(O modo explica N. PiSam Gregrorio Magno ) vamonós como ecco dale. tra. Naceo, nos olhos de Deos, no meyo dos Anjos atènillife atreueo a citremeter Satanas: Agora vede la fellierefoapareis naterra, por mais Anjo que rejais na vida, \&por mais que efteais encerrado no fagradó Ceoda Religiam.

29 Reparaftes algŭa hora, no termo do diadiu cơ Matt. A.v, 5 Chrofto narenta cam do Temple: Aftumpfit eum dia buo

lum Templi? Tomon o diabo a Chrifto (nam nos emba raçemos no nodo)leuso á fácta Cidade, \& fubio fobre agrimpa do Templo. Notai, que para tentara Chrifte, nam o leua a Capharnaù; Cidade de contratos, nem a leticò que fignifica mudanças, nem ainda a cidade de Hyerufalem chea de peceados, fenama Cidade Sanota In fanctam Ciuitarem. E ainda neffa Cidade lanôa, ef. colhe olugar mais fanto que era o Templo, ande ef ta lua a fancta Arca, \& a Sanct a Säctorum, donde Deos falaua;daqui o lena ao pinaculo do Templo, (muytos querem foffe paragem fancta, donde fe pregauaa Ley) \& alli o tenta. Dous erroscraffosacho nefta tentaçam do diabo:hum noatreuimento de tornar a tentar hum Sancto tam grande, que elle tinha por verdadeiro Fitho de Dcospcomo notou Maldonado, na indicifaö da quellas pallauras; Su flizes Dei es. Qae nem foram irronia, nemirriforias, como as com que os Indeus pediam a efte Senhor no Caluario, que fe era verdadeiro Filho de Deos deceffe da Cruzised per modum potius crede. tis, É affirmantis, quafi dicat quando quidem filius De $i$ es ne famempatiare, fea quia potes, dic vo lapides illi panes fient.Logo, tentar o demonio a hum Senhor a que conhece verdadeiro filho de Deos, erro grande foi: \& nam parece menor o ir tentalo a hüa Cidade fanta, In Sanctim Ciuitatem: \& ainda na fanta Cidade, efcothera mais fanto dogar, que era o Templo: Suprapinculum Templit: Diabo, leua efte Senhor á praça,leuao ás cafas do jogo, aos thelonios dos cambios, que eftes fam os lugares das tentações, mas à fanta Cidade, ao Templo fancto, ahi o vas tentar? Si, Ahi o vai tētar, \& ahi o quer vencer;paraque acabeis de entender quem he o demo. nio, que nem refpeita Santos, nemlugares fagrados, po is nem o mefmo Filho de Deos effàfeguro, de fuas ba-

