# SERMAO DE NOSSA SENHORA DO Monte Carmelo, no Mofteiro do Carmo do Rïo de Ianeiro. 

## OFFERECIDO AO SENHOR Dom Luis de Almeyda.

PELO P. Fr. BERNARDO DE Braga Lente de Theologia Prouincial de S. Bento no Eftado do Brazil.

QUE O PRECOU EX 16. DEIULHO de 1653.

> LISBOA.

Com todas as licenças neceffarias.
N2 Officina d' Antonio Craesbeeck. Anno M, DG. LVIII.

## DEDICATORIA.



Ste Sermäo, que prèguci nafesta de Noßa Senhora do Carmo, que V. S. neste $R_{10} f$ fz, com tant glaria de Deos, ©f de Sua May Janctystma; necefsuta de todos us podires de V.S. para the defender o tutulo de Protopatriarcha, que vem a fer oprimetro inuentor da vida Religiofa, © oprimeiro Patriarcha de Rellgioés que abe a Igreja;grandeza com que pretenderăo leutintar «S.Baflio neste feculo, os Jeuss Relizrofos em Castella, $\sqrt{a}$ indo cam bia estampa, efcandato de todas as Religioes, © dos mais quallicicados Antrquarios, Annalifas; porque ouzaräo a moftrar aquella eftampa a S. Bafilio refido em (ucula, of) diante delle de geolhos, os qusero Patriarchas,S. Agofinho,S. Bento, S. Domingos, S. Franc 1 coj; como recebendo ol huro de fua regra, que o Santo Dou sor lhe offerecia com a mäo efquerda, leuantandofelhe da mäo direita, como em Arwore todos os mais fundadores, atè das Religioès militares; fignifcando hüa letra, que ao pé tinha, que S.Bafilo fora a promeira origem, ©ூ fonte do Eftado Religin 0 o, de oodas as mais Religioés.

Aprefentouse a eftampa on Roma á Sanctidade de noffe Senhor O Papa Urbano VIIII. o qual a remeteo a

$$
A_{2}
$$

Sagra-

# Sagrada Congregação dos Cardeaes deputados，apernif－ 

 são dos luuros；©̊力 defpois de bem examinado opensamen－ to，for reprouada a efculcura，位 per hum decreto Apofo． lico．paffadoem 1 2．de Dezembro de 1606．Te mandous extunguir a dita estampa，éj obliterar totalmente dos o－ Ihos dos fieis，inhibura to a quem ilgü̆ a tiueffe em feup poder， a entregafjelogo aos Sernhores Inqnifidores，ou Ordinarios do lugar；comminando grauifimas penmas，a codos os ef． cultores，para que nằ abriffem femelhantes chimeras．Duas repugnancias，©́r contradiçös manifeftas，in－ uoluna a eftampa，a primeira，denegarem os Bafilios no ferm Patruarcha，de Religioso Carmelita，iruado no infituto，©－ àseiplina do $S$ ．Elias；com que intentarão cegar todas as memorias da antiguidude，®f tradiçăo immemorauel da Religião Carmeiltitus，aonde he A．B．C．dos nouiços a－
－．M．F．wer fito of Patriarch．t S．Bafilio Religiofo Carmelita（a．
 no iua Hye
rarar bis． hüd dedicatoria）

Loutra contradiğ兀o，＠or implicação，foi reprefen－ Carmelit．
tror 2, copp
 －PP．f．IJ．ĩ Ciectla：（Habito que só introduzionoßa Patriarcha S．Ben－
de Laplaea Curontia to．）Jogerando noffo Padre JCeftre frey Leão de con－

 per tooram．Clemente U III fe b̀ fer a Cucula habitopropriodos Bern－


$\mathcal{B a}$ tra dic con
S． 2

Baflio, qux Regulx fancti Bafilij manifefte contrariatur. O que nolugar citadofe pode verma Bene-
N. P. Mi dictina; como tambem odecreeto dos Sagrados Cardeaes, conera a estampa; ef porque os Bafilos, vefindo Cucula a S. Basilio negäo a capa, ©f zona que he o babito, purque 2.cap. 2.4. Eluas era conhecido, of o que delle tomous S. Basiliond capa curta que refaua, of mandauairar afeus Religifos: ajuntaret sò a authoridade de Abraham Bosio, porque declara como S. Bastro foi Carmelua, ©fy trouxe o fers habito, fallando neftas nalauras, com o Santo Doutor, pellos annos de (hrifto 36 1. His difciplinis eruditus Bafilius, \&z craffo ac rudi pallio, \& zona, \&c. DeCorte, que a sis comoprofef soun inflututo de Eluas, His difciplinis eruditus Bafilius. A $\int 1$ troüx eo babito do $S$. Elas,capa, of zona. Rudi palli, \& zona. E Send o © $z_{0}$ Propheta Eliaspai; © S. Baslio filho de feut infituto, de força o S. Elias ania de primeiro eer pai, que S. Baflio pudése fer feut filho, a sii foi primeiro fundador de Religiofos, do que fosse S. Baflio que foi eru dij cipulo. Por onde

Abrabame Bofiotom,.1. biffor. Ectilefige. 146 .

## 4.arn.Chri

 $\Rightarrow i_{2}{ }^{361 . P}$ so ao Santo Elias conuem (entre todos os InFituidores de Religioens) onome de Protopatriarcha; que he o mefmo que primeiro, of Proncipe dos Patriarchis antes to qual năo oune outro na forma qué no. fermão dif corremos à cof. tados à doutruna do noffo vassigne P. Heffre Fr. Leäo.EFte he ofator em que U. S. hade apurar feut patrocinio, quandovernos a liberdade, com que depois de pofo perpe-tro silencio aftampo, fee ainda a campoo P. Fr. Diogo Nif Senona infinuação aos affeiçoados de fuas obra: (que ffì antes da vida de Abraham,) Prometendoprowar per efcritt, o mesmo que na eftampa foi rcprouado, em recear ao papel do prologo, o rayo que desfiz bronses na eftampa.Logre voffa Senhoria a vida, \&f fande que lhe desejäo feus deuotos os Relgrosos Carmelitas, ©f defte bumilde (apel. läo pede de contino a Deos em feus facrificios.S.Bexito do Rio de laneiro 20. de Agofo de $1653^{\circ}$

## Humilde Capellăo de V.S.

Fr. Bernardo de Braga $D$. Abbade Prouincial de S. Bento no Eftrdo do Bra sol. efte fermão Lisboa 13 de $\mathbf{S}$ tembro de $16 ; 9$.

$$
\begin{array}{ll}
\text { Pacbeco. } & \text { Fr,Pedro de Magalh ies. } \\
\text { Rocha. } & \text { Cafl hoo }
\end{array}
$$

TAxão efte fermāo de noffa Senhora do monte Car melo no nofteiro do Carmo do Rio de Ianeir, o an ode 1653 .prégado pele P.Fr. Bernardo de Braga emquarenta reis.een papel Lisboa 17 . de Setembro de 16.58. Montsio.
Marchä.
Felho.
Souza.



NTRE dous filhos do Sol (dous filhos do grande Patriarcha Elias; Helios cm grego, Sol he) Apurando rayos, como honremfe vio, \& amanhāa le tornara a admirar: me confidcro entre dous dias claros, noite efcura comrazão; pello efcuro do habito, Monge negro de profifsäe, fobre o denuzido do talento, no grande concurfo de empenhos q̄ o encargo de hoje acumulou, em tanta attenção fo. licita; o fogir era couardia, o intentar foi temeridade. Que fe hum sô carro do Sol, foi ja ao filho do Sol , (a Faetonte] precipicio? que ferâ das treuas da noite, com tres carroças a cargo? Maria, Elias, o Sanctifimo Sacramentoz Maria máy dos Religiofos do monte Carmelo (cuja fefta hoje celebramos) carroça de nuuēs,a-- Solde juftiça. Os Anjos carroça de fogo ao Sol Eli. as Prothoparriarcha dos Religiofos Carmelitas;o SanEtiffimo Sacramento, carroça de Sol a Chrifto. Cenam Sucis, lhe chama o antigo Hylichio. Ceà,\& pāo,que nos alimenta, luz que nos alumea. Se ficar efcurecido nefta imprefarma is deucrâo os dias, a noite mais efcura; fe luzir!do foes, ferà o triunfo; pois entro com defengano, de que quem nāo nafceo $\triangle$ guca, cegou diante do Sol. O Sol me efcurece, o Sol, me alumia. Decolorauit. Ou como lè o Grego. Denigrauit me Sol. Neffa cautela Cantais me faluo;nefta preuenção me deffendo; nefte conhecimento de treuas, vencro nos Ceos,o Sol, venero os rayos nos dias. Benfamonos pera o Sermăo. E peflamos a graça.

Auc Maria.
Beatus

## Beatus venter qui te portauit. Luc. 1 I verf, 27.

## (Poderofo, छ Alto Senber.)



Onten eftas palauras hưa illuftre confifsaō de que vós fois o verdadeiroMeffias;hūa publica reflituiçaó de vos,Filho de Deus, a Filho da Vir. gem Maria;em confuzã̃, \& oprobrio decalumniadores inuejofos, apoftados a tirar a tal May a gloria de tal Filho, \& a tal Filho a gloria de tal May ; Delufrando aquelie milagre grande em que vofla picdade deu falla a hum mudo; vifta a hum cego; ounidos a hum furdo ; \& atalhados os inimigos coma enidencia do milagre, a que nao podiam negar valor fobrenatural, para desluzir a obra defmentirăo o poder Luca in, de Deus, na confederaçaō do demonio. In BeelYebub velf. 5. principe demoniorum ejuit da monia. Negando a is a ainda do Filho de Deus,verdadeiro Mefsias; \& denegando ao Méfias Fillho de Deus de Filho da Virgem Maria,coo N.Beda. mo bem advirtio o noffo Beda : Verum confubfantiaIemq; Matri flium hom nis fateri nö debere dix rant : Nefte patto, hina mulher fatal, honra das mulheres da lei da graç, leuantando a vòz, deu hum grito tamalto em Palefina, que fazendo ecco em todo on undo, cantou - triunfo, reftituindo o Filhoa May, \& a May ao Filho, louvando sô o ventre que vos gerara. Beatus venter.

Efta he a letra do fagrado Euangelho, \& eu pegando sô da palaura Uenter em que fe fundou Marcela. Beatus venter, A rroveitādome das vltimas dc Chrifto. Beati qui audiunt verbü $D \in i$, Farei hoje duas reftituiçoĕs. A primci ra de filhos a fua May. Dos filhos domonte Carmelo a verdadeiros filhos da VirgëMaria:E da Miy de Deus, a May tambem dos filhos de Noffa Senhora do Carmo.

- A fegunda Reftituic̣ão ferâ de filhos a fea Pay. Dos filhos do monte Carmelo, a verdadeiros filhos do Protopatriarch a Elias. Satisfazēdo igualmēte a dous roubos cō q̄ os Emulos defta antiquilsima Religiāo, pretēderāo defraudarlhe a gloria de tal May como a Virgem Ma. ria, \& a gloria detal Pay como o Sãto Propheta Elias.

Porem como sô nefta palaura Ventrea Beatus zen${ }_{16 r}$ §Se poderāo eftabelecer tantos myfteriosłTudo nos dará o P.S Bafilio raftejando o cuidado grande do ventre de Maria, em outro cuidado mayor do ventre do Eterno Padre.Ex utero ante luciferum genui e. Palauras com que o Eterno Padre intima a feu filho o Verbo diuino, que he fructo do feu ventre; Ventre? aqui repara o Santo; Uentre? ©fficina corporal da geraçāo humana, auemos nos de admittir na effencia diuina? Na pureza da geraçāo,com que Deus abeterno eftá produfindo pelio entendimẽto a feu Filho o verbo diuino? vētre humano no entendimento dinino? Ex vicro: Si , (Refponde o grande Doutor, ) porque os hereges que sāo todos melindre em allegaçoēs, de textos da Efcritura, vejāo cla. ramente, que tam natural Filho de Deus he o verbo diuino nalcendo do ventre do entendimento do Eterno Padre, como he verdadeiro Filho o que nafce natural mente do ventre de fua May; \& por efta lingoagem do ventre natural da May, chegem a entender a produçāo natural do Verbo diuino pello ventre diuino do

4
entēdimẽto do Eterno Padıe.Vterî fe ipfum habereDeus
S.Bafilo. adgenorandum dicit, ad confufionem impiorum ,ut faltem fuanconfistrantes naturamproprium Patris Filium ficut ex utero fuo natum, filium effe perdifcant. E aerecentara eu, a fombra de tam fublime ef firito, que applic ar o Padre Eterno alsi, a palaura Ventre Fallando da geração Eterna do Verbo,feria para que o mundo näo pafmaffe vendo ao Verbo fructo do Vérre de Maria, porque faindo o Verba diaino do ventre do entendimento do Eterno Padre,sô o ventre de Maria poderia fer capàz de re. ceber em fiao filho de Deus.

Aclarou delgadamente o P.S. Boauentura, a core refpödencia deftes dous ventres, explicando as palauras Ofas. de Oreas Ex me fructus ventristuícomo fe fallando cō a Virgem diceffe o Eterno Padre, ò Maria fanatifsima? aquelle mefmoVerbo,que abeterno foi fructo de meu en tendimento, fe virà achar fruito do voffo ventre, quädo S.Boauèt. meu filhoo Mefsias nafeer de vós: Dicit ergo Deus Pa ten ad Mariam.Ex me fructus tuus inuentus eff. Ex me, quia ex meo utero genitus of tuuso virgo ad bunc produs cercium clidh:

> Tanta correlação tem ventre de XCaria, @o ventre do Eterno Padre, que o mefmo-he fazer a Christo Filho do ventre de Jcarus quie confeffalo Filha do Eterno Padre.

