ESPOSODARAINHADOSANJOS


Na Cathedral defta Cidade de Lisboa em o feumefmo dia
Pelo P. Mestre Fr. Jóepld da Parificação, Lente de Primana Sagrada Theologia,
Religiofo da Provincia da Arrabida, \& natural de Lisboa: OFFERECIDO AO SENHOR
JOAO MONIZ DASYLVA; Inquifidor da Mefa grande do Tribunal do Santo Officio:

## Dado destampa por Jofeph PereyraV elofo.



## LIS BOA,

Na Officina de ANTONIO PEDROZO GALRAM.
Com todas as licenc̦as neceffarias.
Anno de 1698.
 801ムA2OGAH月1AAACO2043Z

sodai I ob obsbi3 sfob imborlus0 sM. sib ornlora uot o rio
 Angoloox I Distate

-AVIYZAC TIAON OAOL udir F ob obricig sto M sb robiliupal


B



## SENHOR



CERTO be, que o amor tudo facilita: A mor omnia vincit: diza elguia eAfricana Sano to c A uguftinto. N efe principio confiado, tribuio, টoffereço à pefa foa de V. Senboria efte Sermä̈, primeiro parto do meu entendimento, que agora aye a luz; porque o amor com que defejofervir a $V$. Senhoria à cufta das obrigaçoes, que lbe dero, me deu azas para esta confiança. (este Sermaö, me parece, fe vè büa lemelbança de V. Senboria:porque fe S. Fofeph, de quem trata este Panegyrico, foy dotado de varias virtudes; $V$. Senboria neffe 'Santo Tribunal, aonde be Inquifidor, britha com tantas prendas, qque parecee fica numerado entre aquelles fubjeytos illustres, dos quaes diffe
diffe Cicero: Sunt autem quidam ita naturæ muneribus ornati, ut non nati, fed ab aliquo Deo facti videantur. Porque $\int e$ confideramos na ciencia, parece Arifoteles; le na prudencia, Fabio; fenajuftiça, Fabricio; je napicdade, Eneas; $\sqrt{\text { e na fe, Atillio; U fena for- }}$ taleza, Hercules. O que agora peço a V. Senhoria be, aceite efta limitiada prenda, dandome operdaô da minibioufadia, $\sigma$ entre tanto Deos ouarde ailluftre peffoa de V. Senboria. S. JoSeph de Riba-FIar.

## Subdito de V. Senhoria 1 Ins

## Fr. fo ofep da Purificaçä.

## Fofepb autem. <br> Matth. I.



E dous principios, ou de duas caufas nalce ( dizo Principe da Philofophia Ariftoteles) toda a raiz da nolfa imcomprehençã:: ou nafée da parte da potencia; ou refulua da parte do objecto: da parte da potencia, porque he lio mitada para comprehender em fio objecto; da parte do objecto, porque he relevante, , para fer comprehendido pella potencia. Por iffo vemos, que ninguem atè o dia de hoje chegou a numerar efla multidaö de Eftrellas fixas neffe pavilhaŏ azul; porque a diverfidade de metheoros excede a capacidade humana; ninguem atè agora chegoun contar todos os ray yos luzidos deffe Monarcha das luzes, porque a vivacidade da fua luz véce a nolfa actividade; ninguem atè agora pode numerar todas as boninas, que no tempo da primavera fe occupaõ,hắas em veftir os montes, \&\& outras em brincar os valles ; porque a multiplisidade de efpecies exclue toda a numerabilidade; finalmente ninguem atè agora pode tomar pé em o profiundo do mar, porque a abundancia furiofa do criftal das agoas naö deyxa affegurar o paffo. Sendo pois efta verdade taŏ certa, \& evidente, como poderci eu hoje relatar defte pulpizo a hum taó luzido auditorio as excellencias fingulares de hum Santo, $q$ व́
 fepp;de hum Santo,que foy Pay do Menino Deos: Ego, © Pater turus; finalmente de hü Santo,que por Antonomafia foy jufto: Yofep batitem cum effet juftursEfte foy o gloriofo Saö Jofeph, na charidade Rofa encarnada, na pureza jafmim nevado, \& na fantidade girafol luzido.E naō me atrevera eua fubir hoje a efte pulpito a publicar fuas prerogativas, fe näo viera fado naquelle dito de hum celebre Orador: De tanto viro numpuam fatis. Porque por maisque hum Prègador diga das excellencias de Sáo Joreph, fempre lhe fica mais para dizer: $\mathbb{Z}$ a razaö deffa verdade he;porque fuppofto nunca falte a materia para o louvor, com tudo muitas vezes fiuccede falkar a copia no Orador. Afim odifico grande. Padre Saö Leaö Papa:

2
Materia laudiss mumquarn defocit, quia copia lawdatoris numquams fuffcit. Ifto fuppofte, vamos ao Evangelho. Yofeph autem. Nefte termo Yofepb heide formar hoje todo o Sermăo, porque fuppofto os ancigos Prègadores de creverảo varias coulas de Saö Jofeph, com tudo ainda deixárăo algurna - coufa aos modernos:affim parece, que o entendeo o grande Seneca,quando difle: Multum egerant, quis ante nos fuerum, fed non peregerum. Muito fizeráo os antigos, mas nem tudo acabáraō. Jofeph, diz Santo Auguftinho, foy femelhante ao Sol : Eeat us Jofeph fuit, velut Sol. No Sol diftinguem os Mathematicos tres eftados. O primeyro he o Oriente, donde nafee. O fegundo he o Zenit donde fobe. O terceyro he o Occafo donde fe fepulta. Eftes feraō hoje as tres partes do Sermão; na primeyra veremos a S . Jofeph Sol no Oriente do feu nafcimente; na fegunda $S$. Jofepla $\$ 01$ ne Zenit das fuas excellencias, \& virtudes ; na terceira Saö $^{\circ}$ Jofeph Sol no Occafo da fua morte. Para fazer ifto com acerto recorramos à Efpofa de Saö Jofeph, que eftá chéa de Graça: Ave gratia plenat dizendolhe com o Anjo.

> Ave Maria.

