
RELIGIOSO MĖNOR DA MAIS ESTREITA OBSERVANCIA, filho da Santa Provincia de Santo Antonio do Brazil, e nella Prégador, Ex-Definidor, e Commifario Vifitador da mefma Veneravel Ordem $0^{\circ} c$.

# DEDICADO AO SENHOR JOAOUIM IGNACIO DA CRUZ, 

CAVALLEIRO PROFESSO NA ORDEM DECHRISTO Academico Supranumerario da Academîa Brazilica dos Renafcidos, e Miniftro actual da mefma Ordem Terceira \&c.
DADO A ${ }^{6}$ LUZ POR HUM AMIGO OBSEQUIOSO do M. R. P. Commiffario Vifitador.

##  <br> LISBOA:

Na Officina de FRANCISCO BORGES DE SOUっA. ANNO MDCCLXIII.

Com todas as licenças neceffarias.



## DEDICATORIA.

## SENHOR JOAQUIM IGNACIO DA CRUZ.



Gofto, com que V. M. me ouvio efte Sermás, que me mandou prégar, e o defejo, que me manifeftou de vè-lo, depois de ouvî-lo,

$$
S_{2} \quad \int a b
$$

Sad para o affecto, com quevenero a fua Benemerita Pefôa, hum impulfo mais poderozo, e hum preceyto mais forte do que toda a efficacia da minha vontade, que me conduzia ao dezignio de Sepultálo nas cinzas do efquecimento, receozo de que algum Zoilo mal intencionado $\mathfrak{f}$ zeffe delle hum defgraçado afumpto da fua cenfura. E na verdade fe eu me fizera a rigoroza juftiça, que merece o tofco, e rude defte papel, deveria reputar por coufa indigna, que elle appareceffe á luz do publico, entre tantos, com que tem fecundado a nofja Bahîa outros Engenhos mais cultos, mais elevados, e mais agudos. Mas em fim a infinuaçáo da vontade de V. M. pôde vencer, que eu me rezolveffe a defenterrá-lo dos borroens, em que jazia já Sepultado, correndo a mesma fortuna, que outros muitos, que nefa Cidade, e fóra della tenho prégado no dilatado efpaço de 38 annos: animando-me tambem a efta rezoluçaó a noticia, com que as Bellas Letras me certificaó, que as Cenfiuras emtodas as $i d a-$
idades do mundo tem fido as que quatificarab de doutos, e conftituirab illuftres para a poteridade os Demolthenes, os Catous, e os Ciceros.

Fundado pois nette Syfêma, porèm ainda mais na Protecçă de V.M., offereço aos feus olhos efte Sermár, fem mais cultura, e alinho, gue aquelle, com que foy prégado aos feus ouvidos. Se a mayor perfpicacia dos olhos lhe defcobrir mais avultadas faltas, que as que perceberắ os ouvidos, como ordinariamente fuccede, defculpe-as apreffa, comz que V. M. mo pede para o expór a piedoza cenfura de hum Seu Amigo de Lisbóa. A offerta he pouca para quem deve muito; mas nem por iffo deixará de Ser. admittida da benignidade de V.M., que, imitando a condiçáo de Deos, naó lhe levará os olhos a grandeza da offerta, fenaó a intenfaó do affeito, com que lha offereço: Deus non refpicit quantum, fed ex quanto; dizia S. Bernardo. Dou o que poffo; porque the dou mais hum affecto fincero, que hum Sermad tofco:
e quem dá o que póde, dá muyto, ainda quando offerece pouco.

Bem quizera ell deixar agora correr a penna nos bem merecidos elogios daquelles dotes, com que a liberal Má de Deos adornou a fua Preclariffima PefSoa, naó só para dar ao mundo huma idéa dos fingulares predicados, que tanto a diting $u$ uem na eftimaçab de todos os habitantes defta Cidade; mas tambem para juftificar os motivos de huma terniffima faudade, com que V. M. deyxa toda efta Veneravel Ordem Terceyra, quando acaba de exercer a occupaçá de Seu Digniffimo Miniftro: Mas como poderey ell dizer tudo o gue aliàs me obrigaria a publicar o amor da verdade, fe já na breve Practica, que recitey na tarde do dia defe Sermás, tanto por efte motivo defagradey a V. M., que chegou a impôr-me o duro preceito de entregar ao filencio aquelles devidos elogios, que tanto o acreditarás no feliz exercicio do fell governo? Porèm fendo V.M. táo amante da noffa Vene-
ravel Ordem, permitta-me, ao menos, que me nab́fique o efcrupulo de deyxar de dizer que foy $V$. M. nella hum Miniftro, que bem póde Servir de exemplar aos feus Succeffores; que dirigio todas as fuas acçoens, e as dos noljos Irmaós Terceiros á mayor Gloria de Deos, e á utilidade das Almas; e que conseguio no feu governo aquella felicidade fempre dezejada, e poucas vezes confeguida dos que governáo ; governar em paz.

He a paz no juizo de Silio Italico a felicidade optima de quantas ohomem póde gozar nefte mundo:

Pax optima rerum,
Quas homini noviffe datum eft. Pax una triumphis
Innumeris potior.
Etta felicidade optima confeguio V. M. completamente ; porque no tempo do feu governo fe acabárab de extinguir de todo aquellas brazas de diffençoens antigas, que ainda que eftavao já
cobertas com as cinzas do efquecimento pelo Suaviflimo governo do feu Anteceffor, Sempre fe podia recear, que as tornaffe a avivar o vento difimulado de algumas fuggefoens baftardas. Eftabeleceo V. M. a paz, e confervou-a deforte, que já na nofla Ordem se ná tornarẩ a ouvir aquellas defagradaveis differenças, com que gemeo opprimida tantos annos. Já (com grande jubilo do meu coraçă o digo, e dando a V. M., e a mim mefmo o parabem) já a noffa Ordem ferá hum feliz retrato da quelle ditozo eftado da primitiva I greja, quando, fegundo a expreffao de S. Paulo,
 nem de Eftado a Eftado, más In omnibus, \& per omnia Chriftus. O Comple mento defa felicidade confeffamos todos devê-le áquelle genio agradavel, áquella attencioza cortezanîa, e àquella politica affavel, com que V. M. temroubado (por dizè-lo afim) os affectos, e os coraçoens, nă fó dos nofios Irmaŏs Terceyros, mas de todos os Cidadaós defte
defte Emporio da America Portugueza: Circunfancias todas, que afaz juftifcaす̆ os ur gentes motivos da nofá faudade. Viva $V$. M. felices annos para augmento da noffa Ordem, para luttre da nofa Bahîa, e para huma geral confolaçă de tantos Amigos Selus, que obzequiozamente veneraŏ a fua Nobilifima PefSôa, que Deos guarde ơc. Convento de S. Francifco da Cidade da Bahîa aos 6. de Julho de 1762.

Beija as maós de V. M.