Perguntou algüa hora Chriftoa feus difcipulos, que defia o mando do encuberto filho da Virgem Ma* Mazt. $16 . v$ riafafientende Noffo Padre S. Illefonfo a pergunta. 38.2.14. Quem dicunt bomines effefilium bominis) Refponderāo os difcipulos com os juizos do mundo. Alij loannem

Bapeifam;alij Eliamaliy fremitm, aut unum exproth:tis.Huns, dizom, fenkor, que vôs fois o Bautifta, cutros; vos afigurāo hum Elia:; A nutos pareces cutro Iere• miar; \& todos concordào, em que deueis fer algū deffes prophetas antigos. Aut vnum ex prophetis Na ō eraō maos os pareceres, em fy, porque todos craó Sanctos; Porē em Chrifto rudo eräo herefias; porque Chrifto, né cra Bautifta, nem Elias, nema Ierimias, era o Propheta encuberto prometido porMoyfes. (OR eys?̀̀ Principes; Deur. 18. ò gouernadores ? pefai muito as acçoēs, que fāo fubre verf. : s. vôs tantos os paradoxos, como os corrilhos, tantos os Iuizos como os entendimentos)ouvindo Chrifo os delirios do Reyno fobre o Meffias encuberto daquelles tempos. Perguntou aos difcipulos, que discurfo fafiaō delle. Vos autens quem me effe dicitis. Nefte paffo acudio S. Pedro, velho, fiel, amigo da patria, grande defenffor do encuberto,\& que fabia bem as proteffias do Reyno \& diffe, Senhor? Eftes apaixonados do encuberto, já agora, sāo hūa turba de eftolidos, hūa chufma de noue. leiros, hereges do bó juizo, agousciros de fua defuencura, pois tendouos prefente a vós, que fois o noffo Rey, \& vendonos com feus olhos;ainda defmentem profef. fias do encuberto, cegos malaz do Sol, ( nāo ha mayor cegueira que a de olhos abertos) \& para confundir a todos digo eu só, que vós fois o verdadeiro encuberto Chrifto filho de Deos vino, que aneis de remir o mundo, \& que ja não ha que efperar ourro Redempror. Ego autem dico quia tu es Chriflus filius Dei viui. Pedro? vès fabeis aonde eftars? vôs entendeis o que vofio Meftre pergūta? Se Chrifto quer faber o que fe diz do Filho da Virgem? Como vos, deixando de manifeftar ofilho da Virgem encuberto, corfeflais a Chrifto filho de Deos? Näo manifeftais ao encuberto, antes parece que negais:
ao encuberto de Filho de Maria; a que propofito vem a: qui o Filho de Deus agora! a que propofito? a mui grāde propofito; que té tanta correllaçaö o ventre de Maria, con o ventre do Eterno Padre, (em razam do Filho gerado ) que o mefmo he confeffar a Chrifto Filho de Deus,que manifeftar o Encuberto Filho da Virgem Maria; porque o mefmo Filho he fructo do ventre de ambos;nam nega Pedro a Chrifto Filho da Virgem, quan. do faz a Chrifto Filho de Deus, antes manifefta quehe o Encuberto Filho da VirgemMaria, quādo o confcffa Fitho de Deus viuo.Tu es Chriflus filius Dei viui. Ajunta o
N.P.s.Ilde fons. Serm. a.deAßūp. Santo. Non quod cum negaret flium Beatiffima Virginis Maria, quod ait chrifus (cuius filium fedicit, cum fe fo. dium hominis nominat ) Sed wt demonfiraret, unum eun. demq; filium hominis, effeflium Dei. De forte, que S.Pedro,pera moftrar que Chrifto era o encuberto Filho da Virgem Maria, quando the perguntaó que fente do Fi Tho de Marias Refponde que he Filho de Deus. E Marcela pera moftrar que Chrifto era o Meflas Filho de Deus, publica a vozes que he oencuberto Filho de Maria. Beatus venter quite portsuit.

E com razam, porque o Encuberto do Reyno, por fructo do Ventre fe décubrio, porā no fructo do Ven * tre eftaua encuberto. Altiffimo Myfterio foi o de Marcela recorrer nefte paffo ao fructo do ventre de Maria, pera prouar que Chrifto era o encuberto Meffias, Filho deDeus, $\ddagger$ o Encuberto, por Anthonomafia, era chamas do nas Elcrituras, fructo do Ventre.

Fallando Deus a Dauid na defcendencia do Meflias Tool 331. diffe affi, De fructu ventris tui ponams fuper fedem tuam. D.37. Dauid, fabei que do fructo do voffo Ventre, ei de tirar o Meffias Reftaurador de voffa Monarchia. Do ventre? Repara Sancto Irencu, ( \& cu naō farci mais que romā.
cear o Sancto, repara hem, quem tropeçar no ecco das palauras.] Senhor ,que modo he efte de fallar:fructo do ventre he proprio de mulheres, que em fuas entranhas concebem reus filhos, nạō fe falla por efia lingoagem aos homēs, fe a promefla fora a Raynha Berfabe em cujo fio Tho Salamaõ prendeo o Reyno de Ifrael, naō auia que duvidar ; porem intimar a hū Rey $\bar{q}$ do fu ventre aueis de tirar o feu faccefforzimplicaçạ grande parece,ô entendamonos, (declara o Sancto) falla Deus a Datuid fendo homem, por lingoagen de vétre proprio de mulher, pera lhe moftrar que o Meffias Fitho de Deus ha de nafcer Encuberto de hủa Virgem, por modo, mira. culofo fem obra de varaō, \& por iffo the promette o fructo no ventre; \& pera declarar a Dauid que o Meffias. hade fer defcendente de feu fangue, ajunta q o ventre he de Dauid. De fructu ventris zui. E affi lhe fica manifer $\int_{\text {a }}$ tando o Encuberto Filho de Deus por fructo do Ventre de Maria. Ut generat ionem eíus quifuturus erat ex virgine premonfraret.

Apura o literal defta Profecia, o termo com que - Anjo defafogou a lofe ph do Antojo que no ventre da Virgem fe lhe augmentaua:Lofephfliji Dauidnollitio. Mate. a,zimere.Iofeph fitho de Dauid naō temais a afronta de vof. ${ }^{20}$
fa Efpofa porque o que nella fevè he obra do Efpirito Sancto. De Spiritu Sanclo e f: No Filho de Dauid reparo tamber depuis de duas infignes Ideas do pulpito, ambos vozes deCappella, fazendo annos fua Mageftade (aquelle Senhor o guarde, \& permitte the conte os de Neftor: a Monarchia) quadaqual dos alentos fe fobreleuou cm fuperiores guinadas eftadiftas, a feu intento fingula res. Mas prefiltindo no rigor da letra, reparo com Lirano em que de tres appariçōes mais, que efte mefmo Anjo feza lofeph em Bethelem notificandolthe o defterro do

Matt. 2.v. 13. v.19.7 22.

Egipto; [ no Egipto rentituindoo a terta de Irracl, \& de volta acautelandoo de Archelao, no diuertimento de Galilea,) nunqua o Anjochamou a Iofeph filho de Dauid, fenaō nefla occafiaō dos ciumes; \& parece que mais impropriamente o faz filho de Dauid na fofpeita de fua affronta, aonde vinha mais a conto chamarlhe carpinteiro, porq́ mais facil fora em beber a reprefentada injuria, no pô da cerra, q̣ no Ouro do Cetro,Chameffe lo go Iofeph, nefta occafiaō filho de carpinteiro, \& naō fi lho de Dauid; naō ha defer fenaō filho de elR cy Dauid que sò pera efta occafiaö, fe lhe guardou efte nom:;pera que ouvindo nomear a feu Pay Dauid, fe lembraffe da profecia que a Dauid eftaua feita do fueceffor do feu ventre. De fructu ventris tui, Pois Iofepla filho de elRey Duuid, vedes ahi o fructo de Dauid no ventre de Maria;he fructo de Dauid pella fucceffaō do fangue, he fructo do ventre, por fer só de Maria concebido por ou bra do Efpirito Sancto fem concurfo de varaō. E reconhecendodefta forte o fructo de Dauid no ventre de Maria voffa Efpofa, logo defcançareis, Ricognofeequod promifum ef domui Dauid dequa tu es, ©̌ vide comple. sum inea. Attribuindo logo os farifeus, todo o poder dos milagres de Chrifto, a contrato de Beelfebub. In Beel Jebut. Era negar a Chrifto de Filho de Deus, \& de Filho de Maria, era tirar a Maria a gloria de May de tal Filho,como cra Chrifto; \& a Chrifto, a gloria de tal May como he Maria,\& acudindo Marcella, pello Filho, \&s pella May, reffituindo o Filho a May, \& a May ao Filho publicando o Encuberto, sò com o declarar frueto do Ventre de Maria. Beatus venter quite portauit.

Dous roubos notaucis pretenderaō fazer á fagrada Religiaō do Carmo os emulos de fuas glorias; hum roubo foi dos filhos á May, outro roubo foi da May a-
os filhos, (façamos defles dous hum só, latrocino; ) pre: tenderaō roubar a May aos Filhos, contendendo que naō eraō Filhos da Virgem Maria do monte Carmelo, fenaô daquella Maria de Ierufalem, de cujo corpo, ou ventre Chrifto lançou fete dicmonios föra. De qua eijcerat feptem damonia. Farifcus do Euangelho. In seelfelut. A tan grande roubo, a tam falça calumnia acode, a lgreja Catholica, acodem os Summos Pontifices reflituindoans Religiofos Carmelitas a gloria de verdadeiros Filhos da Virgem Maria do monte Carmelo, publican, do hum dia de triunfo (que faõ os Altares, as danças, as caualarias, os Borlatins, que por effas praças admiraō ${ }_{n}$ as inuençães de fogo, as luminarias no mar, \& na terra, que eftas noites deixāa cm duvida o dia) tudo demonf. traçêes fefliuas em gloria defta maternidade, illufrando a reflituic̣aó com o mefmo Euangelho com que Mara cela reftituio a Chrifo a gloria de Filho de Maria. Beatus veñter, Ah Religiaō ragrada! ah filhos venturofos! naō fois filhos naó, de yentre que occupaffe o demonio, (fois filhos efpirituacs da Virgeni Mariá , que muito eftima a voffa filhaçaō; fois filhos daquelle Ventre a onde foi conce bidoo Fitho de Deus,elle por natuteza, \& vòs por graç. Efe onofio Abbade Arnoldo na filhaçã do Euägdifia, chega a dizer que aquelle filho a doptiuo fazia as vezes do Filho natural da Virgem? Uices filij naturalis, filius accipitradopriuus. Bem podemos वrer;que na adop̆caб̈ da Virgem nefles filhos Carmelitas , quisa Senhora fubflituirvezes de feu filho amado; como fe naō fatisfecita com hŭa sóima gem no Euangelifta,quizeffe nefta memorauel Religiaö,leuantar tantas Inagés de feu Fitho natural, quantos fam os Carmelitas feus filhos adoptiuos. Efia gloria tam granđe de filhos de tal May, que os criulos vos roubauaū, reflituiremos Ehas feu primeiro fundador por particular infiraçaō diuina, \& mandato expreffo de Deus, que fe vè noefpe-

Specul.Or. dm.lotec. 5 tho defta antiquifima Ordem. Religio Carmelizarum fuit mandato Dei, E' Concilio Spiritus Sancti, per Heliams prophetam, inchoata, 厅ึ infituta, Roubando a efta fagra. da Ordem 930 . annos de fucceffaō, antes da vinda de Chrifto, fazendoa ta m moderna que buns a introduziás en loaō Patriarcha Ierofolimitano na era de 40j. en que the deua Regra que perfeuerou 771 .annos atè o de I I 7 .em que Alberto Patriarcha tambem de lerufalem, apurando a Regra antiga, fez a que hoje guardaō os Carmelitas da Obferuancia com 4.82 . annos de concimacaō. Enefle modo de hiftoriar os que poem a Orio gem Carmelitana o anno de 400. tiraö̀ os Carmelitas 3.30.annos de antiguidade. E os que a arraftaō a Al berto, pellos annos 117 ィ a roubaō 2 Ior annos de fune daçaô à Religiaō Carmelitana. Naō fendo os dous Pa triarchas fundadores, fenaठ huns difpofitores da primit. tiıa fundaçaō do Santo Elias, cujos filhos eraō,redufino. do a regras efcritas em papel, o que auiaō aprendido do Carmeloaonde fe foraö fempre conferuando os ef. tatutos do Sancto Elias na tradiçaō fucceffiua das cōmu nidades, do tempo do Santo Patriarcha de cujo enters. dimenta foi partoefta Sagrada Religiaō. Por onde affi cono abemoside reftituir eftes filhos, a fua May a Virgé Marianofructo do ventre, Beatus venter. Affireftuiremos o Payaosfilhos, no fructo do ventre do enters dimento do Santo Patriarcha , a fombra da geraçaō do ventre do Ererno Padre. Ex vero ante luciferum.

Ajudanos afundar o noffo Rabano, quedecla:

## II

rädo o nome Elias, diz que he o mefmo que Deus, \& fi. gnifica a Chrifto. Felias interpretaiur Deus meus Domi nus. Siue Deus fortes. Et fignificat Chrifum De forte que bano temos em o nome Elias, a Deus, \& a fignificação de Chrifto. Affi fe eu moftrar a fagrada Religiaō dos Car melitas fructo do ventre do entendímento do Santo Elias, logo os veremos fructo do ventre do entendineto defte Deus, gerados ja em Chrifto pello Sarto Elias, na outra fignificaçaó do nome. Et fign ficcit ctrifum. Podendo nefte fignificado gloriarfe o Santo Elias, que antes de Chrifto gerou em Chrifto, aqueiles filhos de cujageraçaö fe gloriaua S. Paulo no tempo de Chrifto. InChrifo lefu, ego vos genui.

## Fundemos tambem efta geraçäa Espiritualno Ewangelho.

Acredita Marcela o Ventre da Virgem pella gerà. çaō do Filho de Deus. Beatus venter. E ChriftoSenhor noffo (no fentir de todos os expofitores Catholicos) Eleuou o penfamento a Marcela da Conceiçaō corporala Conceccaō Efpiritual. Quin imo reatiqui auaiunt verbum Dei \&' Cufodiunt illud. Naò reprendeo a Marcela de louvar o ventre da Virgem (como impiamente blasfema Caluino) fenam eleuoulhe o penfamento ao ventre efpiritual do entendimento, aonde a Virgem concebeo primeiro a Chrifto, que oconcebefe em fuas puriffimas entranhas. Affi o notou com diuinas palauraso Cancelario Parifienfe. Conce tio, nempe, prius effeEla of in fuperiori cenaculo cordis, per virtutem gratie Seminalis, que Virginalem anime Marie Portiunculam, Pancifo. eleuauit diuinitus, ut effet Moter verbí perdignatiuam $\mathrm{Sufseptionem}_{\mathrm{F}}$ frius in mente quam in ventre, Primeiro a $\mathrm{B}_{2}$ Scre

12
Sereniffana Virgem concebeo a Chriftono Ventre do entendimento, que o concebeffe em feu Virginal ventre. Primeiro foi May no efurito, que no carpo.

Com admirauel elegancia diftinguio o noffo Ab bade Ruperto as conceições dos dous venrres, confundindo a herefia dos Ebionitas, affertores, de que Chrifto naoo cra Deus, nem exiflia antes da Virgem Maria, fennoo quede feu Ventre tiuera principio, allicomo os mais homés começaō a fer no ventre de fras Mays. Tirou o Doutifimo Abbade, a confufaó dos hereges daquelle notanel Enigna de Ifayas. Ants quam patruriret peperit. aja purido?como pôde o parir fer antes, fe o dia do par* to fuidefpois? parmais? pois aprendei o como na di ftinçam de conceiçoes do entendimento, \& do Ven. tre, que fe viramem Maria May do Meffias Chrifto Iefu; porque como elte Senhor era Deus Eterno, \& exeftia antes de Maria, pode enta Senhora concebello, primeiro no entendimento que en fuas puriffimas entranhas; \& affi nointante de fuaimmaculada conceiçam, concebeo a Virgem Maria a lea Deus, gerando primeiro no Ventre de fer entendimento, aquelle mefmo Senhor q́ vinha conceber no. Ventre de fuas puriffimas entranhas Concepit; senuit Spiritu quem corpore gignere veniebat. Je. Almer. Eeis aqui comoa Virgem pario antes de parir, porque Academ. como Chrifto era Deus,\& exiftia ante da Virgem Ma27. 610.4 .4. 31. ria pode a Virge conceber a efte Senhor pello Ventre do entendimento muito antes que o concebeffeem feu Virginal Ventre; affio parto do Ventre do entendiméto foi primeiro que a Virgemnaferfe, \& o parto de fu-

## 13

as puriffimas entranhas, foi $1_{4}$, annos depois donafcimento da Virgem. Ponto em boca luden, fonto em boca herege, que aqui nam ha fenam pafmar. Non iam dicat rudeus, non iom áıcat Hareticus, eundem Chriffum ex N. P. RuMaria habuife initium. Nam anicquam parturiret, pepe- perrib.ferr. ru:antequa m parturiret illic, antequam tempus illud eif antad adio veniret, ut flizum vifibilem ex Uentre Virginis Sanctafi yelocume on ederet.peperit, © Mater eiufdem verbieffecta ef concepit enem corde, ©' verlum Deipeperit ore.