## 

## PRIMEIRA A ARTE.

## SaöJofeph Sol no Oriente de feu nafcimento.

OPrimeyro eftado, que oSol material logra em a terra, he o Oris ente das fuas luzes, com oqual defterra do mundo as obfcuras fombras, que a trifte noyte nelle tinha formado, fervindo de ales gria a todos os viventes; porque as aves com repetidas, \& fonoras muficas o feftejaō correndo, \& difcorrendo por effa regiăo aeria;os animaes ferozes defemparando as obfcuras covas com falcos de prazer o veneraó correndo pellos foberbos möntes; \& humildes valles; finalmente os mef mos homens com racienaes obfequios o feconhesem grande. Efte efta, do, que o Sol material logra em a terra, teve tambem Sảo Jofeph,por fẹ affemslhar com o mefmo Sol: $\nu$ elut Sol;porque fe no Sol o primeyro eftaw do he o do Oriente das fuas huzes, em Saó Jofeph o primeyro eftadofoy: oriente do feu nafcimento.

Nafseo pois efta maravilha da graça, efta admiraçaö dos homens, efte pafmo do mundo, efte emperhe da māo de Deos, finalmente efte Sol animado em a provincia de Judea antiga, \&\& populofa : alguns imaginàraŏ, que ónafeer Sä́ jofeph em Judea, forn-credito para faö Jofephs

## do Patriarca S. Jofeph.

mas totalmente fe enganàraó; porque os Santos nao fe acreditảo com as Patrias em que nafcem:\&\& a razaó defta verdade he; porqque os Santos hefte mundo faö peregrinos:aafim odiz o meu Padre S. Antonio: Anime Sanctoramm quandiuis funt in corpore, funt quafi peregrine in carcere.Porèm of́ eu digo he, $\dot{\Phi}$ o nafcer $S$. Jofeph em Judea, foy credito para effa provincia:\& arazaö he;porque as terras acreditaó-fe muito com os Santos, que neilas nafcem. Defcreve o Evangelifta Saö Joaó os progreflos maravithofos do A poftolo Saö Philippe, \&e diz nefta forma: Eirat antem Philippue
 natural de Bethfaida, aqual eraPatria de Santo Andre,8\&. Pedro. A gorz entrao meu reparo. Que mocivo teve o Evangelifa para fe contentar dizendo, que Bethfaida fora Patria de $\mathbf{S}$. Pedro, \&\& Santo Andre:Civitate Petri, ©" Andrea?Naō era melhor de ferever a Cidade de Eethfaida pello tugar em que eftava fituada? Ou pellas torres, que occupava: Ou fio Andre, \& $\mathbb{S}$. Pedro foraö duas Colunas grádes na fantidade, \&effes taes nafceraö em Bethfaida, achoui o Evangelifta como entendido, que o mao yor credito de Bethfaida fora fer Patria deftes dous Apoftolos: Evabauke
 que o nafecr $S$. Jofeph em Judea fora credito deffa provincias porque as terras authorizaö-fe som os 3̉antos,que nellas nafeem.

No nafcimento do noffo Santo naó fe divizaraö aquelles prodigios; que lá no nafcimento do Sol Divino fé viraó, porquie entaō bayxàraó os Anjos á terra: Facta eff cum eo multitado celéefisi exercitus. Os paftores vieraö em romaria a lapa de Bethlem : Et venervnt feflixantes. Os Moo narcas Orientaes partiraó do Oriente a adorar omefmo Deos: Et procidentes adoraveruntc cum. Finalmente viofe hía nova Eftrella no mundo, como affirnàrāo os mefmos Reys: Vidimus fellamm ejus in Oriente. Nada difto fe vio no nafcimento do Sol de S. Jofeph; porèm no que reparo, he, nafcer São Jofe ph depois de completeosos nove mezes, (teempo commum para todos os defcendentes de Adam.) Nảa havyia Sā̃ Jofeph fer Pay de Chrifto? Affimo a aflirma Santo Auguftinho: Yof ept Patrer Cbrifi appo pellabatar. Naé havia fer Efpofo de Maria? Affim o- dizagudamente Caetano: Jofepb maritus Virg ginis diceblutur. Nǎo havia de fer Principe, 34 Senhor de todos es bens do mefmo Deos : Affimo relata S. Bernardo: Consfitait te principeem omnis poffeflonis fue. Pois comece logo a fazer milagres, na fça a aos fete mezes, ou rompa as prizoens do ventre aos oito.

Ora $v c$ jáão a razăo. Nâcia Jofeph em o mundo para luzir como Sols porque havia de fer jufto: Foofphbantem cum elfet juffus; \&\% os juftos; como


## Sermäo

a razăo, qué o obrigou para năo perverter a ordem da natureza ; porqué quem nefte mundo quizer luzir, hade-fe accoomodar com as leys da nief ma natureza. Vejamos a prova. Nafce Chrifo em a terra, \& dizo E vangelifta S. Lucas, que eftava o tempo completo: impleti funt dies, ut parevet, es peperit flium fuum. E que razāo tèria Chrifto, para aparecer em o theatro defte mundo, fa indo do clauttro Virginal de Maria Santiffima, depois de completos os nove mezes: 1 mpletif funt dies? Vejã̆ o myfterio, \& foltarfeha a duvida. Nafcia Chrifto para fer Sol: affimo diz a fua Igreja fallando com Maria Santiffima : Ex te enim or tus of Sol justitia Cbrijtus Dens nofter.Pois effa foy a razäo, pela qual o mefmo Chrifto naó quiz adiantar o tempo. Ifto que confideramos em Chrifto, vemos tambem no grande Baptifta.

Nafce o Baprifta em o mundo, \& diz o Evangelifta Sảo Lucas, que o tempo eltava completo: Elijabetb impletum eft temp us pariendi, © pepevit flium, Näo era o Baptifta o mayor dos Santos? Affim o diffe Chrifto: Inter natos mulierumn non furrexit maior Yoanne Baptifa. Năo havia de fer a voz do mefmo Verbo? Affim o diffe elle : Ego vox clamannis in deferto. Naō avia de fer o Baptifta finalmente o empenho da ma̋o de Deos?Afim cöfla do Texto: Etenim manus Domini erat chm illo. Pois adiante o Baptio fta o tempo para nafcer. Ora vede a razäo.Nafcia o Baptifta para fer luz. Allim o diz o Texto: Erat hicema ardens, © lucens. Pois logo como hade adiantar o tempo: Ifte, que fe vio em Chrifto, \& no grande Baptifta, porque craö lazes, fe acha em S . Jofeph efperando o tempo determinado para nafter em o mundo como Sol: Beatus Go fepbus fuit, quafi Sol, diz - Santo Agoftinho.