Seu mais Affectuozo Venerador, e Fidelifimo Amigo

Fr. Leonardo da Conceyçaö.














```
    -3 (
```


# LICENCAS. 

## DO SANTO OFFICIO.

CENSURA DO M.R.P.M. Fr. FR ANCISCO Xavier de Lemos, da Illuftriffima Ordem dos Prégadores, Prelentado na Sagrada Theo. logia, Examinador das tres Ordens Militares, Theologo da Bulla da Santa Cruzada, e Qualificador do Santo Officio, ©́c.

## ILLUSTRISSIMOS, E R. ${ }^{\text {mos }}$ SENHORES.

OSermaó incluzo da Rainha Santa Izabel, que recitou o Padre Fr. Leonardo da Conceiçaó, nada contèm contra a fé, ou bons coftumes: Lisboa, S. Domingos. 6. de Fevereiro de 1763.

Fr. Francifco Xavier de Lemos.

VIfta a Informaçaó, pode-fe imprimir oSermaó, que fe aprezenta, edepois voltará conferido para fe dar licença que corra, fem a qual naô correrá : Lisboa 8. de Fevereiro de 1763.

Trigozo. Carvalho. Lima.

## DO ORDINARIO.

$A P P R O V A C, A M$ DO M. R. P. Fr. Forepls de Santa Anna, Miffonario Apofio. lico, e Guardiaŏ do Real Seminario de Bran. canes, Efcritor, e Cbronifta do mefmo Se. minario, Padre do Santo Seminario de Nofla Senbora da Incarnaçä̆ de Vinbaes. ©ুc.

## EXCELLENTISSIMO, E R.mo SENHOR.

FAz-me Voffa Excellenfia a honra de mano dar-me ver, e examinar efte Sermaó, que na fumptuoza Fefta, que á Rainha Santa Izabel dedicou a Veneravel Ordem Terceyra de meu Serafico Patriarcha da fempre famoza Cidade da Bahîa, recitou com plauzivel felicidade o M. R. P. Fr. Leonardo da Conceiçaó, Commiflario Vizitador da mefma Veneravel Ordem, Prégador, e Ex-Diffinidor da fua reformadiffima Provincia de Santo Antonio do Brazil, e agora dedîca ao Digniffimo Miniftro, que entaô governava áquella Ordem, Joaquim Ignacio da Cruz.

Eu o lî, e torney a lêr: porque incitado o gofto com aprimeira leitura, naó fe quiz fatise fazer fem a fegunda; e ainda ficou com dezejo de o tornar a lêr. Elle póde fervir de Modélo, por onde fe regulem os Oradores Portuguezes; porque fazendo feu Author a devida eftimaçao da
da fraze propria da Naçaó, defpreza aquelles artificios modernos, com que alguns dos noflos Naturaes, defdourando mais, do que ennobrecendo o idioma proprio, vaó mendigar do alheyo aquelles termos mais expreffivos, de que he taó abundante o feu, perfuadindo-fe talvez, que agradaráó mais com a novidade das vozes, que com o judiciozo do conceito

O Reverendo Padre Fr. Leonardo da Conceiçaó he hum Heróe da minha Serafica Familia, taỏ famigerado na Cidade da Bahîa, e em todo aquelle vaftiffimo Eftado, que naŏ cabendo ja a fua fama nos dilatados épaços de hum Mundo novo, vôa tambem á noffa Europa, pertendendo infignî-lo com a laureola de Prégador Famozo em ambos os Mundos. Pelo dedo fe conhece o Gigante: por efte pequeno parto do feu difcurfo fe dá bein a conhecer a agigantada eftatura do feu talento. Por qualquer parte, que fe confidera efta Obra, (pequena, fim, no volume, mas muito avultada na fubftancia) naö fe defcobrem mais que acertos da fua incomparavel capacidade.

Sette circunftancias, no juizo do Grande Salviano, deve ter huma Oraçaó, para fer por todos os lados perfeita. Uzo das fuas mefmas palavras: Arte fit nobile, rebus grande, moribus utile, eruditione elegans, fylo infigne, veritate clarum, nec Authore fuo alienum. Todas eftas circunftancias naó tó fe verificaó, mas fe admiraó nefte doutiflimo Panegyrico. Elle he nobre com arte, grande no objecto a que fe dirige, util aos bons coftumes, cle-
gante com erudiçaó, infigne no eftylo, claro nas verdades, que propoem; e ultimamente proprio do feu Auctor. E para fer em tudo perfeito, e ainda feliz, até lhe naó faltou a circunftancia da bóa eleiçaó de Mecenas, que o protegefle; porque fendo o Heróe, a quem o dedica, taó attendido, e relpeitado em todo o Eftado do Brazil, e ainda no noflo Portugal ouvido com reverencia, e com faudade o leu nome, naô fe póde efperar que produza a fua protecçaó mais, que effeitos benéficos em todos os que leremefte Panegyrico.

Nelle moftra o feu Auctor, que a Rainha Santa Izabel, tirando do thefouro do feu coraçaó novas, e admiraveis preciofidades de virtudes, foube com o exercicio dellas humilhar huma coroa caduca, para confeguir huma coroa immortal, e glorioza. Efte Syftêma prova com tanta erudiçaó, com tanta clareza, e taó fem affectaçaố de termos peregrinos, que recreando ao mefino tempo o animo, e convencendo o juizo de feus Leitores, Ihes faz taó fenfiveis os defenganos, que julgo que ninguem, depois de o ler, deixará de reconhecer-fe intimamente penetrado das verdades, que the perfuade, e fuaviflimamente obrigado a defprezar as vaăs apparencias do mundo, e a feguir os exemplos defta prodigioza Rainha. E fe a efte fim he que fe devem encaminhar os Panegyricos, com que coftumamos elogiar os Santos, julgo que V. Excellencia deve dar a licença, que fe pede, para fe fazer publico efteSermaó ; porque álèm de naó contêr coufa alguma, que encon-
tre os bons coftumes, e os Dogmas da Religiaó, elle pódẹ fer hum digno objecto da admiraçã́ dos mais doutos. Efte o men parecer. Voffa Excellencia mandará o que for jufo. Hiof picio de Lisboa 11. de Fevereiro de 1763.

## Fr. Jofepb de Santa Anna.

VIfta a informaçaõ, póde-fe imprimir oSermaó, de que fe trata, e depois torne conferido para fe dar licença para correr. Lisboa II de Fevereiro de 1763.

> D. F. A. de Lacedemonia.

DO

## D O P A Ç O.

APPROV AC, A M DO M.R.P. M. Fr. Manoel do Efpirito Santo, Religiofo de S. Francifco da Santa Provincia de Portugal, Lente Jubilado na Sagrada Theologia, Qua: lificador do Santo Officio, Examinador Syno. dal do Patriarchado de Lisboa, e das tres. OrdensMilitares, e Prégador da Real Capella da Bempofta, Padre do Real Seminario de Brancanes *oc.