Donde fe ficam concluindo duas conceiçoẽs, \& dous partos, ou duas geraçoēs; hūa efpiritual que faz puramenté no entendimento, outra temporal que he parto das entranhassno parto corporal a May nunca pô. de fer filho: na conceic̣am efpiritual, o filho pòde fer irmaō,\& pòde fer May $\overline{\text { q. }}$ (como notou noffo P.S.Grego. rio) quem cre em Chrifto, he irmaō de Chrifto, \&x qué depois de crer enfina a crer, \& prèga effa fè a outro que conuerte, \& infina, de irmaō de Chrifto fe faz May de Chrifto, gerando em Chrifto quantas almas aproueita. n.P.S Gre Qui Chrifti frater \&o foror elt credendo, efficitur Mater gor. Maz. predican io E efta maternidade efpiritual foi a que Chrifto mais moftrou eftimar, na repofta aos que the deram nouas da May, \& dos irmaōs. Qui fecerit voluntatem Matt.1 2. .o Patris mei, quá in calis eff,ipfe meus frater, \& foror, ©') Miter efl. E efta foi a geraçam que Chrifto quis inculcar a Marcela na palaura diuipa. Beati qui audiunt virbum Dei.

A geraçaō efpiritual concebida no Ventre do en. tendimento em filhos efpirituais, he a fecundidade mais prefada de Deus. Nota a Sagrada Efcriptura, nos primeiros paffos de Abraham quădo fahio de Aran, letiar côfi go a Sara Ef animas quas fecerat in Aron. Lewou a Sara,
 com quantas almas unha feito em Aran; notauel dizer?
 s.

14
que leuaffe Sara, nam era muito, mas que leuaffe junta: mente as almas que fizera ? como fe fôde entender? as almas racionaes, nam fe tiram da potencia da materia; - Pay ao filho, a alma deffe filho, que he puramente ef. piritual,sò Deus a cria, Logo como podia Abrahaın fa. zer almas? demais de $\bar{q}$, Abraham, nam gerou filhos alguns em Aran, que pudeffemos dizer feriam almas que leuaffe configo ? que almas for am logo eftas que fes $A$. braham ? Oparafrafte Caldeu o explicou bem, nam da geraçamde filhos corporaes, fenam de filhos efpiritu. aes de fua doutrina, produzidos do ventre de feu Enten. dimento. Et animas quas fecerat.I Ief, quas fubijcerat legi. Nam leuou Abraham filhos de carne, leuou filhos de efpirito, muitos gentios) como de fentenc̣a de algūs. Doutores refere Lirano) conuertidos a Fé do verdadeiro Deus. Quos de idolarria conuerterat, ad cultum veri Dei. E como eftes conuerfos foraō parto de fua dou trina, \& filhos gerados de feu entendimento pera a Fè do verdadeiro Deus? por iffo diz que fez almas, a aquelles, que de antes, pella falta do conhecimento do verdadeiro Deus, eram como corpos. Ef animas quas fecerat, Ideft quas fubiecerat legi.

Efta geraçam efpiritual concluamos com S. Ioaö (naö the chamo noffo, por contenda de tres Religioēsf mas le nam foi Bento ( como o fazem o noffo Abbade de Tritemio, \& Arnoldo; nas conjecturas de feu Me, tre Cofme de quem fenam duvida fer Monge Bento, levado catiuo de Italia Alexandria,\& depois Abbade do Mofteiro de S. Sabá; (do que abaixo moftraremos, fe vé naó podia fer Bafilio, \& que de força ha de ler Carmelitar] Elte adınirauel Doutor, conferindo a maldiçam da Lei velha fobre quem naö deixaffe defeendencia. Maledictus home qui nonreliquit femen pof fe. Como a ben.
ben am. wer defe angu tem. do, filho thos tend çam Dei. diça pella atè da $g$
bençan da mefina Ley fobre o que deixa fithos em Si am, Beatus qui halet femem in fion. Repara muito,emawer de fer amaldiçoado, fenaó tiueffe filhos? o que foi defeito da natureza, como inuoluntariamente podia fer angumento de penna, fenamtinharreatos de crime? no$t \mathrm{~cm}$. Na Ley velha naó era abfolutamente amaldiçoado, quem naō tinha filhos.fenam aquelle que naō tendo filhos filhos pellageraçamcorporal, nā̄ procuraua fithosefpirituaes, petla geraçä feminal do ventre do enrendimento, que he afucceflammais gloriofa;\& a filhaçam que Deus maiseftima . Beati quíaudiunt verbum Dei.Entendaffe logo efpiritualmente o preceito da maldic̣am corperral, \& achará o mundo bemauenturados, pella fucceflam efpiritual do ventre do entendimento, atè aquelles. mefmos. amaldiçoados pella efterelidade $S$ : Toam da geraçam carnall o. Oportet jpinitualius aciipere legis Damafo. preceptum (notaucis palauras) Nam eft yemen Jpirituale, per charitatem; É. timorem Dei, in ment is vtero, parturi" ent, ,piritum: Salurs. Sic nutem accipiendum eft hoc. Bea" sus ef qui habet femen in fion © fimiliaresin Jerufalem. Parece o. Beatusqui habet femen in Sion:comento, do. Qui audiunt verbum Deic.Comque Chrifto louvouma: is a geracam do entendimento en queia Virgemicon. cebeoefpiritualmente primeiro noinftante de fua immaculada conceiçam ${ }^{\circ}$ que dépois de nafcidono mun. do o concebeffe, o feu facratiffimo Ventre em Nafareth:Aff foi Bemauenturado Payo Santo Patriarchia Elias, \& fua Religiam fagrada, concebida nowentre de: feu entendimēto, per efpiraçam diuina do Efpirito Santo,emcujagrac̣a geroura immenfidade de filhos que criou no Carmelo, \& depois fe foi eftendendo porto do omundo Beati qui audiunt werbum Dei,

Obfermou o noflo Abbade Rinperto que omer-

[^0]mo Filho que a Virgem puriffina concebeo efpiritual. mente no inftante de fua Inmaculada Conceiçam; tio nhaōno ja muito antes concebido no veñtre de feuentendimento os Santos Patriarchas, \& Prophetas, \& oà uiam produzido por palaura, \& por efcrito nas efcritu-
N. P. Ru_ ras antigas: (ainda efta antecipaçam he mayor lançada aos hereges Ebyonitas.) Ip/um fide conceptum, dicto Go firipto, pepererunt prius anime Patriarchdium, छ厅 Prophetarum. Entre todos os Santos Prophetas nenhum concebeo a Deus mais altamente que o Santo Propheta Elias. Seruenos sô o como concebeo a Deus na nứ uem que vio fobir do mar na oraçam do Carmelo,aonde lhe foram reuellados altiffimos mytteriosem particu. lar a Encarnaçam do Verbo,a Monarchia dalgreja Ca. tholica Romana fundada por Chrifo, aly effeve vendo a diuerfidade aprafiuel de varias Religioés, com que fe auia de dilatar pello mundo, \& logo querendo anreci. parfena primafia de tam fagrados inftitutos; concebea no ventre de feu entendimento o maratithofaparto de fua Religiam profetica, \& affio produzio nomonte Carmelo,fazendo bemauenturados a quantos ouviram defua boca, tam diuinos inftitutos, da palaura diuina, Beati quiaudiunt.

Efta he a defcendencia da fagrada Religiati Car melitana;por parte da May, filhos da Virgem Maria do. monte Carmelo, a cuja gloriofa filhaçam fe dedicam as demonftraçōes grädiolas de tantas feftas no Euangelho da Miffa, Becousiventen. Por parte do Pay fam parto do Ventre do Sãnto Elias, Beati qui audunt verbum Dei. E cō tam Illuftres Pays, com mayor razam podē blafonar defil eftes dito fos filhos.

## Ouid.li. 83. Met, Altera nobilitas, Deus eftim viroq; parentes.

prim em am 1 ligia qui no d los d don que de E mo poro 0 ma dant ofo; Alta facri dadd mon imm agoa to El cele phet
Tal Ctida nom nefte melo nuar trint nas

## 17

Entremos agora nas reftituições começando a primeira reftiruiçam pella filha çam do Pay: fundados em hnm logar profetico, que parece literal defta Religian fagrada, Caput tuum.ficut Carmelus. Hluftriffima ReCant. 7.0. ligiam Carmelitanz o voffo principio, (iffo ha de fer aqui caput.) Foi o monte Carmelo. Para entender of no da comparaçam, deuemos reparar nos dous Carme los da terra de promiffam, hum fito no tribu de Iudá donde Nabal,fe chamou Carmelo.O outro ( $\&$ he o de que fallamos, memorauel nas Efcrituras, ) fica no Tribu de Efraim junto a Prolemaida, eminente ao mar. E como coufa de tam finalada fe aproueitou o Santo Ef? pofo no louvor da cabeça de fua amada; he effe monte o mais alto de quantos the ficam em reda,o mais abon. dante, o mais florido, o mais aprafuel, o mais Religi- 3. reg.18. ofo;nelle, leuantou Saul, (como notou Lyra) o primeiso Altar, que depois reftaurou o Santo Elias no celebre facrificio em que o fogo do Ceo declarou o Deus verdadeiro, \& as falfidades dos Prophetas de Baal. Nefte monte, vio o Santo Propheta a nuvem figura da Virgë immaculada, a cujo prefença fe desfechou o Ceo em agoas, de tres annos negadas;nefte monte abrafou o Sāto Elias os principes quinquaginarios. Nefte monte foi celebre a fonte, que da habitaçam que o Sagrado Pro. pheta fez coua junto a ella fe chamou fonte de Elias: Tal era a reputaçiō Religiofa defte monte, tal fua San

Adricom. in sribu Ifa sher.n.19. Ctidade, que os gentios vieram a adorar ao monte, com nome de Deus Carmelo; \& Cornelio Tacito efcreue, $\AA$ nefte mōte facrificou, o Emperador:Veípafiano,ao Carmelo como a Deus Diuindade q́ parece quizeramenfio. nuar, os validos de Benadab Rei de Siria, quando com trinta, \& dous Reys feus confederados, foi desbaratado nas fraldas deftes montes, \& os Barbatos para desfazer
na potencia de Acab atribuiram a victoria, aos Deoles nosmōtes; Dij montium Dij carum, ideo fuperauerüt nos, Efte he o monte Carmelo, figura do outro monte miftico o Santo Propheta Elias\&, (ua Religiam fagrada, $\mathfrak{q}$ ho je celebramos. Monte Carmelo da Igreja, o mais alto, 0 ma is finto, oprimeiro monte Religiofo que fe defcobre em altura de 930 annos de Religiam antes da vinda de Chritto:Monte, $\bar{q}$ por mais alto the deram primeiro
 ${ }^{\text {n. }}$ 2. firbsel fua May, vera dar mais efta viua figura ao S. Bautifta, 1 Munbor l. veyo noelpirito, \&e virtudede Elias; como largamente 3.e.7. c. 2. moftra Egidio Carmato,môre mayor, Săto mayor,o fazz
 Theod.
S. Thomas. Etidade, O D. Ang. Elias, omnibus prop hetis, fanctior fuit. Omonte grande! que naós sô foi o mayor monte da fantiddede; mas monte tam alto, que rene proprieda. dos do diuindade. Que dife Moyles de Deose diffe que Douer. 4. cra fogo. Deus tuus ynis confunens eft. Que dis a fa. . 214. 2. 5 . de fogo le fultenta de chamas vinas;afl o referê Sam. to Epiphianio, \& Santo Dorohico, ent huma mytteriofa vitamen que fetipay Scbac, vio huns Varoens vetidos de bunco, apattando ao menino dos peitos da Mayr neterthe na boca, (em lugarde comer)chamas defogo. scappon. Flimun ignis locs oibi minifraband, Hogo no alimento? S. Derotr. fogo no licenicio do Carmelo? fogo nos Principes, quinguigenaliosfogo na carroça,em que delaparecs; $q$ q. aremios de diaeratanto foge? ferao ghe o Santo Elhas hum Dens puxicipado em fogo z ja nas propriedades defogo Detis a ja Deus na figuficaçam do nome? © quateas inpuraçées de Diundade vos fobran, Elias fa-


## de por a letra Ignis confumens ef.

Santo Auguftinho explicando efte lugar, affirma isug.ingiam queja Chrifto no teftamento velho as diffecm ptophe- Jo ad a. $\varepsilon_{0}$ tica peffoa. Ipfe chriftus loquitur in verevi reflamento. deus. cum aigit Ego fum ignis. E rarificou no reftaniento no. uo quando difie que trousera fogo ao mundo. Ignem zeni mifere in eerram. Declarando arri,que c le craaquelle Deus que na Iey velha fe cinha chamado figo; Idell werbum Dei quod ef ifle. Ent fogo porseome çou - Santo Prophera Elias a aticar no mone Caunclo 930 annos antes de clle aparcere vifuel no mundo; rewelando o verdadciro Memas \& inftiruindo fua Religiam fagrada, foi inftruindo feus filizos na vinda do diuino fogoo Verto do Eterno Padre.