De nobres Pays, pois eräo defcendentes de David, nafceo o noffo Santo, sepor iffo o Anjo o intitulou filho de David: Fofeph flii David, mas com tudo deftituidos dos bens da fortuna, como algüs Authores affirmaro, donde nafceo aprender. o nolfo Santo ao depois a arte de Carpinteiro: mas affim havia de fer, porquie como fo fepli nafcia para fer gran* de em o mundo, naö havia Te fer ornado dos bens accidentaes da mefma terra. Formóú Deos a terra, \& criou o Sol , \& fe bem advertimos, har vemos de achar, que a terra ficou enriquecida com as minas do ouro, \&\% prata, com as pedras preciofas, com o verde das Arvores, com a mulziplicidade de flores, com o criftalino das fontes, \&e com a diverfidade -de aves; 8 e o Sol ficou totalmente difticuido dos bens da fortuna, , (ao nofo modo de explicar. ) Mas já tenho entesdido a tazaö. A terra era fubjeito humilde: Terra autem erat inanis; oSol era fubjeito levantado: Lwminare maius. Pois logo empenhefe Deos em enriquecer a terза, \& naö oSol ; porquee a terra fendo humilde naö pòde aparecer fem

## do PatriarcaS．Jo Jeph．

os bens da fortuna，\＆o Sol pello que tem de grande，naŏ neceffita de fe－ melhante ornato．Cofirnmemos efta verdade．

Nalceo Chrifto em Bethlem，\＆diz o Evange lifta S．Lucas，que a－ pareceo em hum prefepio pobre，\＆humilde：Et reclinavit eum in prafepioc， em huns panos abatidos envolto：Pannis involutum．Agora entra o meu reparo．Näo podia Chrifto Senhor noflo effolher para theatro das gle－ rias de feu nafcimento hum foberano Palacio，a quem ornaffem fobe－ ranas pinturas，em o qual aparecelfe enfaxado entre as mefmas tellas，jà que era Senhor de todo o creado！Vejảo a razão，\＆tirar feha o reparo， Nafcia Chrifto para fer grande：Hicerit magnus：dife o Anjo fallando coma Senhora；pois effe he o motivo，que o obrigou a aparecer pobre em o mundo：logo fe S．Jofeph nafceo para fer grande em a terra，pois havia de ter dominio no Menino Deos，como fe collige do Texto，em o qual fe moftra o Menino Deos fubjeito a faö Jofeph：Et erat rubditus illis； porque náo havia de nafcer deftituido dos bens da fortuna？

Agora quero eu tirar hūa illaçāo，que todos haō de conceder；乞̈» vera a fer：Se os grandes no mundo tiveraó noticia do dia em que nafceo São Jofeph，todos obfequiofos haviaó de bufcar ao noffo Santo neffa hora：\＆ a razảo defta verdade he；porque fer grande，\＆nafcer pobre，he moti－ vo para hum fubjeito fer de todos bufcado．No mefmo ten⿰po em que Chrifto apareceo nafeido，apa receo tambem Archelao fillho de Herodes； \＆com tude fey eu ，que os Monarchas Orientaes，os Paftores das ferras， \＆os Anjos do Ceo bufcàrăo fómente a Chrifto，\＆̌ nảo a Archelao．E乌̆ motivo teriäo para fazer femelhante acção？Ouvi－o dizer ao grande Meftre da fabedoria S．Fulgencio：Archelaus natus ef in Palatio，e Cbrjo ius in Prafepio．Archelao fendo grande，nafceo em as riquezas de hum Palacio；\＆Chrifto fendo grande，nafceo na pobreza de bum Prefepio； \＆cefte foy omotivo，que Chrifto teve para fer bufcado de todos，\＆naठ̈ Archelao Logo fe S Jofeph fendo grande pela geraçaö：₹̛ofeph fili David： safceo Pobre dos bens da fortuna，tinha motivo para fer de sodos bufese do；\＆fe os grandes no mundo tiveraŏ entäo noticia do nalcimento do noffo Santo，todos viriāo ter com elle．Chegaria Adam，\＆contarlhem hia aquella rigurofa penirencia，q̣fez fóra do Paraifo：viria Eva，\＆core－ saria as calamidades，que padeceo pela culpa que eommeteo：chegaria Noè，\＆contaria a fabrica daquella arca，de que foy Architeto：viria Abel，\＆contaria a paciencia com que aturou as măos de Caim ：virie Elias，\＆referiria as glorias com que fubio ao Paraifo ：chegaria Elifec， \＆contaria a alegria，que teve quando colheo a reliquia da capa de feu Meftre Elias ：viria Salamảo，\＆contaria os fegredos，que alcançou pelia Sua siencia ：chegaria finalmente Jacob，\＆contaria o traballho，que teve

6

## Sermão

de lutar com o mefmo Deos hūa noyte:todos eftes bufcariaó a $S$. Jofeph; que fendo grande, quiz nafcer pobre.

No ventre de fua Máy foy S. Jofeph fantificado. Affim oaffirma Gerfon: Jofeph poft originale contractum fanctificatus est in utero, focm Foo annes Baptifa. Excellencia foy efta tão grande, que quando confidero 2 S. Jofeph com efte favor, pareceme o mayor entre todos os Santos. Vejamos a prova. Falla Chrifto do grande Baptifta, \& diz, que he o maiof entre todos os Santos: Inter natos muliermm non furrexit maior foanne Bapw tiffa. E a razăo defta mayoria foy, conforme o meu entender, porque o Baptifta foy fantificado em o ventre de fua Măy. Affim o dizo Texto: Spivitu Santo replebitur adbuc ex utero. Eaffim oconfirmou Santo Ame brofio,quando diffe: Fomnes repletus eft Spiritu Sancto. Logo fe S. Jofeph foy fantificado como o Baptifta: Sanczificatus eft ficut Joannes Baptifta; feguefe por confequencia infallivel, que emo feu nafcimento foy o mayor dos Santos, qual outro Sol entre os aftros, outra Rofa entre as floses, \& outro Diamante entre as demais pedras preciofas

