## $i$


aはAcalorac AЯOHイオZ Aの
 OTRIMHO－b omotno ob

 stovasb
 W2ZI ob


$$
\begin{aligned}
& \text { A } 10 \mathrm{~V} \text { 3M3 } \\
& \text {.2ai \%n] } \\
& \text { - obsbilzvinV afiob scio? } \\
& \text {.8ヶдг onan A }
\end{aligned}
$$

## THEMA.

## Audierunt, quia ingemif co ego, bo non eft, qui $^{2}$

 confoletur me:omnes inimici mei audierums malum meum letatif unt quoniams cu fecifti. Threnorum x:EPETIDAS temos hojeas queixas de Jerufalem, fe attendemos aoliteral da conftruiçam do Thema: renovados os queixumes da Igreja na Soledade de Maria,fe confideramos bem omyltico das palavras. A Igreja,s\&J Jerufalem ambas ie fentem queixozas; Jerualalenpor fever fo: Sedet fola ciuiitas 5 a I greja por fe confiderardezemparada; Jerufalem por fe ver chea de todao mal : a Igreja por fé confiderar orfa de todo obem. Ambas fe queixäo com excerfo, purque ambas chorão fem alivio: 1 Noneft qui confoletur me. As queixas commuas da Igreja fe particularizão hoje na Senhora;affim fe queixa fentida, como fe as lagrimas foffem fó fuas: Quia ingemifoo ego; Eu a que gemo fomente, cua que choro, \& nam outrem, ego. - Porque pofto nòs fintamos emparte, \& choremos juntamente com ella; farendo commum em nòso fentimento, que particularizou cm fi a Senhora;noffas lagrimas faó dirivações de feus olhos:fe os noffos fam rios, he porque os de Maria fani maresic Magnaeft velut mare contritiotua: e as enchentes dos rios, Âsdirivaçóes do mar fe devem. Se pera omar corremi,he porque do mar fairåQ:a prata fuc*

Beffiva que em o mar defcarrega, não fam obfequios, que
fas,fenam dividas, que paga: nam dà o que nam̃ deve, pafas,fenam dividas, que paga: nam dà o que nam̄ deve, pa-
ga o que jà recebeo. Eftas lagrimas, ou eftas queixas fam as que hoje ouviremos: ouviremos pois nefta tarde hüa So ledadequeixo za; \& de quem fe queixa efta foledade; porque fe queixa, \&rde quem? Quem tal cuidara! do mefmo alivio: Non ef quicon joletur me. Ah alivio, que no melhor me faltafte; por iffo me deixas de fconfolada,fó porque viva queixoza. Confideraremospois neftaacção, como fóa Ioledade daSenhora fe foube hoje queixar, porque chegou ao maior extremo de fentimento, a que podia chegar. Nam póde, a dor chegar a maior extremo, que chegar a fazerrezóes de fentimento, as que o deverâo fer de alivio. Aqui chegou of entimento da Serihora, aqui chegou por nam poderira diante; tirou rezóes de dor, donde devera tirar motivos de confolaçam. Ouçamos poisoalivio, \& 2 Toledade; o alivio confolador, \& a foledade queixoza, \& depois de os ouvirmos julgarémos, quem tém rezảo.

## Ave MARLA, éc.

POrque fe nam diga da foledade da Senhora, $q$ fequei xa fem rezão do difprimor do alivio:nem fe chamem difprimores do alivio: Non eft qui confoletur me, os que fe deverão dizer exceffos do fentimento, quia ingemif coego: deixâdo a foledade queixo 2 a, quando a devia deixarconfolada; he bem confidere primeiro a foledade, oq̃o alivio por fua parte allega. Como fora injuftiça grande dar fentença contra huma parte fem primeiro a ouvir; affim pareceria grande fem rezam, queixarfe a foledade do que oalivio nam fas, fem lhe ouviro oque tem feito.Dispoiso aliyio por fua parte,ter feito o que devia,\& era neceffario fazerfe
zerfepor mitigar penas, \& aliviạ defconfolaçés. Toda a rezäo,em que Jerufalem defemparada, \&\&fófund à asqueixas de fua defconfolaçam: Non eft quicon oletur me, oule entendád as palarras da foledade de Jerufalem:ou do dezemparo da Igreja, he na falta daamizade: Omines tinimici mei aidierunt malum merni latatifunt, éc. Sobejar 00 dio perao agravo:faltaro amor pera o alivio, ô que rezấo de fentimento tam grande? Efta rezam ceffaporem hoje; \& affim nam̀ deve afoledade eftar queixofa,fenam confolada , pois nefta piadoza a cçam, o amor dos affeiçoados, fubftitue o odio dos inimigos.Pellos effeitos fe conhecem melhor as caufas; \& bem provão em nós os effeitos de nó. fos olhos,o amor de noffos coraçóes; que choramos fentidos, pello que queremos siffei çoados.

