## PREGADO NA SANCTA SEE

 Metropolitana defta Corte, \& Cidade de Lisbba : Domingo 23. de Nouembro de 1653 .PELLO M. R.P. FR. DIOGOCESAR Padre perperso, EO filbo da Sancta Prouincia dos eAlgarues da Regular obferuancia de N. Serapbico Tadre S.Francifco.

## EM LISBOA.

Com todas as licenças nece ßarias.
Por Antonio Aluarez Impreffor DelRey N. S. 1653

 $\bullet$ - $10 \times 8$, 9y20 sffob sacuilogomok ob $\varepsilon$ \& ogniriod : sadzili ob - ¿idx ob ordraswoh




.03 juith 7.2
A. O \& II MI

## LICENC,AS. - -

Lo Sermão da S.Balla da Cruzada, que pregous - M.R.P.Fr. DiogoCefar, Padre perpetuic da Pro uincia dos Algarues de N. P. S. Francifco:toda a dou trina delle he mui conforme a noffa S.Fé, \& mui vtil aos bäs coftumes, pareceme mui digno de Cerimprel fo para erudiçāó\& reformaçăo de todos, S. Domingos de Lisboa 30 . de Noucmbro de 1653.

Fr. Ferrando de cMenefes:

- Ifta a informa çâo, podefe imprimir o Sermaó de Fr.Diogo Cefar,junto, \& depois de imprerio tornara ao Concelho pera fe conferir com ooriginal, \& fe dar licença para correr, \& fem ella naö correrá. Lisboa 2. de Dezembro de 1653.
P.da Sylua de Faria. Francifoc Card.de Torn. Pantaleão Röz Pacbieco. Diogo de Soufa.

Fr.Pedrode NNagalbaĕs.
Podefe imprimir. Lisboa, 3 de Dezembro de 1653 .
F.Bifoo de Tayga. Ve fe poffa imprimir viftas as licenças do $S$ Officio, \& Ordinatio, \& impreffo tormara á mefa para fe caxar, \& fem iffo nảo correrá. Lisboa 3. de Dezembro de 1653 . D.P.P. T.Finbiare. Gazado. Taurinenfire Regire Celfitudinis Säbaudix Prodicatotis, Theologi, \& Confiliarij, Prouin cizque Sanal Thomx Apofoli, ex Pro.


NEfcio(mi A R.P.) quid rootis meî gratius poffet accedere, quone vbiriori laitiorique paftu refiriopoßem, quami tanti. Patris omnibus, fed mibi pracipue obferuandiffimi, tam fuaues, bumanitatiigue plenas, 认̛ benerolential liter as, ac de Janát $\int$ Jima Cruciate Bull/ Diuina Concione accipife, Quod UJ quo doęior, quodlibet eo minus acceptet reuidendù ex Aucoris reuerentia, quia tamen rogatui R.A P.Miösn hll miftrip rönincialis? jex prosepromihi fivmiyfimo obite porauddiveft. Concione ipfam de (ruciatie Bulla, nă orts
 Flı. lib. Juo paftigetilifima eftungue. Interuatlo breni quo me in 28.c.11. extera Prouincia liber rus licuit ociari. ftatim Dt acsepi ine intermus jome vidi do totä pene percurri, vלi quantuf alis quantu m illis, quantid deniquebosi babea thir, muindatifame volupsatis, longe plus re ip/a pro 3:Kçicat oaul, quam calamo zo vel verbo poffex explicari. Habet ro.
$\tau$ Litaiji. Bel. Mac. fquide Concio twa bes (citra a ßentafionem Ioquor omnibus bonestis viris odibilem) pracipuíh illad nototu $g_{3}$ dignif(gimü quod materiă arduam, do ingeniofiffmis innace $\int$ fibilem de fublimi montis Indulgentiaru vertice, ad eam traxit planituĕ, que c ưctus no facile modo
patentem $\dot{g}_{3}$ Jed © graviffiom praffet acceffu．Hatbet ut fententias granieres，${ }^{\circ}$ pulchriores，per pulchers， per gravibuifjr veftiat，び exornet vocabulis．Habes Ling
Lafitama． merifică connexioné，que legentes retineat cu delecta－ tione．Habet onde，\＆DeEtipajcantur，w desoti，on deomnibus cömunıs filicet Verbi Dei Euçelizatori bus vtilitas proueniat peculiaris．Habet vade Princi－ pes，Magnati，© Dñi folatiŭ recipiăt nŏ mediocre；＊ Pipiritus recreatione．Habet tand $\vec{\imath}$ ；as dem $\vec{u}$ vade Pöti fices non in merito valeant conoloriari．Nibil，enim
 ili vifü est，quod non aberuditis apud eruditiores per Paut．v．an facile valeat fuftineri．Si ergo is es Pater digniffime no 1619. （quem te＊o ego，vo cmnes facimus，认 indubie credi． mis．）Domus follicet Dei Zelator ardentiffimus，litse ris bis，rogo，oblecro，efflagito Concione banc ex Con－ uentu tradas Imp reforibus，ot boniu omnibus comuni－ cetur，quod ommibus accepiftic cömunicandĭ．Obtëpes donnm ne tare fimper quam percipere malui：fedprofecto nö fup tisrale． plextantu，verum bo onit tibi meo，of Patri，खै Drio mubere．Teg mihitarifuri，of tare esimg nö obtepe－ rantts trua pace dixerim， $\mathcal{O}$ Jalv a I quequa $_{3}$ mea in． Vrb．8．an no 1629. te beneuolëtia）Cenfor acerrimus，fic enim tue glerie， $t u i \int_{\delta_{3}}$ meritis，ceter orü Dero cöpertiff：mil eft？bono wco folationi bere conjultü．Valeto vir emminent ffime，se－ rapbica Religionis bonor，ن＇decus，ac Dininarum，o bumanarü rerum Predicator Preclariffime．Ex loco nosiri Sancti Francflci de Enxabregas Vlysipene die 24 Nouembris Anno Domini 1613.