Abrafado defte fogo diunino enz efpirito, o Santo Elias; \& fecundo o ventre de feu entendimento dos myiterios que em luas altas vifoes concebera, ardendo em ly per amor, quis afcender 205 ouros em charidade, alumiando ao mundo com a fundaçam da Religiam Carmelitana; qual,(como dis loaó Patriarcha)D fpoz. Saneto dicfante, Ef mandante Spiritu. Daquelle entendimento fahiram os tres vetos da Religiam, Obediencia, Pobreza, \& Caftidade, que enfinou a guardara fus dif. cipulos. Se bem naō com a folemnidade que depois fe introduzio nas Religioés, pelios annos 1294 . No pen tificado de Bonifacio oitavo.2224.depois da inftituiçaō ${ }^{-1}$ do Santo Elias . Eos que mais antiguidade the dao a poem no pontificado de Alexandre Terceiro pellos ans nos 1159. E de Celeftyno 3. pellos annos 119 1. que vema fer 2089.042021 . annos depois do Santo Elias, Q qual he sồ o que fe pôde chamar Protopatriarcha de Religiofos porque ainda que o Propheta Samucl a 06 , annos antes, juntaffe conuentos de Prorhetas, neō fol

$$
\mathrm{C}_{2} \quad \mathrm{em}
$$

0
em claufura, com votos de Relegiam, pois muitos dos Prophetas, \& atè o mefmo Samuel foi cazado; conf. tando aff emtoda a a ntiguidade, que a traça da vida menaftica com tres votos, começou só no Santo Elias refolue Carmato Geral dos Padres minimos. Elzas con. tinentice flatum, Єた fibi שூ fuis indixit. E affi os Efcrito* res antigos das coufas monafticas. Sam Ieronimo,loam lerofolimitano, \& Cafsiano, affirmam, que o S. Elias foi o primeiro á praticou os tres voros effenciaes, \&'affi foil verdadeiro Prothoparēte dos mōges. Aferunt, [continua - Carmato) Eliam omnium Monachorum Patrem fuiffe, quia tria Effentialia votaprimus iple opere,adimpleuis. Enam deroga â inftituiçam do Santo Elias, ex.

Egssiocar mero lib.de gefis Elice. sep. 6.

No. P.S Bē zo.m iamada $^{2}$ Regu.cap
58
N.P.Sā

Greg.Mag lemnidade dos votos, porque muitas couzas coneçae ram primeciro na Igreja per inftituto dos Santos Paría. archas que a Igreja depois aprouou . \& decretou vniuerfalmente; como he o anno de nouiciado nas Religioès que confta fer inftituto de Noffo Padre Sam Bento no Capitulo s8. da Sancta Regra (como aduirtio Alexandro fegundo,) \& depois Noffo Padre Sama Gregorio oeftabaleceo no dercito; \& o Concilio Trenuirienff fegundo odecretou pellos annos 948 .que vem a fer 437 . depois de efcrita a Santa Regra. E nem por faltá defta a prouaçaoo deixaraó de fer verdadeiros Möges quantos antes a rinhaõ profeffado. Afsi podia fer verdadeiro inflituidor da vida monafica com ostres votos o Santo Elias, tantos feculos antes, fupofto que a folemnidade dos votos, foffe muito depois \& afsi nefta conformidade, excitaza Santo Aguftinho em feu fem po feus difcipulcs a immitaçaỏ de santo Elias, \& Elifeu co mol verdadeiros Religiofos daquella antiguidade; Quosicanfut in veterilige veros füife Religiofos.

Cre

## 21

5. Creceo o parto do entendiniento do Santo Elias, crecerem feus filhos no monte Carmelo,em tam grande numere, que encheraõ toda Paleftyna, \&s toda Syria, \& depois a toda o mundo. Do infinito de filhos defta Sagrada Religiam, entende o Noffo Abbade Ruperto [que floreceo ha s 14 . annos na era de :119.) aquelle gabo de cabellos das cabras de Galaad, Cappilli tui fıut Cans. grex caprarum que af cenderunt de Galaad. Porem fe a equiparancia fe fazia com os rebanhos do Carmelo,co. mo fe induzem na figura as cabras de Galad? A razam foi, porque em Galaad fe fignificou o Santo Elias, que na efcritura a pareceo de repente fallando comos moradores de Galaad, sonde juntou alguns difcipulos com que fe paffou ao monte Carmelo, aonde viuco 17.annos infituindo fua Religiam; chamemfe logo os Religiofos Carmelitas, rebanhos que fubiraō de Galaad ao Carmelo, porque afsi creceraō no monte Carmelo os rebanhos racionais dos Religiofos Carmelitas. (Greges caprarum rationalium apparuerunt. (como fe dilatauaō, \& eftendiam os tatos de cäbras em Galaad, donde os dif cifulos fairam com Elias. Quce afienderunt de Galaad Eafsi como eram toda a fermofura de Galaad, os feus rebanhor; afs (ajunta Gregorio Niffeno ) todos os rebanhos de Religiofos que o Propheta Elias crion em diuerfos Conventos, no monte Carmelo, foram depois todo oornato da Igreja Catholica. Itaq;omnesquotquot, adexemplum vatis illius, vittam fuam inflituerent, or. N. Den,in n̆amentum Ecclefide funt, gregatim viuentes, in conver $\mathrm{ra}_{\text {a }}$ Cant. tione mutuo colenies. Rebanhos efpirituaes juntos em comunidade. Gregation viuentes, in conurrfatione mutua solentes.

Tanta foi a multidam dos filhos do monte Carmelo, que sö de quatro Moftciros na Palefyna (affirma C 3

So:

22
Sofronfo) contarle 3500. Rcligiofos; ouverèmpo em cm qque o computo dos Monteiros, defta dillatad. Ordé, chegou a 7500 . Em que auia 18000 mil Sacerdotes; $\mathrm{fo}^{\circ}$ ma increiuct,g te ponderamos na Chronica de N.Padre N. P. Fr. Sam Bernurdo (que florecco ha 500 . annos) fer tanta 2 Beruer. de difficuldade de ordenar Sacerdotes nos tempos aritiBute mol gos que nos monterros de cem monges, nam paffauam
ta S. Bern. gos, lib.4. de dez, os Sacerdotes; \& fe colhe melhor o infinito dos filhos defta Religiam profetica do que efercue o Noffo N. P. M. Meftre Leandro, na vida de Noffa Madre Santa GetruLeandione zuda de $N$. Madre S. Cetrudis. dis, aonde affirma, que rodas as familias, todos os Con. uentos, \& modos de viuer daquelles Monges antigos do Oriente [aqui fe parte a contenda de S. Ioam Da- mafceno] \& todos os Varoés inlignes em Sanctidade, \& letras, diquelles tempos, eram filhos do Efpirito do Sä: PhilpoAb. to Patriarcha Elias o Carmelitarum R ligios (Exclama Heropol. Abbade Philippo) Quam magnafucta es in domo Dei! Nunquid non olin a modic"fonte Eliae Prophese principium babuifi? Et ecce nunc in magnum fluuisn excriuiAls? Tu olim Plantata in eremo, nunc fades es ciuitas ple. no fopulo.

O Doutifimo Abulenfe, reparando nas defpedidas que o Santo Elias (antes de rapto) foi fazendo por Galgala, Bethel, \& Ierico; refolue, ferem aquellas viStas, acto de vifita, ( que até nefta reformação nos dei. sou (eu exemplo) con que o Santo Propheta foi proaendo aquelles Conuentos; \& depois (como em capi. sulo geral)elegeo, \& fubftituio por cabeça da Ordem, 30 Propheta Elifeu, feu immediato fuccefor; \& o in figne Analita Salizno, pellos annaes do mundo 3\$39. no rapro do Santo Elias, poem a pratica,que fez aos Religios ofos depois da elciçaō de Elifeu; con eltas notaueis palauras. Elifeo fecundum Dewn obe emperabilis, quicunq:
in Carmelo, in Betleem, ©o in galgalis, Es is Nis or, Fo ad Jordanem, Eס in Gaboh, cueserifque locis disine metitia. Fo religiofe, profefsioni, nomen dedeflis. Tanta foi a dill. 4 taçaö da Religiam propherica logo no tempo do San. to Elias, que ja quando foi arrebatado, deixou fundados Conuentos em Betlem, Galgala, em Najor, no lordam em Gabaj, \& ent outras partes todos fogeitos ao Carmelo como cabeça: \& expreffamente dis Abulenfe, que arrebatado oSanto Elias, tomando o governo da Or. dem Elifetr, foi vifitando toda como fazia Elias. Elife: uspoff rapium Elie fuit princeps prophetarum, \&o bablsauit in iffis locis, difcurrendo per collegia ifta prophetis. rum, ficut Helias, $\mathcal{F}$ frequenter mutabas bocums ad vifitan dum filios prophetarum.

No Carmelo começou efta Religampropherica, \& doCarmelo fe foi dillatādo, porque como dis Affenf: fio Radio, feitos os Carmelitas conipanheiros dos Apoftolos foram dos primeiros que prègaraō a Lei Euan. gelica por Galgala, Samario, \& Paleftyna, Norum of eos, apofolies fociatos, fidem cat holicam inter primos pradicsf. fe.OĂ tābë obferueu o antiquiflinıo Iofepho Antioche. no, $q$ floreceo pellos annos do Senhar 130, Perfectorum militum Chrifli coadiutores, furrexerunt firenuiffini viri folitirij, contemplationi dediti, Sançorum Prophctarum Helice es Elifer immitatores; qui de monte carmelo del. cendentes, per Galileam Samariam, Es Palefinam, fidem

「Afrenc. $\overline{\text { Ba }}$ dio Martrum ani.

Ioseqbo An tiorbena in Sreculoper $f / A_{2}$ Milivice. c.12. (G) 17. chrifi, conltantifime foarferunt.

E Luitprandoque floreceo pellos annos 946. (como refere $\mathbf{B}$ llarmino) affirna, que na perfeguiçam de Santo Ettuā grande numero de Carmelitas, fe deri. uaram por varias partes do múdo, \& entraram em Efps. nha aonde foraö feitos Bifpos por San-Tiago, \&e mor: seram martyres como foi Elpidio, \& feus companhei$\mathrm{C}_{4}$

Inipprando ros.Magnapars corum qui difperfi in per fecutione Sancti Relatus á Stephaniadvarizs partes trilecerunt, E' ad Hifpaniam
Bellarmin. plurimi vencrunt,erant ex Monachis Carmeli,pradicatio onibus Chrifti, ef apofolorums ad fidem conuer $/ \mathrm{i}$ in quibus Elpidius, ©f focijeius Ponifices, ì Sanclo Iacob creati, Eס pol miriyres fač, Ani fe foraō defpois efpanlhandopor todo o nundo por fucceffam hereditaria, tè o dia pre fente, em que fe conferuaö neftes Religiofos Carmeliq tas que vemos (como demoftra noffo P.M. Fr. Leā na fua Benedictina] de autoridade do P.M.Fr. Pedro Cor: nejo, nas Conclufoēs que defendeo no feu capitulo geO P. M. ral em Roma o anno 1603. Concluindo que o Mona. Cornejo ee. chato de Elias. Ad bac vfq; tempora perfeuerat, heeredi. ferido e. s. nediヒ̌ina. taria fucceflone in Carmelitis; immittatione, in omni Ecm cl fice Monachatu. Per fucceffäo perfeuera a Religiaö Carmelitana em feus proprios filhos, des de a primeira inftituięaö de feu Padre Elias atè o dia de hoje em á fe vai cōtinuādo na filhaçaō defta Ordem prophetica;per feuerādo nas mais Religioes àj̧imita çaō do inflituto de feu monachato: (jufto he concederlhe a imitaçam pois o Santo Elias 930 . annos antes da vinda de Chrifto nos fez o exemplo de Religiam com votos.) O monte fagrado! que diuino te portafte! que alto te fublimafte! nam hà monte que te iguale, todos os altos montes dos mais Patriarchas te ficaō aos pés, como os montes vefi-1 nhos ao Carmelo the ficauaō menores . Caput ruum ficut Carmelus.

Até aqui fallamos na fucceffaō Carmelitana como de filhos c Jufeffores, daqui fallaremos na fucceffaö dos Martyres, que tudo nos da o Carmelo. Caput tuиm ficut Carmelus, aonde os Hebraifantes por Carmelus, lem, Cogu cincum, Purpureum, feu purpurei coloris. Carmelo heo mefno que purpureo, vermelho, rox0, cor de fangue. Ficando
ficando anfi toda de fartgue a cabec̣a do Carmelo . Caput cuum coccineuns. E neffe fertido, que Cabec̣a teue algũa Religıam na Igreja de Deus, mais tinta em fanguc que o fagrado monte Carmelo : cabeça defta Religiam Prophetica? na qual conecçou a auer Martyres ̧or Chrifto antes da vinda de Chrifto nas perfiguiçōes de Iefabel,que fez nadar o Carmelo em fangue de Martyres, pella Religiam do verdadeiro Deus, a quem o San to Propheta fe queixana. Priphetas tuos occiderunt.Ma. Reg. taram os voffos Prophetas; faö voffos, fenhor, chies Prophetas, \& faō meus; faō voflos, porque vos eftaō dedica dos com os tres votos de Religiam monaftica; faō me• ns, porque faō filhos de minha doutrina; faō voffos, por que morrem em defenfaō de vofla honra; faō meus, por ferem parto do mea entendimento, filhos de meu inftituto. Afsi explica o Padre Sanches efte lugar. Porphetas tuos occiderunt, nempéex illo Prophetarum catu,quos ipfe fanut hesad louse Re ligiofofis dijciplinis adveram Sanctitatem ex coluift. Edeclarandoffe mais, ajunta, que nem elle duvida, nem deue alguem duvidar, de que aquelles fantos Prophetas foffem verdadeiros Martyres Religiofos,pois deteffandoa falfa adoraçaō dos Idolos, morreram pella adoraçam da verdadeira fè de Deus que a im pia Iefabel impugnaua. Hac mibi difficilia non funt, nec unquam dubuim effedelet, viros illos Prophetas.tantipar ris in $/$ cho. la Religrof a dícipul's, veros fuife Martyres, quando verce Religionis fiuaio, amoreq; tenaci,deteflatı, falsam, $\int u b$ cefubtle impia, fubiere morten.

Notaueis foram as perfiguiçōes dos Barbaros naquelles Mofteiros do monte Carmelo. A primeira de que fallaō os Hiftoriadores, foi a de Cofroas Rey dos Perfas pellos annos 534 . que ocupando a Siria fe fez Senhor de Ierufalem,\& degolou todos os Mëges ã poó

Ae aucr a maō, encarniçando mais fua tirania, no mon. te Carmelo, no lordaó, \& monte Neoro. E nefta geral ferfeguiçam, foi martyrifado o grande Annaftafio Perfa, filho defta Religiam, cujo triunfo a Igreja celebra a 23. de Iancire.

Quatorze annos depois o Emperador Heraclio (animado com o final da fancta Cruz) desbaratando a Cofroas, fenhoreoua terra, \& reftituio a fagrada Cruz de Noffo Senhor Iesv Chrifto ao monte Caluario donde fora roubada, \& reftaurou quafi todos os Mofteiros que a barbaria peflada tinha arruinado; mas logo pellos annos 63 . fe tornou a leuantar fegunda perfeguiçam Carmelirana pello tirano Homar Rey de Arabia difcipulo de Mafoma, que entrou a terra Sancta dominan. do Siria, Phenicia, \& Paleftyna, aonde deixou a poucos Carmelitas com vida, [porque como confta de hūa carta de Sancto Cirillo Grego, efcrita ao noffo Abbade loachimo) quafi todos foram degollados.