## SENHOR.

ESte Sermaó, que na Cidade da Bahîa, principal, e mais eftimavel entre todas do dilatado Imperio de Vofla Mageftade na America Portugueza, pronunciou o M. R. P. Fr. Leonardo da Conceiçaő, Commiflario Vizitador da fempre Veneravel Ordem Terceira da Penitencia de Noflo Serafico Padre S. Francifco, na plaufivel celebridade ordenada pela Mefa da mefma Ordem em obfequio da fempreattendivel para a mayor eftimaçaó entre todas as Auguftiffimas Rainhas do Lufitano Imperio, a Gloriofa Santa Ifabel por todos os titulos Benemerita, e Efclarecida Filha de taó fingular, como Santo Inftituto, offerecendo-fe ao meu exame por preceito de Volla Mageftade, para mim muito goftofo, devo com animo fincéro dizer, he
he hum fiel teftimunho da grande facundia de feu Auctor. Nelle com eftupendo engenho expende as prodigiofas excellencias, e particulares virtudes de huma Rainha, que fervindo de recta norma a todas, quando já no Ceo triunfando actualmente fe admira, dando perfeita inftrucçab para a imitarem todas, que empunhaó - ceptro na Igreja Militante. Naó para outro fim fe empenhou a erudiçaó no prezente Panegyrico, franqueando as portas do Real thefouro de taó Sublime Mageftade defcoberto no coraçaó da Rainha Santa, aonde admirandofe manifeftas tantas preciozidades, quantas faó as relevantes virtudes praticadas nefte mundo, fem muita difficuldade poderâo todas as fuas Succefforas confeguir com a fuprema Coroa o jeroglyfico da teliz, e interminavel eternidade.

Perfuado-me fer efta a total razaō, que bem advertidamente, e naỏ com felicidade vulgar, defcobrio o Auctor, para adornar com huma nova, e immortal coroa a principal entre todas as Rainhas da Monarchia de Vofla Mageftade ; fendo todo o principal empenho de feu argumento, para que admirando-a o mundo com efle mageftofo adorno compofta, fe dezanganaffem os mortaes, que muito melhor que os Gentios davaó aos feus fabulofos Deotes ramos circularmente enlaçados com variedade mifteriola, tambem conhecem os mundanos todo o fim, a que fe incaminhava a louvavel inftrucçaó da Rainha Santa. Efta obteve multiplicadas coroas fabricadas pelo proprio merecimento; mas o feu Panegyrifta naó deixa de fer jufto
acredor a Laurearfe entre os mais perfeitos fabios: pois difcorre na prezente Oraçaó encomiaftica com tanta fubtileza, e igual erudiçaó, que nenhum lugar fica á critica no exercicio de feus zoilos empenhada a desluftrá-lo : antes livre de toda a fombra da falla lizonja publicará o Orbe literario, que entre os melhores Oradores Evangelicos he efpeciofiffimo, feguindo em tudo as indefectiveis Regras da Oratoria Sagrada, fem faltar ao foberano intento a que ella fe incaminha: no que os Vaflallos de Voffa Mageftade encontraráó grande aproveitamento efpiritual, admíando juntamente o diadema, com que entre os eruditos fe fingulariza efte nobre Miniftro do Santo Evangelho. Pelo que ferá juftiffima a licença, que fupplica Francifo Freire da Cofta para pôr no publico efte Sermaó, no qual nada apparece contra as Reaes, e prudentiflimas reloluçoens de Voffa Mageftade, que determinará como for fervido. Real Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa 20. de Fevereiro de 1763.

Fr. Manoel do Efpirito Santo.

Ue fe poffa imprimir, fömente o Sermaố, e depois de impreflo, e reviffo tornará para a licença de correr: Lisboa 22 de Fevereiro de 1763.

Carvalbo. D. Velbo. Fonfeca. Caftro.

Pro-

```
Gamme& a ptnpmdi gimimgmi nTlog St sU
mas & erratuos ofivore, ontgymitiob
```



```
                        .8012sbomiong
```



$-0.9$


> Profert de thezauro fuo nova.

Matth. 13.


AO he nova a Fefta, que celebramos, da Padroeira Illuftriffima defta Veneravel Ordem, a Rainha de Portugal Santa Izabel ; mas nefta fua Fefta, renovada pelo incomparavel zelo da mais vigilante Mefa, havemos hoje admirar huma coufa nova. (Soberano Senhor Sacramentado, em cuja Mefa Divina tambem admiramos expofto novo o Rey, nova a Pafchoa, e nova a Ley : In bac menfa novi Regis, novum Pafcha nove Legis.) Naó he nova, dizia eu, a Fefta, que celebramos da Padroeira Illuftriffima defta Veaeravel Ordem, a Rainha de Portugal

Santa Izabel ; mas nefta fua Fefta, renovada pelo incomparavel zelo da mais vigilante Meza, havemos hoje admirar huma coufa nova, a qual fendo fómente huma, nos diz S. Mattheus que vale por muitas : Profert de thezauro fuo nova.

Variamente defcreveraó os Antigos o coraçaó do homem: huns, attendendo ás letras $C, O, R$, que juntas formaọa a palarra Cor, o in titularaơ: Cubiculo da Omnipotencia Real: Cubiculum Omnipotentice Regis; Outros obfervando as mefmas letras o julgaraó : Cuidado de todas as coufas: Cura Omnıum Rerum. Huns, e outros difcorreraó bem; Os primeiros, porque o coraçaó do homem he aquelle gabinete de regálo, que o Omnipotente Rey pede ao mefmo homem para ter com elle as fuas
Prov. 23: delicias: Prebe, fili mi, cor tuum mihi. De26. 8. 31. Litie mere elfe cum filiis hominum: os fegundos, porque fe conformaraó com a etymologia da mefma palavra: Cor, que, como diffe hum Sabio, fe deduz do cuidado: Cor à cura. Mas o certo he, que fó aquelle Senhor, a quem privativamente pertence o conhecimento intimo

1. Reg.16: do coraçáá humano: Dominus autem intuetur cor, foube dar ao mundo huma idéa verdadeira delle, quando difle que era hum thefouro, donde o homem póde tirar as preciofidades do berm, para melhorar os intereffes da fua alma:
1.x 5.4.. Bonus bomo de bono thezaurn cordis fui profert bonum. Diffe divinamente, e diffe tudo;

## Rainha de Portugal.

porque fendo hum thefouro de precicfidadeso coraçã do homem, que mais fe póde dizer delle?

Bem reconheço eu que he a Rainha Santa Izabel o Sol das Mageffades, a quem ja hum Curiofo applicou efte Epygrafe : Sol fovet, © ornat: reconheço tambem que he a Margarita das Rainhas, a quem outro Difcreto accommodou efte Lemma : Veluti Margarita nafcitur involuta. Todas eflas faó prerogativas, e preciofidades antigas, com que a devoçaő obfequioza a tem devidamente elogiado ; porèn eu hoje hei de moftrar ao mundo huma preciofidade nova, que ella mefma tirou do fu thefouro: Profert de thezauro fuo nova.