Fr．Saluator Cadana Taurinenfis．

## 「Apronacoès da Ordem.

POrmandado de N.M.R.P.Prouincial defta Prouincia dos Algarues, vieite Sermão da Balla da Cruzada, pregado pello N.M.R.P.Fr. Diogo Cefar Padre perperuo denol$f_{a}$ Prouincia, \& acheiexecutado nelle o preceito que dá São Pedro Chrylologo, aos que pregäo, ou efcrenem qualquer fermâo. Naturalis lingua, charafomplicibus, doctis dulcis docéns loquitur omnibusprofutari. Porque o efty lo he proprio graue, zo fenten ciofo, \&fem declinar em vulgar, que o não pede a Corte, nem peccar de obfcuro, que não diz com a natural lingon de feu Author, faz que fejzo eltimaueis, intelligiueis, \& proueitofos os conceitos, \& affion não fóo julgoliure de to da cenfura fenão digno de muito lounor, \&: graças que fe deuem ao author emquerer labira laz con parte das que Deos o dotou. Affim ofinto em S. Francifco deEnxabregas 2 s . de Nouembro de 653 Fr. Roque da Trindade.

FR. Accurfio de S.Pedro Miniftro Prouincial da Prouincia dos Algaries da Ordem de noffo Padre S. Francifco da Regolar obleruancia: pellas prefentes concedolicen. ça, pera que fe imprima o Setiaão que o N.M, R. P. Fe.Diogo Cefar Padre perpetuo defta noffa Prouíncia pregou da Bulla da Cruzada, affim, puíque o dito Sermão foi vifto, \& apronado - pello maito Reuerendo Padre Fr. Saluador Cadana Tauripenfi: \& pello Padre Fr. Roque da Trindade Leitor de Prima de T'heologia, \& Guardiâo do noffo Collegio de Coimbra : como tambem porque fé feratâo aceito aos que olerem, como o foi aos que oouuimos. Dada nefte Conuento de S. Francifco de Ea zabregas em 27. de Nouembro de 1653 .

## Fr. Accurfio de S.Pedro, <br> Ministro Prouincial.

## R. P. FRATRIDIDACOCAGARI,

Prouintix Algarbiorum dignilifizio Patri perpetuo.

## Prò conciona Bulla Sanctifsima Cruciata.

## ELOGIVM.

R
Oma in cotroque infignems
Suum venerabatur cifarems.

$$
\begin{gathered}
\text { Libris, evarmis. } \\
\text { Tua }
\end{gathered}
$$

Equidem in votroque figna
Colende Pater
Lufitania clamat Cafarea
scientia, \& talento.
Debita
Dtraque capiti maximo:
Caput ergote maximum contemplor.
Scientibus augmĕtum, rectoribus exemplủ.
Lufitane Cefar.
Conciosatorem in rorroque magnum
Euidenter te colligo:
Dum antique fequeris unentem
Etatis brius /ciens
Attingis apicme:
Lufita:

Lufitanite promulgug gratias, $1.17 . I . X$
Rome damp prinilegiatanzis: simgisoz 9
Vno, or duobus fis clarus
Rome, vo Luftania
Maximis in orbe capitibus

In orbe caput:
Bulla etginim duobus pertinet $\qquad$
Lygre Regi, Rome Paftori
Regium auxilium dicendo poftulas
Pontificiam.predicans, mercedem explicas
At otruisque re potentem roeneror
In cotroque Cefar.
6uT


- rata 9 ohesloj
apenta) thensla aiantene I
- Otmalat 55 gritmoív.
ativia
:omishar nitabisuppity


(xi)(x) sumalivis

gogillor ver ratushive


gwabett ravitith
$-92245$


# MIS ERICORDIA, ET UERITAS 

$$
\begin{aligned}
& \text { pracedent faciem tuam : beatus populus qui } \\
& \text { fcit iubilationem. Ex P fal. } 88 \text {. }
\end{aligned}
$$



GRADECER obeneficio[ [Iluftrif: fimo Sentor, \& digniffimo Legado] agrazlecer o beneficio, \& vfar bem do intereffe, prendas fā̈ da ma ior nobre, $\mathrm{za}_{\mathrm{a}}$, \& do melbor enten dimento. De entendidos, \& Bobres, he o concurfá defte dia, nefte Templo fagrado, donde o agrazlecimê. to, \&o interefle nos ajunta, rendidos ad maior benes ficio, que o Vigario de Cbrifto concedea Chriftandade oniverfal defte Reyno Chriftianiffimo. A mimme toca fua publicação nefte tor; aos logares, \& fortale zas de Africa o intereffesa todos, se a cada qual em particular o vfo proneitofo de fam riqusffimo thelouro. Ta pea boca o herege tho daz, que atreuido ladra de enuejofo, \& a pezar de feus latidos', gozemos nosem coraçio fiel tantariqueza.