20
tarias nos mais Santos lugares: Ex hoc: concluye o N. 'Abb, Pafch Abbade Palchafio) Magis tre men'u.n quod neque virtus impleta, neque fanctitas approbara neque locus Doj min) dedicatus col buit hofem á congreffu.
$3)$ No Euangelho da Dominga correntenos dea fengana hoje a ceara do trigo:O campo cra bom, otrigo boniffimo,efcolhido ao tabuleiro: a ceara foy no milhor do tempo,com tudo,ao granar a mêffe, apareceo trigo affogado de joyo. Senhor efta terra nam era boa? Muyto boa.Otrigo nam era bom? Os femeadores o confeffam. Bonum femen. Pois quem fez cizania o bō trigo; Vnde ergob. bei ziza nii. Como na boa ierra fe cōuerte em joyo, o trigo mais granado!Quen fez tanto mal em ceara tam famofa? Sabeis quézO defeudo do 3. Augult trigo. Dormio o trigo.Cum autem dormierunt homines. Por eftes homens dormentes entende Santo Agutinho o mefmotrigo; Bonum femen ipfe dicuntur. Para vos defenganar, que nada aproucita fer boaaterra da Religiam, nada aproueita o fer fanta, nada aproueita fer bom, \& fanto o trigo que le lança na terra, fe o trigo dorme. O Religiofo he a trigo, Bonum femen ipfe dicuntur. Pois nam durma o trigo, nam fe dè por fegu. roo Religiofo, por fe ver no campo fanto, na terra fanta da Religiam, fob pena de fe achar joyo, quando fe quizer apurar trigo.
31. Santa terra era a do Reyno do Ceo do Euangeiho: Simile eft regno Celorum. Bom trigo eram as Virgens, Virgens alfim. Mas perderamfe as loucas, Abulenf: porque dandoffe por feguras no lugar fancto, fe deitaram a dormir. Das loucas entende Abulenfe, o Dor mierunt futue dormiebin:. Deitaramfe a dormir trigo acordaram poyo, que o Efpofo deyxon no campo fora do celciro. claufo eft ianua. So as Virgeus pru. den.
dentes que no lugar lancio fe nam deram por Santas, \& que nam dormiram, porque o tofquenejar Dor. mierunt; que dellas entende o mefmo Abulenfe, nam he dormir. Prudentes dormitabant, ©s non dormiebant. Eftas fe conteruaram trigo efcolhido, que fe recolheo no celeito da Gloria: In rouerunt cumeo ad nupitis. Emlugar fanto cflaua Noffa Madre Sanctá Eicho. laftica, Virgem era, Saneta era, mas nunca fe deu per fegura, nunca dormio, atè a hora da morte vigicu: \& para vigiar melhor, vifitaua todos os annos a $\mathrm{N} . \mathrm{Pa}$ dre Sam Bento numa granja do Mofteyro, \& numa vi. fita deftas, defpois de a Sancta ter vigiado todo o dia, tratando de Deos com noffo Padre Sam Bento, tam athea de fi, que alè da refeiçan, corporal fe efqueceo, \& já fe miniftrou de noire,querendoffe recother Nor. fo Sanctiffimo Padre Sam Bento, por nam coftunar fa zernoyte fora do Mofteiro, effando os bemanenturados Irmãos â mela,pedio a Sancta a Noffo Gloriofo Padre,quea nam defemparaffe, \& que ficaffe em fua companhia aquella noite, para a gaftarem em praticas Efpirituais, \& Colloquios Dituinos. Q $x / 0$ re, vi ifld nocte me non deferat vi vfque mane aliquid de colef. Greg Mag. tis, vitce gaudias loquamur. Enegandothe o Sancto efte rögo, fez a Sanĉ́ i, affi como eftaua affentad a a me. fa, huma breue oraçam a Deos, \& de repente alcan. çouaquelle milagre tam admirauel, das tempeftades, trouoens, \&relampagos, que impediram fahir a nofo Padre Sam Bentoo o qual ficou ajudando a vigiar toda a noite, á gloriola Sancta, perfeuerando fempre emo. raçar: : practicas ditinas, arè pella manhāa que fe defpediram: \& duhia tres dias leuou Deos N . Senhor para fi fua amada Efpofa, \& noffo gloriofo Pattiarcha, eftandoiemoraçamvio fubir fua lanciflima alma as
vodas da Gloria em figura de Pomba; Vidit forcris fuce
Greg. Mag. animam in columbers fecie cali fecreta penetrare. Porqu? Porque nam dormio:porque fempre vigiou, \& por. que fe nam deununca por fanta, por eftar na terra fanta,

3: O lma Religiofa? Nam vos enganeis com o lugar fagrado da Religiamem que já eftais, cuidando que por eftar no lugar fanto, tendes já feguro o lugar de Sancto;porque o lugar fanto, nam faz Santos. Lugar fanto era o Ceo, de lá cahio Lucifer:lugar fanto e. ra o Paraifo terreal, de là cahio Adam; lugar fanto erajo Collegio Apoftolico, de lá cahio Iudas lugar fanto era - Reyno do Ceo, do Euangelho,\& de lá cahiram as finco Virgens loucas defenganaiuos, que o lugar por ma is finto que feja nam fantifica a quem eftà nelle.