He o coraçă de Izabel, fegundo a expreffaó de Chrifto, hum thefouro preciozo: De bono thezauro cordis ; e a nova preciofidade, que ella tirou defte thefouro, difle ja hum Sabio que forao as joyas de fuas admiraveis virtudes: Nova funt opera bona: e fe as virtudes faó a coroa dos Juftos, como diffe o Ec- Eccif, 45 . clefiaftico: Coronavit eum in vafis virtutis ; s. fegue te que a nova preciofidade, que Izabel tirou do thefouro do feu coraçaõ, foy huma nova, e gloriofa coroa, com que fe coroou: affim o entendeo tambem aquelle Sábio: Virtutibus coronam plectens gloriofam.

Mas que nova, e gloriofa coroa ferà efta, que a Rainha Santa tirou do teu thefouro, a ii
para

4 Sermă de Santa Izabel.
para coroar-fe com ella? Naó ferá por certo a coroa, que cingio no mundo como Soberana; porque effa defprezou ella, eftimando mais os abatimentos de pobre, que as Soberanias de Rainha: aflim o fez patente ao pundo todo, quando, com affombro do mefmo mundo, abandonada a purpura de Rainha, fe veftio do fayal de Terceira Francifcana. Reputava Izabel a coroa Real por huma gloria vaá, e afpirava a outra coroa fuperior, e immortal.

Efta pois ferá a novidade, que havemos tirar hoje do thefouro do Evangelino: Profert de thezauro fuo nova. Era Izabel Rainha coroada; mas a coroa, que cingia, era huma coroa mortal, e caduca : a outra nova, e immortal coroa fe encaminhavaó os feus dezignios; e para confeguî-la, que fez? Tirou do thefouro do feu coraçaó as mais preciozas joyas de wirtudes, para com ellas fabricar a coroa, que pertendia: Profert de thezauro fuo nova. Nova funt opera bona. A Pobreza, e a Humildade, que abraçou, como Terceira Penitente, foraó as joyas de mayor valor, com que fabricou a fua nova coroa, trocando com feliz eleiçaỏ huma coroa mortal, e caduca, por huma coroa immortal , e glorioza. Eftava bem inftruida naquella importante Maxima do EvanRauth. 23. Gelho: Qut fe bumiliat exaltabitur; e para fe 12 exaltar a huma coroa immortal, humilhou, e abateo huma coroa caduca.

Efta pois he a nova, e glorioza coroa, que a Rai-

Rainha de Portugat.
a Rainha Santa fabricou das novas preciozidades de virtudes, que tirou do thefonro do feu coraçaó : Profert de thezauro fuo nova. Virtutibus coronam plectens gloriofam; e efte mefmo ferá o Aflumpto do Sermaố, que todo fe fundará nefta Maxima, que eftabeleceo: Santa Izabel, por humilhar huma coroa mortal, e caduca, coroada com huma coroa immortal, e glorioza.

A Veneravel Ordem Terceira, como Máy de taơ benemerita Filha, fe verá tambem dignamente exaltada; porque devendo Izabel á fua conduta as preciozidades novas, com que fabricou efta coroa; por huma feliz confequencia fe deixará ver, que o que para Izabel he coroa immortal, para a Veneravel Ordem he exaltaçaó glorioza. Tudo fe verá defempenhado no difcurío do Sermaó : mas nada poderemos fazer, fem que tiremos tambem do Thefouro da Divina Graça os auxilios. Maria Santiffima nos abrirá efte Divino Thefouro, fe the entregarmos a chave meftra da Saudaçaó Angelica.

> AVE MARIA.

```
6 Sermaó de SantaIzabel.
```

> Profert de Thezauro fuo nova.

Loc. cit.

A
RAINHA Santa Izabel, por abater hưa coroa mortal, e caduca, coroada com huma coroa immortal, e glorioza, he a Maxima, que eftabeleci no meu Affumpto, e intento mottrar-vos. Trocou Izabel a Purpura de Rainha pelo layal de Terceira ; e defta feliz troca, que havia de rezultar-lhe, fenaó o ver fe taó fuperiormente exaltada, que, fendo ja para adorno da fua Soberanîa muito inferior a coroa humana, que cingia no mundo, fe vio coroada com huma coroa immortal. Foy a Veneravel Ordem Serafica, que profeffou, a officina, em que lavrou efta coroa; pois debaixo do feu feliz magifterio exercitol aquellas heroicas virtudes da humildade, e pobreza, com as quaes fe fez taó capaz da Graça de Deos, que participando pela mefma Graça da Natureza Divina, fegundo a expreflaó de S. Pedro: Ut per bac efficiamini Divince confortes naturce, veyo a confeguir o fazer-le por imitaçaó hum retrato vivo do mefmo Filho de Deos. Entro ja a dar-vos huma idéa defta prodigioza Rainha: obfervay vós, fe fe conforma o retrato com o feu original.

## Rainta de Portugal.

Nafceo Chrifto no mundo, e logo fez publicar huma paz firme entre o homem, que he Filho, e Deos, que he Pay: Et in terra pax bominibus: appareceo lzabel nafcida na terra; e como formoza, e engraçada Iris, veyo logo publicando pazes entre hum Filho, e hum Pay; convertendo a alegria do feu feliz nafcimento em amizade as perniciozas difcordias, com que feu Pay, e feu Avô fe moleftavaó : Perniciofas Avi, Patrisque diffenfiones in concordiam convertit. Chrifto veftio fobre a Mageftade de Rey o habito da natureza humana: Habitu inventus ut bomo; Izabel fobre as infignias da Mageftade fe ornou com a Tunica da Veneravel Ordem da Penitencia: Religio/is veflibus induta. Chrifto lavou os pés aos A poftolos no Cenaculo; Izabel lavava os pés dos pobres no feu Palacio. Elle, fendo Rey Soberano, e rico, fe fez humildemente pobre, e neceflitado; ella, fendo Rainha opulenta dos mayores thezouros, fe moftrou taó humilde, e pobre, que chegou a trazer a Soberanîa pelas ruas, e a Mageftade pelas portas. Toda a vida de Chrifto foy huma continua mortificaçaó, e penitencia; toda a vida de Izabel foy taó penitente, e mortificada, que era nos jejuns contînua, nos cilicios afpera, nas diciplinas rigoroza, e em todo o genero de mortificaçaó hum verdadeyro retrato da penitencia. Chrifto finalmente deo a vida, para eftabelecer por meyo de feu fangue aquella paz, que deixou em herança ao homem : Pacificans

## 8 Sermă de Santa Izabel

Colloff. x. ficans per Sanguinem crucis ejus \&c; morre taó20. bem Izabel feyta viCtima da paz, quando o dezejo de a effabelecer entre dous Reis difcordes a levou de Coimbra a Effremoz; fendo o exceffo da quelle caminho a origem da fua morte : Reges duos pacificatura Stremotium veniens, morbo ex itinere contracto, ibidem fantiJ/imè obiit. Aflim havia de fer; para que, defde o berço até o fepulchro, fofle Izabel, ainda depois de morta, hum retrato vivo de Chrifto!