Datrid, fobrégrande Rey, o maior entendido dos Prophetas, diffe no Prall 88 . (de donde laó as palauras do mea thenia), quevardade, wifericor dia erâo os ref plandores primeitos da thageffora facie de Deos: \&e das Misgefades fobefanas do manalo effaside devião fer as pri meiras lazes: que a nâóa auer luz̀ de verdade, \& mifericordia, náo ba perafque ver a cara do mener illoatre, quanto mais, as dos maiores. Donde fe inferequão poúcas taó paraver boje no miua do, pois a amentira, \& tyrania ema tantasfeiamente refplandecer. Bemanentu?
rado
2.
rado o pono, que fabe entender a valià de hum jubileo (diz mas is Daqid) bewsuenturado porenten di Jó, que onecio não pode fer bemauepturado, venturolo, tal vea fera; antes de crdibario be a ventura dos ne cios, $\&_{2}$ a defgraça dos entendidos: nāolie porem a ventüpa de que fala Dauid, efta do necio, mas aquella, que lewantaioentendimento a conbecer or quilates da verdace, \& mifericordia de Dens; \& vem a fer; (em termos claros) a graça diuina com que a alma entendendo logra os efpirituaes intereff-s de hum jabileo.
sC Manifefto heass efpirituaes, \&s epten didos, a va? lia defte grande jubileo, quehojefe publica, euidente a verdarde, \& mifericordia dos priailegios, \& graças deftaragrada Bullas fora negatle de entendido, \& bemauenturadoefte nobilifilimo pouo, fe com menor a plats fo a celebrara, fe com menos anfia a pretendera: « $n_{3}$ ق fora en defteconto, fe me é coubera a ventura de a publicar defe pulpito, Para ozcerto dos conceitos, \&s difourfos; a que ne enhum encarecimento bafta, ei milf ref oanzilin da dininagraç. Pegamola por interceffaō daVirgem Maria,

$$
A \vee E \text { MARIA, }
$$

 EOS todo heverdade, \& mifericordiz bemaflim, como o bomem todo be! mentira, \& tyrania s qua homens ha tam engenhofamente fallos, \& defat bridos que apofianacom Deos a fer ty ranos, \& mentirofos, coma Deos a fer brando, \& verdadeiro. Confeffo, que muitos ha com grande crèdito de verdade, \&r fanidade, nos coftumes nas promeffas, no procedimento, nas obtas, \& no trato: porem Deosem fuas obras, \&r promeffas, confeffo,
que orefplandor primeiro, \& o vitimo, he verdade, \& mifericordia. Affimo dizem os Sanços Padres, affim o mof̂raō as Efcrituras fagradas; \& vefte fencidô canta Dauid o verfo do Thema. Mifericordia, do veritas prace: dent faciem taave.

Mas he maito pera notar, que nas promeffas, ecôtractos de Deos lhe canta fingularmente Danid, a gala deftes refplandecentez attribatos:o que maicas vezes cala em outras muitas obras de Deos. Ora pergúnto. E porque mais na promeffa, e no contracto, que na paciencia, na prouidencia,em o poder na fabiduria, e em outros muites attributos de Deos? Direi: jà fabeis, $q$ em nada fe mente mais, que nas promeffas, e nos contractos: nâo ba rigor que fe perdoe, nem tyrania, que fenaö proue. Oh! como chora o tempo efta verdade.

Prendeo o coftume defdo tempo deLabão com Ia: cob. E a ifto tirão aquellas cautelos de Abrabam com os filbos de Heth, e de Seor, no contracto da fepultura de Safa. Dez vezes mentio Labảo a Iacob Muitait Genef. 3 I: mercedem meam decem vicibus: e por inuitas roperio Abra n.7. Gam as condiçoês do contracto, que fez com Ephrob, e com os filhos de Heth, fobre a fepultera de Sara; efó Genef.23: no din erro the falon tres vezes. Pecunia dignatradat mi n.9. bieam; dabo pecuniam proagro, apperdit pecumiam prabatia ino nete publice. Valhame Deos, tãta caucela em Abrabão? em Labâo tan’a mentira? Labáo naó era tio, e fogro de Iacob? Ephrō naô era Principe dePalefrins? e fidalgos della os filhos de Hetb? Pois comomente Labãoa Iacob? como fe a cautela canto Abraham dos Principes, e poderofos da terra ? por ilfo mefmo: porque $\mathrm{L}_{\text {abáo }}$ prometia, e A brabaö contractaua:em Labäo tudo erā promeflas; e quem promete muito nâopodementir
4.
pouco. Abraham contractaud com poderofos:em con tractos, e com poderofos, nenhüa cautela balta, porq́ nenhũa ty rania fobeja. Se o contracto fora com Deos a primeira condiçāo fora verdade, e fuauidade, e effa fó baittaua: pidirá dous vintens por hum thefouro de graças, e nảo pidira por hüa graça hum thefouro: heo embutte dos contractos do mundo : defgraça das piomeflas dos homens.

Eporquéámateria em que falamos em proprios termos teen força de verdadeiro contradto (fe bem efpiritual, e diaino) abramoso principal alicerce dette edificio de conceitos fagrados, fabendo primeiro que
Zeo. Pap, modotem Deos em feas contractos. Saô Leão Papao Cer. 3 . de dife, melhor que todos os demais. Commstatione mirabili inier at commercium (alutare, noftra recipiens of /ua tribuens. Deas no contractar vfa de hūa milagrofa commutaçā̄, receben do noffariquezas (fe fe podem chasmar riquezas as noffas) e dandonos as (uas. He digno de notar dizer osanctóq que Deos na cómutaçāo de feus contractos be milagrofo E que milagres faō os de Deos nosleus contractos? Direi: não contractar para enriquecer, mas emprobecer no contractar.

Temostexto exprefo na Epifola fegunda ad Co: rinthios: a onde dizo A poftolo S.Paulo. Cums diues effet
2.ad cor. cap. 8. egenus pro nobis factus eft. Do contracto fala da Encarnação, donde fe obrou e eftupendo milagre da coma taçaó das naturezas como diza Igreja por ef panto. 0 ad mirabile comercium. E donde efteue ali omilagre?em tudo: mas fingularmente $n_{a}$ claufula, que apontouo A poftolo, que fendoDeos rico por natureza, empobre: ceo pella condição do contracto.