33 Lugar fanto era o em que Deoseftaua falan: do com Moyles no monte Oreb: Locus in quo flas terra fancla eft. E mais Deos mandou defcalçar a Moyfes pe. ra entrar no lugar fanto; Solue salceamentum de pedibus tuís. Senhor, fe a terra he fanta, que vaiem Moyfes en. trar calçado nella? Muyto vai.Defcalçe Moyfes os çapatos ao entrar na terra fanta, porque vendofe na terra fanta fe nam dè logo por Sapto, cuidando que eftá já muyto feguro, \& que ha de ir ao Ceo veftido, \& cale çado,

34 Tres expofiçõer, hüa propria,su duas mais an sigas, achei no Padre Theodoreto muy conformes a noffo intento. Huns dizem, que no mandar Deos defcalçar os çapatos que fe fazem de pelles de animais mortos, foy mandar defapegar a Moyfes de todos os cuidados, \& defuelos do mundo. Vt jolicitudines feculares abÿceret. Santo era Moy fes, em terra fanta eftaua, mas ainda que Santo, tinha muyto que purificar na ter-
za fanta,

35 Santo era Sam Pedro, Chrifto o diffe : Quilo.
Theod, 9.7 in Exod. sus efl mundus totus. No Collegio fanto eftaua, em cōpanhia de Chrifto, \& com tudo porfia Chrifto em la. uar os pès a Saó Pedro; Si non lauero te non habibis par tem naecum. Sabeis porque, diz Santo Ambrofionos pes fam fignificadas as affeiçoens humanas herdadas de noffo Pay Adam;nam ha Santo que namtraga os pés empoados deffe barro Damafceno,\& ainda que Pedro era Santo, por ter lauados os peccados da cabeça, com tudo os pés fempre ficaram empoados do barro de feu nafcimento, \& affi he força andar Pedro lauando de contino effes pèsenlodados. Mundus erat petrus fed planiam lauare debebut, habelat enim primi hominis de fucceffin ne peccatum. Lane logo Pedro feus pes, defcalce feus pès Moyfes, fe querem pór pé naterra fanta.

35 Theodoreto no defeal çar os çapatos, acha recomendaçens de mayor Religiam, querendo fazer a Moyfes cada vez mais Réligiofo: Vt Religiofiorem hat patione illum redere:. Moyfes eftais na terra a anta da Re ligiam pois ir fempre a diante, trabalhando fer carda vez mais fanto, cada vez mais Religiofo.

36 Alguns querem, que o defcalçar os çapatos fof fe para fantificar a terra com os pès defcafçs: Ut ex ní ditale pedum terram/intif aret. Notauel exageraçó da fanridade dos pés de Moyfes. A terta aonte Móy. fes eftaua nam era fantas $O$ mefro 8 Deos o diffe, Terra fanta efl Poís fe a terra cra ranta, como a haô de fantre ficar os pès de Moyfes? Olhaificis, fantificam os pes def́calços a terra, porque a fantidade da rerra vem dos pés defcal ços dos Suntos. Dos pès defçalços do fanto dos Sanctos Chrifto Iesv, acha Abulenfe que veyo a Abul ad to a fanctidade da terra Sancta. Tirria qua mbeneditipeo rum Exod.
des iesu colcant, fancta dicitur. Santa cra a terracm que Deos falaua a Moyfes, mas toda a fantidade the vinha dos pés que Deos the tinha pofto no efpinticiro donde falaua. De medio rubi. Toda a terra da Palef. tina, cra hūa terra como a outta terra, o que a fez terra fanta,foram os pès de Chrifto que apaffearam, \& a Canctiicaram, o fangue de Chriftc que a regou.O alma Religiofa! Entraftes na terra fanta da Religiam, fabeis porque he a Religiam fanta; fabeis porque he o habito fancto? Pellos milhares de Sanetos que o fantificaram com fuas raras virtudes, pellos milhares de Martyres que enfoparamem fangue, effa cucula que hoje veftiftes: Por onde nam vos fieis de eftares já na terra fanta, agora aueis de defcalçar os pès de nouo, agora os aue. is de lauar de toda a pocira do mundo, agora haueis de fazer os pès fantos, para fanctificara terra fancta, a Re. ligiam fancta com hūa vida de Santo, confumandouos em todas as virtudes. E entan ferá a Religiam verda deiramente fancta, quando voffo pès fantos, a fanctifi. carem com com paffos de Santo. Vi ex nuditata pe: dum, Ěc.