Provafe a verdade defte amor com duas finezas; có as affiftencias, que fazemos âMay, \& com a fepultura que damos ao Filho: metermolo no fepulchro depois delhe affiftirmos no monte: ô que leal amizade! Affiftirmosa May poralivio, depois de fepultarmos o Filho por honra, fe bem mais que devîda â tanto Senhor: ô que verdadeiro amor! Começemos pello enterro do filho brevemente, por fer affumpto principal hoje a foledade da May. Morreo Aràm no monte Hor por mandado de Deos, \& ahificou; defcendo Moyzes depois difto do môte acốpanhando a Eleazaro filho do mefmo Aràm:Illo mortuo in mont is fupercilio, defcendit cum Eleazaro. Numer. cap, 20. Ifto paffouna morte de Aràm; \& na de Moyzes á paffou?Morreo Moyzes no móte Nebo, tomouo Deos depois de morto,\& deulhe lepultura em hum valle: CMortuseft ©Moyfes fervus Domini jubente Domino, \& fepelivit eum in valle terra Moab. Deutericap. 24 Morreo Moyfes entre Qs abraços de Deos;porque aonde nòs lemos jubente Do
mino,lem outres, in of cuilo Dominis \& Deos por lhe farer honra tomou por fua cőta as hőras funcbres, \&e fepultouo, fepelivit eum.S $\operatorname{sorque~nam~fas~Deos~ifto~có~Aràm3Porque~}$ The riam dà tamber fepulturaNàm era Aràm huin homé nuito fanto, efcolhido por efta cauza milagrozamente por fumme Sacerdote daquelle povo; pois porq thenam fas Deos a mefma honraque depoisfes a Moyles? Porque nam toma por fua conta tambem as hōras de feu enterro? A efta duvida do Deuteronomio ficavaja refpondido no Exodo. Affim fallava Deoscó Moyfes,dis ofagrado Textono Exodo, como dous amigos muito amigos entre fi: Sicut folet loqui bomos ad amicum frum. Ecomo Deosera particularmente amigode Moyfes, tomou por fua conta o enterro,por caleficaria amizade. Em nenhuma coufa fe calefica mais a a mizade,\& verdadeiro amor, ${ }_{q}$ nas honras funebres que fazemos. A rezam difto he:porque provacó iftoo amor fer omais fino que póde fer, pois chega a paffarálem da morte. As: amizades do mundo commumen te nam chegaóa morrerem com vófco, \& mais fe morreis ma velhice, como Moyfes, \& fe chegão nam paffấ dahi. Pois peraDeos moftrar, queafua amizade comMoyfes, era differente de todas, que ainida depois da morte craamigo,fellbe as exequias per fi mefmo,\& meteo na fepultu ta: Sepelivit erm: Saibao mundo (como fe differa Deos) fou tamleal, \& verdadeitoamigo de meus amigos, que đай baquem acaberta amizade nemios poderes do tempónemas valentias da niorte Se ná vida fui amante,ainda depois da moite fou amigo. As folenidades do enterro fao demonftraçóes do amiornnam-de amorque jà acabaffe, fenamde anizadéqueaindordura.
omod drans chosou Chyito quando foube como Lataro anigo féu cramotto-: Disazarus amicus mofter dormits

Loan.ix.