Depois pellos annos 1126 . fe leuantou a tirania de Calo Ioaō, Emperador Grego, que raiuofo de lhe nam dizer afortuna na guerra q mouera aos Mouros, to da a fanha deuolueo, nas reliquias da verdadeira Re. ligam, \& culto diuino, conferuado nos Religiofos Car * melitas, matando huns, defterrando outros, \& naō per. doando a nenhum. A tanto eftremo chegaraō as tirani. as deftes tempos, que concordaō todas as hiftorias Carmelitanas, que do anno 636 , atè o de 1290 . foraō marë tyrifados cēto,\& quarēta mil Religiofos Carmelitas; dos quais ( como nota Nicolao de Lira) os mais eram Virgens, \& viuiaō de 200 . em $200 . p e l l o s$ Mofteiros, \& de* Ala multidaō de Martyres Carmelitas, explica o mefmo Lirano a letra a vifam dos $\mathbf{1 4 4 0 0}$. Martyres do Apo. calyple.
F. Eo que mais done Europa a fograda R cligian do Carmo he darnos o pimeito Martyr, que em Elpanha derramou fangue pelia fè de Chrifto no Bemauentura. do Sam Pedro de Rates (que como fe refere na hiflo. ria delaem, \& otraz, o Illuftriffin:o Primàs Dom Rodri go da Cunha) foi Samuel o moço, ou Malachias o velho, defterrado por Nabucho com outros Iudeus fera Efpanha, (Monge Carmelita) quefe tem fer hum dos muitos, que c omo diz entrando, naquella expulçaō foram lançados em Efpanha 600 annos antes da vinda de Chrifto; \& chegando San- Tiago a prègar primeiro naquellas partes de Galiza aonde Samuel morreo depois de vinte annos de defterro o Santo Apoflolo o Eutropicio refuccitou, \& bantizou inftruindoo na fé, \& o fez Arce. bifpo de Braga(\& foi o primeiro de Efpanha)o qual depois foi martyrifado em Ratesperto de Villa de Conde pellos annos 45 .ficando affi com a primafia da Cadeira Pontifical na fè; \& com a primafia do martyrio, fendo o primeiro martyr que nas Efpanhas derramou fan. gue por Chrifto; ordenando tam raro cafo a prouiden. ned. cia diuina, como fe pera fecundar a feara dos Marry. res em Efpanha, foffe neceffario correr efte fangue da cabeça do Carmelo, coftumado a dar os braços às fangrias pella fè, antes da vinda de Chrifto,

Iuftamente podemos engrandecer a inclima Religiam Carmelitana, com aquelle gabo, em que o Efpofo comparou o Ventre de fua amada, a monte de trigo cercado de Lirios, Venter tuus ficut aceruus tritici vallatus lilijs. O ventre he o principio, \& a officina da gee canco raçam,o Padre Sotto mayor em lugar de Ventre lè. Còr o coraçam principio da vida he; o monte he hum, os graōs que augmentam effe monte, faō muitos. Eftc Soteo Mas monte de trigo foi Q monte Carmelo. (Coraçā̄, \& $\&^{\text {yor in ciane }}$ $\mathrm{D}_{2}$
prin.
principio di Religiaó Carmelitana corcado de Lirios o P. Ponze brācosnos votos monafticos Como entēdc o Prente. adbunc 10. To unhbomizem externum ioponentibus, nimirum moaef. cumn Cans. tia, obedientia, hlentium, verccüdía claufur. Oude Liios 10xos 9 q̄ nos da Sotto mayor, cercado de Martyres.Conferuandofe efta fagrada Religiam, candida na pureza do voto de caftidade, por particular conformaçam com a pureza da virgem ; roxa, no fangue de infinitos Marty . res que deram a vida por Chrifto. Capu: suum ficut C.re melus.Aceruus tritici vallatus Lilus.

E defta multidaō de Lirios, \& fucceffaō prophetia ca des o tempo do Santo Elias, venho a admirar dous prodigios grandes, ambos obleruaçāo do noffo Abbade Tritemio. O primeiro prodigio he a multidam de Santos defta antiquiffima Religiam comparada com as ef

N P.Tritē. slabade de laudibus Carmelitr trellas do Cco por innurceraueis. Tot ${ }_{0}$ fancti, fub or din: Carmelitarum fucrunt, vt fenizus numerari nequeant; ;et nim fi quis flellas coeli dinumeraret, ©厅 fanctos buius or. dinis numerare poterit. Eu confeffo que atè hoje imagi, naua que a Religiam de noffo Padre Sam Bento tinha N.P.M.fr. mais Sanctos, quetodas as Religioẽs juntas; Naō era Leeö na be piquena conjectura duzentos, \& vinte, \& cinco mil qui. nedid. r. p. fod.259. thentos, \& cincoenta, \& cinco Sanctos. Mas ifto fá Santosper conta, fabemosthe o numero. Porem efcreuer hum Abbade de Sam Bento (que naö ha mais que 153.annos, que floreceo) que os Santos da Ordem de Noffa Senhora do Carmo fam fem conto, \& que fam innumeraueis como Etrellas! parece quenos dá aquel. aro le defengano do Apocalypre, quando o Euangelifta depois de repartir os 14400 . Santos finalados pellos Tribus de Irrael; ajunta logo, que vio outra mayor multidam de Santos funtos de todas as naçōes? ${ }_{3}^{\text {do mundo, en }}$ tanta copia,que ná tinhaó conto. Pof bxt vidi sura
lam bus el, cac triarcl Reys, Santo he hat
ta anti
nos do antigu litas 1 baffe $\mathrm{fas} ; \mathrm{N}$ omnes ordind Jufcit neq; liceno (falla adon: temp de fè. Ierof gines do o confu archa xand
the $m$ nome duzer deffin
lam magnam quam dinumerare nomo poterat ex omnis. bus gentibus, As fagradas Recligioés fam Tubus de Ifrael, cada hūatam grande multidaó de Santos, Papas, Patriarchas, Pontifices, Confeffores, Doutores, Martyres, Reys, Emperadores; onas a todos fabemos a conta; sô os Santos da Religiam Carmelitaná nam tem conto ; efte he hum grande prodigio.

O qutro prodigio,credito grande da fidelidade defta antiquiffina ordem, he que fazendo hoje 2583 an , nos de fucceffam de feu Patriarcha Elias, em tamgrande antiguidade, fenam achara, que a Recligiam dos Carme. litas leuantaffe cifma algŭa na Igreja de Deus;ou pertur baffe pono algum dos fieis, com innoua c̣ēs efcandalo.
 omnes antiqui temporis hiforias. Ef nunquam inuenies:
O.N.Tritě obl upra. ordinem fratrum Carinelitarum, in Ecclefia Dei fohifma fufcitaße, vel vlla nouitate populum fidelium pertu'lafe neq; de aliqua herefi vnquam, , uppectuin furf]. Doupos licença que leais, \& releais, todas as hiftorias do mundo, (falla cō Antiquarios; \&Annaliftas, \& podia fallar confí ado na varia lic̣aō em que foi admiraucl.) E em nenhun tempo achareis nefta fagrada Religiam quebra algūa de fè. Encontrara, á antiguidade, hun Ioam Patriarcha Ierofolimitano, que pella grande liçam das obras dcorigines alguns imaginaram Originifa, porem mais fundado o Cardeal Baronio, moftra que Sancto Agofinho confunde ao herege Pitiliano com a grande fè do Patriarcha Ioaō. Encontrara, hum Cyrillo Parriarcha Alers

Baporio.zo 9. AnnoDo n. 38 。 xandrino, Legado, \&Vigairo do Papa Celeftynoque the mandou o Pallio com todos feus poderes em culo nome prefidio no Concilio Effefino, congregado de duzentos Bifpos,aonde condenou a herefia deNeftorio deffinindo que a Sacratiflima Virgem Maria cra verda. Elias, que foi o primeiro $\mathfrak{q}$ tirou em o Carmelo, as herefias a cada falço, indo juftiçar os relaxados a corrente do rio Cifon.

Poderia alguem dizer, que eftes prodigios, fam maranilhas antigas porem nos tempos prefentes, parece o Carmelo ja deferto, \& parece que o Efpirito do Santo Elias fe trasladou das trinta, se tres prouncias da obferuancia calçada,aos Carmelitas defc alceos? cōfeffo o reparo, \& que he digna de admiraçam a auftera peni tencia de hum Mariano defcalço . A abftinencia de carne perpetua; os j juns rigurofos, as difciplinas crueis; a modeftia feuera; no filencio mudo; nas vigilias desue * Lado; na oraçaō continuo,em fim hum cadauer cingido de cilicio, amortalhado de burel, com hú Chrifto ao la. do, como Cruz a cabeceira de difunto. Tudo ifto vi nel les, na Vniuerfidade de Coimbra o anno 1621 . porens todas as admiraçōes com que efta recoleta efpantou o mundo ? aos obleruantes fe deue, porque dali fahio, \& alli eftá radicada.

A demonftraçam naō ferá mui cuftofa, porque fe proua quafi de vifta, na Madre Therefa de lesvs refore madora da Regra premitiua. Mas quem foi Therefa de lesys? aonde fe criou? donde fahio? por ventura naō naf ceo neffe Carmelo da Obferuancia calçada, no Mofteiro da Encarnaçaō de Auila, aonde foi profeffa 27. an. nosifilha da Obferuancia calçada the chama o P.Carta gena,\& May dos Carmelitas defcalços. Filia efl lg tim \& Beata Tharefin, ordinis Carmelitani calceatz; Mat ria. suegre. men difcalceatorum; em quanto aprendeo a doutrina de Elias foil filla, depois que a prègoa foi May. Beatzquì
andiunt verbum Dei. Reformada cra Carmelita calc. da, \& dahi fahio a reformar as defcalças; vinte, \& duas companheiras tiroua Santa Madre do mefmo Mofteiro, coadiutoras de fua reformaçam, Santas fahiraō calçadas, pera fazer Santas descalças; \& muitas ficaraō em Auila que puderam fer primeiras na efcolha, como craó na fanctidade, fenaō fora defpouoar o Mcfteiro; \& fe da Obleruancia calçada, tirou a Santa, Santas pera a reforma defcalça. Tambem dos Religiofos calçados, tirou coadjutores pera reformar os defcalços; as primeiras colunas da reformaçam da Regra primitiua, foram feei Ioaō da Cruz, \& frei Antenio de Iesvs, Varoés perfeitos na Obleruancia donde fahiram para efpelho dos Reco letos. O Padre frei Hieronymo da Madre de Deus, acabando de primeiro Prouincial dos defcalcos fe reco. Iheoa Obieruancia calçada, donde morreo fanramen. te.

Da Ob feruancia calçada foi aquelle extatico pro. digio de Sanctidade, Sancta Maria Magdalena de Lapazi ha cincoenta annos em Italia, na Prouincia da Tofcana,na Cidade de Florença, proteffa no Mofteiro de San ta Maria dos. Anjos. E os que viuemos hoje conhecemos quali de vifta ao Padre fei Efteuaó no Carmo de Lisboa [cujos retratos fā̄ eftimaçā̃ de fua Santidade] apparecendo bem o admirauel fogoide feu efpirito, nas proprias palauras que o Autor de fua vida refere muitas vezes, $\&$ ainda hoje no mefmo Conuento viuem muitos feruos de Deus, a quem fe o vineremainda, tira o chamarlhe Santos;ao menos, funam podera negar que as obras que nelles $\mathfrak{f e}$ vem, faō as que coftumaō fazer os Santos, \& verdadeiros filhos do entendi. mento do Santo Elias feu Patriarcha; gloria q os emulos desta Religiam Sagrada queriaō trar a tam grandes

52
Filhos roubandolhe Pay tam illufte. Porembemauene turados clles que ouviraô uu doutrma. Beatı qui audiunt verbum Dei. Filhos gerados cm Chrifto 930 annos. antes da vinda de Chritto, por aquelle Patriacha que foi hum fignificado do mefno (hrifto, Le fig' ificat Clrif. tums,

Ainda eftou vendo aos in uitos criticos nas cen. furas, perguntar, que hia a gora na antiguidad. da Relio giam Prophetica pera nos cançarmos tanto em a deduzir per fucceffaō hereditaria do Patriarch. Elias as ou* tras Religioēs naō começaraō todas na Ley noua? os fagrados Appitolos naō foram prin eiros Religiofos? Naō foram os fagrados Patriarchas inftituindo depois cada hum, em feus tempos fua Religiac ? que hia agora em demonftrár que a Réligiaò Carmelitana, há fido infe tituida tantos annos antes da vinda de Chrifto? que hia? muito hia, \& duas razoēs daremos defte n uito.

A primeira he naō ir menos, que todoo credia to Euangelico das Relizioes; fundadas na perfciçā Euágelica por os fagradosPatriarchas alumiados do Efpi rito Sāeto; cōrra o q́ os hereges aı guem, fer o eftadoMo. nantico hūa inuectiua moderna de homẽs noueleiros, hūa intrufam cega da induftria humana; \& lâdraò a efta porta há mais de quinhentos annos que jà noffo Padre Sam Bernardo efercueo contra elles, \& toda a força do
A.S.Bern. in Apolog proviea ${ }^{\circ}$ otharis. argumento fez, na antiguidade da Religiam do monte Carmelo, fundada pello Santo Elias antes da vinda de Chrifo;aff nam fódefer nouidade o que paffou 930. annos de t....po, Hac nouitas, nom eft nouella vanitas, res ift antique Religionis perf. Clae fundata, in Cbrillo, pieta. tis; antiqua baereditas Ecclefice Dei, à tempore propherarū pramonfirata, iam nouse gratice fole exharto in loanne Beptifla inflaurata es innounta. Deffendaffelogoa an-

Egu bilid rege Sant neno mam cmaq brac Carn reges renar féqu zam
ta fac em he ir Gala a tod prea pera as ca cunc Lei vinh uclm rael; com Iuda
tiguidade da Religim Prephetica, porque emfuactabilidade fe funtrnta, hūa torre de memerias, contra hereges. E mui ponfurl he que hum dos motivos de o Santo Elias pedir na transfiguraçam a Chrifto a permanencia de fua ordem atè o fim do mundo (como affirmam Philippo Machario \& o Feuardenfe, ) feria, pera q́ em quanto o mundo durar, tineffe a IgrejaRomana enbraçado fempre efte elcudo da antiguidade Monatica Carmelitana, em que rebateffe as ballas de tantos hereges, que por mais que fe calem, nunca fe conuencem, fenam com o que alcançaō de vifta tam cega he a fua fé que sò de feus olhos fe fiaó; efta he a primeira ra. zam.

