# $S$ ERMAM D A 

TERCEIRA SEXTA FEIRA DA QVARESMA, PREGADO

## Na Capella Real da Vniverfidade de Coimbra.

PELLO P.M.
GONC, ALO DA MADRE DE DEOS Semblano,
Reytor do Collegio de S. Joaö Evangelifta, \& Lente de Prima de Theologiano mefmo Collegio.


EM COIMBRA, Com todes as licenças neceffarias; $\mathrm{N}_{2}$ Officina de Thome carvalho Impreffor da Vniveifidade, Anno 1672.
Acufta de Ioăo Antunes mercador de livros.

## M

M
aruebenta coms samea
A d
extetciromteimo elventit A 4
 Poislen

Deos com codafeu pogqAO 79 9



## 

 gun dra, quando De , ои A a व м м 2
 donagu onsigolosd t sb sming opstas it 28 dedor, 85 leuado, 8.oigollo ombis qual
 mentos yuc lis, A яध MIO9 M9

 scar orria ebíb.
 curtiga
 efpetiou) Mos

## Homoerat Pater familyas, qui plantavit viniam,

 locavit eamagricolis, so agricole aprehenfas feruis ejus alium cieciderunt aliu occiderunt. Math. 2 I.

EMOS hoje (Illuftriffimo Senhor) hum Evangelho taó m yitctiozo pello que inculca de parabola, como fecundo pello que infintia de do etrina. He a parabola mylterioza, porquc he hüa vinha, que hum homem Pay de familias por fua propria mao plantou, \& as bem feitorias, que nella fez, faö demonftraçoens do cuidado, que nelia pos; porque a encheo de cepas, cercoua de febe, fortaleceoa de torre, \& ornoua de lagar, que erza a ultima couza com que a podia compor; \& porque fenaó foffe amonte, ou por defcuido da pòdz, ou por falra dacava, arrendoua a huns lavradores com penfaó, de que todos os annos, he pagariaō os fructos. Accita a condiçá de pagar, (e retirgho Senhor; \& como chegace otempo de os pagarem, mandou ó Pay de familias alguns de feus criados pera os recolherem, mas os Rendeiros em lugar de lhe entregarem os fructos, prenderaō os (ervos, matando, \& apedrejan do a huns, afrontando, \& ferindoz outros. Mandou fegundos fervos, \& ic bé mais differentes em numero, $\bar{q}$ os primeiros, taó femchätes na violentia, que receberaō, comona tirania, que experimentaraō. VItimamente mandou feu proprio Filho, cófiderando, que por herdeiro da vinha o temecem, \& por vergonha orelpeitacem. Verebuntur filium meum porems como a perderáo pera com os fervos, menos a mofraraó pera com o Senhor, poră levandoo prezo fora da viahas ahi tiranamente lhe deraó a motte.

A 2

2
Effa he a fubflancia da parabola cm que a gloza mais cha tendidf, he fempre, que o texto mais didontura. Vefambs cót tolo a a cxpoziçaô, pera deduzitmos a anooralidáde, Por D. Hieron. ef ehome $\boldsymbol{m}$ Payde familias: Homo erat Pater fawilias:

Aug Dion. Areop.Cyiil. Mild. Chrif. in sateil. aur.

## Catet in

bunc locu relat. in cat. Anton. Peres. AmAmbrof.
Hieron. Be da, Hilitr. co slij Au gujt.lib. 16 de Civitate Dei Hieron Epist.3.4d Evang. Eufe. Mal d. Origen. Hildyio, Eu thïnio, Etheoplail. entendem todos os expofitores a Dcos Padre, cuja a m pla, \& dlatada familia he omundo, \& fuppofto, q. Deos Padre nàỏ atlumifiea natur za humana, diz S. loaē Chrilof. $\ddot{q}$ re jutirula homem fendo Deos, pera moftrar, $\bar{q}$ fendo por natureza Senhor, he por afecto homem, \& por bene volença Pay. Natura Dominus, benevolentia Pater.
${ }^{2}$ Pella vinha $\ddagger$ plantou, plantavit viniam explicaō muito Padres, $\&$ e expofitores com Malldonado a antigua Sinagoga; pellace be com ${ }^{\text {q. }}$ a cercou, entendem alguns Padres, aproteccso., «cuftodia dos Anjos que the poz, outros os bueritos dos Patriarchas, q the dev. Pello lagar expoé muito a Cruz, \& motificaçá; os mais dizent, a torre, adiftciavit turrion fignificao Templo; pellos Ravadores, $\nsim$ low ch vit eam agricolis entendem SanCto Agoftinho, S. Hieronymo, Eufebio Emifeno, \&ontros; os Prelados Eeclefiaf tico algonscom Maldonado, 9 a's Meftese, quii munus dodeval popilism fufceperüt. Pellos fervos: mifit fervos fuos, cōmumente expliçaơ os Prophetás, \& Pregadores, pellos flictor, a fee, charidade, \& boas obras, \& pello herdeiroda vinha ao V crbo Incarnado, $\mathfrak{q}$ defcendo ad mưdo pera ô cdemfr, naó feenvergonharáo os judeos de o matar, - Bem noffra a expofiçaô da Parabola, वृ debuxou Chitiffo nella a ingratidaó humana, contráabondide Divina, \&e peraq̃ efta mais fe conheça, \& aquella mais fe extranhe; toratizemos agorá ónofto texto. Planto op Pay de fanilias efta vihha cotregandoa a hunsi Jav radores, \& fendo dle o rrabatho deplaiftala, life deu o interefe depoftilas
 taó, a mbiciozos col coinerem o frutto do q outros culti-

Na6. Deuthe o Senhor a vinha bem murada, nad fefiou de que o meco goardafie a viphag cenole fiou al Effezà Vinuam meama non coffidinis mas por lite c vitar a deiculpa Canl. 2. da paga, tha entregou por arrcidamento prevenida de thido: locavit eam agricolis. Oh fabbaó os Prelados, iq the nhó deu Dcos a vinha da Igreia, mas que tha amreodout porque a naō desfrutem perare galo do corpo, \& \& lóa fabriqué pera utilidade das almas. Ehe de notar, q̆nao deu - Sentior a vinha a hū fó lavrador, mas a muitos. Singular Princepe, exemplar Senhor? cuja grandeza fe manifeffa em beneficiar a muitos, o q̆ nad tem os Princepes, \& grantdes da terra, porq́a hñ tomête cōmunicaò os fevisfavores, a hū ló chegaó os feus bencficios, fendo, q́em favorecer a muitos, mais do q́ faō le augmentaō, \& $\& \mathrm{~cm}$ bcnificiara hú fó, menos do đ́ faó fe diminuem. Quando o Sól paroužs vozes de lofuê, tanto fe augmentou na grandezar, qu fêndo creado logiou previlegios de Divino:obediénte Dominöroci bominis. E quădo retrocedeo des linhas na infirmidade de Ezechias, da excellencia de fól, fe diminuio ao abatimento de fombra: reduxit umbramper lineas; porá patar a Iofuè, fó beneficio, q́ o Sól, Princepe das luzes, ftz pera liberdade de todo hū povo; retrocedar a Ezechias, foi beneficio fomente perafinal da faude de hú homem, \& o fávorecer a hü homem o diminuio de fol a fombra, reduxit umbra, o favorecer a muitos o augmentou pera pallar de folluzido, àos previlegios de hú Deos obediente: obediente Domino voci bominis.