Oh que bem diffe aquelle difcreto Engenho Lisbonenle, quando affirmou, que nefta Prodigioza Rainha fe debuxou ao divino huma viva Imagem de Chrifto; ou que huma Divina Imagem de Chrifto fe retratou ao vivo nefta Rainha Prodigioza: Regima SantiJJima, Divini Regis ad vivum exprella effisies, $\mathcal{O}$ Imago Divina! Mas efta Divina Imagem de Chrifto, que retratou em fi a Rainha Santa, quem a retocou, e a fez fahir mais ao vivo, fenaó a Veneravel Ordem da Penitencia, que profellou? Pouco importava para a elegancia de huma pintura o engraçado, e o colorido das tintas, fe as fombras, com que 0 deftro pintor a revefte, naó the déraó toda a valentia das acçoens, e todo o vivo das cores: Sombras foraó, com que Izabel fe reveftio, o fayal penitente de Terceyra; mas deftas fombras fobrefahio taỏ engraçada , oe tanto ao vivo a Divina Imagem de Chrifto, que retratava em fi; que quanto mais fe empenhava em efcurecer as Soberanias de 24. Rai-

## Rainha de Poŕtugal.

Rainha, entaó re manifeftava mais ao mundo huma Rainha Glorioza.

Duas vezes lemos na fua vida, que foraa Compoftella vizitar as Reliquias do A poftolo S. Tiago: na primeyra offereceo dadivas, como Rainha; na fegunda pedio efmólas, como Terceyra : e fendo as dadivas, que difpendem os Soberanos, a oftentaçaó mais evidente da fua grandeza, eu bem me atrevo a dizer, que ñaó as dadivas, que offereceo, como Rainha, mas as efmólas, que pedio, como Terceyra, foraó as que a acclamaraó naô fó Rainha, mas Rainha Glorioza. Ella occultou a grandeza, e disfarçou a Mageftade debaixo do fayal penitente de Terceyra, para poder pedir como pobre? Pois entaô he que fe fez digna de coro-ar-fe Rainha; e naọ com qualquer coroa, fenaŏ com huma coroa immortal, e glorioza, Levemoso penfamento ao Dezerto, e do Dezerto ao Calvario, e alli veremos evidente efta verdade.

No Dezerto vemos que Chrifto rejeyta - coroa, ainda quando the querem dar a inveftidura de Rey : Ut facerent eum Regem; fugit in monten. No Calvario porem vemos, que, ainda quando o defprezaó, e o crucificaó, acceita a mefma coroa: $\mathcal{F}$ ezus Nazarethnus Rex. No Dezerto foge de coroar-fe, e fecontenta fó com o titulo de Profeta: Hic eft verè Propheta; e no Calvario naó fó recebe a coroa, mas he acclamado por Deos: Verè bic Homo Filizus Dei erat. Em huma, e oltrapar-

Joan.6.15,

Joan. 19.
19.

Marc. 15 .
39.

10 Sermáó de Santa Izabel
te era o mefino Chrifto Filho de Deos, com direyto hereditario á coroa de Rey, e á acclamaçaó de Divino: Non rapinam arbitratus ef Philip. 2. effe fe requalem Deo. Qual ferá logo a razaó, 6 porque no Dezerto repugna, e foge de fer Rey: Fugit in montem; e no Calvario naó to he Rey, mas Rey Divino: Fefus Rex. Filius Dei erat? A razaó parece que naó he outra, fenaó porque no dezerto offerecem-the a coroa quando acabava de dar, e difpender beneficios a huma multidaó: Accepit ergo Ffefus panes, \& dif= tribuit difcumbentibus; e no Calvario daö-lhe Joan. r. a mefma coroa, quando acabava de pedir á vifta 28. de outra multidaó, como neceflitado: Sitio. No Dezerto fe manifefta Soberano, difpendendo beneficios, como rico: Diftribuit. No Calvario fe moftra neceflitado, pedindo até huina fede de agoa, como pobre: Sitio. Devia Chrifto fer coroado Rey, e Divino; mas naó acceita efla coroa, quando dá como rico: Difribuit. Fugit, acceita-a fim, quando pede como neceflitado: Sitio. Ffefus Rex. Filius Dei erat. Demos mais hum paffo ao difcurfo, e defenvolvamos melhor efte penfamento.

No Dezerto naó fó fe oftentou Chrifto Soberano, difpendendo dadivas, mas tambem Milagrozo, obrando maravilhas: Diftribuit. Fecerat fignum. No Calvario naó fó fe rendeo obePhilp.2.8, diente: Factus obediens ufque ad mortem; mas, fegundo a expreffaó de S. Paulo, fe abateo, fe humilhou, efeanniquilou, tomando o habito, ea
e a fórma de fervo : Semetipfum exinanirit formam Serviaccipiens. Por iflo no Dezerto rejeita a coroa de Rey, e foge de fer coroado: Fugit; e no Calvario acceita a coroa naó fó de Rey, mas de Divino ; para dar a entender, que naó as maravilhas que obrou, nem as dadivas que difpendeo; mas fim a humiliaçaó, eo abatimento, a que fe reduzio, he que the póem na cabeça a coroa de Rey, e de Divino: Fefus Rex. Vere bic Homo Filius Deierat. O mefmo Apoftolo o conclue aflim: Propter quod io Deus exaltavit tlum \&c.

Naó neceffita de applicaçaó efte penfamento; porque a nofla Rainha Izabel retratou em fi huma expreffa fimilhança de Jefu Chrifto. Dayme attençaó, fe goftais. Houve occaziaó, em que Santa Izabel fe oftentou Rainha Soberana difpendendo dadivas, como Chrifto no Dezerto : Diffribuit; e houve occaziaŏ, em que fe moftrou ao mundo pobre, e neceffitada, pedindo efmólas, como Chrifto no Calvario: Sitio. Houve tempo, em que Izabel vefindo a Purpura, empunhando o Ceptro, e cingindo a Co roa, foy reconhecida Rainha do feu Povo, como Chrifto no Dezerto: Ut facerent eum Regem; e houve tempo, em que, depofta a Purpura, defprezado o Ceptro, e abandonada a Coroa, fe fez obediente, fe abateo, efeanniquilou, veftindo-fe, como ferva, do pobre faial de Terceyra, como Chrifo no Calvario: Factus obediens. Semetipfum exinanivit formam ferviacs b ii
cipiens.
cipiens. E fe Chrifto acceitou a coroa de Rey, e de Divino, naó quando fe portou como Soberano, mas quando fe humilhou como pobre; da meima forte Izabel, quando abate a Soberanîa, quando humilha a Coroa, e quando pede efmólas, como huma pobre Terceira, entaó he que fe vê exaltada de huma coroa caduca a huma Coroa immortal, e glorioza. Optimamente o difle aquelle Engenho Portuguez: Elifabeth tunc Regina, cum nibil Regina baberet.