37 Sabeis porque as finco Virgens fahiram fantas da terra fancta do Reyno do Ceo,a que o Etrangelho as comparou? Foy porquefe fouberam fanctificar 2 fi, com oazeite de fobrecelente com que foran ceuan do as alampadas, auiuandocada yez mais o fogo do amor, \& renouando no azeite cada hora as virtudes que accendiam de nouo. Prućentes asceperunt oleum in vafes /uis cum lampadibus, Como bem notou cfta glofa de Origines; Prudentes acceperunt olcum quod $\int$ uis fit eis,etiam tardante exitu. Se perguntares que alampadas eram eftas?Refponde Noflo Padre Druthmaro: Lampades funt corpora. As alampadas cram os corpos
que fe abrafatram cm penitencias; \& mortificaçoens continuas, fazerdo cáda hora os corpos mais fanctos. Sabeis porque namentraram as loucas no Reyno do Ceo fācto: Porque fe nam fouberam fazer fanctas. Non fumpferunt oleum fecum. Deitaramfe a dormir ás por. tas do Ceo aberras, \& acordaram, as portas fechadas: claufa eff janua. Noffa Madre Sancta Ifcolaftica foubele fazer Sancta, na terra fantoj; em vida fantificou a terra da Religiam, com virtudes que accumulaua de nous, efclarecendo em milagres. Ena morte, dcixou fanctificada a terra com os pés de feus exemplos, \& có feu facratiffimo corpo, fempre lampada acefa, fempre lampada ardente; atè que defpindofe a alma, ao tempo dos defpoforios entrou nas vodas da Gloria como diuino Efpofo. Que parate crant intrauerunt, EFc.

33 A alma fanta, na terra fanta, cada vez ha defer mais fancta. Aquelles fanctos quatroanimais, de que fa la Ezechiel, tinham māos debaxo das azas: Manus ho: minis fub penis corum. As māos fignificauam as obras, as azas a ligeireza, \& conti nuidade no obrar. Saiba to』 da a alma Religiofa, norta a o mundo, que hade tratrazer de contino a māo na obra da virtude, \&q que nūca ha de leuãtar māo do obrar virtuofo. Elta illaçāa faz N. P.S.Gregorio Magno das mäos, ás obras:Manus Greg.Mags erg, hominis fub pennis earum eft, idefl virsus operis, Jub volatu comtemplationis.
3. Alma Religiofa, imaginaiuos d'hoje em diăte Anjo da efcada de lacob, que chegaua daterra, ao Ceo; \& pera nunca tirares 2 ima ginaçam da figura, vola dei sou N.fagrado Patriarcha, no cap. 7. da fancta Regra: Achibus nolbris fala,illa erigenda ef, qua in fomno Iacob apparuit. Para que á imita çam daquelles Anjos, vos façais Abjo, fubindo da terra ao Cco. Mas como fubiaó

## 3

 V.o?