O nome, que o noflo Santo teve, foy Jofeph, que quer dizer Augmé\$0: (affim odiz Ugo Cardeal. ) Fofeph augmentum interpretatur. Muytos homens houve no mundo, que năo de fempenhàrăo os nomes, que siveráo. Abfaláo quer dizer Pay de paz: affim o diz Laureto: $\operatorname{Abfaton_{2}}$ id eff pater pacis; \& elle fempre andou em guerras : Sanfam quer dizer Sol: omefran Laureto o diz:Samjon, id eff Sol; elle andava às efcuras: Adonias quer dizer Senhor: Adonias, id eft Dominus, continua o mefmo Laureto; \& elle fempre foy fervo. Porem o noffoS. Jofeph, querendo dizet augmènto, defprezou o feu nome, crefcendo em varias virtudes, qual outro Sol em rayos, como fe verá na fegunda parte defte Sermăo; Sc nifto fe anemethou $S$. Joleph com grandes fubjeitos. Em primeyro lugar com o mefmo Chrifto porque fe Chrifto; em quanto J ES US, quer dizer Salvador, Yefus, id efs Salvator; vemos a Chrifo refgatar o mundo com o feu Sangue : affim o diz o Apoftolo Săo Pedro : Pretiofo Sanguine egni immaculati redempti eftis. Em fegundo lugar affemelhoure com a Rainhe dos Anjos ; porque fe Maria quer बizer graça: Marsa, id est gratin; 2 Senhora teve toda a graça: affim o diz São Hieronymo : Marie vero sora fe infundit plenitudo gratia. Em terceiro lugar teve femelhanças cons - Principe dos Apoftolos; porque fe Pedro quer dizer pedra : Tues Pesus, of fuper banc petrain; vemos a S. Pedro tāo forte no Cenaculo, que queria largars mefma vida: Eriamini oporcuerit me movi tecum, non se negabo. Em quartolugar teve femelhănças com o grande Baptifta; porque〔e Joāo quer dizer graça: Joannes, id eft gratia; vemos ao Baptifta izen*o de soda a sulpa mortal: aflim o difle S. Pedro Damizo: 耳oames nule

## do Putriarca S. Jofeph.

 moSol ; porque fe o Sol quer dizer unico: Sol, quia folus in Orbe ; vemos "zo Sol luzir com tal actividade, que codos os demais aftros fe reciraō: Nafcente illo omnis foimillario Stcllarum fepelitur;diffe-o Sam Pedro Damiäo. Temos logo tirado por illaçaõ, que S. Jofeph no feu Oriente foy tama bem grande pelo defempenho, que £ez do feu nome: afim pareee, que - diffe S. Bernardo : Qamis, ©o qual is fuevit Fofepb, conjice ex appellarione, © ex vocabmlo. Enefta forma semos vifto a primeira parte do Sermão: Zog feplo sutem.
## SEGUNDA PARTE.

## Sä̈Jofeph Solno Zenit de fuas excellencias, \&Viriudes.

0Segundo eftado, que o Sol material logra cm a terra, he aquelle a quem os Mathematicos chamáo Zenit; neftc oftenta o Sol come mayor intenfaö os rayos da fua luz, affugentando a todas as viflas, que 2 alle pertendiāo terminarfe; cm fua prefença as mefmas Eftrellas fe efcondem em o Ceo, reconhecendoo por mayor Monarcha entre as luzes: Luminare maiks; \&x na terra as Rofas de envergonhadas ficao vermelhasy os jafmins de admirados, ficäo brancos, os goivos de affuftados, ficzäo ae marellos, as fontes murmuräo entre fi de ver tantaluz, \&c os rios caudalofas reconhecendo tanta grandeza no Sol,fogem pelos humildes vale les. Efte eftado, que o Soltem noZenit de fuas luzes, logrous, Jofeph no auge das fuas excellencias, \& Virtudes.

Depois de paffados largos annos, chegous S. Jofeph a fer Efpofo de Maria, porq́ quando o Anjo trouxe a Embayxada da Encarnaçăo do Ver:boá Virgem Senhora noffa, já S. Jofeph-era Efpofo da Rainha dos Anios: affimodizo Evangelifta: Miffus oft. Angelus Gabriel ad Mariam Firginem defponsatam rivo, eni nomen erat Jofeph. Puzme a conifiderarem S. Jofeph feyto Elpofo da Rainha dos Anjos, \& pareccome excellencia. Gäo peregrina, que digo foy empenho da mảo de Deos: \& a razão deíta verdade em que me fundo he; porque todas as vezes, que huma coufa. paffa de eftado inferion aofuperior, he empenho da máo de Deos. Deforeve a Efcriptura Sagrada a jornada, que Adam fez para o Paraifo depois da fua formação em ocampo Damafceno, \& adverte, que Deos feempenhou emolevar: Tulit Deus bominem, to pofuit esm in Paradifo. Pois năo baftava, que Deos o mandaffe levat por hum Anjo, ou por hum Seraphim ? Vejăo a razăo. Adam indo do campo Damafceno para o Paraifo, paffava do eftado inferjor de homem para e eftado fuperior de

## Sermäo

Principe : Dominamini ; pois effa he a razão porque o mefmo Deos fe empenha ent levar a Adam pela fua máo propria: Tulit Deus hominem; ;porque codas as vezes, que hum fogeito palfa do eftado inferior para fuperior, dafe empenho da máo de Deos. Agora ao noffo intento: S. Jofeph fúf bindo á dignidade de Efpofo de Maria, alcançou huma grande dignidade ; porque fendo inferior, chegou a ter dominio em Maria, pella razão de Efpofo: affim o diz Abulenfe: Eral Fofeph, quafi dominus Mavse, quia eret vir ejus. Digafe logo, que chegar S. Jofepha fer Efpofo de Maria, foy empenho da mão de Deos. Efta he a primeyra excellencia do noffo Santo no feu Zenit.