Agora defcubro eu a razaó, porque Chrifto inclinou a Cabeça, quando na Cruz puzeraó fobre ella o Titulo de Rey: Impofuerunt fuper Matth. 27, caput ejus $\mathcal{F}$ efus Rex. Inclinato capite. In37. clinar a cabeça foy acçaó de acceitar a coroa. Mas fe o mefmo Chrifto tinha já dito, que o Joan. s8. feu Reyno naó era defte mundo : Regnum meuim 36. non eft de hoc mundo; como agora fem repugnancia acceita a coroa? Porque quem agora lha póem na cabeça naö he a foberanîa, ncmo fafio do mundo, fenaó a humildade, o abatimento, e a pobreza. Notay. Era a Cabeça de Chrifto a Rainha entre os membros de fua Humanidade Santiflima ; mas nefta occaziaó fe achava taó pobre, e taó neceflitada, que nem tinha onde reclinar-fe: Non babet ubi caput reclinet: Pois Math, 8. acceite Chrifto agora a coroa, ainda que a re20. pugne até agora, para moftrar ao mundo, que io a merece aquella cabeça, que, fendo Rainha Soberana, fabe humilhar-fe, abater-fe, e fa-zer-fe neceflitada, e pobre: Non babet ubi ca-

## Rainha de Purtugal.

put reclinet. Fezus Rex Inclinato capite.
Era Santa Izabel Rainha Soberana; mas quem a vilfe veftida de hum pobre fayal, pedindo de porta em porta, e tab necellitada, que talvez lhe faltou até $\mathbf{o}$ precizo fuftento; lhe ouviria tacitamente dizer: Regnum meum non eft de hoc mundo: Naó he defte mundo o meu Reyno; pois até me falta onde recline a cabeça : Non habet ubi caput reclinet. Mas por ifilo mefmo fe vê Izabel agora coroada com outra Coroa fuperior, e glorioza, e nunca mais Rainha, que quando deixou de o fer : Elijabetb tunc Regina, cum nibil Regine baberet.

Até agora cuidava eu que as foberanîas das Coroas andavaó vinculadas ás elevaçoens da Mageftade : porèm agora ja vejo, que dos abatimentos da humildade fabricaó as Mageftades as fuas Coroas. Nefta Maxima do Ceo eftava bem inftruida Izabel ; por iffo foube lavrar huma coroa immortal, e glorioza, naó entre as elevaçoens da Soberania, mas fim entre os abatimentos da humildade: Soube abater a Soberanîa, para exaltar a coroa. No Apocalipfe veremos verificada efta verdade.

Alli vio o Evangelifta Amado, que vinte e quatro Veneraveis Perfonagens lançavao as coroas, com que fe coroavaö, aos pés de hum Throno: Viginti quatuor feniores mittebant coronas Juas ante Thromum. Eftas Veneraveis Perfonagens naõ fó eraō Rey , mas eraō tambem Reyno: Elles mefmos o dizem : Et fecifti nos Deo noftro
regnum, of regnabimus : mas nifto meimo he que reparo: O fer Rey inculca elevaçaơ, e foberanîa; o fer Reyno inculca abatimento, e humildade : Como logo podem aquellas Veneraveis Perfonagens fer juntamente Reys, e fer juntamente Reyno ? Sendo Reys, deviaó fer exaltados; fendo Reyno, deviaó fer abatidos: Como pois unem aqui o abatimento com a exaltaçaô, a humildade com a foberanîa? Por iffo mefmo; porque para ferem elevados a coroar-fe Reys, haviaơ de humilhar a Mageftade, e abater as Coroas: Mittebant coromas fuas ante Thronum. Elles mefmos o efiaō publicando aflim na rigoroza energîa daquellas palavras : Fecifti nos re. gnum, ơ regnabinus; Fizeftes-nos Reyno, or reynaremos: primeiro defceraó ao abatimento de Reino : Fecifti nos regnum; e logo fubiraó á elevaçaó de Reys: Et regnabimus. Sim; porque do abatimento da Mageftade he legitima confequencia a exaltaçaó da coroa. Affim fe tre саŏ coroas humanas, e caducas, por coroas immortaes, e gloriozas.

As que cingiaó aquelles Reys, diz o Texto que eraō de ouro: In capitibus conum coronce aures; e hum douto Expozitor diz, que aque! las coroas de ouro fignificavaó o refplendor da
Laur. v. $\quad G l o r i a: ~ P e r ~ c o r o n a s ~ a u r e a s . / p l e n d o r e m ~ G l o r i c e ~$ poffumus fignificare. E eu o diflera tambem; porque coroas, que fe tiraó da cabeça para fe humilharem, e abaterem aos pés de hum throno, quem póde duvidar, que de coroas caducas haó
de fer elevadas a fer coroas gloriozas? Oh! Se acabára de conhecer o mundo, que coroas humilhadas i̊aó coroas gloriozas, como deixára os dezignios de coroar-fe de rozas : Coronemus nos rolis, e abraçára antes o partido de coro-ar-fe de virtudes: Coronavit eum in vafis virtutis! Affim o conheceo, e affim o praticou a nofla Rainha Izabel; e por iffo tirou do thezouro do feu coraçaó as preciozas joyas da humildade, e pobreza, com que fabricou a fua nova, e fuperior coroa: Profert de thezauro fuo nova. Virtutibus coronam plectens gloricfam.

A Sua, diffe, e diffe bem ; porque nunca mais fua, que quando a tirou da cabeça fara a defprezar, e humilhar. Duas vezes refere o Texto as coroas daquelles Reys: a primeira, quando diz que fe coroavaó com ellas; a fegunda, quando diz que as tiravaó da cabeça para abatê-las aos pés do throno: e he muyto para notar, que naó da primeira, mas da fegunda vez he que lhes chama coroas fuas: Mittebant coronas fuas. Deforte que, quando as tem na cabeça, faô coroas de ouro, mas naó faõ fuas: In capıtibus corum corone aurea; e quando as tiraó da cabeça, e as humilhaó, naó faó de ouro, mas faó fuas: Mittebant coronas fuas. Sim ; porque a coroa, com que hum Soberano fe adorna, nunca he mais fua, que quando a tira da cabeça para a defprezar, e humilhar. Seja coroa de ouro, quando a tem na cabeça; ninguem lhe negará o explendor da foberania: In capitibus eorum corone auree; mas naó

## 16 Sermaóde Santa Izabel

naơ ferá coroa fua, fe naố a tirar da cabeça para a defprezar, e humilhar : Mittebant coronas fuas. Affim o fez a nofia Rainha Santa; humilhou a coroa, para fazer a coroa fua: Vidiffes (diz hum Douto Efcritor) Santi/fimam Reginam, Regali. bus depofitis ornamentis, ad pauperum pedes provolutam.