Feito o beneficio de entregar a vinhag, retiroufe o Pay de familias pera fora: peregrè prefectas ests \& logo os rendciros fobrecingratos, fe portarāo occiofós, ficädo a vinha perđida, \& açbada, por q́as cepas de cabaça naō fe podaraó. \& as varas de merguiho näo produziraö. Auzencias largas (no Pincepe, \& no fuperior conduzam muito pera os excchios

4
ceffos dos fubditos. Quem ouver de governara vinha, ha de affittir fempre nella, porä fem efte cuidado, achalaà depois fem cepas, q́ dem fructo, \& com cepos, q̄ ló fervé perra o fogo; mas nảo ficará ainda o lagar fem fervir, porā a culpa do Prelado nelle fe ha de efpremer. Ah cepas humar nas, 9́ por occiozas pos perdeis! Ah (upenores, q̄ por falta de cuidado vos condenais! Se quereis vindimar pera Deos - fructo, cavai fenapre com Deos a vinha!

Chegou o tempode pagar a renda, \& logo a mandouo Senhor cobrar no novo; pois nāe fora piedade, efperar a eftes layradores mais algū tempo! naō, q́os q̄elpetāotem. popella renda, heporququerem, queffe efperar the renda, ainda mal; $\bar{q}$ muitos no tarde, arrecadio mais $\AA$ no cedo; fe ianăo foi mandar taó cedo, porā demaos pagadores, quanto mais fe efpera, peior le cobra.
QbiAos primeiros iervos, é forāo arrecadar os fructos mataräo, \&z ferirāo os lavradoris, \&̀ a mefma tirania uzaráo com os fegundos, diffimulandoo Pay de familias prudēte mente efte aggravo, \& porq̃ os náo caftiga logo? pera prova evidente de ${ }^{\text {qua na cabia nelle a vingança. A nobreza }}$ ha de fer grande boio, \& o Senhor ha de felo de fi perao fer cabalmente dos outros, porque o poder não fe moftra tanto em o q̆ acaba com o mais no dominio das virtudes alheias, como em o q̈pode configo na tollerancia dos aggravos proptios.

Chama otext.lavradores a eftes ingratos rēdeiros: Agri. cole aprehen is fervis cius. Homens ha no mundo, $\hat{q}$ nos lugares em q́as os poé,nunca melhoráo do $\overline{\text { q̆ raö, nems do ta- }}$ lento, quetē; de forte, qu aquelles aquem a Pay de familias arrendou a vinha, eräolavradores, depois ficarâorēdeiros, \& na paga mootrarãofe Rufticos, Agricola, \& porā razão tendo ja a vinha, the chama ainda lavradores na falta da renda? porq̃ no cfficio,\& dignidade, $\bar{q}$ lhe đerão, quizeräp
fe encher, porque nāo quecriāo pagar,com os fructos achaJuo, que ficivà mais cheos, \& com os pagar mais lezos, pois denominēce lavradores rufficos, que q̣uê no lugar $\bar{q}$ ihe dia fe anche, ainda que por marcimento fela maito Tranfado,'no officio fica misifo abatido:
roo Sól, \&\& Lūa àmbos nafeerâo grandes, \& honrados: Fécit Deus due luminaria magna, mas a Lúa logo degene- Geme. x. roü de fea principio, logo dimionio feu nâtcinemo: lumbnave mbmuss, \& porq̣ razãor fufterita © ofol Mageftadeccom व̆t zs com ${ }^{2}$ pribeipiou? luminare minus, porq̆o fol notugas que the deraó obra fena pre comi igual proporçã deluzes, a Láa eñ́chere no lugar da Ceo todos os mezes, \& quem no lagar fe enche, gnào fica henrado, ficado dintinuido, bumbitare minins.
2il Final linterey tabro,que o Pay de fámilias, vio, que os laverafores inataraóofilho, nào difimulou efta culpa fem quefthe intimace logio pena; itccom razá, porọ onobrè re por hut oparre ha de faziregala da brandiora, por outra
 efta, que o Pay de familias the intimou? foituirsthe o Reino, que the concedoo: auferetür 2 robis regnum. Poischa. malhe Winha, quando tha arrenda, \&o: Beyno, quando tha tim? पौeiaô oqute inv reça arepublics Cow bons miniftros, a Ifrefa com bons Peclados, hifia Vniverfidade com bons
 rottletes, de Prélados ámbiciozos, dee Mdeffres iderctidados,


 mos imoralizado otekto, peçamos graç, Ave Maria.


 VE aptiguo he uos homens fazeréte igtractaveis por fober aino:, \&r affeturem figgularidades pos poderozos füdandano retire, orefpesio, \& nafingulatidadeg a eftimaçāo? Equąato maisordinario he smoderos atroperl lar-jellas razoē, de: Mageftozo \& fó por ke oftentar comos homens muito humano. Nas claufulas do Evangetho fa manifefta bem efta yordades porḡ fendo o Eterno Pay, eftes: Paysod familiask fo reprezenta netle com as remcthangas.
 tores commusuiter.