A fegunda excellencia foy, chegat o noffo Santo a guiar o Menino Deos da lapa de Bethlem para o Egypso, \& do Egypto para Nazareth : alfim o diffe o Anjo em dutas occafioens. Na primeyra: Accipe puerum, © matrem ejus, © fuge in Eeyptum; \& na fegunda lhe diffe: Accipe puevium, ơ matreme ejus, 'v vade in terram Ifrael. Alguns imaginàräo, que efta excellencia nảo teve muito de fingular ; porèm na minha opiniăo fempre teve muito de peregrina ; porque quando confidero a $S$. Jofeph guiando o Menino Deos da lapa de Bethlem para o Egypto, \&\% do Egypto para Nazareth, não me parece homem, fenáo Anjo. Perguntā os Philofophos, \& Mathematicos, quem move o Sol do Oriente para o Z Znit, \& do Zenit para o Occidente; \& refpondem, que hum Anjo he a caufa daquelle movimento, que no Sol contemplamos: $\operatorname{logo~fe~} S$. Jofeph foy aq⿴uelle, que fez mover ao Sol Divino, Sol juftitice, de Bethlem para o Egypto, \& do Egypto para Nazareth; porque năo direi eu, que fendo homem pela natureza, foy Anjo pela excellencia? Ora affim foy, \& affin havia de fer,porque S. Jofeph foy tảo grande nas excellencias, $\dot{q}$ dandofe Clarifto aos demais Santos por partes, a Săo Jofeph todo fe entregou.

E fenão, vede efta verdade. Ao Baptifta fendo aquelle palmo dos homens: Quis putas pucr ifte crit, deo Chrifto huma măo: Etenim m mus Domini erat cum illo. Ao Evangelifta, fendo aquelle mimo de Chrifto: Difcipulus, quem diligebat $\mathfrak{F}$ (uss , deulhe o mefmo Chrifto o peyto: Difcipulus, qui in coena fupra prétus Domini recubuit. A Themè deu a lado: Affer manum tuam, © mitse in latus memn. A Magdalena deu os foès: Lacrymis coppit rigare pedes ejus. Finalmente ao Apoftolo S. Pedra deu a vifta dos feas olhos : Refpexit Dominus Petrum. Porèm a Sam Jofeph, nem deu a măo como ae Baptifta, nem o peyto, como ao Evangelifta, nem o lado, como a Thomè, nem os pès, comoà Magdalena , nem finalmente a vifta dos olhos, como a Pedro; fenáo todo o Chrifto, porque todo o Menino Deos eftava fubjicito à obediencia de S. Jofeph: Et erat Jubditus illis, diz o Evangelifta. Temos vifto a terceira excellen-

## do PatriarcaS. Jo Jeph.

cia do noffo Santo, vejamos agora a quarta prerogativa:
Perdefe o Menino Deos, recirandofe quafi outro Sol à vifta de So jofeph, \&cconfta do Texto, que oS: padeceo rigorofas penas caufadas daquella aufencia: Ego, © pacertuius dolentes quarebamus re: diffe a mefina Senhora fallando com o Menino Deos, depois que o achou em o Templo. Defte principio taó notorio ciro cu agora hüa illaçăo em abono gloricfo de $S$. Jofeph, dizendo, que onoffo Santo fem derramar fan= gue proprio, ficou laureado entre os demais Martyres com o diadema do mayor martyrio:\&z a razäo defta verdade he; porque os demais Marsyres, que como Rofas encarnadas, fervem de adorno á Igreja Catholica, padeceraó em os corpos; diga-o hum $\mathrm{Saô} \mathrm{Paulo}$, a quem fe cortou a cabeça゙com hüa ef padashư Santo Eftevão, a quem fizeraŏ cirocom as duras pedras ; hum Sä̆ Sebaftiáo, a quem as fèttas trefpafiárá̄ tyranamente, huma Santa Catherina, em quem fez emprego hum alfange ; huma Santa Apollonia, a quem tiráráo os mefmos dentes huma; Santa Urfulas a quem tiràraó a vida à violencia de huma fetta, que na garganta the imprimiraö; digaóno finalmente os Vicentes, os Lourenços, as Margaidas, 88 as Eulalias, cujos corpos foraŏ atormentados com exquiftos martyrios; porèm S. Jofeph fó na alma padeceo as penas pela aufencia do Menino Deos : Ego, © © Patey tuus dalentes quareb imuste. Seguefe logo que S. Jofeph entre todos os Santos foy o mayor Martyr; porque fubjeieo, que padece penas na alma, logra omayor martyrio a refpeyto daquels les, que ás padecern no corpo.