Lançarem aquelles Reys as coroas diante do throno, foy o mefno que abatê-las aos pés de Chrifto, que no mefmo throno affiftia: Pedibus dicant coronas : a noffa Rainha Santa aos pés dos pobres, que reprezentavaó o mefmo Chrifto, abatîa naŏ tó a coroa, fenaố tambem a Mageftade : Ad pauperum pedes provolutam: mas poriffo, affim como aquelles Reys abatendo as coroas fe faziaó gloriozos: Mittebant coronas fuas. Per coronas aureas fplendorem glorix poffumus /ignificare; aflim a nofla Rainha abatendo a Mageftade mereceo dignamente a nova coroa immortal, e gloriofa, que foube fabricar, como Tercerra Serafica, das joyas da pobreza, e humildade, que tirou do feu coraçaó como dehum thelouro: Profert de thezauro fuo nova. Nova funt opera bona. Virtutibus coronam plectens gloriofam.

Mas nắ he fó a coroa de Izabel a coufa nova defta Solemnidade : outra novidade temos que ver hoje nella; e he a vova Eleiçaó, que fe ha de publicar efta tarde. Nella principiaráó a governar os novos Eleitos; concluiráó felizmente o feu governo os velhos; e tudo ferá novo: Recedant.
vetera, nova fint omnia. Mas por iffo mefmo devemos todos render as graças áquelle Altiffimo Senhor Sacramentado, em cuja prezença eftamos. Foy vifto no Ceo hum affento com perfpectiva de throno, e fobre elle fentada huma Perfonage Mageftoza : Et ecce Sedes pofita erat in Colo, do fupra ledem Jedens. Vio-fe tambem na maó defta Mageftoza Perfonage hum livro, e os fellos: Et vidi in dextera fedentisfupra thronum librum fignatum fygillis. Logo fe ouvio alli mefmo huma importante, e féria altercaçaó fobre quem feria digno de receber aquelle livro, e aquelles fellos: Quis eft dignus aperire librum, © lolvere fignacula ejus? Mas apparecendo alli hum cordeyro, que eftava diante do throno: Et ecce Agnum ftantem, logo fe ajuftaraó os pareceres, fe uniraó as vontades, e elle recebeo da maó da Mageftade o livro, e os fellos: Et accepit de manu Sedentis Librum. E fucceflivamente começaraó os circunftantes a entoar hum cantico novo, applaudindo o acerto de taó digna Eleiçaó: Et cantabant canticum novum, dicentes: Dignus es, Domine, accipere librum, ${ }^{\circ}$ aperire JIgnacula ejus. Tudo quanto nefta my terioza vilaó fe manifeftou ao Evangelifta Amado no Ceo, parece que foy huma figura do que nefta Igreja, que he o Ceo da terra, temos vifto, e havemos de ver hoje. Na prezença do throno da quella Divina Mageftade Sacramentada fe alterca importante, e fériamente fobre quem ferá digno de fer Miniftro da nofla Venerayel Ordem,
$e$ de receber olivro, da Regra, e o Sello da mefma Ordem, que faó as infignias do feu governo: Quis eft dignus aperive librum, of folvere fignacula ejus? Mas apparecerá logo, e fe publicará diante do mefmo throno da Mageftade Divina hum Miniftro digno, a quem fe entregará o livro da Regra, e o Sello da Ordem, para o governo della: Et accepit de manu Sedentis librum. fignatum Sygillis. E fendo, como efperamos, elta Eleiçaõ taó acertada, devemos tambem nós diante do mefmo throno render á Mageftade Divina as devidas graças, applaudindo o acerto della , e entoando em rendidas demonftraçōes do nof fo agradecimento novos canticos de louvor. Cantabant canticum novum, dicentes: Dignus es, \&c. Mas aprendey, Senhores, da Rainha Santa 2 fazer a volla nova Eleiçaó naó fó acertada, mas tambem glorioza: Fez Izabel glorioza a fua coroa, apartando-a da cabeça, abatendo-a, e hu-milhando-a: ferá tambem glorioza a nova Eleiçaó, fe os Eleitos nella, defprezando a mefma honra de Eleitos, fe reveftirem daquelle efpirito de humildade, que tanto lhes recömenda a fua Regra. Quando os dezignios de hum Eleito forem defviar o corpo, naô do trabalho, masda dignidade, entaó fe poderá chamar a fua Eleiçaó glorioza. Ao Titulo da Cruz chama o Grande Padre Salmeiraó livro, em que eftaó efcritos os nomes dos Eleitos. In boc libro nomina electorum. Mas reparay, que aquelle Divino Crucificado, tendo o Corpo pregado na Cruz, tem a Ca-

## Rain ha de Portugal.

Cabeça apartada do Titulo : Inclinato capite; e qual ferá a razaỏ defta differença ? Direy, na Cruz fe fymboliza o trabalho, no Titulo a Dignidade : e Chrifto quer fazer patente ao mundo, que na Cruz he que tem a fua gloria: Gloriam meam alteri non dabo, id eft, Crucem meam, diz Agoftinho ; por iffo aparta a Cabeça do Titulo, tendo o Corpo pregado na Cruz, para dar a entender que o caminho de alcançar a fua gloria, he affaftar a cabeça da Dignidade, ao mefmo tempo que o Corpo fica facrificado ao trabalho.

Efta importante Maxima eftou perfuadido que praticarâó hoje os novos Eleitos, para fazerem a fua Eleiçaó glorioza, defviarâó a cabeça da Dignidade, e facrificarâó fuas peflôas ao trabalho ; quero dizer : eftimarâó mais o veremfe deftinados ao ferviço da noffa Veneravel Ordem, que o verem-fe condecorados com o explendor da dignidade, que recebem. Affim o pratîcaó tambem hoje os Digniffimos Menfarios, que nefte dia felizmente concluem as honrozas occupaçoens, que exerceraö : defviaŏ a cabeça do Titulo, mas naó apartaô da Cruz o corpo; quero dizer: deixaó as Dignidades, que occuparaó ; mas ficaó fempre facrificados ao trabalho, e ao ferviço da nofla Veneravel Ordem. Ifto fe verifica com mayor evidencia no Digniffimo Miniftro, que acaba: Elle fe aparta da Dignidade de Miniftro; mas elle naó fe fepara da Cruz: já naó ferá Miniftro: mas fempre ferá da Cruz. Inclinemos pois nós tambem a çabeça diante daquelle Soberano
throno, e com efta acçáb de reverencia rendamos a Deos as devidas graças pelo finalado beneficio de huma Eleiçaó taõ glorioza; e faraó os novos canticos, com que louvemos a Mageftade do Altiffimo, huma feliz conrefpondencia com a nova coroa da noffa Rainha Santa : Cantabant canticum novum. Profert de thezauro fuo nova. Eftava acabado o Sermaó, fe naô déra nova materia para profeguir o difcurfo delle o novo Celebrante, que com a fua Mifla nova faz mass plauzivel, e circunftanciado efte dia. Elle he hum benemerito filho defta Veneravel Ordem; e entaou ferá digno do Sacerdocio, que goza, quando imitar a noffa Infigne Padroeira. He Izabel a Rainha Santa, e conleguio felizmente a coroa de glorioza: Santo, deve fer o Sacerdote, para fe fazer digno do Altiflimo Minifterio que exercita, ede alcançar tambem a coroa de gloriozo. Huma e outra coufa the eftá intimando o feu mefmo nome: Joaquim de Santa Anna. Joaquim quer dizer Preparaçaỏ do Senhor: Foachin, id eft, Praparatio Domini; Anna quer dizer Graça; Anna, id $e f t, G r a t i a$. A Preparaçaó o fará Śanto, fegun-