Sylver, bic aoshomens;pp humanitatĕ ó é pictatceng \& prefere Doos



Hülughae do filho ha de abonar eftés ereditas do Pago Colm profüdas palavras, \& Theologieoxtermos deicrevea

 bund crat apida Deumict Dreis exat. Ferbum Dergunt9age taconi Syithoinãe \&z S.Ioaót Chrifotomonicia fegunda peffoa da Etiadade proçede Gearov edbo, \& como Filhoi
 Nerbog \& naé pellolpriedic a do de Fithonicum anterokerp D. Tham. bum procidat, wh filgesequare dixit Verbum, ơ wow fitius? in loan.ca. Ese a Evangalifta queria declarara Diejodade do Chbifa x.left. $\mathbf{x}$. D.Chrifoft melbor a explicava pelto predicado de Filho, que de Verhomil.i. tn bo? porg̣ o predicado de Eilho inculca mais a conftibttandeans.
cialidade, pois năo he poffivel fer fillio, quĕ naŏ for femeliante na natureza ao Pay; \& o predicado de Verba parece, q̃a explicava menos, porq́ ainda podia tropeçar o Herele, cego com a Philorophia humana, quenfina fer o noffo erbo, \& palavra com $\bar{q}$ falamos, differente na natureza, $\bar{q}$ temos, porq̄o nollo verbo, \& palavra he accidente, \& a natureza, lubitancia, \& philozophar erradamente do Verbo Divino, plaquesonhece da Philozophia puramente humana; como logo dà a conhecero Evangelifta a fegunda Peffoa Divina pello predicado de Veıbo, \& naó pella predicado de Filho? Porqueo predicado notianal de Fitho fobre explicar a igualdade de effencia, de poder, \& Mageftade com o Eterno Pay, dis fomente rela çã ao Pay, \& naō dis refpeito algum ás creaturas; porem o Predicado de Verbo, ou palavra inclue dous refpeitos, como labem os Theologos, hum pera o Eterno Pay, que falouna Eternidade, outro pera os homens, que a ouviraó cm tempo, affumindo o Divino Verbo a humanidade pera redimilo; \& penettando o Evangelifta a eftimaçaō, que Deos faz , dos titolos que tem, \& offerecendofelhe ctes dous predicados da fegunda Peffoa, hum de Filho, que dis fomerte Mageftade, \& foberania, outro de Veıbo qexplica tambē a pircdade cō q̄ Incarnou por amor dos homẽs naōa dà a conhecer pelo predicado de Filho, q́ inculea a foberania com que reina, mas pello predicado de Verbo, que declara a piedade com que nos foccorre. Quin Evangelista, dis Sancto Thomas, non Colum intendebat jigniti- D. Thomi. care refpectum ad exiffentiam fily in Patre, fed ctiam tbidem reoperativam potentiam Fily, magis antiquitranflulerunt lat. Paulo Verbum, quod importat refpectum ad exteriora.

Efta politica do Ceo,raramente fe vè praticada na terra, porque os Princepes, \& fuperiores do mundo, fe defVancecm tanto com a dignidade, com a lugar, \& com

8
o officio, que imaginaó devluzir en fi as prendas de féberano, com as acçoẽ de fiudozo, \& for iffocftimaó nais a oberania, que os faz alivo:, que a picdade, que os fode moftrar humanos, \& benigno-; grande engano dos hom os! pertuadirunf, que os acredita miais a atributo de loberanos, queotitulo de benignos? Mas difte ordinario engino, tem a deículpana propria natureza, porque como fā̆ fuperiores, \& cicaturas da ferra, fó rabem iftimar titolos di foberania mutio ao conttario das do Ceo; que ló fobem afplaudirticolos de piedade

Entraraó os Magos for Hierufalem appellidando a Chrifto pello novo Rei dos judcos. Vli eft quinatus eft Math. 2. RexIutioorum? Etanto que Chrifo naiceo, dea hin Anjo por nova aos paftores, que era nafcido o fen Salvador:
Iuf. 2. natus ef vobis hodie Salvator: pois os Magos aclamaso a Chrifto com o titolo de Rey, \& nảo com o de Salvador; Vbieft quinatus eft Rex? E o Anjo applande a Chrifto cố o titulo de Salvador, \& náo com otitolo de R ey? natus est vobis hodie Salvator. Si, porque o tirolo de Rcy inculca f́cberania, o de Salvador piedade, \& os Magos como Reis, \& creaturas da terra ló faziaó eflimação cm Chrifto do titolo de Rey pelo que tinha de foberano, \& nāo do de Salvador pello que tinha depiedozo; apparuit

Pauli ad
Tit. Epifl.
3. benignitas Salvatoris nostrt, mas o Anjocomo miniftro, \& creatura do Ceo, Tó applaudia em Chrifto o titolo de Salvador, pello que incluia depicdade, \& nâ̄o de Rey pello que declarava de foberania.

Poís fe no Cco , fe faz tanto a preşo da piedade, quacredita cfta mais, que a foberania, bem he, que os Princepes \& fuperiores da terra, fenaó enganem, com os titolos $\tilde{q}$ $\log$ āo, \& que fação maiorr eftimação do attributo de benígros, que dotitolo de fóberanos, à imitaçáo do noffo Pay de familias, quefendo por natureza Senhor poderozo, \& fobe
\& foberano: natura Dominus, affectou as femelbanças de homem Pay, fó pocic oftentar com os homens de nuvito humano, \& piedozo. Homo erat ob bumanitatem of pretatem.

Plantavit vineam, Plantou efte piedozo, \& humano Pay de familias a fua vinha, cercada de febe, \& feguran. doa de muro; sx reparei cu muito, em que o Pay de familias a plantace, tendo criado, que ofervicem, porque fe mandou arrecadar os fructos pilos fervos, porḡnāo manda tambean poi elles plantar a vinha: Se he Pincepe piedozo, que tem vaffalos, que trabalhem, te he fuperior benigno, que rem fubditos, que o aliviem, pera que (e cança na fabrica da vinha, pera qué molelefta com a edificaçaō da to r, com o concerto do lagar, \& omato da febe? Porque he Priacep", porque he fuperior, \& porque he Pay de familias, em quē o trabalho da obrigaçaō, devia correfponder aa empenha do titelo; omefno foy intitularle fuperior: Homoerat Pater familas, qu- dezempenharle logo na obrigaçaó de trabaihar. Plantavit vineam, Que pouco fe uzaifto no mundo, ouvireis a toda a hora os titolos có quecada hū fe honra, mas nāo ouvireis a obrigaçáó com que fe dezempenha. O Prineepe, que ha de tratar do bem do povo, ominittro, $\bar{q}$ ha de fatisfazerá juftiça das partes, o Métre, que ha dezelar o credita do diccipolo, o Ecclefiaftico, $\overline{\mathrm{q}}$ ha de ter efpelho da reformaçaō dos coftumes, o Pregador, queha de dezenganar com a verdade da doArina, ide ao que fazem, \& vereis, quam mal affenta com o que fenomeão? porque todos queté a honra fem a pençāo do officio, todos quetem lograr a vinha coni o inter reffe fó dé poffuita, \&comerthe os fuetos fem o trabalhe deplantala; por iffoimaginaó alguns, qué o governo perá elles he defcanço; perfuadenfe outros, que a dignidade peraclles he alivio. Grande fem razio do múdo! grande

10
laftima dos homens! Bem fe poderaó ja os homens dezenganar, bem poderaó entender, que as moleftias do governo, taō os percalços do officio, \& que quem naô he pera trabalhar, que naō he bom pera fuperior, nem pera Princepe, porque o defcanço naō he o que acrsdita, \& otrabalho he fó o que honra.