Falla o Cardeal de Berhlem Saó Hieronymo acerca de Maria Saneiffima na occafíä do Calvario, \&\& affirma excedeo a todos os Martyres: Non folum martyr, Sed plufquam martyr fuit: que a Senhora foffe Martyr, maó faz duvida, pelo muyto que padeceo á vifta das penas de feu Filho; porèm que Maria Santiffima foffe mayor no martyrio entre todos, heo motivo do meureparo. Pergunto: Não padecèraó mais os Martyres com as cabeças expoftas à ef pada, comàs gargantas a.o cutello, com os peytos às fettas, com as măos às atgemas, com os pès aos grilhoĕs, \&\% com as coftas aos açoutes? Ora vede a razaō. Bem he verdade, que os Martyres padecèraó muyto, mas foy em os corposiporèm Maria Sátiffima ao pè da Cruz padeceo em a alma : affim o diz Saó Boaventura: Maria in pajfione filij fui valde amara fuir, quando fuam ipfrus animam gladius pertrăfo ivit. Elfa foy logo a razáo, porque Maria foy a mayor Martyr entre todos: Plufquan marty;;porque o padecer penas na alma, a refpeyto dos que as padecem no corpo, he motivo para a laureola do martyrio: logo fe S. Jofeph padeceo em a alma, como \{e collige do Texto: Dolentes quereba= mus teqquem podería duvidar foy o may or martyri Non folum martyr, fed
plufquam martyr? porque os Martyres padecendo em ocorpo ficàmad eon menor pená ;-8.S. Jofeph padecendo na alma, ficou com mayor tormento: alfim oddife Santo Anfelmo fallando das penas dos outros Martyres? encompàaçaou da pena de Maria : Quidquid crudelitatis inffictun eft corporibus marity yam? leve fuit, aut potius nibil compar atione paflionis Mariie. -od Porèm o auditorio comoentendido perguntará : que razäo pode haver para que padecendo $\$$. Jofeph fóna alma, ficaffe avaliado pelo maa yor Martyr entre cos putros Santos, que padecèrab em o corpo? A meu entender, a razaō nefta materia he ; porque as penas, que fe terminăo á alhaa, caufaö mayor dor, que aquelles tormentos, que bufcaó ao corpo, Vejamos a prova defta verdade. Deforeve o meuCardeal Seraphico as penalidades de Maria Santiffima na mörte de fen querido Filho, $\&$ diz, que a Senhora padeceo mayor dor : Majorem dolorem fuff innit Beats Virga quam Cbriftus. Agora entra a minha duvida. He certo, que Chrifto no Catvario eftava com a cabeça coroada de agudos efpinhos, \&\& com as mảos, \&e pès pregadoscom penetrantes cravos. Tambem he certo, que Mria Sanciffima no Galvario naö foy offendida com tormentos do odio phatrifaico, nern ainda chorou a menor lagrimá : affim o diffe Santo Ambrofio: Stantem logo, flemzemmonilego. Logo em que efteve o padecer mais de Maria : Maiorem dolorem fuffinuir Besta virgo? Ora vejaō a razāo. Os tormentos de Chrifto terminàrāofe ao corpo, porque os efpinhos da coroa, \& os cravos imprimiraō-fe em o corpo; porèm Maria Santiffima padeceo as penas na mefma alma : affimo odeura entender o dontiffimo Ricardo, quandordiffede Maria : Paffa est in ed parte, que est impafibilis. Diga Saó Boaventara logo, que Maria padeceo mais, que o mefmo Chrifto sporque penás, que fé terminaṑ alma, atormentão mais, do que aquellas, que acommetern aocorpo; se nefta forma cemos dado कoluçã ad davida ̧que ounditoriopodia dazer acerca de fer S. Joleph o mayyor traareys. Reftavia agora; para coroar efta degunda parte do Sertnăo, publicar as virudes maravilhofas do nollo Santo, porèm acho, xue he ceufa efcufada otraza hlas em particular, porque otempo mo nаĕ permitce. Só ocque digō he, que $S$. Jofeph he a foma de todas as vis.
 funcas'ems. fofeplo Vejarnús a apriovae Defereveo Evangelifa. S. Ma-





 occafáo. Coftumáo os Arithmeticos, depois de efcreverem as fuas parti-s das da conta, lançar huma lenha tranfuerfal ao fè dellas, 20 o que allie ef ereyem debayxa da hinha, bea fona de cudo quanto eftá ene fima spots que tudo o que en fima eftá dividided, fe vè alli copulado. Agora ide co-s, migo. Era Saó Matheus bum grande Axithmetico a porque quandg Chrifto o chamou para o A poftotado, eftava elle fazédo contas em oferz telonio : Vidit Dominum fedrneten in telonio ì \& como era taó entendido ma arte de contar, poz varias parcidas de virthde naquelle livro da geraçăo de Chrifto:Libor genevationis Fefuc Chrifli. Am Abpaham poz hua partida de fé, em Ifáac huma partida de obediencia, em Jacola huma paroida de graça,em Jeffe huma partida de Santidade, emP Pavid húa partida de vas lentia,emSalamáo hüa partida de fabedoria, em Jeremias húa partida de hưmildade; 8 querédo fomar eftas partidas, lançou húa linha tranfverfal, \&cefcreve : Jofeph; poique achou, que em. S. Jofepla eftaväe recopiladas codas as demais virtudes, que nos outtos affima efcritos ( fe viáo divididas. Digafe logo, que Saö Jofephhe a foma de todas as virtudes, que em or demais Santos fé achăo divididas; \&e nefta fórma temos vifto a S . Jofepla em quanto Sol no Zenit de fuas excellencias, \&x virtudes, fegunda parke do Sérmão: Fơ feph autem.

## TERGEIRA PAR TE。

## Säo Jafeph Sol no Occidente da fuamorte.

0Terceiro eftado, que o Sol logra emo mundo, he aquelle aquê os Mathematicos chamão Occidente, em o qual fepultand ofe efconde todas as fuas luzes, ficando todo o mundo em obfcuras fombras caufadas pela morte de huna táo grande Monarcha: as boninas, que ornavão os campos, ficáo totalunente incognitas, as aves fufpendem es veos, \& finalmente os brutos todos entriftecidos com ravofo impeta defemparaó os campos, entregandofe a hă notavel fitencio. Efte he o Occafo do Sol miaterial, que neffe Ceo todos os dias contemplamos. Ved jarrios agora o Occafo do Sol animado Saó Jofeph : Beatus Zofepl fuies quafisol:

Depois de acabados os dilatados annos, em q̆ o noffo §anto floreceo em virtudes vivendo em a companhia do mefmo Deos; podendo dizet com toda a vatentia aquelias palavras, quelá em outra occafíáo proferio - Doutor das Gentes: Docfor Gentium; 8x a Prègador da verdade: Pradicator veritation; finalmente aquelle grande wetrato da humildade: Non
. funs
fum digmi Yocari Apofolus; O A poftolo Saō Paulo, quando diffe:- Bonum certamen certavi, fidem fervori, in reliquo repofita ef mibi corons. jufitions quain. reddes mibi Dominus in illa die juftus Fudex. Entregou fua alma nas mãos do mefmo Deos ; poderidofe dizer de $S$. Jofeph aquelle dito do Apocalypfe: Beati mortui, qui in Dommo moriuntur. O que agora havemos de faber he, que acerca do tempo, em que morreo o noffo Santo, eftão os Santos Padres divididos, \&\& fuppofto alguns affirmáo , que Saö Jofeph morreo depois que Chrifto largou a vida entre as penalidades do Cale vario, feyto hum mar de tormentos; com tudo a opiniäo mais fegura he a daquelles, que dizem, que S Jofeph acabou a vida antes de Chrifto padecer ; defta opiniaö he Santo Epiphanio, \& o doutiffimo Cartagena, \& Outros miuitos, a quem fegue a melhor Sylva do monte do Carmo: \& a razäo defta verdade he; porque feS. Jofeph fora vivo na occafiäo em que Chrifto efteve em o Calvario pendente de huma Cruz, havia o noffo S . fazerthe affiftencia ao pè della: affim o diffe meu PadreS. Bernardino de Sena: Non enim abfens fuiffet à Dominica Cruce, fo adbuc pivens extirifets. Eacaufa de Sảo Jofeph acabar a vida antes que Chrifto padeceffe no Calvario, foy para que ao depois naó ficafle táo penalizado vendo os sormentos do neifmo Chrifto:affim o diffe o mefmo Cherubim Senenfe: Ne nimio dolore cruciaretur. Ifto fuppofto,