Em graçame cabio o contracto de Ia cob com Labaō:
babs: delpois das mentiras com que oentreteve noléruiço de tantos annos, entraraó a concerto, \&2 concertaraōfenareparticảo dos gados: com tal condicão, que os manchados foffem todos de lacob, \& de Labam os nacidos fem mancha: efteue Labaó pello cócerto. Gra tum babeo quod petis. Porem Iacob vfando da invençaõ n. 38. das yaras verdes, \& brancas, pagoule mui bsm das trapaças do fogro, \& milagrofamente fahio rico do contra Cto.Os Säctos Padres perguntảo: fe a riqueza de Iacob nefte cafo foi effeito do milagre, ou do engano! O enga no foi manifefto na inuéçaó das varas, o milagre todos o cōfeffĩo na multidaô das riquezas:porem ref́pondem todos q́ à multidaō das riquefas, fe fundou no milagre, mas a grandela do milagre teue por companheira a fubtileza do engenho. He verdade (diz Alcuino) que Iacobnio peccou noengano: Non peccausit pradenter trahendo adfe, quod (ibi debebatur: Porem naó fe pode negar, que o engano feruio ao mirgre. Grande cafo! que para Iacobentiquecer por milagre foi neceffario contraCtar enganando. Que (aibão os homens fazer eftes milagres, \& por força delles enriquecer nos contractos:

Diz pois o Apoftolo S.Panlo: Deos por natureza ria co, no contradoo, que fez com feus valfallos, os homens, empobreceo por elles, \& para empobtecer $\nabla$ fou do mi lagrolo contracto da encarnação:dorade fazendole ho. mem, não quiz vfar como Iacob da inuenção dos homens, mas da verdade de Deos. Difcretamente o grande Gregorio. Homo guippe inter hominesfoctus fum, tenere Greg.Mug bominem nolni. Nāo quiz o intereffe com damno do ter lib.3. Mo. ceiro, a cautela com o engano do proximo, augmento ral.c. 30 . com a diminuiçam do alheio. Bem ao contrario dos homens, pois he vfo valgar delles intraduzido cō
a imentirs paleada, com a verdade vendida com a falo fidade apadrinhada, com que tantos enriquecem, \& queretn enthefourar a cufta de tantos.

Agora relpondo com mais facilidade ao primeiro reparo, da promeffa, \& contrato: pois fendo taō gabado como neceffario em Deos, o poder, \& o faber, não gaba Dauida Deos do que fabe, \& do que pode feoáo daverdade, \& da bondade. Eiffo para que? para deftruir a politica dos poderofos, \& entendidos do munt do, que fe perfuadem, nâo fe poderem foftentar no poderfem tyrania, \& noentender fem falfidade. Digamos de todos juntamente.

Ser entendido be o credito maior de bũ grande, fem efta parte a maior gran deza fe abomins, o maior poder fe afrifca, \& a maior riqueza fe perde: porem nā̈ haz fer entendido fem fer verdadeito, porque o objeao do entendimento he averdade; 8 nā̃o ba maior necio que o mentirofo. Pois fe a verdada be o credito dosentendidos, \&o ofer entendido o maior eftribo dagrandeza?, porque eftudaõ os homens quanto mais entendidos,\& grandes a ferem mais falfos, \& mentirolor? Direi.Porque a verdade he mui fingela; \& fem trato doble năo labem os homens fuftentar fua grandeza.

Perguntou Pilatos a Cbrifto Sentornofo. थuideft veritas? que coufa he verdade? \& lem aguardar tepofta algũa voltour ao pouo, \&e deu a Chrifto por innocente: Non in venio incocaul amm. Euacho que nefte cafo, foi Pi latos con todos fal fó; com Chrifo, \& comio poue, Có Chrifo porque não quiz faber delle a verdade, com o pono porque naô quiz julgar pela fua wentifa; falando com Chrifto nāa quiz ouuirs in formação da vep. dade porque eftaua bandeado com a mentira do pouo;
falando com o pouo nảo quiz efar pelafos mentira, porque alcançou como entendico a forçada verdade. Pois ifo he fer letrado? ifto he fer Iaiz? ifto he fer Pres tor, e gouernar hum Reyno? Que inuençañ be efta de Pilatos? aem efta da parte da verdade, nem da patte da m nitara ado: \& a razao he; porque Pilatos naô cftudana no fazer juftiça, eftudaua no fuatentar a grandeza \& perafuftentar o crefito de grande aprobeitoule do trato doble, cots todos jugou de falfos por fenaó defacreditar comalgam : com o pono najo quererado eftar pella ver dade de Chrifto, com Chrifto naö querendo julg irpella mentira do pous.

Grandeza miferauel he a dos homens, que ganhandoa por enten didos,ou por venturofos, a fuftentaó por falfos. Muitos fobem por entendidos ou venturofos ao lugar eminente, ao pofto grande, poucos fe faftentam porverdadeiros. A grandeza, cobra credito nottato doble, e fendoa mentira o manot defcredizo dos homés a penas le vem homens grandes, fem o arrimo da men. tira: negocear de fallo, he aftucia degrandes, mentir de aitutos, he credito de entendidos, enette, on naçuel le negocio, nefte, ou naquelle pofto ler mais entendie do, he fer mais fallo.