Publicou Pilatos a Chrifto no Pretorio por fupcrior, Pruncepe, \& Reydos Iudeos: Ecce Rex vefter.
10an. 19. Ecftes com myfteriozos refpeitos O adoraraó como a feus Rey, \& Senhor. Caperunt falutare eum: Ave Rex IuD. Ambrof dioorum ; que Sancto Ambrofio teve pera fi, que fora somentar. in Luc.lib. 10. de alguma forte verdadeira efta adoraçaŏ: Deo tamens Suus non defuit honor, qui falutatur ut Rex, \& quafo Deus, \& Dominus ad oratur. Porem em caza de Herodes aquelles \& quaefquer refpeitos fe trocaraó em defprezos: Sprevit autem illum Herodes sum exercito fuo. Pergunto agora; porque razaó he Chiifto Senhor nofforefpeitado por verdadeiro Rey no Pretorio de Pilatos, \& nāo he applaudido por legitimo Rey no palacio de Herodes? em huma parte taō horado, em outta tam abatido? Si ; por que em caza de Pilatos, eftava Chrif-
Joan. ig. D. Gregor. to veftido de vermelho, infignia de langue, \& de trabaMagnus. thos, como affirma Sam Gregorio. Veste purpurea cirAlexander ab Alexäd I.6.). Gemal.ca is Elias Crefradora. 3. Nafunfen. in l - pello que tom 0 defcança inclue de excellencia, \& limum. honra mais pello que com o trabalho cauza de moleftia. Que o Princepe defcance, quando o vaffado naō trabalha, gue of fuperier tenha alivios, quan-
do o fubdito não padece miferias, \& que o Mcfre fe náo deívele quando o ditcipolo nảo cftuda, menos mal he, porque fe parce grande odefcuido, he menos o elcandalo, mas ainda mal, porque cada hum tanto que poffue o governo, ló trata de deícançat avida, dandoflhe bem pouco do cargo, porem efte ordinario defcuido, efta volgar omiflaô, fe he certo como provci, que nāo acredita, patece tambem que envergonha, pois o mefmo Deos, cujas acçoens fe derigem a noffo eximplo, affi parece o quis dar a entender, pera que cada hum no feu officio, foubeffe sono avia de governar.

A Izaias apparceeo Deos em hum Mageflozo Trono affiftido de Seraphins, que com duas azas the reneravaó - Rofto: duas velabant faciem cius; \& porque razaō IJaiasb. quer o Senhor nefta occaziáó apparecer efcondide, \& darfe a conhecer encuberto? Direi: Deos nefta cccaziāo appareco no trono como Princepe, \& fuperior, mas sentado. sedentem, \& queria eleger hum fubdito, que foffe tratar de feu povo, quem mittam? Avia o fubditode trabalhar cuidadozo, \& o Senhor avia de ficar no trono defcançado : fedentem, pois por iffo permitte pera noffo exemplo., que os Seraphins the cubraó o rofto, por iffo naō quer, que the vejao. al Cara, a noffo modo de entender, quali envergonhado, de que fendo fuperior lograce defcanços, fendo ló a dignidade pera o trabalho. $2 u a \sqrt{\text { v verecundus, dis Venato, tegcbatur Seraphim Venate. }}$ ales.

E notocu, que fó Izaias o viffe : vidi Deminum, fert- Ifaiaso. b. do que em outra occafiaē, dis o mefro Prophcta, çuco Senhor attrabira affi os olhos de todos: ridon us cum,

Ifaies 53. pois no Trono hum fó the porm os ollos. Vidi. Em outtra occzziāo, todos nelle cmpregaio as vittas!
tuftas! fo, porque no trono eftava defcançado: fedentem $11 a$ outra occazía ura q a ando na paixio eftava peilos homés com trabalios afligido, \& con tormentos destigurado; non eff fecies ci, ne ǵgecor, ó vilimus cum, An fi, pois quando como Princepe, \&̌ iuperior defcança, apenas ala hú ó, que the pooha os olinos. Vidi Dominumi fedentem, porque eftà ao que parece, por defcançado, mui pouco pera vifto; mas quando como Pcincepe, \& fuperior padece trabalboi, todos os fúbditos nelle fe revelaō, porque tó entaó eftá maito pera divizado: vilimus exom; \& nāo duvido, que por efta cauza tambern te retirace boie da vioha - Pay de familias: peregre profectus eft, porque como depois de plantala, naó trabaịace mais nella, como defcançou deixandoa aos layradores pera ī com cuidado a conJervacem, enverg anhouce ao que parece, de que mais o vifiem. Peregrè profectus eft. Sì os Princepes, \& tupcriores, elpelhos em que re vem os fubditos, \& ló entāo lie podem attrahir os olhos, quando por anor delles trabathaó, \& quando por fees reffp ito fe defvelaó. Grandes exemplos faō eftes, que dea Dios aos fuperiores da terra pera fua doctrina, mas näo he menor, o que hoje perfuade na parabola do Evangelho pera fua imitaçaō, pois fendo efte Pay de familias Princepe fob rano, \& fuperior picdozo, nāo admittio alivio, nem defcanço, antes fe dedicon tanto ao trabalho da vinha, que tendo fervos, que a podecem plantar, por fua propria mã J aquis fazer. Plantavit vineam.