Entra agora o auditorio a duvidar, \&e a primeyra duvida, que pergunta, he, qual foy o motivo, ou caufa, que privou ao noffo Santo da mefo ma vida. Seria por ventura aquelle fubido amor, com que Jofeph ama** ao mefm Deos? Ou foraō as enfermidades, que nefte mundo coftumáo fazer companhia aos mefmos homens, como láo a dvertio o me fmo Job: Homo naths de muliere, brevivive ns tempore, repletur multis mijerizs? Eu scfu pondendo a efta duvida digo, que S. Iofeph naó morreo de enfermida* des proprias, fenăo de amor, porque morreo do mayor mal, \&mayor rormento he amar, de que padecer en fermidades. Mui mole ftada de hïa filha, que paffava mal à violencia de hüa enfermidade estega a Chananea a. Chrifto, \& faz-lhe huma peciçaō nefta fórma: Mifercre mei Domine, fo Lia mer made à demonio vexatur. Agora entra o meu reparo. Para efta mus Her andar acertada, parece que avia de fazer a petição nefta fèrma, $8 z$ com menos palavias: Mifereve Domine filia ines: Avei mifericordia Senhor de minha filha; porque efta he que padecia as enfermidades. Logo que motivo achour a Chananea para pedir á Chrifto, que della fe compa-
 padecia as enfermidades do corpo, porèm a máy pelas razoë́s de matere nidade padecia como amante ; pois elfa he logo a razāo, porque a Chananea pede a Chrifto, que fe compadeça della : iniferere, mei; \&n näo da

## do Patrivircas. Jofeph.

filta; porque como diferta fentenciou, que mais padecia ella por armante, do que fua fillia padecendo as enfermidades proprias. Digafe $\log$ ?, que $S$. Jofeph acabou a vida ao impulfordo amor, \&\& naó á violencia de enfermidades; porque mayor mal he amar, do qq padecer.

A fegunda duvida, que o auditorio offerece, he per guntar , pórque naó ordenou Deos Senhor noffo, व̄ Jofeph ficaffe izento da me fma morte; porquevefappofto o homem tem ctaturo de morrer, como affirma $S$. Paulo: Statusanne est bominibus femel mori ; com tudo podia Deos de feu poder abfoluto difpenfar a Saö Jofeph defta ley; logo porque o naö fez? A meu entender foy a razaö;porque fe $S$. Jof fph ficarra em o mundo izento do occafo da morte, parece alcançaria os creditos de Divinoentre os mefmos homens. Vejamos a prova defta verdade. Nafce o Sol principe dos Aftros, \& foberano Monarca das luzes, \& a breves horas do me fmo sempo, fe fepulta no Occafo da fua morte: affimodiz Salamáo: Oritur Sol, © occidir. Eque razao pode haver, para que fendo o Sol a mayor laz, Luminare mains, em o qual fe vè claridade, luz, \& calor, como adifle o Scrâphim de Padua: In fole funt tria, candor, fplentor, ev calor; chegue efta a experimentar origor da morte acabando em o mofmo mundo? A ra220 dava S. Gregorio Magno: Ne (reato is honor tribueretur ceatura. Sabeis (diz S. Gregorio ) a razão porque o Sol acaba condenandofe a hía T pulura, \& deixando o mundo entre fombras? He para que náo paflè ef hera de Divíno, porque fe o Sol nunca acabàra, vendo ns homens o geflexo das fuas luzes, \& a foberania dos feus rayos, fem duvida o aclamaniăo Divinójpois para que iffe naó fucceda: Ne Creatoris honoz tribla:youst ereature, foy conveniente, que o Sol acabaffe a vida. Hoto, gque diffe do Sol, applicay-o a gora a São Jofeph, porque a mim baftame allinar 2 prova.

Em corpo, \& em alma fobios. Jofeph ao Ceo: afim onfirmou Gerfon dizendo: Sicur Beata Virgocerpore, ev asima affumpa fait in (alism, fic etiam ef Jofepls: \& neftas palavras podia o auditer io formar cerceira duvida perguntando, porque razā năo ficounsorpo de S. Jo fóphentre os homens na terva. Que a alma de $S$. Jofeph foffe para o Ceo gुazar da vifta do niefmo Deos entre a companher dos Anjos, bem eftá, porqué affim o pediäo os merecimentos de Jofe ph;porèm o corpo fique em ateru sá para alivio das noflas faudades, cmparo contra os noflos perigos. Ora eu cuido, gue dej na razáo porq́ S Jof ph fubio como corpoac Ceo, privandonos daquelta yeliquia tão fingular; potque parece fe ocorpo des. Yofeph ficàra em a rerra, pela devoçaó que os homens cinlião ao nollo á vifta dos feus grandes prodigios, haviáo idolatrar neffe mefiǹ corrco oratando-o som refpeito de Divibo. Moxreo Moy fès, aqualle amado de

## da Mo Sermão

Deos, \& doshomeris: Diteitus Dee, G hominibus; \& diz a Texto Saz grado, quẹ nenhé homem foube mais da fua fepultura: Non cognovit homo fepulchrtim ejus. Aqui entra já o reparor Que motivo obsigou a Deos a privar os homens da noticia do manfolea de Moyfès? Hugo Cardeal a diffe divinamente: Ne idolatifie lacms relinqueratur. Sabeis, diz o Padre, porque a fepultura do Noyfés ficou incognita em o mundo? Para q̌ue nāo fuccedelfe idolatrarem os homens emr o corpo de Moyfés, porque pa* rece fe os homés tiveflem noticia do fepulchro deMoyres, pela devoção, que lhe tinhaó, o haviáo de tratar, nä̈ comon a home, mascomo a Deos. Ifo, que a Moyfés havia de fucceder Le acafo os homens tiveffem noticia do few corpo eni adepultura, com facilidiade aconteceria; fel acafoo fanto corpo de foféph ficaffe em a cerra, \& pava cvitav efte exro, que che tre os homens podia nafcer: Ne iddatrie locus relinqueretar, foy conveni ente ä́o noffo Santolevaffe o corpo para effa gloria informado pela mefo
 ctian co Jafeph.