 ,

s

26
les Anjos? Sabeis como: De degrao em degrao: Anjos cram, que podiam tomar a elcada de hum voo, mas nam fubiam de $v 0 o_{2}$ fenam que fobiam, \& deciam por Genef. 28. feus degraos. Afcendentes, $\mathcal{F}$ defcendentes. Na efcada Volz. da perfeiçā, nam haueis de querer tomar © Ceo com is māos,fenam com os pés, aueis de fubir por voffos paffos contados. Aquelle grande Padre Alcaçar, pro. digiofo commentador do Apocalypre; foi confiderar os Anjos da efcada de lacob, fem azas, porque the vio ef. Alcaçar in cada por onde fubiam, \& deciam: Porro 1 ngelos $a b f(q$; *p, Apo alits fuiffe confideroyfquidem appofita futt fcala:cui $D_{G}$. us ad harebat ut Angeli afsenderent atque defcenderent Eftes Anjos tem efcada, porque fobem, \& porque de. cem; A/cendentes, © defcendentes? Pois tais Anjos como eftes, eu os confidero fem azas, Porro Angelos abfque alis fuiße confídero: porem tambem acho que tem pès, com que fobem, \& com que decem; fobindo, \& dece.. do por feu pè, repatou tambem N.P,S.Bernardo, que wunca eftes Anjos parauam;Numquid fedentem quempilm out flantem vidiflis Sabeis porque nam parauam, porque no caminho da prefeiçam, nam ha parar, fenaō ir fempre por diante. A rezam he, porque na efcada tu do fan degraos, \& os degraos, ou fam pera fubir, oufao pera decer, em parando logo aucis de cahir, porque o degrao nam he paragen de defcanço; $A$ tafoendas S. Bernard. neceffe eft, aut defoendas, fi att ntas fare, ruas neceffe effo O feruo de Deos, nam ha de querer irao Ceo de fal. to, ou de voo, ha de fubir os degraos por feus paffos cô tados, porem andando fempre, porqueno ponto que pàra, logo deixou de fubir; no mefmo paffo que afro. xou, ahi deixou de fer bom, Ubi incepift, nuliferi mefior ibi definis elle bonus.

40 Qrando os Anjostirarama Lot com fua mo? lher,

Ther, \& filhos, pera fe faluar no monte, 2 regra que a to. dos fe deu, foy que nam olhaffem pera traz: Noli ref. Genef., 19. picere poff tergum. E que lhe aconteceo? Nomefmo v.it. ponto que fe patou a molher a olhar, acabou de andar, ficando huma eftatua de fal immouel, Ver $\int a$ efl in flatu. om falis. Do fal defte caftigo, faz nofio Padre Santo Lfidoro, a dubo a todos os que deixando o mando, tornam a olhar para tras arraftados de fuas faudades; In quo oflenditur, non efe redeundum, ad veteremvit am his. qui per gratiam funt regenerati $\sqrt{6}$ vliimum cupiunt sug dere infendium.

4: A excellencia que Ezechiel not ou nos fantos quatro animais, que lenauam o carro triunfal da Glo: ria, foy, que andando fempre adiante, nunca voltauaō os olhos atras; Non reuertebantur cum ambularôt. rechiel go Nefta figura entende noffo Padre S. Gregorio Magno r, $12_{2}$ aquelles Varoens que deixando o mundo, feguema Chrifto no caminho da perfeiçam, indo rempres adian. te, de bem en melhor, (em nunca já mais olhar paratras Quafi per quandam viaw eis incedere ofl, mente ire femGreg.Mat? per ad neliore. No Ceo eftauam eftes fantos animais, \& nem por eftar no Ceo parauam no caminho,fempre hiam adiante fem voltar pè,ou olhos a tras. Non peuer. rsbantur cum ambularent.