A fegunda razam he, porque na antiguidade def. ta fagrada Ordem, fe reprefentao Santo Elias, como em Cuftodia do Sanctiflimo Sacramento. Tradiçam he irrefragavel entre os Iudeos (como depoem Pedro Galatino) que o Propheta Elias affiftira inuifuelmente, a todas as circuncifoēs que fe faziaó, per particular prerogatiua que os Rabbinos dizem recebera de Deus pera prefidir a efte acto; no qual fe contumauaō pór du. as cadeiras, em hūa das quais fe fentaua o miniftro da cir cuncifaö, ficando a outra valia, porque os ludeos na Lei velha criaō firmemente, que o Santo Propheta fe vinha fentar nefta cadeira inuifiuelmente , \& affi inuifiuelmente affiftia a todas as circuncifoēs dos filhos de If rael;aly o tinh2ō prefente por fé, \& mais naō no viaō com es olhos. Forcofo argumento contra a cegueira Iudaica; que tendo a Chrifto prefente no Sacramento (ainda que inuifiuct,) naঠ́ querem acabar de crer, que eftà ali o verdadeiro Eilho de Deus, porque o nam vem com os olhos; o que crens de Elias, náó querem crer de Chrifto . Pois preceda a figura de hum Elias, que vós
crutes que imifinclaffilia na Lei velha a rodas as circur ifoés que juntamente em onefmo inflante, fe fazi. aó éa tod as as partes do Reyno, pera q̄ naō poffais ne. gar, que Chrifto Filho de Deus, póde no mefmo tem. poaffiftir inuifiuel quantas Hoftias confagradastem a I-
Pedrogalatino de arcais. Cabrolice fldel lib. 2 . sap. 6. greja, affentado na cadeira daquelles diuinos accidentes. Ne Iudeirerentiores, quorum perfidiam ipfe prauid bat, ideo corpus Meffex in hoc Sacrificio non effedicerent, quia ibi nec videbatur nec palpabaiur, cum Eliam, in illa fede inuifibilem Eo impalpabilem effe, nec non eundem plur bus in lor is, eadem horaexiftere poffe, EO credant, Eた fatcan: tur.

E porque toda a proua do Sacramento feia do Sä: to Elias,pegemoslhe da capa hoje, com Sam Chryfofto.
S.Chrif. mo,que vendo deixar a capa ao Santo Elias ao fubir do Ceo, afigurou dous Elias multiplicados. Deinde duplex ¢f Elias, © $\widetilde{D}$ efl furfum Elias, Ef deorfum Elias. Hum Elias fubia ao Ceo no carro, outro Elias ficou na terra com 2 cap 3. Subio no dia de fua gloriofa Afcenfaö ao Ceo o Elias lesv, \& ficou Iesv na capa dos accidentes; Chrifto no Ceo, Chrifto no Sacraméto; inuifiuel na cadeira dos accidentes facrofanctos, affifte ás circunciföes de noffos peccados, rebuçado da capa eftâ ouvindo aos fieis em todos os Sacrarios da Igreja. Ele a Religiam de Elias he parto do ventre de feuentendiméto, \& da doutrina, \&palaura diuina que delle fahia? vòs foberano Senhor neffa Sagrada Hoftia, fois como parto do entendimento do sacerdote confecrante, que em pronunciando as pa lauras da Confagraçaö, vos fica produzindo. \& pondo neffa Sagrada Hoftia. O bemauenturados os que ifto ouvem, \& a crem affi: \& bemauenturados os filhos do ventre de voffoentendimento (Elias Santo.) Beati qui auliunt verbun Dei. Pois antes de Chrifto os geraftes cm
em Chrifto, fizendo a figura de Chrifo - Et fignthach chrizlum.
Refituido temos o Pay aos Filhos; muiro nos
cyfou a refturuiçiv, mas otempo, ©o a anti-
ģuidade nä̈ fevencem facilmente. Na refti-
suiçaö dos Filhos à Jlay emendaremos oen-
fado, conseder ando os ferviços dos Filhos à
May, ©f a paga da Mray aos Filhos.

Abramos caminho a oraçaō com que o Santo Elias no monte Carmelo abrio o Ceo ao Reyno de Ifo rael, com a chane daquella nuuem que da feptima volta appareceo fubindo do mar. Esce nubecula parua, quafi Reg. vefigium hominis, afcendebat de mari. A qual, naō sò ae brio o Ceoa Ifrael; mas a todo o mundo a efperança do Mellias, em fua May Sanctiflima, concebida fem macula de peccado original;como ponderou Ioaō Patriarcha na origen da nuuem, que no mar pefa, \& he fatgada, no ar, he leue, \& doce, \& a Sereniffima Virgem preleruada do pefo da culpa original fubio do mar da natureza humana, leue, como nuvem pura; doce, como chea de graça. Sie virgo inflar illa nubecula, fuit leuis per immunitarem peccatorumadicis, per plenitudinem chari/matum.

Toso Pastiarch. de inAit Monach.c. 13. . 6
33.

Nefta nuvem facrofancta, foi reuellado 20 Santo Propheta, o myiterio da Encarnaçaõ, que na feptima idade do mundo, fe auia de obrar por graça do Ef́pirito Sancto nas puriflimas entranhas de hüa Virgem, fendo efta Senhora a primeira que entre as mulheres auia de confagrar a Deus fua pureza em voto de caftidade voluntaria; \& logo o fagrado Propheta todo encendido E2 no
no anor dapmeza, foi o primeiro homens, como nota o mefno Pariarcha, que votou caftidade. tias virgiIdem Parti niwie perperu: prinus biminum fponte fe ipfum decuraarcha deuo uit. Einftiuindo logo fua Ordem fagrada nos tres risis $E$ C cup. 6. votos effenciaes ordenon que todos feus filhos fizef- fem coto de caftidade na forma que elle auia feito a Deus, is a Virgem conformandofe com fua pureza futura reuellada. Donde os Religiofos do Caro mo foraō os primeiros que na fua profiffaó introduziraō a forma de fazerem voto de Caftidade a Deus, \& a Virgen Maris, aquem épecialmente fe confagraō per voto de conformidade a fua Sacratifima pureza. E por efla conformidade (em confequencia do mefmo Pa triarcha loaō ) (e foram fempre chamando irmaōs da
 a, cha de in
eitu, Mena-tem feipfos fratres, beatce Marie Uirginis appellarunt, \& cap.36. com o voto da Caftidade foramconteruando, entre fy (per tradiçam fuecefiua de mais de 2500 annos que viHyerarch. ram correndo deso tempo da reuellaçāo de Elias atėo Carmel.,ta prefente) o pritilegio marauilhofo da ìmmaculada Con fine Iooōde ceic̣an defla Senhora, na qual em aparecēdo no muin'Laplata in do (cono obferuou o mefmo Patriarcha) entenderam tuadefent. claramente fer já cumprida a profecia da vinda do Mef Carmet.p. fias. Intellexerunt plane illud myferium eße completum,-

Defta antiguidade ficou fempre a fagrada Religio am Carmelitana, taō zelofa da honra da immaculada Conceiçà, que ha mais de trezentos annos que o Padre Baconio Carmelita, no quatro das fentenceas; efereue eftas formais palauras referidas do Padre Ojeda na informaçam Ecclefiaftica que fcz da immaculada Concei Chan. Pửlicta, © diusurnaconfuctud ing celebratum ef gatione Dominorum Cardin ilium, cum Volemni mißa Ge fo nuse 3. fermone, finguilis annis, in domo fratrum Orainis Beati difp.2.9.4. Maria de monte Carmelo; EJ hec, durauerunt tempore Relapus... muliorum Romanorum Pontificum, \&o v/qu: ad prafens fua infortempus. Concluindo, que deftas antecedencias fe tira mat.sap.6. por confequencia infaliuel, fer a fefta di Conceiçā̄ Catholica, \& fancta. Per confequens, hex efl, fancta, Go Carholige Religio. Toda efta conlequencia deue a Sereniffima Virgem a feus filhos do monte Carmelo, que dos ante. cedentes da tradiçam, antiquados emtantas feflas, a fua immaculada Conceiçam em Roma cabeça da Igrcja, foi cobrando tanta deuaçam em todo o mundo, que ja ho: je he todo o aplaufo da Religiaō Catholica.

Tam antiga he a deua çam da immaculada Con: ceiçamentre os Carmelitas, como o feu habito branco; N. Alberr. - qual foi data de feu Patriarcha Elias, \& nam do Papa Tritem $v_{0} 6$ Honorio IV. pois nam fez mais que mandarlhe mudat fuprace, p. a capa de fete giroēs [quatro brancos, \& tres pretos] com que empaleftyna fe auiam diffimulado ao Tirano Homar difcipulo de Mafoma pellos annos 639 . o qual de muito mafamita zelofo de ver nos Carmelitas as capas brancas, (diuifa, que por grande preminencia po. diam sô trazer os calsifes Mouros,) mandou logo com édito publico, que ou deixaffem o habito, ou fahiffem da terra; \& os Religiofos Carmelitas, por fe conferuars no Carmelo com o feu habito branco, fe ajudaram do negro, entremetidas as cores. E nem aff efcaparam ao Soldāo do Egipto, pellos tempos adiante, o qual fenhos reando Paleftya, \& vendoaos Carmelitas coma's capas variadas de faixas brancas, \& negras, \& fem a capa branca que elle muito refpeitaua, emmemoria de feus Pays Elias, \& Elifer, os defterron do Carmelo como diz

Fr. Alongo Chacon. Fuerunt fultanumagiptium eos á Carmelo

Charion. nø vida do Papa Honorio 4.

Bellarmin. in Croni. $f_{0}$. 87. Hy Aori sue Ordin. caimel.c. g.

Mañes $l$ \& Muñôs. Donde conta, que a capa branca, he particular siculo a. P. $32 \%$ exegife,cum intellex fet, primum bubitum illos mutafles cum ranquam ab Elia, Elyfeo mananzem venerarioni habuifet ::\& com efte habito gironado de preto entra. ram em Europa. E foi confirmada efta Ordem como diz Bellarmino pellosannos 1180. no Concilio Turo. neale por Alexandre III. \& depois por Innocencio III. no anno $1199 . \&$ vlimamente no anno 1226 .foi confirmada a Ordem, \& reftituido o feu habito branco pello Papa Honorio IV.O qual habito recebeo depois toda a Religiam no Capitulo geral em Narbona de França pellos annos 1287. como largamente efcreue o Meftre habito que o Santo Elias deu aos feus R eligiofos, \& el.
les o naö mudaraō nunca totalmente, antes cóferuaraó fempre o branco na forma que puderam, por fer habito que (como notou Armacano Arcebifpo de Hybernia) de feu inftituto, foi habito de fefa á immaculada Conceiçam que no branco feftejauam. Vieq; hanc jllufireo Armacanus tionem in fuo ortu, hic fanctus ac peculis ris. Ee antiquus Relasus ab Ordo fuus Carmelisarum prietendit in habitu, qui hoc fevualdenfs fum ipfius, fingulariter folennifar, candor: habitus furo do Secram. (vo exiftimo) prudenter, E' dewote, refferens ad hoc fie fum.

E fe feftejam a fefta da immaculada Conceiçam no habito, nam menos a celebram com a pena, fazendo em todos os feculos, feus hiftoriadores, particular affumpto da fetta da immaculada Conceiçam da Virgem, em Caveraeth: que fe tem empregado 39.fogeitos infignes numerados Carmel.are na Hyerarchia Carmelitana. Enas feftas da immacu. Theroc. 10. lada Conceiçam que oecalionou o breue de noffo Sã. atifimo Padre Gregorio XIII. o anno 1622 na Cidade de Valença elegeram pera fua demonftraçam o dia do

Apo le an ann uent imm

Virg ta A uant junte a Vir algūa tante po A ticul tas V
mais
algur que siori genit fepe Chri Dito granc fua $M$ nem Carm razan mc:a meira viua. dicato

Apoftolo Sãto Andre primeiro de Nonembro daquel: le anno;em que fizeram feftas folemnillimas, \& logo no anno 1624 . celcbrando capitulo geral no mefmo Conuento, fizeram todos os Capitulares voto de defender a immaculada Conceiçam.

Foram os Religiofos Carmelitas tam deuotos da Virgem que ainda em fua vida the edeficou o Propheta Agabo (feu Religiofo) o primeiro templo que the leuantou no mundo, em hūa ladeira do monte Carmelo, junto á fonte de Santo Elias; naquelle mefmo lugar a $\ddagger$ a Virgem em fua vida, tinha muitas vezes affifido, com algüas cōpanheiras deuotas, que trafia de Nafaret (dif. tante hūa legoa do Carmelo) como efcreue o Arcebif. po Armacan , \& expreffamente diz Martyno Italo, particularifando que a Virgem, como May piedofa hia mui tas vezes vifitar aquelles filhos Carnelitas; \& o que he mais, que naō sò a Virgem, mas o mefno Chrifto com alguns difcipulos vifito u tan bem a eftes fetuos feusnaquelle monte. Ad cos autem qui in eunte tempores fupe rioribus ex Prophe is, originem traxerunt, Sanctam Dei- is $C$ genitricem cum in humanis ageret, ficut Matrem ad flios fepe numero veniffe legimus; ad iftius medr eriam viros, chriflum cum dijcopulis quibuldam, procueniffe didifcimus Ditofa Religiam ? que mereceo tais hofpedes? inueja grande do Bautifta, que fe foi hum a quem Chrifto, \& fua May Sanctiffima, vifitarā̈ no deferroz ne foi vnico, nem foiso no fauor, porque os Religiofos do monte Carmelo alcançaram a mefma vifita; affi com grande razam em gloria dettas vifitas, leuantaram aquella me a morauel capella que Hieronymo Plary affirma fer a primeira, que fe dedicou a efta Senhora, fendo ella ainda viua. Que prima amnium Beate Virginis in Orbe terrarû no farune. dicatafuit, Ea obieçamque offerece logo a cafa do lig. T.2.6.2.
$E_{4}$
Pillar.

40
Pillar edificada em Efpanha pello Apoftolo Sain tiago. (Tam poderofa ao Padre Cartagena,) refponde o Authorda obra da Hyerarchia Carmelitana. (De autori**: dade de Flauio Dexiro, \& computo da vinda de Santiago a E(panha) que a cafa do Pillar foi edificada oito annos depois da morte de Chrifto,\& a Capella da Vir-
o Mefire Pintoin Sua Hyerar eraff. s.cap.
2.

Captag.8.3. de Virg. Homilos.lib 18.N.I.O. gem na ladeira do monte Carmelojunto á fonte de Elias, eftaua ja edificada por o Propheta Agabo aos fete annos da morte de Chrifto; hum anno inteiro antes da do Pillar. E nefte lugar, moftra o Meftre Pinto [como os Carmelitas edificaram â Virgem dous Templos, o primeiro ainda em vida da Senhora, fez Agabo Prophe ta na ladeira do monte junto à fonte de Elias. In latere mont is. E foi o primeiro Templo que a Virgem teue em todo o mundo; o fegundo Templo edificaram os Reli: giofos depois da morte da Senhora no cume do monte aonde orou o Santo Elias. In vertice monits, \& pofliuell he, que o Padre Cartagena (a cuja deuaçam tanto deue a Ordem Carmelitana) vira o que depois efereueo o Meftre Pinto, que naō ficaratam perplexo nefta opi. niam.