Ioanix. Sò entam choroui, quădo chegoua fen fepulchro, \& ovio metido nelle: Vent, © vide, ó lacrymatus eft JESVS. Pois porque não chora Chrifto dantes? porque nam chora na morte,fenão na fepultura?: Dirvoshei:as lagrimas de Chrifto eräo teftemunhas do amor,\& verdadeira ami$z a d e q u e ~ c o m ~ L a z a r o ~ f e m p r e ~ t e v e: ~ D i l i g e b a t ~ a u t e m ~ J E-~ . ~$ SVS Lazarum, \& julgouo Senhơr era prova mais caleficada de fua amizade com Lazaro, choralo fepultado, que choralo morto : affiftirlhe fentido no fepulchro,que choralo magoado na morte:porque choralo morto, era fentir como todos fentem, choraloja fepultado era fazere que poucos farem. A amizade dos homens morre com oamigo morto:no mefmo tempo em que vos morreo a vòs o amigo yorreo em vóso amor Ainda quando o chorais morto,ao entrar na fepultufajà fe vos enxügarāo os olhos. oi. Senão vedeo. Vendo os circunftantes chorara Chrif to fobre La zaro fepultádo de quatro dias: differáo affim, Ecce quomodo amabat enm. Notai, que nāo dizem comoo ama, fenão como oamava, fendo que aquellas lagrimas em Chrifto erão effeitos do amor, "\& aprezença do effeito fuppoem a coexiftencia da cauza,com tudo não referisảo as lagrimas ao amor prezente, fenáo a amizade paffada;nảo an a mor de então, feñăo â amizade d'antes Pareceolhes áquelles homens náo podia aver amizadé, quê chegaffe a durar tanto, quatro dias depoisda morte; por iffo não referiráo as lagrimas ao amor que em Chrifto àvia,fenáo ao que tinha avido: Ecce quomodo amabat. De tam pouca dura como ifto he amizade no mundo, anind a quando dura em vòs atè morte do amado, nîa fe acábả́o os homens de perfuadir chegára ate oenterro do amigo. Nam pórem affim Chrifto com Lazâoo; nem affim Deos com Moyfes, moffrarảo com evidencia;que nelles o amor
era firme. Deos com Moyfes porque ocnterrou depois de morto: Sepelivit eumn: Ohrifto com Lazaro, porque ocho rou depois de fepultádo: Lacrymatuseff, com eftas demófraçóes provou Chrifto a fineza de feu amor pera có Lazaro; sx cóas mefmas provamos nòs a verdade de noffaz mizade peracó Chriftojavemonosem parteno que pode mos, como Chrifocó Lazaroem Bethania, \& como Deos cóMoy $\operatorname{les}$ no móte Nebo. Defeemoscó Chrifto ao valle, depois de lhe affiftirmos no móte : no monte affiftimos á morte comoamorozos ;no valle faremos as exequiascon mo amigos: chorando a mor dos amigoso mal que feftes javaoodio dos contrarios: Omnes inimici mei aludierunt malum meum; letatifunt.

Atè aquiocnterfo do Filho por parte do alivio da May:deyea May eftaraliyiada xporque aindaquel hefalr ta 0 Filho téno diáte dos olhos fepultado, Cóa coporiçáo dolugarpóde aliviar em parte os exceffos de fentimento. Quädo enterraräo2 Ghrifto depois de o de fpregarem da Grus,advertio S. Mattheus_mifteriozaméte, quea Madas lena,\& outra Maria, que o Evágelifta náo noménfeaffens taráo defronte do fepulchro, \& alli paffavaon tempo fem delle tirarem os olhos. Erant autem ibicMaria Mogdar lena; © altera Maria fedentes contra fepmlchrum Matth, 27. Tres foráo as Mariasque affiftirapappeda cens ioss duas conta o Evägelifta que fe acharäg no enterro: Mare, 15 Notouo Origines; \& deu a rezáo delgadaméte: Mater aktem filiorum Zebedainnon foribit ur fedére contra Sepul chram: \&-ifo porque?. For fitan enim (continua.a mefma autor) v(quead crucem pervenirepotust, ifte autemquaf maiores incharitate, neque bis,qua poofeagefra fint defues runt. Grandes palavras as de Origines. 3 confiderai bem: (dis elle) quefendotres as Marias do pèda Crus, as do 613 repul-