42 Tam alto fubio Sam Paulo na efcada da per. feiçam, que chegou afe ver no terceiro Seo, Deufe a eafo por feguro, parou, ou voltou os olhos a traz? $\mathrm{Na} \overline{0}$ faz iffo Sam Paulo,fempre foy a diante, Quce retrofunt Ad Philipt obliuifcens adea qua funt priore extendens me. Apofto ${ }^{3,7,1_{3}}$ lo fagrado, nam fubites vòs ao terceiro Ceos Sim, Ra-2, Coriath ${ }^{\text {b }}$ prus v/ $j^{u c}$ od tertium calum. Pois como vos nam dais $\mathbb{s z _ { 0 } v _ { 0 } z _ { i }}$.por fegaro, como nan defeançais nefte Ceo? Ainda de fe Ceo a diante ha mais que fubir? Sim ha. No Ceo da $C_{2}$ perfeim
perfeçam defta vida, mas que tenhais fubido todos os degraosda efcada, mas que vos parec̣a que eftais lá no terceiro Ceo de Sam Paulo, nam haueis de parar, porque fe deixais hum ponto de hir a diante, fe acafo olhais pera tras, defenganauos N. P.S.Gregorio Mag . Greg.Mag. no, que logo cahiftes de toda a alteža da perfeiçan; in s.cap.e. Sape fit vt retro per cogital ionem redeat, qui ad anterio-
fechie! ra refpicens, iam mentis grefibus ad alta ibat. Sam Paulo fempre hia adiante:notai a anfa com que o encarece, Extendès me ipfum. Eftendome muyto, como ho: mem que quer chegar a huma coufa alta, que fe eftira quanto pode, \& nam defeança atè nam alcançarcom à maó o que defeja. Extendens meìp fum. No Ceo da Religiam, eftauanolla Madre Sancta Efcolaflito,\&ma* is nunca defcançou, femPre foy a diante, fubindo a efcada, degrao, \& degrao,atè ehegar aos defpoforios no dia das yodas em figura de Pomba; Pomba, oul Anjo erà comazas, mas nam tomou o Ceo de voo, nem dè falto:toda fua vida foi fubindo continuamente por feu pè,os degraos dà efcada da perfeiçam;as azas, \& os voos, guardous pera a morte, entam fobe Anjo, \& voa Pomb2 com azas. Oh cono foube imitar as Virgens prodentes, que fempre foram a diante. No Reyno do Ceo eftauam; Simile efit regnum Colorum decem virgiwibus. Porem nuncadefcançaram, nunca olharampera traz, fempre forans a diante nas virtudes, ace fas no fogrode fuas alampadas; Ac ceperiant cleum quod fat.s is
 5. Augut. zeite.E logo as lcucas, que fe deram por feguras no Ceo ent que fe virare, tanto que olharam pera traz: $D \hat{u}$ firêt emere. Sandofas dos goftos s. Sdilicias do mŭdo, e० mo notou S. A gofinho: Inclin antilus, foillis in ea que foris funis, $\mathcal{E}$ folisis gaud re quarrentibus. Como a mother

## 19

Ther de Lot, ahificaram, eftatuas immoueis de fora das portas das vodas do $\mathrm{CeO}_{3}$ claufa ef iannia.

43 Alma Religiofa, nefie ceo da Religian',quãto mais perfeita fores, quanto mais alto fubires, antaō mais temores. Louuandoa Efpofa, os cebellos de feu Efpo forchamoulhe palmas negras; Come cius fisur clata fal. $\qquad$ maruso nigr.e quafi coruus. A palma he fimbolo da vic. toria, fubindo crefce,\& em acabando de fubir, acabou a palma de fer. Alma Religiola, fede palma pera fempre crefcer fubindo, lede palma, pera fempre viner triunfan do,mas nem por vos ver muito fubida ao $\mathrm{Ceo}, \mathrm{n}$ e por vos ver muito vitoriofa, ves deis por fegura, entaö ma is recatada, entaō mais timida:entäo palma negra, äpor iffo vos veftē hoje habito de Móge negro, pera viuer có hí tena or habitual das filadas do inimige. A prouel. tainos do auifo ă N.P.S. Cregorio Magno faz âs pal. mas negras dos juftos; Nigrıe autē quafí coruus eixflüt, quin quäuis virtutibus in ccelîfe erigant, femper tamen peccroores fe effe cogno/cunt.Diuina palma foi N, Madre S.Efcolaftica, toda hūa vida inteira teue de incremetos efpirituais, porem quanto mais cleuada le via, tanto mais temi?, tanto mais receatua No fimda vide, fendo tam Sancta que fazia milagres, no mefino ponto das victorias, le temia das palsas: quando a gloriofa Sanc. ta alcanç aquelle milagre das tempeftades, com que triunfou da refoluçan de noffo fanctiffimo Patriarcha, entaumais temerofa, nam oufou apartarfe delle, defo. nhecendocm fivirtudes, deque fe pudeffe fiar sò, \& para efcudo de feus temores,fez milagres por q N.P.S. Bento, a naō deixaffe sò: Ah,que bem foube tencer! mas affi foube tan:bem triuntar, entrando a pomba timida em vida, pomba confiada como Efpofa queri. da, nas Vodas da Gloria, comilluftre palma de VirD 3
ge:a