Plantada a vinha, arrendoua o Pay de familias a huns Jaxradores, ef locavit eam agricolis; \& porque nāo da o Paydefamilias eftavinhade propriedade aos lavradores? Seria, porque nảo tinhäs merecimentos? E a vinha que cufta tanto a plantar, a cadeira, que culta tanto a ler, nảo fe da depropriedade aquem fenão viraō ainda os feus meri-
to ', \& aquem he neceflar'o efperar for annos,pef a the recollucutm or fricio:! boa iazaó, nias ja que nos lavradores naō a i ia murcomentor, antcs calza pera the negar a propricdade, pera cuc thacor cede a Pay de familias por arrendaniente? lockert cam agricolis; \& fe a ha de atrendar, forque a naio arrenda a algens fogeitos, que tivefficm ja fervido, fenảo a huns lavradores de fora, que nāotimbão ainda trabalhado? Mais: ie Jhe arter da a vinha pera que depois lhatira? anferetur à volis regnum; porque quizo Pay de familias moftrar, que labia a̧uem avia de negar a propricdade da vinha, \& aquem avia de conceder a fubftituiçaõ delia, \& que tabia diftinguir os merceimentos dos fogeitos pera a tirar a huns aquem a tinha concedido, por faltarem com o fiucto a tempo, \& pera a concedera oll. tros aquem a tinha negado, porque ja eftaváo capazes de dar en todo otimpo, fructo; fon , , ue a iffo o movece o refpeito dos fervos de caza, fenaō ointerece dos fructos da vinha.

Grande Logica efta, pera quem ouver de governat hūa Republica, hūa V niveifidade, faber quando, \& aquẽ ha de negar, quando, quando, \& a quem ha de conceder? por falta d.fta fciencia, (e obra no mundo muita injuftiça; mas fe affi con o nas Icolas da Vniveı fidade, fe uza deftes termos, Maior, Meror, \& confeguencia, fe praticaraõ tambem no Palacio do Princepe, \& do luperior, foráo mais os premiados, \& menos os queixozos. Recorre ao Princepe, \& fuperior, hūa peffoa grande, hum fogeito calificado, our no fangue, ou nas letras, ou na virtude com hūa propofiçaō, \& ccm hum argumento em q̄quer concluir hūa merce, 伦 o Princepe, fe o fuperior achar, que nâo convem, pode dizer com hum bom termo, nego mar iorem pclia Logica, ou nego maiori pella Gramatica. Resortȩ outro de menos condição, \&\& de menos prendas, fiado

I 4
fiado na ralia, ou no refpeito a pedir outro de fpacho, deveo Princepr, \& fuperior relpander en forma, nego muno rem, ou nego mirori, ón nego con/cquentia pois muitas màs contequenclas fe feguem de hion relpuativo dépacio, प̆ ic dá, porque não haö de fer os ref peitos, a que haó de fazer negar, \& conceder, fenāo os merecimentos, Š o bem co mum a que fe deve attentar.

Dois validos, \& parentes de Chrifto, Diogo, \& Ioaō, pediraōa Chrilto duas Cadciras, que fuppunhaõ vagas na Vaiverfidade de feu Reyno. In regno tuo. Ecom leMath, 20 . rem peffioas calificadas no rangue, \& de conhecida virtade, yede o que the retpondio oSenhot; mago mazorem non est meum dare vobis.: Na Cruz pede o ladraō a Chriffoo Reyno, \& com ter mais humilde, \& parecer menos benemerito, notaio defpacho que levon, \& como Chrifto Iho concedeo. Concedo minorem bodie mecum eris in pa-
Lac. 23. radifo, que he iftu! a huns validos, a huns parentes ucgace as Cadeiras, que pertendem, a hum ladraō ie concede o Reyno, que olicicita? Si, porque o Seation neftas duas occazioens naó fe governou por relpeitos, fez o favor a quem tinha trabalhado pello merecer: Ioaó, \& Diogo ainda que parentes, \& Validos naō tinhaó meritos, pera taö grandeslegəres, potefìs bibere Calicem? Oladraō tinha affiftido na Cruz a Chrifto, \& pello que ja tioha oftentado, \& padecido,merecia fer premiado; pocifo Chriftologo, nega acs grandes oque pediā, \&\& concede a hum piqueno o lugar que folicitava, Bom Princepe, \& fupener tambem onoffo Pay de familias, gue fabe negar, \& conceder, \&ērabe diftinguir os metecimentos pera premiar a huns, \&e pera dezeng ynar a outros, mas bem imitada vemosefta politica de quem com tanto accerto governa, \& com tanta juftiça premea.
-Seí eu, que no mundo fenaō diffinguem os fogeitos pel los mic-
los mexecimentos, fe naõ pella affeiçaó, \& pello refpeito, \& he a cauza, porquetalves fe concede a merce ao
 que $O$ indigno alcance por defpacho igual merce à que $o$ benemerito logra por merecimento, ainda aff fica efte mais honrado, \& aquelle menos luzido, porque os applauzos fó fe devem ao que fe logra por força do merecimento, \& näo ao que fe alcança por favor do defpas cho.

Grande texto por ferdeduas grandes Cab:ças. Entra David por Hierufalem victoriozo, com a cabeça do Gigante aquem tiahay rencido, \& as Damas da Cidade the cantaraô os applauzos da victoria: pre cinebant mulzeres Reg. 8.18. dicentes; percufsit faul mille, du David decem milia. No banquete, que Herodes deu aos Princepes, \& Magnates de fua Corte, entrou a filha de Herodiades aquem o barbaro Rey por fatisfazer a him appetite lafcivo, ou a hum juramento perverfo. the fez entreguada cabeça do gran de Baptifta: attulit caput eius in difco, 心 dedut illud puelLe, porem naó lemos, que algum dos convidados a louvace, ou applaudice; pois a David tantos louvores quandoappasecc na Cidade com a cabeca do Gigante, \& á fiTha de Herodiades nenhuns applauzos, quando affite no banquete com a cabeça do Baptifta! Si, \& porque razaō? Rorque David alcançou a cabeça do Gigante por força de fen valor, \& merecimento, percußum Pbilifeums inter

$$
\text { Reg. } 0.1 \%
$$

$$
. \mathrm{m} / \hat{\mathrm{c}} \mathrm{t} \text { bựa }
$$ ferit. A filha de Herodiades alcançou a cabeça doBaptiftą fómente por fayor de hum defpacho: petivit dicens yote ut protinus des mihit in difcp caput Ioarnis Botptiftes \&s ha tanta differença entre o que fe logra por fayors do de pacho $_{\text {ap }}$ al que fe alcança for for ça do merecipmetts, que fe a ifte fe devem applats zos, porgue zcredita, aquelle naó mercce louvores,

16
porque afrontr. Oh quantos vivem no mundo pouco ap plaudidos, \& muito afrontados! porque ologaf, quic ocs copaó, a theree, que lograб, tha concedeo o poder, \&i não yrazaō, tha folicitou o favor, \& naбa juftiça, tha deti - delpacho, \& nảoo merecimento; mas efta fem razaó do mundo ó a pode emmendar o Princépe, \& o foperior, que como deve faber aquem ha denegar, \& aquent ha de conceder, ha denegar a merce aoindigho, seconce dela ao benemerito: diftinguindo com tanta juftiça, \& com tanto ciódado os merectmentos, que huns tenhaó a propriedade da vinha, outros a fubftituiçaó della: locavie. eam agricolus, \&x tirala aquem áanão rrabalha pera dar frus

- $51 .{ }^{3 n \pi}$ cto, \& concedela a quten a poide fabrieat pera náo faltati
 tur genti factienti fractus ê̄us; "affio o deve fazer o Priaces. pe, \& fuperior na adminittraçab da juftiça pera com os fubditos, porque affi o fez o Pay de faniliae no renda nento da vintia pera com os laviadores $\frac{3}{3}$ locaujit cam agricolts.