Subio Moy fes aogouerno, em oppfioção de Pharaó, \& par arrimo de fuagrandeza, deulhe Deos por lingoa a Aron fea irmaō. Aron frater tuus erit propheta Exod.7. toms, tu logucris ei omnia que mando tibi, \& ille loguetur ad n.20. Phavanems. Demodo, que naquelle grande trato, e ne. gocio que fe auia de mouer enrre Moyfes, e Pharáo, a lingoa, ou interprete dos reca dos, auia de fer Aron.O. ra fendociteoofficio de Aron, entré Pharaô, e Moyles naó diz Deos que Aron aula de fazer o officio de tin-
goa, fenso de Propheta: Evit propheta tius. Pois Seabot para Aron fer lingoa dotrato, \& negocio de Moyfes, com Phoraó he neceffario fer propheta? fim. Na̋o bafca fer lingo a? naô: porqué o negocio, que Aron tinhá auia de ler com Pharaó e com leusMiniftros, que eraô os entendidos, \& fatrapas do Reyoc; \& para negocear com ettes, não battauafer lingoa para tomaro que di. ziāo, era neceffario fer propheta para adeuinharo que calauaó, Caftumá eftes por fe prefumirem maisen. teadidos, fer mais falfos, e no trato, \& no negoceio encaminbar alingoa, ao que defencamiaha o coraçāo. alli puem a razaō da grandeza, donde poem o effudo da falfidade; naō tem verdade no que difem, lealdade no queprometem, fingelela no que tratão, e fe lhe maō adeuinhais o coraçao, naon ha tomalos pella lingoa:pois; Erit propheta turs.

Emnadamofra Decemais fuagrandeza, quena verdade das promeflas, na bondade do trato : nảo he poderofo com tyrania, nem grande comaftucia, $\mathrm{n}_{2} \mathrm{O}^{-}$ faz do enriquecer cabedal, do poder, nem do engana negoceo defer, perdendo ganba, empobrecendóenriquece, e fem os enganos de Iacob tira do poder de La baó copiolos rebanhos de onelhas, que cobreã os cảpos fermofiffimos doceo glorio for effeitos de fua mifericordia, fuaues intereffes de fala verdade. MifericoraT dia, \& veritas.

E fe repararessino que digo,ou difle o Apoftolo S. Paulo, que Deos empobrecendoenriquece, on q́pel. la força da verdade dos feus contractos, empobrece al fim o tornoa dizer. Efe me perguntais como pode if. fo fer? cosoo pode Deos empobrecer? fe Deos per nat? tureza, be a mefmariqueza? \& febaó pode diminuir
fua natureza ? Reipondo, porque o empobrecer em Deos, naō he deixar de ter o que tem, he obrigarfe a receber como pobre, para dar comorico,

No poço de Sichar pedioChrifto ogoa a Samarita Ioan. 4 . na: Damihib bibere, na Cruzeftalando de amorofa fede tornou a pedir agos : filie, \& daquella fede morreo: Et Ioan.x $g^{\circ}$ fic clamins (piranit. Admirauel fede em ambos oslogares: todos os Expofitores reparaō em os myfterios deambos: na Cruz porque pedindo agoa, $\$$ morrendo ap toque da lança defatou de feu coração $\grave{\text { üa }}$ a fonte de agoa baftante á matar a fede de todo o mondo Exiuit fanguis, d. aqua. No poço de Sichar ${ }_{2}$ porque pedindo agoa offe. receo hũa fonte de agoa vioas: Dedifem tibiaqnam Quē nā́ pafma (dizoCarnotenle) mirum diğn 1 cmanantibus de fonte vberi (acrys licoribus Chrifus Siteve fe perbibet.Po is Senhor dais na Cruz, e no poco fontes de agoa como rico, \& pedis agoa comoabre? fim ; q́ queria emambas as partes dar comorico. \& para dar comorico, le quiz primeiroobrigar a receber comopobre. Tảopobre fe moftra $\mathrm{D}_{3} \mathrm{Cruz}$ quando quer alagaro mundo cō rios de agoa, tam mendigo no paço, quandocfferece fontes, que fe atáa miferia de hũa efpodja, \& a repulfa de hũa Samaritana efc.ça;obrigandofe a mendigar milerias para deftribuir mifericordias: Ha maion mileria que fendo a agoa riqueza comüa de todos ospiuentes? naô ter Clurifto de feu hum pucaro de azon? Ha maior mifericordia, que obrigarfe a aceitar hum pucaro de agaa para dar por elle fontes de eretna vida? Mirum dithu! Por iffo a pobreza, que nos homens he fata, em Deos be perfeccão.

A falea conhecida da nobreza, que paceo herda da, he fer demafiadamente gaftadoraz \& por fial recolbida
nosgranos darempobre $E$ emDeos foberanamente nobre,atê por nobre parece ihe toca efta condiçaô: mas he perfeicià em Deos, e naio falta. E porque he falta no homem , $\& 8 \mathrm{em}$ Deos perfeiçảo? Porque o bomem, he rico a cafo, e pobre por natureza. Efer a caforico, \& empobrecer de prepofito, he defprepofito : porem Deos he rico por natureza, e pobre pode fer a cafo: E eftes a cafos em Deos, ou faô prepofitos de fua bondade, ou finezar de feu amor; que nào empobrece por def perdicar o que tem, fenio de poupado pera dar.
$\mathrm{Na}_{\mathrm{d}}$ s bodas de Canà de Galilea, faltou vinho, tocou o remedioa Cbrifo Senhor noffo, \& o requirimento a fua Māy: mas refpondeo o $S$ nhor defabrido 2 uid
Ioan. 3 . mibi, \& tibi mulicr? non dum venit hora mea. Ru, e vos Senhor ${ }_{3}$, que temos aqui! ainda näo tenho hora de dar. Sancto Irineo. Comoaflim; que hora ha, que nãofeja Syr. aduer de Deos para dar?aaoo dizePropheta no pfalmo cenHeref.cap to, e trinta, e fioco. 2uid dat efcam omsitempore? Què 18. hora has, que nio feja da Mảy de Deos pera pedir? Delgadiffimamente refpende o Sancto. Nảo foi (diz elle P $\int$ al. 135 . não querer dar, ou nảoter que dar de pobre, fenaō de poupado, \& de poupado fe moitraua pobre. Volentes ane se tempus participare compedï poculum, Dominus repulit eivs ins tempestiuam postalationem. Sabia Maria, que feu Filho fe poupaua def do primeiro dia, que nas luas eatranhas ajuntou a riqueza de feu fangue puro, para dar em co: piofa bebida na ceia, \& em preçoliberal na Cruz, e no tempo de poupado pedia Maria que deffe comotico: pois diz Chrifto. Non dumz venit hora mea: Quem le poupa naö eftá pobre no ter, mas eftá pobre no dar.