Antes conforme a efte difcurfo, parece mui creiuel que a primeira capela, que os Carmelitas edificaram á. Virgem $u$ unto á fonte de Elias, foffe occafiam do apparecimento que a Sereniffima Raynha dos Anjos fezao Apoftolo San-tiago , pera que à imitaçaō de aquel. les feus filhos no monte Carmelo, the leuantaffe a cafa do Pillar, em Saragoça de Efpanha;ficando affi (atè eff te feruiço do Santo Apoftolo)oblequio da primeira de uaçaō dos Religiofos Carmelitas, tam engrandecidos com a edificaçaō defta primeira capela em vida da Virgem, que da qui (como efcreue noffo Abbade Tritemio) fe começaram a denominar publicamente irmaós
da Virgem Maria do monte Carmelo, fazendoa defertaÓ Padrocira da fagrada Ordem do Carmo. Cappellam in eiufdem montis lattre, in Deigenetricis honorem conl. sruxerunt, eamq; in ordinis fui aduocat am ac patronam clegerunt. E厅 fr̈ares deinceps cius appellatifunt: \& afli pello refpeito da edificaçaò do Templo,como da dedicaçaō do pradoado, ficoua Sereniffima Rainha dos Anjos, moftrandoffe fempre depois, benigna Māy dos Carmelitas.Nec dubium mibie ef[cōclue Tritemio, ) quin Dei parens Maria, bunc Ordinem/pecialifauore profequa-
 in oblequi exortuss recognofcit.

Ele os Religiofos Carmelitas fizeraö grandes obSequios a Virgem em quanto viuco nefte mundo. Até ma hora da morte continuaraō; porque (como refere Bautifta Mantuano a Senhora es mandou chamar para the affifirem naquelle trāfito, \& no meyo dos feus filhos Carmelitas entregou a Alnna a feu bēditiffimo Filho. Tan dem moriturneos nduosauit, $\mathcal{G}$ in medio corum traddidit $\int p$ ritum. E fepultada a Virgem entaō leuataraō ofe: gundo templo. Mox facelli fundamenta jecerunt.

Eftes foraó os feruiços que os Religiofos Carmeli. tas fizerãoá Senhora em vida, empardoffe della como de Mãy que no Carmelo os vifitaua jà comoa filhos. Síu\& Mater ad fll as: \& na entrega do Padroado da Re. ligiam, parece fe cumprio aquella profeflia de Ifaias. Datus eft decar Carmeli. Como bem ponderou noffo Pa dre Sam Bernardo. Decor Carmeli datus eftei, filifeet cap:a in Carmelo Ret gio feruata queque diú, cum deriuatis ex eo Monaleri is virinique fexus perfonarum. Alqu fic, merito. glariofa Virgo, Carmelum fibi datum cumoinni decore ílinus vendicat $l i b i$. Litigem os cri. ticos, o Autor, que a fuauidade do eftilo o declara E bem,
bem. Enada conclue nefta materia, o nam fe achar efta authoridide nas obras do Santo, porque nem todas logramos, Sk podia ir em algum Sermam Hyerarch. que os emulos da gloria Carmelitana , fumiriaō; co. ybi upra mo das obras do mefno Santo tiraraō a carta. Ad quens. raç. 2 cap. 1. dam Carmiluam. Que anda na impreflao de Affencío Vadio conferuada no Carmo de Lisboa; \& em nenhūa. defpois appareceo. Das obras de noffo Abbade Trite. Fieronymo mio tiraraô todo o tratado. De laudibus Cammelizarumo. Romarm. Affirmando Hieronymo Romā̄, que depois de impreffo, o vio tambem de māo, na liuraria de Monferrate; das obras de S. Cyrillo Alexandrino tiraraō fua vida, pe10 tirar de Carmelita ; \& muito menos he ingulir huma. autoridade que liuros inteir os. Mas temfe efta tamacreditada por de noffo Padre Sam Bernardo, na citaçāo de varios doutos, que quando naō foffe natural, bê: adoptada eftáno juizo de tantos entendidos.

Vimos os feruiços que os Religiofos Cax. melitas, fzer äo como filhos, â Serenifs imaz Wirgem, vegamos como a Virgem $\mathrm{Jef}_{\text {e lie mo- }}$


E pera que a correfpondencia pareça de lultiça confiderai tres prerogatiuas com que a mefma juftiça. Ecclefingo. fahira a receber a feus cultores: Obuiauit illi quafiMa. ter honovifisatao, Ev quafi mulier à Virginitate fufi ipiee illum. Primeira conformidade da pureza. Ai fegunda ${ }_{0}$, Terà gala do veftido Stollig glorize indut illum. A terceira nome famofo. Nomine ceterno hiereditabit allum. Com todas eftas efclarecidas glorias correfpondeo a paga da Virgema feruico dettes filhos, honsouos como a fe.
us fill Mate da fe dos quib
vifita Pore rech - Pa com intro
Elias (ćfc as m dedi sact in $f$ cafe thu! os q nsm

## 43

us filhos publicand offe por May fúa. Obuiauit illi quafe Mater hunorificata. Naō só porfer May per fihonrada fenam porque [como cblerucu Lirano, honra a to. dos os que faz feus filhos,) glia facit honorabules illos quibus accedit.

Sempre efta Senhora chegou eftes filhos a fi, nas vifitas do Carmelo \& na affiftencia da hora da morte. Porem o em que a elles filhos fez maior honra foiem Lechegar a elles per profiffam, Religiofa; [como cicreuse - Patriarcha loā̄. Ordenando efta Senhora que aff como ovoto de Caftidade efpontanea fora primeiro introduzido na Religiam Carmélitana pelo Propheta Elias, na profiffāo dos Religiofos $\begin{aligned} & \text { affí por meyo da Virgẽ }\end{aligned}$ (á foi a ā fez primeiro voro de Caftidade entre todas as mulheres) (e foffe a cantidade propagando em Virgẽs dedicadas a Deus, na profiffaóCarmelitana como foi. Ita -aćem Virginitas fuit poftmodü per Deigenitricem, primo en feminis introducta. E porque efte teftemunho, como cafeiro, naó parece fofpeito. O confirma Dionifio Carthufiano (feguido do Bergomenfe, \& Guilhelmo) com os quais difcorte o Cartagena dizendo. Beatam Uirgi. nen monafterium instituiffer centum quinquaginta mont. alum, eiufque curam, ipfam egiffe; conftant autem sune, mullum allium infitutu vizuißs: ni $\sqrt{2}$ Elıanum. E com muito mayor razam, defte fundamento, fe intitulaø os Religiofos Carmelitas irmāos da Virgem do monte Carmelo, porque conforme a rentene dos Padres alle. gados confta que a Virgem Maria May de Deus,foipro. felia da Religiaō do Carmo quod Deipara Virgo Munae ficurn elice inftotutum fuifet profeffa. E fe às primeiras inftituidoras das Religioēs Māys fuas, pella profifiam da Regra,inftituindo a Sereniffima Virgem no leu Moftei: $\mathrm{HO}_{3}$ a difciplina do Santo Elias, com razam the chamam ${ }^{5} 2$ May

Dionifo. Carabus.

Bergomenf Guilhelmus. 6 tse ${ }_{\text {ti a Carea }}$
go rom. 3. de Virg.lib. 37. Homil。 3.n.13. © fini. E con muita razam fe moftra efía Senhora em to das as occalioēs May efpecial deftes Religiofos. Reparou Sam Chryfoftomo, em o Eterno Padre, Mat 21. Fech:mur homem Pay de familias, por Sam Matheus. ข. 23. Homo erat Pater fa nilias. Difficultando,como podia fer
S.Chryfof. Pay porgeraçam,fendo Deus por criaçam, \& refponde. Quia Angelorum, ©o hominum natura Dominus, ef, bene. uolential Pater. He Senhor por natureza, Pay por benenolencia;aff a Virgem, he Raynha dos Anjos, \& dos homés, pella nazureza dagreça que Deus the communicou, \& he May dos Carmelitas por efpecial beneuolen cia; fazendoos no mundo famofos de defconhecidos, de vencidos do rempo, \& das perfeguiçoēs os cornoutrig unfantes, \& gloriofos.

Entre todas as mulheres da Ley velha he memorauel
 7. furgeree Deboras furgeret Mater in ifratl. Se efte ritulp fe dera a Rabecamay de lacob progenitor dos Tribus de IIracinaō fora ef $p$ äto. Mas Debora $\overline{\text { q. }} \mathrm{fe}$ a confeffaremos eafadaia menosnaf he fubemos filhos como fe pode dizer May dos Ifraelitas? réponde o noffo Laudunenfe . que fechamou May dos Ifraclitas, pelo fauor com que liurou ao pouo milagrofamente, quando nem tinha are mas, nem refiftencia, na perfiguiçaō dos Cananeus:aqui. acudio Debora 2 com milagres do Ceovenceoos ini migos fortes, \& armados, deixando victoriofos aos Ifram. elitas, quedantes eraö abatidos, \& humilhados, chamaf. felogomay de Ifracl. Quia inermes, Ifraelitas fortes fég
N:Lud. cit, © oriumphales. Entrou em Europa a Religiam Car* melitana vinda de nowo do Oriente, \& emmorrédo In. nocencio IIL pellos annos 1245 . em que fò cleito Geral Q Santo Simaō Eftoche Leuantaraōfc cm Roma contra
os Car tal ext cas ma qu genio tulod rem er fenam talme mago Sanct hūan May doo, ofos F emfin outro ws fu o Sum comt nos dolhe moal
féta preVi Relig quanc
Virge mom migo Econ dizen zio 2
os Carnelitas algưs Emulos podero Oos a intentar a $10 .^{\circ}$ tal extinçaò da Ordem ; fabendotam grande perfegni. çás,o Santo Gèral mandoulogodousR eligiofos a Ro. ma que com o Santo Papa Honorio HI, fucceffor de Eu. genio III. trataffem da confirmaçam da Regra com ti= tulo de filhos da Virgem Maria do monte Carmelo, po. rem eram tam poderofas as inte ligencias inimigas, que fenam fahiam com o intento da extinça $⿹_{\bullet}$, fufpendiaà to. talmente a confirmaçao;os R cligiolos agentes da caufa magoados, sx confufos, de feren tam mal viftos de fua Sanctidade, fe confuniam de profunda trifteza, quando hūanoire appareceoan Summo Pontifice a Virgem May de Deus,cercada de grảdes icfplādores, an ocfian doo, condefcendeffe com a approuaçā̀ que os Religiofos pediam, porque eram feus filhos muito amados, \& emfinal de que, a que lhe fallaua era a May de Deus,ao outro dia amanheceriam mortos defaftradamēte os dous Curiaes Emulos da Religiaõ Carmelitana; \& vendo - Summo Pontifice pella manham as infilices mortes, com toda a benignidade approuou a Regra pellos ano nos 1226 decimo anno de feu Pontificado; confirmandolhe o titulo de Religiao de Noffa!Senhora do Car. mo approuaçam tam applaudida que fe the inftituio efta Lefa de 16. de Iulho, commemoraçam folenne da fem. preVirgem Maria do monte Carmelo, May efpecial dos Religiofos Carmelitas; g fendo perfeguidos emRoma , quando eftauam deftitutos de todo o fauor humano, a Virgem os emparou, os eftabeleceo, 2 os deffendeo co. mo muito amados filhos, fazendoos triunfar de feus iniomigos. Intrmes Carmelitas fortes fict, Es ariumpliales. Ecom granderazamo grande. Bontifice Xifto quarto Xjfo IV: im diz em fua Builla que a Virgem Mária gerou, \& produ. Jus Bulls. zio a Ordemide Noffa Senhora do Carmo. Genuts pro. Porque milagrofamente the deufer comode nouofa. zendoa famofa com titulo de Religiam fua. obuzalit illi quafo Mater honorificati. Fazendo honrados os filhos de que milagrofamente fe moftrou May. Facit honorabi les illos quibus acgedir. Fatuor de conformidade de pure za. Quaft mulier á Virginitate, fufcepri illum.

> Outro fausor de grande beneusolenciafez efta Sagrada Jray a Seus Frilhos, no Sagrado Efcapulario, que de rua mão resebeo o Santo Geral Simäo Eftoch.

Quando Faraò Rey do Egipto quis fublimar a Io. feph fobre todos os Principes de feu Reyno entre ous. tras infignias Reays lhe deu hua Eftola de olanda:Vefitio uit cum flola bifrina. Traje que sô podiam veftir os no. lyrano:
N.P. RNpers. bres, na prematica de Lyrano. Ex quoficbant vefles no. bilium. Onoffo Abbade Ruperto faz efta Eftola candida premio de caftidade do Santo Io epeph, \& reftituiçam da capa que deixou nas maōs da adultera. Pro pallio quo in manu dultera relicto nudus effugit, fola biffina, Deo iu dice inductus eff. E atribuciefta rettituiçaō a Deus iuiz. Deo ludice. Como fe fofle reftituiçaō de juftiça. Deu a Sacratiffina Virgem'o miraculofo "Efcapulario (Eftola Sagrada) ào feu puriffimo, \& caftiffimo efcrauo Simaō Eftoch; poră por feruir a efta Senhora do Care mo, deixou a capa nas maōs do mundo, viuendo taō nú das coufas da terra, que the era coua de penitenciao rronco de hūa aruore, (que em Ingres, fe diz Eftoche) Ficandolhe o nome do lingar da penitencia ; \& porque
de lufiça, fe the deuia o veflido que deixour na maó do mundo, ao romar o Santo habito, lhe paga a Senfiora cō a riqueza do Efcapulario Sagrado,que sò podem veftir os nobres, filhos da cafa do mone Carmeto.

Deuffe efta diwina prenda ao Santo effando orando hūa noite em fua cella;aonde a Mayde Dens the ap. pareceo, entre gloriofos refplandores, acompanhiada de grande multidaö de Anjos, \& tendo o Santo Efcapulario nas maōs o foi entregando ao Santo Simaō Eftoch, comeftas myfferiofas palauras. Dulci//lme fili, hioc recipe sui ordinis foapulare, mex confratern ratis fignum tibi, ซै cunciis. Carmelitis priuileg, um, in quo quis moriens, non aternum patietur incendiumbecce egigum falutis. falus in periculis fredus patas, Ef pacti fempiterni. Amado filho, ( O doces palauras da May de Deus ) amado filho, re cebei efte Elcapulario, que ferá hūa particular diuifa de toda voffa Ordem; ferá hum final, \& hüa marca vifiuel. de minha irmandade com vofco, \& todos voffos irmaös; fera hum priuilegio vnico, sò dos Carmelitas; : $\operatorname{Ir}$ maō de voffa ordem que morrer nefte Ef́çapulario, naō hirà ao inferno (deue entenderfe morrendo em eftado de graçe.) porque aqui vos entrego hum grande finall da laluaçaō, hūa confederaçaō de paz, humpacto fempiterno entre mim, 8 vòs; diuulgoufe o apparecimento, \& o privilegio , inftituiraōfé irmandádes do Efcapulario de Noffa Senhıra do Carmostomaraó logo o Efcea. pulario miraculofo, Ludouico Rey de Erança, ${ }^{\text {, Henri- }}$ que de Inglaterra; com muitos Principes, \& Senhores: da Chirifâilade; hnçaraô maõ delle os Pápas: Paulo Vo. \& Gregri XV. \& muitos dos Eminentiffimos Cardeais;com notaucl veneraçaó ao privilegio Sabbatyno, q́ recebem trodos os irmaös do Santo Efcapularios, morré.

juns á Quarta \& Sefta feira.
E naō fe contentousò a Virgem com dar o Efca: pulario Sagrado ao Santo Geral. ${ }^{\text {an }}$ Senaō que depois appareceo a mefma May de Deus ao Papa loaō Vigefimo Segundo mandandothe publicaffe os Religiofos Car: melitas, \& a todos os irmaōs ă foffem fepultados como Santo Efcapulario, tiueffem fè viua em que por efpecial fatior feu feriaō liures do Purgatorio no primeiro Sabe bado depois de fua morte, fendo ajudados dos fuffragi: os da Igreja.