Chegouo tempo dos lavrađores pagarem o fructo, \&s mandando o Pay de familias alguns de feus tervos perä cobrarem a tende, foraó rão raergralçatós, que os lavta

 Maldona. runt acrecentao os expofitofes? Nefta ingratidäo para o bit, '心afiti agradecimento dos homiens; que ginda a vifta do niaiot apud filv. beneficio executáo o thaior aggrava? Deos vos fivre de tom. 4. in tiomens, que corfetfóndem' avares com aggravos, is parabol. de Vinea, dezempenhăo bencficios com ingratidoẽns. Ora cunaö teparotanto ein que os lavradores não pagacem os ftici ros da vinha a feu tempo, porque comóo Pay defamilias fls o favordeth arrendar, he eefto, quelogo re aviab de
cervos de hum homem, poique vos abrazais com o odıo de ver luzido, ou porque vos confumis com a invcia de o ver honrado, tratai de alcançar delle hum limitado favor, que nunca mais vos ha de lembrar: He boa induftria efta? notai a provaun :

Do inferno pedio o Rico Avarento a Abraham, que lhe mand afe a Lazaro, perao aliviar da-quelle tormento, porque tocando fómente a extremidade de hum de agon, lae poderia mitigat os incendios de tanto fogo. Pater Abraham mitse Lafarum ut intingat extremum digiti in aquams. wt: refrigeret linguam meam, quia orus ior in hac flima Perguntos porque nāo pede o Rico a Abraham, qaude chover fobre elle dilluyios de agoa, pefa extinguir diluvios de fogo, fem que LLazaro tenha a trabalbo de delcer ao inferno? ou ao menos porquedhe näo pede, qued desça Làzäroa applicaitlhe mares de agoa, fewaō hūa gotta? Porqueao rico no inferno mais o atromentava o odio; \&ainveja, que tinha da Lazaro por ver as honras, que no feio de Abraham lograVa, do que as mefmas penas do inferno, que padecia, aff o dis Chrifologor 2ued agit dives non est novelli dolorisi, fed livoris antiqui, ơ zelo magis ferm. ııg. incenditur, quàm gehensa; \& pera fe livrar o rico do gtandeitormento, quelhecauzava o odio, \& inveja, que a Làzaro tinha) nāo queria mais do que teceber de Laza* rohumitionitado favor, potque em o recebendo, achava; que logo delle fe éfquecia, como fe fizera eftey difcurfo: o odio, \& iuveja, que ia Lazaro tenho, he pera mi pena mais exceffiva, que a do inferno, comome poderei livrat dè pena tə̄̄̄ demaziada? OBoa traça; pedir, quèmeivernha o mefho Lazaro fazerriao inferno hum limitado favor; porque nunca nais.delle me ci de dembrar: mitte, Lazae rum. 1 Pois foofaverfaz efquecidos, que muito féefque cëcomp òs laviádores dà noffal parkbola de pagaromios
$\qquad$
(c) amal

18
fructos, 6 um apropingisaret tempus mifit fervos fusos, reccberaō o favor, \& efqueceraō fe de pagar.

Ito dizia cu, que era o menos que notava, porq̃a mêfma expertencia operfuadial oq me parece digno demaior ponderaçaō, he, que os lavradores a hunsferyos'manatacem, \& fericem alium occiderunt: alium creciderunt, \& a outros afrontacem. contumelizs afecerunt, Pergunto: qual foi o maior crime deftes ingratos laviadores? Afrone tarein a huns fervos na honra, ou tirarem a outros a vida? Refpondo, que mais execranda foi a culpa, \& mais efth pendo o crime da afronta, que da morte, $\&$ arazaó he, porque comparada a perda da vida, como a afronta da honra, he efta tanromais crecida, \& tantomais relevanter, quecfeha perdaó, peraquemitirala vida, parcèe queonão ha peraquem tiva a honta, - Antes deChrifto efpitar naCrus,folicitou perdふŏ ảe fed Eterno Paypera os judeos, que octucificavaóo, defoul-? pandoos, que náo fabiaó, o quelobraraōvupater ignofö fic legit va illis, quia nefoisnt, quid faciunt. He cetto, que os lideos tabl. ó no Calvario huns fizeraö malnio que obraraō, outtos faw Pagnim. larañ peior no que differaठ̄ : fizeraó mal, porque crucificaraō a Chrifto, falaraō peior, porque afrontaraб̄ a Chrifo Marc. 25, to dandolhe vaias: Vab qui deftruis templum Dej, ioc blasphemaraō no com injuriozos ditos: blas phomabanz eum; ;pretereantes; pois fe Chriftofolicital perdaб̈de fetw Ereno. Pay pera os judoos, porque naó fabemio qué faup zcm, nonenim fiunt quid faciunt, porque o naj pede tambem; porquenaó fabemoque dizem? quia nefciunt: quìd dicunt? Pede perdaõ peráos que naó obrāб: bemg \& parece, фф onaö pede, pera os que falaó nnali, Sinn, \&arao zaó he, porq̃ os judeos o q̆ faziāo, eral crucificar a Chrifto em ordē ao privaréda vida, as vaias, प̆ the daväo, asblate-