Meu Deos, \& meu Senhor. Se nas bodas de Caná de Galilea vos moftraftes pobre no dar,eftandopoupa-

## II

đo notér; foi porquẽ quifeftes poupar com anfias de pobre, para defiribuir com exceffos de rico. E fenáo deftes naquella hora, foi para o guardar, para nos remedeardes em as horas de noffas neceffidades: porem os homens, que fe fazem pobres no dar, eftando poupados no ter, para que o aguardảo? le o nảo daō nas horas ou tempos de noffos males ; negra, \& de fauenturada hora fe pode chamar aquella para que enthefourao.

Quatro mil annos poupou Deos as graças, \& mifericordias, que difpendeo cm tres annos, \& meio,e poüpou emtrinta, \& tres o que deu em hũa fo hora. Nuncalemos, do tempo dos Patriarchas, \& Prophetas, o q́ lemos do tempo de Cbrifto; do qual lemos, que deu vifta a cegos, vida a mortos, banquetes a famintos, remedio a peccadores, \& na hora da Cruz hum reyoozo ladraô, os veftidos aos verdugos, perdão aos inimigos, - fargueao mundo, a Mày ao difcipulo. Pois naô foi Deos fempre Deos? femprerico? fempregrande? fim: mas o tempo das leys antigas, foi de poupado, o tempo da ley da graça be de dar, \& confundir os tempos, não he diftingair as virtudes: portantas mil refes, quantas antigimente lhe dauãoem holocaufto fagrado, não daria D eos hüa migalha do Ceo; \& hoje da o Ceo todo por dous vintens. E nāo fão enganos de grandes con. tractos de poderofos nem aftucia de homens; mas faỏ promeffas de Deos, verdades diuinas, \& mifericordias infaliueis. Mifericordis, \& veritas.

Eflranho natural he odo homem! falfo na promelo fa, aftuto oa grandeza, poupado no ganbe, prodigona perdição: \& fe ha homem poupado(que fim ha), ou he para dar com $\begin{aligned} \\ \text { aidade, ou parareceber com intereffes; }\end{aligned}$ Tyrana mentifa do dar humano, vfura infame dagean.

## 12

deza dos homess; Pergnoto, \& Deos däo da cam femelhantepenfaô? fim da: mas tempodar, \& receber hum primor, que nảotemo darits receber hamano. E queprimor he efte? Direiznão dar por oftentação, nem receber por intereffe, efte dar he de Deos, \& naö cós homens.

Vendeo lofeph publicamente a feus irmãos otrigo: mas tomoulbe a dar o diaheiro efcondido na boca dos facos: No caminho delatarảo as cargas, acharam com admiraçā̆o dinheiro: pareceolhe engano do Atmoxarife; voltarão, \&x differāo, Senhor que dinheiro he efte? fe foi def cuido eis aqui o dinheiro. (Simples eram os irmaỏs de loleph; paftores emfim:em taes Miniftros defcuido? do cuidado demafiado na cobrança the fobra a diligencia: afim oriverâoclles nas pagas]. Gene 430 Refpondeo Miniftro. Deus vefter, \&o Deus Patris vestivi \$8. 23 . dedit vobis thefauxos in faccis? Uestris. Efle dinheiro Deos volo deu. A tal dizert de Almoxarife? Seefte hownem näo quer mentir, porque nảo diz oque fabe? aquelle dar, \& a quelle dinheiro näo era to do de Io feph? fim por certo: pols porque diz que tudo he de Deos? Porque vio como entendido, que para Ioleph dar a quelle di, nheirofugio da oftentação; para o receber nāo foi poriaterefle. Vio que fe ded as efcondidas, \& quele ferecebeoera para fe tornar a dar: \&quando o dar he fem oftentaça, 火, oreceber fem intereffe, mentir fora dizer,que era dar de homem, \&z aäo de Deos. Deus vester dedit vobis:

Eftehe odar, \& o receber dotheforo de hoje, ef ta he a verdade com que fe recebe, efta he a mifericordia com quefe dà:riquezas efcondidas faÕ as da Bulla; tcdas dirigidasao interior da alma : pequepa oftentae
ção he a de hüa folhi dé papel, breue copia de graças: poremtaörica que da poffe de hom reyno eterno, táo iagrida, que lantifica almas: diaheiro recebe por efte pão de efpirito, mas näo para fe enfacar, para fetornar fim:mifericordia con que fepoupão os dous vintens da Balla, verdade com quefeu contracto corre. Mifesicordia, \& veritas, prasedent faciem tuam.