A mefma Indulgencia concederaō ao Santo Efcaptr. lario Clemente VII. Gregorio XIII. Xifto V. Gregorio XIV.Clemente VIII. \& vltimamēte no Pontificado de Paulo V. por particular decreto feu, (qu por mädado do Senhor Inquifidor Geral foi publicado en Lisboa a 22. de Abril de 161 3.\& paffado en Roma a inftācia de Phi. Hyerarch. lippe III. for carta de 23. de Abril de 1611. efcrita a fua lib. s.6.4. Sanctidade; (\& mais Principes Chriftaōs,que niflo trabalharaō) fe defembargou a duvida defta Indulgencia Sabbatyna, \& fe mandou pregar como de antes, \& continuar as confrarias que eftamos vendo, cō grande pro. ueito das almas dos confrades defta Irmandade,\& Religiaō de Noffa Senhora do Carmo,que [como notoa o P.Cartagena)nenhūa outra Religiaō a cōmunica. Sina
Careag.e. 3 gular ffima certa gratia, qua nulla allia Religio potitur grat ia enim Sabbaiynce bulla propria eft illius, Eס non alies communis. Efta he a Eftula Sagrada com que a Vir. gem Maria quis marcar por fua efta Sagrada Ordem, co efta diuifa de fua protecção, fazendo gloriofa no mundo a irmandade do Carmo sô cō a prerrogatiua de tāo Sa grado Efcapulario stoln glorixe induit cum. Veftiuit eum flola biflina. Nam poem todos elta gala, fenam sò os illu. Atres filhos de Maria. Ex quo fiebant vefles noļilium.

Que relta logo a efta Sagrada Religiam, fenaó lograr cternamēté o nome de Religian da Virgē,\& feus Reli. giofos o titulo de filhos da Virgem do mōre Carmelo, como refolue ononio $A$ bbade Tritemio da autoridade de tantos Summos Rontifices, $q$ f $\underset{z}{ }$ é reftituicam de tal $N$ abbade May a tais filhos, a pefar de emulaçoés porfidas? Soli Triem. zb: fratres Curmeliziciordimis, bune Virginis patronatus tutu- fuprasapos fum, su horis ate vniuerfal is Ectefae, meruerit quein nul ha viquim emulatione smitcent. Eafficomosefta or. dem bade permanceer até ofim do mundo, peli paticular confirmaçam, que Chrifto fez ao Santo Prepheta Elias, no monte T bor; a qual reuellon depois a Sere.
nillima Virgem a fea feruo Pedro Thomas. (Comore fe em, Phili po Macciro, \& loāo Feuardenfe)em quan

Philpo Mucario to o mindo durar, cerfeucraram osfithos da Virgé Maria doás Fado monte Carmelo, \& fua Religiño Prophetica, cada wardenje. vez mais gloriofana maior contradição de feus emulos.

Entre rodas as Sagradas Religioés só a do Carmo té dous Padrociros differentes. Hú o Santo Elias, cutro a Sereniffrna Virgem. Quizo Santo Tobias faber quem cra o mancebo qua auia de lerguia de feu filho, \& per- Tcb.5.0.18 guntädolhe pela geraçam. De qua domo, aut de qua fir. pe es tu: Refpondelhe o disfarçado Anjo. Ego fum Aza rias Aninia magni filus. Dinie a Tobias, guemera feu pay, \& perafy, na mefma repofa encobrio o norse da may $\bar{y}$ o gerara, \&de cujo filho elle sò 保 prezana. Ana. nias, quer dizer graȩa (como notou Lyra,) cujos filhos fam os Anjos, \& de feu filho fe prezana o Anjo, \& por feufitho fe nomeon. Eo velho Tobias,que entendeo: entendeo que Ananias era hum homen famofo em If. fael de quem o disfarcado Anjo the pareceo filho. Ana.

## Lyran*.

 nias inier pretatur grotia cuius flij funt Angelt, non ame Sb antellexis Tubsas, fedquode e $\beta_{G}$ Grlius boininis cujuf- cuius, filh as faó os Religiofos Carmelitas? os Tobias; vaólflogo a aquelle Varaó notauel no mundo o Santo Elias, \& dizem faó Elianos. Eque entendem os Anjosios Anjos entendem, \& dizem q́ os Carmelitas fātodos filhos da May da graça Mria, quallos reproduzir, \& gèrou na Igreja quando elles eftanaō na Europa mais abitidos. Genuit protuxitq facrum Ord nem. Ito dizem os que faó Anjos, quando ha emufos que querem dizer. que os Carmeliras naó faö filhos de Maria May dagra. C̨a, fenam de Magdalena peccadora, y tenie fere demonios; mas falfaimpoftura, confutada nos farifeus do Euãe. getho, q́ diziaō. In Beelfebuth. Como fe qu zeffem tazer o Filho de Maria Virgem, homem do diabo, fendo elle verdadeiro Deus, \&\& Filho de Maria, \& né por filhos dax Virgen deixaö de fer filhos do Santo Elias.Na conquifta dos Canancus, Barac foi o Capirm gil Iud.4.v.6. guiou o Exercito; Dux exercitum in Tabor. Iaet fus a que ficour com a gloria do triūfo. Porq́ matourao R'cy Siza. ra,\& libertou: pouo. In hac vice v Ctor a non repura.Gitur tibi. Patriarcha,fundador, \& Capiraō dos Carme. litas, he o Santo Elias, elle ajuntou:o Exercito. de feus Religiofos, cō que conquiftou o mundop, orean a gloria do triufo todi ficou con a Virgem, que matou os Siza. ras inimigos Curiais que pretendiaठ extinguir efta Reli: giam na Europa; a Virgemos deffendeo como a feus fi. Ihus, os fithos, a glorificaō como a May cantandoltie o triunfo.

Todos faben, que Mardockeo efcrenco a hiforia: de Efthrer, \& cō tudo ao dar Auroraoliuro;naö nomea* - Sagrado rexto a Mardocheo fenam a Entier. Voceltro

EAber. Eher hifloria. Infcripfam em que muito reparcu Lyra Lib:r ab ipfas Efther iutitulatur, bicec Mardos hieus ipfum: for pis:

## $\$ 2$

 prezar o Pay, he fazer mayor gala da mais hōrada May.Labim era filho de Batuel, \& nero de Nacor, \& enconvando lacubem Mefopotamia hūs paitores juntoá Cidade Aran pergüroulhe féconheciaõ Labam filho de Genef.
fin ill Haca

Ho que gouft Etern ria em gem - Sab eft cel Padre fempr xio Fi home ofilh zes fa
viraj
virâ. gares Mari Chri Filho mun do o Chrif tho d cala appa Ene Senh mar, Kent mo.
fim illaftres pella filhaçam dopay, illuftrifinios pela fio Haceam da May. Dcus eft in vitroque parente.

Honrenfe embora mais eftes filhos da May, ${ }^{\text {, }}$ do Pay, que com mayor encarecimeto the acreditaremos obo goufto defta maternidade; pois fendo Chrifto Filho do Eterno Padre, em quanto Deus, \& Filhoda Virge Maria em quanto homē, mais vezes fe nomea Filho da Virgem Maria, que do Eterno Padre, reparou Iunilio,fazer - Sabio gloria de Deus,o encobrir o Verbo. Gliria Dei eff celare verbum. Chritto Senhor noffo he o Verbo do $25.2,2$, Padre, \& todo feu caidado nefte mundofoi encobrir fempre que era Filho de Deus, publicandofe de ordinario Filho da Virgem, (que ifto era o chamarfe filho do homè.) Hüas vezes fallando de fua vinda ao mundo, diz o filho do homem veyo. Fil us hominis venit.Outras vezes fallando do dia do luizo, em que efte Senhor ha de vir a julgar viuos, \&e mortos, diz que o filho do homemvirâ. Filius homints veniet.E neftes, \& muitos outros lugares,fempre o Senhor falla de fí como Filho da Virgé Maria, \& nam como Filho de Deus. Que razam teria Chrifto pera fe moftrar mais Eilho da Virgem Maria q́g Filho de Deus? a razam foi, porq̄ eratal nos olhos do mundo a Soberania da Virgem, \& tam pouco conhecido o Padre Eterno,\& Deus em quanto Deus, que fazia Chriftornais oftentaçam de Filho de Maria que, de Fitho de Deus. Dominus ife Dei Fil us cuius gloria fuit celare Verbum, idef feeffe Filium Dei, quia dum in carne apparuit mag is fe horninem, quìm Deum confiteri voluit. E nefte penfamento, deuia Marcela faboreara Chrifto Senhor noffo a gloria de Filho da Virgem com lhe chamar, nam Filho de Deus, fenama Filho de Maria, Beatus. Kenter. E fe he tanta gloria fer Filho de Maria, q o melmo Deus em quanto homem fe occulta Filho de Deus,
por fe apregoar Filho da Virgem Maria? com razăo os Religiofos Carmelitas antepoem o nome de filhos da Virgem Maria do monte Carmelo, ao nome de Elia. nos, deicendentes do grande Padre Elias, com rodas quantas àspiraçoés de divindade nelle confideramos.

Esforça a conclusão defle difcufo o Auguftiffimo Sacramento, que temos a vifta, pois cflando ali verdadeiramente o Filho de Deus, näo fe deixou cfte Senhor ali como Fitho do Deus, Filho do Eterno Padre, antes encobrindo a divindade do Pay, defcubrio sô a filh:çāo da Mäy no corpo que della Senhora tomou, que vemos Sacramentade. Hoc efl corpus meum. O Screnifiema Virgem? voffo he quelle corpo confagrado. A vós denemos o myfterio do Santiffimo Sacramento, amb por dares ao noffolefu aquelle dininiffimo corpo; co . mo por andar tam anciola defte divino Sacramento, que já o defejaues inftituido naquelle mil gre das bo.
S. Irencu.

Solafar s.in Pronerb. g defta Pomba divina tam amada voffa, una eft columbes mea. Vos forçaraō a inftituiçaō deffe diuino Sacramēto, pera aliuiar faudades de fua aufencia, recolhido em feu coraçā, como cm Cuftodia.E comrazam fe pòde crer que defte amorofo depofito, naquella divina Pomba fe originaffe o cuftume antigo da Igreja, q refere S. Bafilio, de fe fazer Sacrario voffo o coraçaō de hūa Pomba de Ouro. De more Ecclefia, Sacramentum condi folere co. lumbis auseis Que fe no entendimento defta Pomba fo. ftes cöcebido, \& expofto no inftante de fua Conceiçā immaculada; fe em voffo puriffimo Ventre andou em Cuttodia noue mefes, que muito que faudades do Ouro
de fur claridade, vos obrigaffem, quando defte mundo parricís a vos deixar no peito deffa divina Fombaz

O Sereriffima Virgenztomba piedofiflima, cē effe ramo de Oliua no bicos no peiro, \& nos braços. Scde interceffora diante do Eterno Padre o por efte noffo Reyno,\& Monarchia de Portugal, alcançainos Senhora a paztam defejada, \&t am importante a tam dillatadas conquiftas infeftadas continuaméte de inimigos da Fé, blasfemos de volfo Santo nome \& Sagradas Imagens. Moftrainos fempre Pomba, \& fempre May, a eftes vof. fos Religiofifimos filhos Carmeliras, gerados no Ver: sre do entendimento do Säto Elias, na conformaçaö de volfa pureza Sagrada, 930, annos antes de ivollo nacimento, gerados deposs de vòs com bencuolëcia de Mayiem tantas occafioés gloriofas. Ditofos filhos dos prımeiros dous Virgés que no mundo votaraó caftida. de. Elias na Ley velha,\& vòs na Ley nova.Virgo,primus Elias inter mares; virgo, prima inter feminas. Filhos a. mados de vòs em todos os feculosjamados bogo nas vifitas do Carmelo. Amados de vós na morte em $₫$ d delles vos naó efqueceftes ªmados de pois da morte illuftrā $^{\text {a }}$ doos com titulo de filhos da Virgem Maria do monie Carmelo. O ditofos filhos.Beatus venter quiteportauit!

Evòs Religiofos fagrados,filtios de tal May como Maria; filhos de tal pay como o Parriarcha Elias, \& Ceus fucceffores, o Santo Elifeu, \& os mais Propheras em que eftaSagrada Religiaõ veyo cōtinuădo per fucceffaō he.
 de cuja fucceffaō vốs cō mais razaō que o Santo Tc bi. Tobre. as, vos podeis gloriar de filhos de Santos. Filij Sanctorù fumus. Lembrouos, que naô sò fois filhos Sanetos, mas que eftas cm hūa Religiaō, व̆ de feu nacimére, dà fucto de Santos, o lugar anima, porem, tambem ameaça, anre G.
ma, com a proteccamide tantos Sancios;ameaça, fe fal. tar of fruito da Sanctidade; eftar em cafa de Santos, \& naō fer Santr, ô grande ferigo' not ticl ficia maldiçā eom que Chrino jufticot aquella memor vel fivueirs, \& a occafiäo faz mais remendo o calligr, porque nā tinha figos por nam ferten podi figos, Noricraten pus? ficorum. Logo fenameraten po de fgoscomosemel caftigo fobre ella pornam ter figos $\begin{aligned} & \text { Prorque ainda } \\ & \text { qu naō }\end{aligned}$ devia fruitos ao tempo (diz Gilberto Abbade) deniaos aolugar. Todas as figuciras dapnetle lugar tinham fruito,só efta faltou com elle pois figueira que falta cô fi uito no lugar, aonde rodas as figueiras da ö fruato, ¿eja N. P. Git- figueira amaldiçoada: Forte firulneam illam flerilem fore berro.abb. tiles de vicino vinece condemnabant: ô Carnelita § grá: do. Locus inquo far,'erra Sanctar $\beta$. He forc̣a fersanExod. Co. Solue calceamentum de pedibus ruis.Nam quero dizer que fejais todos Catmelitas defcalços, conferuefe tanta cbereruancia calc̣ada; porem cō pes da alma nus, rendo Carmelitas calçados, cada vez mais obferuantes; mais ynidos com Deus; mais Religiofos; affentende Theodoreto a figura de defcaiço que Deus moftriu em Moyfés. Vt ipfum magis as magis Relz iofum, ac reus.
Thedores. 9.7. rentem rederes: Ha de durar efta Religiam atè o fun do mundo, \& pois a todas as Religioés, foi cxen plar de im. ita çam, no inflituto; fede vôs rempre taō grandes $\mathrm{S}_{2} \mathrm{n}_{9}$ tos, que a todos poflais fer efpelho de Sanctidade, fano. recidos de voffa Sanctilfima May Maria chea de graça, que clla nos alcance pera o premio. da gloria, Quam m.hi, ஞ6o


## $F 1 x$


[^0]:    $\pm \ldots \ldots \mathrm{B}_{4} \mathrm{mo}$