 Maieftatem coniticiebantes? \&xfop tanio mals crecida a cukt pa de afrontarem a Chrifto na honra, que deloptivarem da vida, que parece achou Chrifto, que fe piodia aleançar perdaó do Etetno Pays pera os que coomi ascoobras the tiraen vắ a avidả̉, que parcce onäo podia axerspera os quecom as palavitas'lthe tiravaō a honra: Pater igneaf ce illisignian nefo cinnt, quid faciuns. Oh quantos reprobosed desiaverà no mundo, quenem (aberraque obrab, ; equando o odio os cegá, perai Vos privarem da yida, nemp fabemo $\bar{q}$ dizem, quandó áfua inveia os provoca perawóscefenroscrema a fa mal E comefabemi fomente, quāo ha vida como a horm ra, tó nefta vos offendem, porque imaginaó, q̆ nella mais: vós magoảo, ơo näo fe enganäo, que hum homem de bem, mais fente o golpema honra, que nas vidal i amstis asluy - Quandoos sjudeoseriucificarảo a Cbritto, foyno insio dedous ladroensy peraquéós circuiffantes ve perfuadifn fem, que Cfirifto era delinquente comb cellesebum inighis sneputatus stf; epois, peral infamarem a Chtilo
 ladrio foffe crucificados. Nâb haeduvida, poisle perá tirára Chriftofàwidaubaṭa hūa Crus p pera a honra perà que lhe multipličao ás cruzesz ila cfà ditto, porque hum hómenv debsmcomo. Chrifto, havja de fentir maisogols peiriahonna, iquerndvidas gior iffopera a vida acharāo osjiudeos, quebaltava hüalfo Cruz, shas pera a honta, que eráomeceffarias zivas, por fera parte em que maiso podião magoar, poiscno Hortortimba ja fentido a afronta de que. somo a lbdráq oicheghcem a preredef. TTanguam ad latreg. Math. 26. nemeixifois cumgladys, dojfurstibus rompreheraderesme. It ifto fizeffe o odio dosjudeof, nảo me admira ; व प्रas cque 'cfla acçáoobre ainida hoje ainveia, \&\& malicia dealguns satholicos? Heo quie me espantan - ¢́ fem vos crucificarem
tal Vç a pêfoa, näodezittem de vascrucificaremhŭa, \&\& musas \$szessa haora Porent toda ia ntinha queixa re fuodsem que aquelles aquemtendes por Amigos; aquem fazeris a beneficio, «rentưegais o coraçãō, ; feiaó os qique mais vos mestáa lança, \& por cayze: de fua Convenien-
 fendaó natiourrà; grande tirania! grande icrueldade! que ofinimigo vớ àgravę, năo hé tirania, porque cómo o вão ttatais, como he viraisasicoftus, naó for etpera delle mais
 de, sparque como the offereccis a prito coma thas eno tregais oxconaçaô, riāa fé efperaō delle maisquelfine" zas,n clion p.èmizgrai suprog equbnjifo zou sfty it ata
Ecclef.
(Ota notaiem ham lugar comumy hía foluçạã partiHimm. Pafsionis, cular. Chama a Igreciacruck $\ddagger$ tançat mucrione dirrobinciésu seià Cruzectia máline accoindutre lysmanbiAcuis meparocia, que foy a ceuel pera Chrifto, porque o atoormontod eftando vivo, \&ra lança doce, pporque oóffèndeo depois

 à Geas doulhe Ghritto as contix, àhaçaètava offerecens! dotheopeitor, \& quea Crus a quems Chrifto dieu as coftas

 - positop ilto atravecgaceli, raip podiàdeixauple, fericruelday
 fritioduzida gy eftp tirania de tanitos praticada, /mala por-


 - goforp porocecipar Cadeira, porcier a prebenda poi alcunçara beča;näó reparana honix do amigoì quanto mais ial do eftrantoo; ems hūa parte ilhp oxdinina a lvida? 357 lat
emioputsal liciconta los paffos, $n$ nãocó pera ithedefecbriros. defcitos, a\& ithabilidades da pe fiory am as peravike desterb zin támbem o preciozo idafama, \&́ Calificado dashonra. Poremia eftes porverios catholicos, \& infuctiferas cepas da vinha da Igreja, que nem podadas com à dóCtrina do Pregador, shor ó lagrimas de çonttiçào, nem cavadas: com a concelho do confeffor pioduzem fuctos de igra-d ça, fabe Deos tirarida vinha dasua Igrejay \& pläntalas no fogo do inferno, titandolhe tan bcma sinhas, que heo thefmo, que caftigalos nà almar, como ofeq aos ingratos laveadores, que enttegandothe como amigo a tua vinhra, - fructo, que the deraб, a pentaó que the pagarab, foy, privarem a huns dos feus ifetrose da widary aliam ooriderust, \& afrontandoa outros nathonra; sontumeliis à fow. serumt,

Oh dezenganemos Chriftaó, que he chegado otempos cum apropinquaret tempus, em que Deos manda os fens fervos, os pregadores, \& confeflores, shifit fervos fuos, pera que aquelles com a doctrina, eftes com o confelho vos advirtäo, a que pagueis a Deos ofazonado, \& meritorio fructo dà vinha, que vos deur, queheralma, cemo ex-3 plicâomuitos, Ja he tempo ade sos emmendares, ja hei tempo de vos acrependeres, ia he tempode pagares apenfaó da pénitencia, \&o of cucto dà coñtriçaóg Năo fejeisa Deosingreatós, como oforăc os lavradores da nofla parabolá, quoonãa fón o offenderâomataindolhcos lervos, mas reîr eidiadonadsulefmas culpas, porque aos fogundos, que mandow rambep deranamorte, fer ate a (eu proprip filho tikar3o a vida, menos culpadosaquque parece em peccat; mais ingratos em reincidir, Bem feiev, que multo offen, dea Deosiopeccadot pella cullpa s poretro muita andiṑ: a aggrava pellaquincidencia dellasiporquero pecédr fóràtal