## SEGVNCD A PARTE.



O entender eft $\dot{\text { verdade, conlifte abē- }}$ auenturanca daquelle poso de que fa la Dauid. Beatus populus, guifcit iubilstionem. Que chama Danid bematuencurança? Por zentura, a que os bemauenturbas logrảo ditolamente na Patria? não: porque lá, fe haveerdade, já nâo ha mifericordia, nem tambem miferia. Nefte logar do Prophe $t_{3}$, he o mefmo, que liberdade: porque falando literal mente, a bemauenturança daquelle pouo antiguo, efteue $n_{a}$ liberdade quealcançou do captiueiro do Egyp to, \& moleftias de Pharao. Ef falando efpiritualmente: a bemauenturança defte pono Catholico, que confifte na liberdade que alcança do capriueiro dos pecca dos, $\&$ das penas, nefta, ou na outra vida, a elles tribus. tarias : razão formal de hũa Bulla, \& de bum jubileo. Chrifáas ouai. Nada tem de bemauenturado, quem viue em perpetuo captiueiro; poucotem de entendi* do, quem nâo pretendefua liberdade. E fe efta cufta dous vintens, \& a nāoprocura, ou não fente feu mal, ou aão logra feu juizo.

Cahio

## 14

Cationasmãos de bũs bándoleiros̃, \& ladroés a: quelle miferanel homem, que caminhana de Hierufalem pera Iericór roubado, á terido o deizarão no caminho por morto, ate que parfou o Samaritano, que o curou com vinho, \& azeite, \&o lenou a eftalegem, dan$L_{t c}$. ro. do para o refo da cura dous dinheiros. Protulit dwos de$n_{1}, 30$. \& narios, \& dedit Stabulario; foit caram illius habe. Quem 35. era efte ferido? Quem os bandoleiros? de queo roubarăo? por onde o cortazão? A tudo refponde, por ex cellencia o Meltre das fentenças. Ette homem erao peccador, bandoleiros os peccados, roubarãono dos bēs di graça, cortarâono pellos bens da natureza. Vulnera. Magif $\hat{f}_{0}$ tus quidem naturalibusbonis spoliatus grituitss. He fint dotentiarum na perf cicta, quorim aliafunt corrupta per peccatam, idest natalih. 2 . dif. ralia; vt ing enitimm, memuria, é intellectum: alia JubtraCta ide of 25: -gratuita. Valibame Deos pois tal ficoa efte homem, que nao pode cratar totalmentele few remedio? Seo mal foi taó facil, quefe carou com vinho, \& azeite, feo cufto foi tà̀ pouco que nāo paflou de dous dinbeiros, como fe deixaua efte homem morrer na eftrada, a náo paffaro Samaritano, que o tirafle della? Rofponde o Doato Padre. Sunt corruptaper peccata memoria ó intellectus. Porque o cottarão pello juizo, \& pella memoria: * ham homem efquecido de feu mal, \& alheio de feu juizo, on como jaizo de cepado, ıāo trata de feu reme dio, ainda que the cufte dous dinheiros.

Tanto defcudo no próveito da Bulla, no ganho dos jubileos, falta he de juizo, \& de memoria. Oh ! quaato temas Cortes diffó! \& o prior que tem, be: queo mais fe acha em muita gente prezada de juizo; \& nāo fabem queentre as ignorancias do peccado, não bavida fenfinel no entendimento.

Tres vezes foi a Magdalena murmurada, \& fempre da malicia, ou da ignorancia(q́ das boas obras fo ignorantes, ou maliciofos podem murmurar ) o reparo he de Lyra. Em cala de Martha, foi murmarada de ociofa, em cafa de Simão de prodiga, em cafa do Pbarifeu de perdida: Vbique Mavia tacuit, e Christus camsexcufanit. Notauel filencio ! de bua molher difcreta fobre bizar: ra? infenfiuel parece a feu difcredito? ignorante a fuas cff $n$ nfas? Antes nuncamais difcreta, nem nunca mais entendida. Porque? porque donde as obras falāo nenteadimento viue o falar fenfiuel dos entendidos, he o obrar como difcretos, \& quando as obras fitão, difcre. tamente de viuo feacredita o entendimento. Quais Luc. 7. Lnc. 10 . Ioan. 52. Lyraapud de Martha defatender ao feruifo, pos attender ao lermāo: em cafa do Pharifoo defprezar a bizarria, por ne gocear a falaação, em cafa da Leprologaftar trecentos crazados de znguento preciofo, por comprar o fanor, \& graça de Iefus Chrifto. Oh entendimento viuiffimol Ohjuizo grande? Oh quinao gloriofo da diferifaômundana? Quem nảo perdoa a cuftos pella graça, porq́ ha de temer a racha de indifcreta? Vbique tacuit.

Nâo cufta hūa Bulla treceotos cruzados, a mais fubida de hum cruzado näs paffa:\$z todauia fobejảo Bul las no fim do anno. Não fera o anno de entendidos, fera de boanouidade de ignorantes : nada fe acha mais boje no mundo, que entendimentos fem boas obrus: fe logo as boas obras fañ effeitos de entendimẽtos vivos: enten dimentos fem obras, faõ infenfueis, e mortos.

Se me differem que muitos tomão Bullas ; não fei fe me dirão que muitos le aproneitão dellas. Pois näo fó bafta tomalas? mais ha mitter : he neceflario enteadelas.

Aug.conc. -1. in p $\sqrt{a l}$. 88. oorandeAgotinho, lobre apalaura, quifit do me eliema. Tomar a Bulla, \& fechala no efcritorio, he tomala, nâo he entendelat entendela. be tomala, \& mécelana alma : nảo he fó neceflario franquear as cerradaras da bolfa, ao papel, que fe toma, he neceflario franquear as fechaduras da alma ao jubileo, que fer cón cede: Que poucoimporta abrir a bolla, fealma fe fecha.