29
gem prudente: Que parata, ETs.
44 Grandes palmas, grandes trofeos alcancaram as Virgens prudentes, ellas sós leuaram a palma, entran do a celebrar as vodas com o Efpofo na gloria; Intrauerunt cum eo adnuprias. Mas porque triunfaram Por que iempre temeram:Ne forte on fficiat nobis © va bis. Nam acha Sam Hieronymo o termo auarcz; ; Hoc non ix auaritia. Tudo foram temores, sed ex timore. As loucas, palmas de Virgens leuaram, muyros triun. fos(como notou Eutimio) confeguiram no Ceo do Ef. po $>$ efticeram, mas ahi mefno fe perderam. Sabē porq́ Por muyto confiadas no azeite alheyc. Noffo Padre S. Gregorio Magno, A fíuci fuce deceptce dixerunt date nob s. Nam acha Caietano, outra rezam ao triunfo de hūas Virgens,\$ a perdiçam de outras, fenam o faberë temer as prudentes, \& 0 namfaberem temer as loucas Ifte esitauerunt id quod suenit, fcilicet quod oleum jampaaarum non fufficeret, illse autem confi) $e$ innt in oleo ampadarum tanquam fufficiente

45 Alma Religiofa, hoje leuattes a palma, S cut palma fumi. De hoje em diante todo o fruto deffa pal. ma ham de fer continuos tenэores. Hoje viraftes as cof. tas 20 mundo no Altar do facrificio, jcom os grilhoens dos tres votos da Religiam vos ataram: Efuccedcouos - que ao 20 fancto Ifaac, que hindo a morrer facrifica. do,acha noffo Padre Sam Bernardo, queficou viuo, \& ranctificado: Oblatus fiquidem Ifaac fanctificatus eft, non fois victima confagrada a Deos, no holocaufto publico em que hoje offereceftes voffo coraçam a Deos, abrafado no fogo do amor, $V t$ in ara amoris cor ardeat. Ficando como morto,que hoje deram à repultura com tudo,em quanto andais nefte mundo, he força parecer

## 23

vitu, ficandouos o norrer tam verdadeiro, que tenhais o viner por morte quotidiano: Quotídiu moriرr. là da. ${ }_{\text {r }}$. Corint, $s$ qui em diante pera vôs, nem ha de haver vida, nem v.3b, mundo: vida nam, porque haueis de viuer como morto,mundo nam, porque nunca mais haueis de ver mū do.Sois Ifaac, os Ifaacs nam tornam mais a por pè no mundo.

46 Quis o fancto Ifaac, mouido de hüa grande to me que no feu tempo houre em Palentina, imitar a feu pay Abraham peregrinando no Egypto, porem Deas O Gener 36. nam confentio. Non defcen das in Ejyptum. Senhor, A- v. z.
braham perigrinou no Egypio, porremedo dé ourra efterilida de, porque nam bufcarà Ifac o mefmo remedio no Egypros'Se pode peregriar o pay, como nam pode peregrinar o filho? Sabem porquez ( $E$ he rezam dos Rabbinos, Ifac foy facrificado a Deos, Abraham nam: \& as almas huma vez facrificadas a Deos, tá como almas fantificadas, nan podem mais por pè fora da terra fanctas I fac fusrat Domino confecrat us quanáá fie rat oblatus in minse, © id non crat decens, quod ex:

> Rabin. apud Liram. ret ceiram promifionis.