wis zhưk 018 2artath $-x \geq$ ati 2xil atroitsidety
 रशv1. 2.81 2. . 08. 41 14 75. 81
22.
feffe maos, coltumes, porque antes padeceràhura lançadas doquevet pratiçadolum máo coftumd Qiebraraióos judeosas perhas aos ladroens, se näo exccutarãoern ChriCtoeftatirania, contentandoce conslhe dar nol puito: húa lançada. Non fregerunt eius crura, fed vous militum lanaceal letus ciusiaperiut; \& porque razāo nāo quebríotam-1 bsava Chuifto aśs peraas? A razio litteralhe, porque os its deos davão eftés tormeito aos crucificadon, peraque mąs de preça, acabacem a vida, \& como viraō a Ctriftoja morto, fruftroucelhe o motivo de lhe darem de maisefta pena.v Gum: viderunt cons iamomortubsm, now fregerust
Abbas Iudepicus Blo fuas in $E x$ plicatione Paff.cap. 18. Sylver. lae anticipod morte efpirando poimeico, que os kadroens, lib.80.ca. 18. ©́aly fems pad ecer a pena de the quebrarem tambem as pernas? antus quer nio peito húa finçada, quenas pernas efte tormento3. Sis pocque ó quebrat as pernas aos crucificados, confuetad, eca hum on 30 costume dos judeos, \& Chritts por nāo ver erat apud prationdoshum maolcoftumea permittio antes no peito judeas ut inini lang̣adaza turus militum lancea latus eins iapervit. il tradunt ex Coma fofrecáppais Deos logao maq coftame de hum pofitores. homemīque pecca hūa; \&\& muitas vezes fem fe confeflar, sem fe arrepender? hom: m peccas? pois affi comotens queda pera a culpà, nảo a a terảs perà o arrependimentoả Se Deos a todocotempo te chpima; a toda a horabed bufcas pera que dejxas paffar ête tempo, pera que deixas perder efta horà Cumapropinquaret tempusimiftt. Materias de falvăção ifaó muito contingêntes fam muitojarvifçadas, naö fe hade perdenhqrą, diaörcilde tcatava todzoa ¢िreçd A judas diffico Senhora qquedilfacis fact situluis, 110 que has 1oan. 13. de obraettrata logo deo fazer, poisindas namobrava efta crazeç
trayçaó com grande calor? năo cftava rezoluto cm a venLer? Si , porque cauza logo dis Chrifto, que o venda a toda a preça: Porque como morrer Ctirifto era remedio: pera a falvaçã̃, quis o Senhor por de fua parte toda a diligencia, pera que fenäo perdeffe hum inftante, era matem ria de falvaçaō a de que tratava, pois feja a toda a preça, naō fe paffe tempo, näo fe perca hora: fac citius. Bem o o moftrou o Senhor rambem no Calvario, que a penas the feriraó o peito, quando logo logó fahio o fangue, \& agoa; cont inue exiuit fanguis of aqua. Nào baftava, que Chrif- Ioan. ig. to deffe fangue, \& agoa, depois de the rafgarem bem o peito, fenaó que logo, continuò, \&\& a toda a preça corre? exivzt. Sim: \& notem: do lado de Chrito fabiraō os Sacramentos, como dizem os Padres., De latere Christicexierunt facramenta, \& como eraō remedios pera a falva. çaó, naб quis Chrifto, que algum inftante fe detivecem, fem que logo fahicem: continuò exvvit fanguis, of aqua; porque materias de falvaçaō faō muito contingentes, naō Sehaó de dilatar os remedios, em chegando otempo, em apontando amoçá̃ da graça, logo a toda a preça fe ba de acudir com cuidado pera pagar ó fructo.

Mas que efperem alguns homens por-tempo pera fe emmendarem? Grande locura? E guardem outros o arrependimento pera quando fe vem affalteados da infirmidade? grande dezzatino! Ora vedeo, \& acabo. Chega hum homem á doecer, \& quando ere quer confeffar, perturbảno os achagues, moleftaóno as dores, \& tudo faó confuzoens; porque de hūa parte $\sigma$ divertem os parentes, que deixa, a caza que perde, a renda que tinha, o eflado que logra, a efperança em que vivia, ou de ter olugar,ou de ler a Cadeira, ou de alcançar a beça, ou de conteguir o officio. Da outra perturbăono os ardores do peito, as alteraçoens do pulfo, os frenezis da cabeça, os embaraços
dacon'ci ncia, a lon brança da ni à rida, a reflithiçaó, que dere oappretho, que tha mitt $s, \&$ a cous a, que notribunal Divino ba de dar: o caftigo, que elfocra, o atormenta, opremio, du que duvida, oaflige; pois ofperat por efte tenir 0 , naô he locura? efperar por efta hora naó he dezant tuno: grande ferá o engano da noffavaidade, \& aboftina-1 çaó da noffa cegeira; te aff com o oonvimos, b oinas Naó ufpere ar or pois por ourbeempo, sonete o
 Cto, que the devem os, peraque confeguindo 0 tured nofta vida augmentos da graça, logte-

 Covobir, \&revib omos eolarmaso




 5 cec

0Muito Reverendo P. Doutor Bernardo da Madre de Deos, veja efte Sermaō, \& coni fua informaçaó torme pera deferitnios. S. Bento de Exobregas de Mayo 17. de 1672.

## Iofeph de Sancta Maria Rector Geral.

POR Comiçaö do Reverendiflimo P.M. Iofeph de S.Maria, Geràl da noffa congregaçaō de S. Ioaō Evangelılta, vi efte Sermaó que na Capellada Vniverfidade pregou quafi de repente, \& com admiraçaō o P. M. Gonçalo da Madre de Deos Semblanolente de Prima de Theologia, \& Reitor nefte Colegio de S. Ioaó Evangelifta de Coimbra; nelle fe moftra fer o feu engentio grande, a eleiçaô propria, \& a difpofiçaō acertada; \& bem fe podem applicar a efte Sermaō da vinha aquellas palavras que o Elpozo dice pela mefma vinha, vinea forentes dederunt odorem fuum: as flores defte Sermaó da vinha foraó taó agradaveis que pera andarem pelas maōs de todos, o obrigaraó a impremilo, fe bem que dallo a eftampa foi mais induftria de qué o chegou a ouvir, que trabalho do preguador; que fe the fobeiaraö penfamentos perao o fazer, the faltaraó palavras perao negar; mas em aguarda do Sermáo, foy como a elpoza no guardar da yineam meam non custodivi, nelle nảo defcubro coufa que encontre nofla fancta Fe ; antes me parece izento de toda a cenfura, porque livre eftà de nottas, quem taô cheio eftà de conceitos: nos quais os fubditos acharemos regras pera bem viver, os preIados dietames pera bem governar, \& todos doutrina pera bem morter: Coimbra 8. de Iunho de 1672.

## OD. Bernardo da Madre de Deos.

vIfta a informaçao do muito Reverendo P. Doutor Bernardo da Madre de Deos, damos licença pera que o muito Reverédo P. M. Gonçalo da Madre de Deos Reytor do nofto Collegio de S. Ioaō Evangelıfta de Coimbra, poffa tratar de impremir efte Sermaō. S. Bento de Enxobregas de Iunho 15. de 672 .

Iofeph de Sancta Maria, Reytor Geràl.


##  <br> 



















 stas ofs onamt ob - 2 sidaio



 र 1 Oflnti 3b segzard