Tepulchro forióo To duas: \& lifto foipera que vòs acabeis de defenganar c $\delta$ amigoss, que nem todoo a mor dos que vos amàà chega com vofcoa fepultura: Forfftan enim v fque ad crucem pervenire potniet. Por ventura, dis Origines, Forfitan, que por iffo aquella outra Maria não defceo có Chriftoatè o fepulcro, porque ao fobir do Calvario enfraqueceo feu amor, \& fó pode chegaratè aCrus,\& não mais: Ufque ad Crucem pervenire potuit. O mais que chega oamor dos amigos he chegar cố vofco atè a morte, dahi não paffas\& fe alguns vam a diante, fam contados,\& fempre fe contamos menos, hum atè outro: CMaria Magdalena, O' $^{\circ}$ altera. Bem provão eftas Marias a verdade do que atègó ra difcorremos. Mas năo he iffo jà o em que reparo: 0 em que principalmente reparo, he, em fe porem eftas duas mo theresathar pera o fepuicro. Se os mais voltáo pera fuas cafas, ellas tambem porque fe naó recolhem?Cater is Dominum retinquentibus, mulieres perfeverabant in officio: ajuntou S.Jeronymo. Os outros voltảo, mas ellas ficáo, por que como amavão muito, fentião mais, \& bufcavão na cơfideração do higar o alivio do fentimento. Pera mitigarê emparte o excempo de fua dor, firerāo daquelle fepulcro compofição de lugar, \& com a compofiçam dolugar, moderavão exceffo da pena, confiderando que aquelle mef tre feu a quem amavăo, fe a mortelho tirara, a fepulturao tinha ise pofto que onǎo viăo alieftava, \& có faberem eftavaali fe confolavão: comifto mitigavão fua dor: \& do mefmo modo póde confolàr a Senhorá fua foledade, com faberque o Fifhoaquem ama mais que a fi náo feauzentou de todo, aliefta, fe bem encuberto.

Temos calificadôamizade có o enterro dóFilho; provemos agora o amor com as affiftencias a May Não ha amor mais caleficado, que o que vos fabe affiftirno maior fua May fanetiffima ao pè della crưcificada em efpirito. Acópanhavão a efta Senhora Maria Madalena, Maria Cleofe, \&Maria, Solome, com S. Joáo q́ refere efta hiftoria. Có averdade de S. João fer infallivel, parefle â primeira face ter contra fi os ouitros tres Evangeliftas, que dizem, qu vendo algumas piadozas molheres o que paffaya, pararäo de longe comalguns outros conhecidos de Chrifto, \& fe puzerāo a confiderar, o fim daquella tragedia; entre eftas mo lheres eftava tambem Maria Madalena, Maria Cleofe, \& Maria Solome, Matth 27. Eftes dous lugares tem efta expofiçam; \& he, que eftas Marias,pofto que de primeiro eftiverăo lóge da Crus, vendo porem a Senhora junto della chegara̋oa lhe fazer companhia. Efta he a expofição do lugar. A minha duvida agóra he; fe ali eftavão utras moIheres, fe eitavam muitos conhecidos de Chrifto: Omnes noti ejus à longe ; porque eftas Marias fómente có S. Joam fe chegão pera opè da Crus,\& fazem cópanhia à Virgem? Arczam he muito facil: porque naquella occaziam eftava a Senhora fó, \& de zéparada, no meio das maiores aflicçōes q̆jà mais teve:\& dos homens,Joam era o mais fino na amizade: das molheres, as Marias as mais affectuo zas no amor, Maria Cleofe, quia foror erat Matris LESV, Magdalena propter int éfum amorê, quo Cbrifiü profequebatur, ficuts J. Yoannes; diffe huma groffa. Pois por iffo João chega, as Marias afliftem, os mais param. Por iffo as Marias chegão de perto: Iuxta Crucem; \& os mais paráo de longe: Noti ejus à longe. Affiftirvos no dezemparo, nam he de todos; nảo he dos que melhor vos conhecé, fenam dos que mais Yosamam; nam fam ifto effeitos das noticias; fam efficacias do amor.