Para Chrifto Senhor noflo labir do fepulcharo ven: cedo impedimento do marmore, \& pera ontrat na ce. naculo, não achou refiftencia nas fechaduras daporta: mas para entrar no retrete da efpofa dos Cantares, nào baftou bater pera encrar. Aperimibiforor meafponfa: an tes não entron depois de bater : at ille declinaucrat. Co. moaffim Senhor? Venceis as leis impenetraueis do marmore no lepulchro sydas portas no cenaculo, \& näo venceis os fechos doretrete da elpofa? faō as portas da efpola mais impenetraueis, que as portas do cenaculo? He o marmore mais brando, que a elpola?Rel ponde grandemente Gilberto A bbade. Vtraque bic necefaria eff apertio/ponfi, or apertio fpousfa: apertio /ponf appario tiocius: apertio /ponfe.apparatus ciess. Quer differ:muito vai das portas, \& pedra de hom cenaculo, ou de huris fepulchro, as pottas, \&e fechos de hũa alma, \&z dehum coracảd: naquellas pertas, \&\& pedra effauảo de premeio as leis impenetraveis da natureza: mas neftas effäo de permeio as leis inuiolaueir da graça : \& fe pera entrat por aquellas portas, \&x penetrar aquelle marmore, bafo tou fómente o poder deDeos:pera entrar por eftas por tas, he neceflatio tambem o querer da aloma: que fea alma näo abbre, Deos nảo entra. At ille declimnuerat.

Pouco importa, que Deas bata de fora com \& poder da Bulla, que fécompra, fe a alma fe fecha de dentrocom o defcuidodella. Que val o bater do efpofo com tantas graças, fe a efpofa fe fecha com tantas cul. pas? Quem faz, que näo entende, quando Deos lhe bate, como direi, que abre quando Deos the apparece? as portas fechadas quereis conhecer quem bate de fora? coma Bulla no efcritorio dais por feguro ter a Deos dentro na alma? Iguorancia grande! Saō os paecados fechos dazima, e os affectos defordenados, faõ cadeados do coração; Se Cbrifta como poderofo en. tra; fazei a Chrifto o que fe coftuma fazer na entrada triumphante de hum poderofo. Coftumảo as Cidades no primeiro recebimento de feu Rey, derrubarlhe as portas, \& renderlbe a feus pés reais as chaues; \& nifto moftraō que o reconhecem par Senhor. Pois quem aos pés de Cbrifto não rende as chaues de fua alma, \& derruba as portas de feu naçaô nāo o rêconhece por Senhor.

Tornea Mag dalena coma Ci dade rendida dar a efta verdade, teftimunbo. A primeira a cȩan de reconhecida, ve cognonit, foi derrubarfe todaaos pès de Chrifto, \& delatar de feus oltios fontes de lagrimas; \& de feus cabelos molhos de pen famentos defordenados cotpo chaues défua alma fectada, que pellos cabelos fe entendem vulgarmente na Efcritura os penfamen. tos. Lackrimis 'ípit rigare pedes cius, ó tcapilù tergebat. Luc.7. Eftranho affecto de peccador, foi defatar Maria feus cabelos aos pès de Chriffo; que derrube fensolhos der retidós em lagrimas, \& fua boca desteita em cortefias, bemfeito: Mas à que propofita os cabelos defacados?

Iaurencio Noarcianol. Wirouzegta in te crimina vince: rit. Porque haquelles cabellosctrazia Maria prefas as chaues do few coraçao, er de todós os coraçoés da Ci, dade : \& come cidade rendida aos pés de Chrifo: nos olhos Ihe derrubou as portas, 2 nos cabellos, ithe ren. deo áschatues. Portas da alma faõ as fentidos do corpo, chaues do coração os penfamentos daalma, îera Maria átyrana fenhora dos penfamentos e efentidos de todaa Cidade. In cisitate peccatrix. Com fua defors denada bizarria trazia a cidade toda tyranizada, entre finorecidos, e desfauorecidos; neftes tudo eraö brigas naquelles tudo eraō efcandalos : poslhe fitio com feus fermoens o Rey poderofo das almas: rendeule combatida, e para o reconhecer por fenhor derrabou a feus pès as portas principaes, nos olhos, e rendeulhe as chaues penduradas nos cabellos. Vt congesta in te crimi-. Bavinceres.

Quem affim não rend CWoa alasa, não dogra fua dita: reconhece ofenborio, quem franquea fuas portas: fe a tanto podor da Bulla fe refifte, fe a rantas armas de indulgeacias fenảo rende, le a tanto baltimento de graças le năo entrega: fem dunida, que não receb; a Chrifo por Senhor. Via do trato doble, da fé falfa, da tyrana reffiftencia; faltalhe o entender de Maria, Vtiognonit. Faltalhe o faber de Dauid to Beatus populys guifeit.

Oh, que pour tam entendido o defta Corte! Oh, que Corte tam bemauentarada? Oh, que nobreza tam difcreta! nenhūa em toda a voiuerfai Igreja mais enteádida, porque nenhūa mais Catholica: nenbūa na pisdademais fiel, na fidelidade mais firme, na fit-
miza mais nobre, que a Portugueza, Pois fe Deos todo heverdade em leus contractos, todo mifericordia em feus beneficios, fe Deos he eatendido fem falfi. dade, poderofo fem tyrania, poupado por liberal, fe nâo da por oftentação, nem recebe por intereffe: nos a quem toca comprar a faluação conso fefudos, a liberdade, como entendidos, como reconhecidos a graça : bufquemos a verdade, lograremos a milericordia ncta vida, \& feremos bemauentura dos na outra Ad quam nos perducat Iefus Chriftus. Amen.

## IAVS DEO:










 －ramA
接！
$\qquad$
$\qquad$


 $\qquad$