47 Aima Religiofa, eftais na terra faneta da Religiam, eftais fantificada, nam mais pè no mundo, Fazei - que fez Sam Pedro, vendoffe tranfportado da gloria domonte Tabor,aonde pedio a Chrito ayuella lice.: Ga tama altercada, da fabrica dos tábernaculos. Da Matt. $17 \%$ $m n$ boiuin of nos $h$ ceff $b_{3} f$ wis ficiomus hic triata: vo 4. benacul: Senhor bo he o citio, a terra la embaixo an dawos tocand, arma, façmos affento no ceo defta gloria, nam ponhamos mais pè emtal mundo.O fagra: do Evangelifta Sam Lucas, ( $\&$ muytos Santos com el. ic) cömummente calumniam cfte aluitre, de nefcio. Nef Lucę 9, 4iens qu.d aiceret. Em verdade que eftimei achar na v.33. delga.

32
delgadeza de Sancto Hilaric, credito a efta necedade. Aonde eftaua Pedro? No monte Tabor gloriofo cō Chrifto. Ahffi,muy auifado andou logo Pedro, vendo. fe na gloria do ceo do Tabor, em nam querer tornar mais a ver o mundo, nem por em fua vida mais pè nelS. Hilario, le: Quiad nontana corfocrederiz, roy vult ad torram def cendere, Sed Semper in Jublim, bus perfeuerare, Alma Re. ligiofa, fubiftes ao monte do ceo da Religiam, pois nāo mais mundo:imitai nefte ceo a Sam Paulo, que nem por fever no Ceo, fe deu por feguro, lenam que feme pre foy fubindo d'hum Ceo,pera outro Ceo: Ad ea, que funt priora extendens me ipfum.

47 Naquelle facrificio que Deos mandou fazer 2 Abraham, voltando triunfante dos tres Reys de Sodoma,em que fam fignificados os tres inimigos da alma; entre outros animais, the mandou tambem facrificar Rolas,\& Pombas: Sunc milhi vacsom trienem, EJ capram iramam, E' arietem annorum trium turiurem quoque Es columbam. Arma o fancto Patriarchà, dous Al. tares em corrépondencia, 2 diuidindo todos os animais pello meyo, foy difpondo hưas ametades defronte das outras,sô as Pombas, \& Rolas (tambem fam efpecie de Pombas do matto) nam dividio. Aues auters non dizifit. Inteiras as pos no Altar do facrificio: Notduel modo de difpor! Se ofacrificio he o mefmo, co: mo diulide Abraham os animais, \& deixa inteiras as aues? Grande myfterio acha Theodoreto na ceremonia, Aquelles animais fignificauam os peccadores brutos, repartidos(a imitaceam de Caim)com Deos, \& com o mundo: As Pombas fignificam as almas Religiofas que todas inteiras fe facrificam a Deos no holocaufto do amor, como hoje viftes, ettas Pombas fagradas naō fe partem, porque fefacrificaram a Deos todas inteiras
\& todos feus voos fam direitos ao Cec: Nam qui velât gonm ex toto corde diligentes non pariuntur animum 1ollocantes illım tum in ierrenis, tum tu calff.6us, fed toturn fur/um fuerunt. Noffa Madre Sancta Efcoluflica, Porba innocente, toda te offerece a Deos no holocaufto da Religiam. Ceo, reconheceo a Sancta o lugar porem nem afli defcancou, fempre foy a diante fubindo de fe Ceo da terra,atè chegar Pomba ao Cee di Gloria. Alma Religiofa, no dia defta gloriofa pona: bi profeffaftes, labeilhe feguir na terra os paflos, * no Ceo os voos, em companhia das cin. co Virgens prudentes, entrando com sodas, nas Vodas da Gloria. Quams mihi ©f vobis preeflare diguetur, Pater, Fillus, © Spion ritus fanclus. AMBR.