Nāo imagineis, que efta razáo, que tenho dado, he de pouco fun ${ }^{2}$ damento, porque me acrevo a dizer, que S. Jofeph jàem fua vida era huma peffoa de taógtandes prerogativas, que parece temeü o mefno Deos, que os homens ó verieraff mpor Divino em fua mefmâ preénça. A penas apareceo hurbă nova Eftrcilla no Orientestoga parâraã os tres Reysà lapa de Bethlem : Ecce Magiab Oriente venernat. Porem adverte a Evangelifta, que fó acbàraō o Menino Deos acompanhado de Maria Santifima : Et intrantes domum invencruyt अभexum cum Maria matre ejus. Dobremos aquia follia. Vem os Pafterés á lapa de, Bechlem no nalciméto do mefmo Salvádor, \& dizo EvangeliftaS. Lu as, que nāo fómente a charaŏ a Maria. Santiffima, \& ao Menino Deos, mas tambem a S. Jofephs Invenerunt Maniam, © Fof ph, of infantem. Se os Paftores fendo rufticos, como advertioS. Bernardino de Sena: Pafiores erant fimplices, achànāoa S. Jofeph, que tazaó ouve para đ̣̆ao depois vindo os Magos, qृ eraó fabios; Magi, id eft fapientes, diz o doutiffmo Sylveira, ficaffem privados da vifta de S. Jofeph. Hugo Cardeal tem para Gi, que Deos Senhor noffo orderiou eftiveff: S. Jofeph aufente na ofcafiāo em que os Monarcas chegàráoá Lapa: Divina dijpofitionc actume ef, ut ille bora abfens effet Jofepl. Mas a gora crece mais a minha duvida. Se Dcos ordena, que $S$ Jofeph efteja aufente quando vem os Reyls; porque gā̄ permicio, que na occafiāo dos Paftores tambem faloaffe $S$. Jofeph ? Vejaö a razáo: Os Paftores vié săo à lapa de Bethlem, fómente a ver: Zranfeamus ufque Betblem, © videamus bro verbuns; \& os Reys vierăo a adorar: Et procidentes adorave tunt etm: pois ella héa razāo porque Dcos ordenous a que na occafiãa

## do PatriatizS. Joleph.

dos Pafores afiefille $S$, (ofeqh; porque oftes nảo y inthäo mais que a ver.
 feaufente, porque como cites vinhāo a adorar: Adoravirnnis cum; parece receou Deos, que $S$. o eph naquella occafizo ficalle a plandido com os credito's de Divino : logo fe Jofeph ainda vivo, pelo fubitlo de fuas virtudes parecia mais Divino, que humano, como lá diffe em outra occaffăo S. Pedro Damião fallando do Evangelifta S. Joăo: Jo.nnes bomo
 os homens entre os aplaufos de Divino, fe acafo ficaffe o corpo de $S$. Jofeph em a terra; ${ }^{2}$ ep para que ifto năo fuccedeffe, quiz Deos, que S. Jofeph fubifife com o corpo a effa Gloria, privando aos homens de hüa tä grande reliquia; \& neftaf forma temos viltoa $S$. Jofephemo fen Occafo quafi outro Sol no fepulchro das fuas luzes, terceira parte do Sermảo: Foleph autem.

Gloriofo Santo, para fe defcreverem voffas excellencias, era neceffario mayor entendimento, porque vollas virtudes forăp eqōgrant des, \&e taö fubidas, que fe naü pódem numerar : porque fe ao Sol naó pódem os homens contar os raycs, pelo relevante da luz compgue brilhaós, como poderei en hoje contar os rayos das voffas virtudes, quando vos ponderei como Sol? porèm jáq́ difto eftou deftituido, fupra a vontade, \&x pelo que lá tendes de grande neffa Gloria, pois fois Pay do mefmo Chrifto, \&e Efpofo de Maria Santifima, como Sol nos communieai a volfa Iuz, que he a Graça, para alcançarmos a Glorias Ad qaam nos penducas Dominus Omnipotens.

##  

## FINIS,LABSDEO,

## comaikos. Virgiaí que Mittí, \& Divo Noqu ot <br> -23 28 cmition 5 ?

Jofepho,

# LICENÇAS. 

IIo Sermád, que intenta imprimiry ofepla Pereyra Velozo, prègado pelo R.P. Er Jofeply da Purificaçaó na fefta de S. Jofeph, \& affim por fer doute, \& devoto, como por naö cóter coufa algúa,que encontre a nofla S. Fe, \& bons coftumes, o julgo por muyta digno de fe conceder



## Fr, Alvaro Pimentel.

FT I o Sermáo de que efta peciçab trata, \&x náo achei nelle coufa algãa contra nofla S. Fè, ou bons cofturnes. Lisboa Santo Eloy 20. de
 Prancifoo de Santa Maria.

- Iftas as informaçoens, podefe imprimir o Sermão de que efta petiçaó trata, \& depois de impreffo cornará para fe conferir , \& dar licença, que corra, \&̌ fem ella naó correrá. Lisboa. 27. de Mayo de 1698.

> Caffre, Diniz. Moniz. Fr,Gonçalo do Crato.

POdefé imprimir o Sermáo, de que efta petiçaŏ trata, 8 depois de impreffo tornará para fe dar licença para correr. Lisboa 28. de Mayo de 1698.

Fr, Pedro Bijpo de Bona.

OUe fe poffa imprimir, viftas as licenças do S. Officio , \& Ordinario; \& depois de impreflo tornaráá á mefa, para fe conferir, \& tà xar, \& fem iflo naö correrá. Lisboa zo. de Mayo de 1698.

> Marchat. Ribeiro: Oliveyra.