Efta he a primeirarezam do alivio, as affiftencias da amizade. A fegurina retam funda o alivio no mefmo emq Jerufalem fundava a queixa: Quia tu fecifti,porque vòs Se nhor quizeffes efte grande trabalho meu Por iffo, porquc Deoso quis? A ntes poriffo deve diminuir muito of entimento, \& confolarle.Por duas rezóes porque os trabalhos difpenfados pellas máos de Deos tem duas circunftancias muito relevantes:a faber; fand de pouco pero, \& nam fam dé muita dura:duram pouco,\&e nam peram muito. Tomemoflhe primeiro o peto, depois mediremos a duraçam. Falla Chrifto por Salamam com fua Igreja, \& dis affi: $V a=$ dam ad montem Myrrha.Eant.4.Torna a fallar Chriftojà por fi mefrinacom S.Pedro,\& dis deita maneira: Calicems quem dedit mibi $P_{\text {Pater non bibam illum. Joan. } 18 \text {. Hum,\& }}$ outro lugar fe entendem da Crus de Chrifto, $\&$ fua trabalhofa paxão; affi explica Nifeno, Theodoreto, Ruperto, \&outros,mas fe hum, \&outro lugar fe entende da paxão, como a paxǎo fendo a mefma, em huma parte he monte, \&i na outra fe dis Ćalis?O monte dis grande 2 a; 0 Calis dis. diminuiçā́, pois os trabalhos da mefma Crus, jà crecem? jà diminuem? Si, fegundo diverfos refpeitos: fe os tomais' come Chrifto quando fallaya com Pedro com refpeito âs mảos do Pay por onde fe dis penfavam; diminuem: feos tomais cơ Salamam, ainda que fallaua em nome de Chrifto,fem coffideraçam aeftes refpeitos, crecem; confideradoscom refpeitos âs máos de Deos diminuemâ eftreireta do Calis: Calicé qué dedit Pater. Tomados fem eftas cofideraçő cs, crecem à grádeza do monte: O como crece o móté; ố como diminueo Calis, fegundo as cófid eraçōes que delles fazemos? Os mefmos trabalhos da Crus do Fitho fem confideração às mãos do Pay, fam monte levantado de mirrha, que cớ difficuldade fe fobe: Admontem myorha. Com refpeito a eftas mäos, he Calis de amargu-
za?Si, mas he Calis, que de hum trago fe bebe, vt bibam il lum. Oque digo da Crus do Filho', digo da foledade da May:he tormento; he amargura;naó o nego; mas he amart gura de Calis, que fe leva de hum golpe. As mefmas máos que o compuferáo, o adoçáo; que enfim fáo máos de Pay: Quem dedit Pater, dam a amargura; mas he adoçandoa Calis.

Se o Calis miniftrado por eftas máos he menos agro; tambem nam he de dura. Encurta Deos os dias, por diminuir as aflicçóes. Caftigou Jofue os Amalecitas, \& diso Texto fagrádo, q́ nem antes,né depois ouve dia no mundo tam comprido, como foy aquelle dia: Non fuit anteas se poftea tam long a dies. Jofue 10. No caftigo vniverfal, ${ }^{\text {q }}$ Deos darà a efte mundo, no fim delle, acontecerà pello cō trario, dis Chrifto Senhor noffo por S. Mattheus. Abrér viarfeháo os dias, porque nam pereçam todos com o pezo de tam grande trabalho: Nifibreviatifuiffent diesillinon feret falva omnis caro. Matth. 24. He poffivel que os dias quădo Jofue caftiga crecem? Non fuit tam longa dies! Quä, do Deos nos aflige, diminué? Si, que os trabalhos da vida, ou duräo mais,ou menos, fegundo a condiçaó de quem os difpenfa. Se vem pellas mãos dos homés, fam trabalhosde muito tempo; fe fe difpenfam pellas máos de Deos faó de pouca duraçam:poriflo em Jofue creceo o dia, poriffo em \$. Mattheus fe encurtara o tempo. Jofue fes crecer o tépo por dilatar o trabatho; Deos farà encurtar os dias, porapreffar o alivio: Breviabuntur dies propter electos. Rorefta caufa abreviarà Deos os diaslà no juizo final, \& pella meff ma fe hăde encurtar muito as faûdades da Senhora: feram tres dias,mas mal cheos. Encurtarfcham os dias,fó por che gar depreffa a confolaçam.