Pfalm. 10. 17. Pram. 8. tiam, \& gloriam dabit Dominus. \%.32. exaudivit Dominus, praparationem cordis eorum audivit aurris tua; a Graça o fará gloriozo, conforme o teftimunho do mefmo David: Gra- do a expreflaó de David: Defiderium pauperum
Kainha de Portugal.
guleis as voffas acçoens : olhay pois para efte Exemplar prodigiozo, e executay o modélo foberano, que fe vos tem moftrado: Alpice, or fac fecundum exemplar, quod tibi monftratum eft.

Exod. 25?
40. Ella, trocando a Purpura pelo fayal, e fazendo-fe pobre, e humilde, mereceo a coroa de Santa, immortal, e glorioza: Vós, para vos fazeres Santo, como requer o Altiffimo Minifterio, que a Providencia vos confiou, e para vos fazeres finalmente gloriozo, ja que veftîs o fayal Francifcano, vos deveis fazer pobre, e humilde; pobre de ef. pirito, e humilde de coraçaö. Aprendey da Rainha Santa a veneraçaó, e refpeito, com que deveis tratar o Corpo Santiffimo de Jefu Chrifto, que daqui a pouco fareis vir ás voffas máos por força daquellas palavras, em virtude das quaes o mefimo Deos fe faz obediente á voz do homem: Obediente Domino voci bominis. Nós lemos na Joz. 10,14 fua vida, que ella chegava ao Tribunal da Pe. nitencia muitas vezes na femana ; más á Mefa da Communhaó poucas vezes no anno : tanto erao refpeito, que tinha ao Paó dos Anjos, que era baftante a conter nos limites da fua humildade aquelles exceffios de amor, com que feu coraçaó enamorado do Summo Bem anhelava ao convite da fua Meza! Mas com razaó, porque conhecia quanta pureza deve ter huma alma, que communga. E fe huma alma que communga deve fer taô pura; quanto mais puro deve fer hum Sacerdote, que confagra! Hum Sacerdote, digo, que toca com fuas maós a Carne Santiflima do Cordeiro
deiro Immaculado! Hum Sacerdote, por cujas maơs corre a adminiftraçaô, ou difpenfaçaó do Corpo, e Sangue de Jefu Chrifto! Oh ! Equam Santas, e Veneraveis devem fer as fuas maös !

O Evangelifta S. Joaó, querendo explicar a Joan. ir: Omnipotencia de Chrifto,
I3. Pater in manus: Tudo fiou o Eterno Pay de fuas măos. A Igreja noffa Mảy, fazendo huma doce lembrança daquella acçaó, com que o mefmo Chrifto tomou nas maós o Paó para Confagrálo, e diftribui-lo aos Difcipulos, explica-fe com eftas palavras: Accepit panem in Sanctas, ac Venerabiles manus juas. O mefmo Efpirito Santo, que governa a Igreja, dirigio a penna do Evangelifta : as maós de Chrifto fempre foraó as mefmas, em todo o tempo Santas, em todo o tempo Veneraveis. Qual ferá pois a razaó , porque o Efpirito Santo, quando falla pelo Evangelifta, lhes chama fó maōs: Omnia dedit ei Pater in manus; e quando falla pella Igreja lhes chama maớs Santas, e Veneraveis: In Sanctas, ac Venerabiles manus fuas? A razaō eftá clara; porque até as maös de Chriflo, quando haó de tocar o feu Santiffimo Corpo Confagrado, he precizo que fe advirta, que faó Santas, e Veneraveis: In Sanctas, ac Venerabiles manus fuas. Oh! E fe advirtiramos tambem ifo nós os Sacerdotes, que Confagramos, de quanta fantidade, e veneraçaó feriaó as noffas maős! Mas affimo advirtirá o noflo novo Celebrante enfinado pela Rainha Santa, e á fua imitaçaó tirará tambem do the-

## Rainha de Portugat.

thezouro do reu coraçaó novas preciofidades de virtudes, com que fe fará Santo, e Venerável, para fazer a Deos mais grato, e acceyto oleu novo facrificio: Profert de thezauro luo nova. Rainha Santa, e glorioza: de vós fem duvida tantou Salomaó em profecia, quando difle : Nululta filic congregaverunt divitias; tu luper-
gre [Ja es univerfas; Ou como lèm os Settenta:

Prov. 31 Multe filice fecerunt virtutes; tuafcendifti fu. per vniverfas ipfas: Muitas Santas fubiraöá eminencia da perfeiçaó com as fuas virtudes; mas vós as excedeftes tanto, que bem puderamos dizer que as voffas virtudes vos coroaraó Rainha de todas: Virtutibus coronam plectens gloriofam. O muito, que fubiftes ao Ceo, he confequencia do muito que defceftes na Terra : humilhaftes huma coroa mortal, e caduca; e conleguiftes huma coroa immortal, e glorioza: mas nem por vos veres no Ceo taó fuperior, e exaltada, deixareis de vos moftrares na terra com os voflos de. votos benigna, e affavel. Lembrai-vos, ó formoza Iris da paz, lembrai-vos do voffo Reyno de vós taó eftimado na terra, e de vós mefma taó. protegido no Ceo ; para que, gozando de huma paz inalteravel, confefle dever ao voffo patrocinio toda a fua felicidade : e conheça o mundo todo, que naó vos efquéceis de exercitar com elle no Ceo aquelles piedozos officios de Medianeira da paz, que com elle mefmo exercitaftes na terra. Lembraisvos tambem defta noffa illuftre Cidade, que he huma nobre porçaó

24 Sermád de Santa Izabel.
do voffo Reyno; para que defendida com a Efpada, e com a Penna de dous Illuftriflimos Ce zares, naó tema os fanguinolentos eftragos da guerra. Lembray-vos finalmente defta volla Veneravel Ordem, e de todos os feus filhos, que ternamente vos amaó, como a fua Amantiffima Padroeira : para que, imitando nefta vida as voffas virtudes, faibaó tambem teçer com ellas a coroa immarcefcivel de gloria, que felizmente gozem na Bemaventurança Eterna. Ad quam nos perducat Dominus Omnipotens \&c.

## FINIS. LAUS DEO,

Virginique Matri fine labe concepte.