A rltimarezão da parto do alivio he muito coneludente
dente, \& he que a Senhora nam fica de todo fó porquea falta de hum filho fubftituife por outros ; a falta do natural, fubftituéna os adoptivos. Eftando Chrifto pera morrer pos osolhos na Senhora, May fua; que tinhaao pè da Crus \& fallando com ella diffe:: Mulier eccefilius turs. Joanis. Molher ali eftà o voffo filho,apontando pera João. Morria Chrifto, \& deixou: a Joáo por filho adoptivo da Senhora, \&nelle a todos nòs,achando que a perda de hum fithofó fe podiaaliviar coma fubftituiçam de outro:a perda do fitho natural, com a fubftituiçaó do adoptivo Affi fe alivião eftas perdas, ou eftas faltas, que de ourra forte he difficultofofazerfe.

Grande prova defta verdade ade Rachel.Defpofoufefacob com Rachel, depois de fe ter defpofado com Lia, \& foy Rachel preferida no amor: Amorem fequent is prioripratulit.Genefi9. Porem Deos pera mortificaraRachel fella efteril, \& foi Lia may de filhos. Sentioifto Rachel apar da morte: $\mathcal{D}$ ámibi libereas alioquin moriar; dizia fallando com Jacob;mas pera a alivio do fentimento qu traça bufcou Rachel ? Tomou os filhos de Bala, \& adoptouos porfeus; com ifto fe deu por contente: Dixitque Racbet exaudivit Duminuts vocem meam, dans mibi filizut. Pois Rachel nam era mais amada, que vai que feja efteril? Nam bafta pera oalivio do defgofto as ventajes do amor? Verfe preferida pera viver fatisfeita? Amoremfequent is prioripratulit. Nam quie o defgofto da falta da fucceffam, nam fe fupre noutro genero, fenam na mefma efpece; a falta de hum filho, fó fe fupre coma prefença de qutro; a falta do filho natural com a fubittituiçam do adoptivo. Nam com o amor de Jacob, fenam com o filho de Bala. Quando a Rachellhe faltavãofilhos proprios morria: Alioguin moriargadoptouosalheos,\&viveo:enganando
a falta dos proprios, coim as adopçǒes dos eftranhos. Defte - modoaliviava Rachel feu defgofto, \& affim póde confolar a Senhora fua foledade:fupre as auzencias de hum filho com a prezéç̧a đ' outro: falta Chrifto, mas fubftitue Joảo; antes fe falta hum fubftituimos nòs todos, que fe nam dedigna efta Senhora de nos ter a todos porfilhos.

- Eftas fam as rézóes por parte doalivio:mas a foledadeque refpondeacllas: Refponde que effas mefmasre* Zóes de alivio, vema fer maiores motivos de féntimento. Vejamos por parte da foledade, o como, \& de que mancira ifto he. Pximeiramentenam alivião as honras funebres do fepulchro, que fe fazem a Chrifto Filho feu, \&Senhor -noffo, porquu fe farem em fepulchroalheo, Quando tiraräo a Chrifto da Cruspera, lhe daremifépultura, hotouo Evangelifta S.Mattheus, que ofepulchroeraalheo, Era de Jozephab Arimathea, ${ }_{q}$ delle lhe fizeraobfequio. E. $q$ fev veja hum Senhor como Chrift tain pobre,\&\& neceffictan do na morte, que nem hum fepulchro tenha eniqueometão. Oqueifto mani he metelo na fepultura, he pollo de novo na Crüs $b$ Nam foi tirálo da Cruspera ofepulchro; fenam mudalo de huma Cris pera outratde huma Crus mais breve,spera outra mais prolonǵada; de huma Crus de tres horas, pera hỉa Crus de tres dias.) Pois como pódea Crusaliviara Senhorrà, féa Crús a defconfolou, éomo pól de fer objecto de feu alivio, a q̆ foy cauzà de feu défgofto.

Bufcavam as Marias aichrifto na fepultura, fallou com ellas hum AnjodoCeo, \& fallou por eftes temost IESVM queritis Nazarenumerrucifuxwh. Lucl ro Buin cais a JESV crucificado. Crucificado como póde fer ifto? Ellas bufcavamno no fepulchró;\& namna Crus,logo náo obufcaváo cruficicaldog ${ }^{\text {o }}$ fepultado fill Díga poiso Anjo bufozilo fepultado; \& nani bufcailo crucificado, que ellas -his.
bufcamno comio eftà no horto,\&rnamcómo eftavà no catvario, que femelhançatem ofepulchro em que entam eftava, com a Crus em que daintes efteve? Tinha muitafemelhançaporeftar em fepulchro alheo, nam de Chrifto, mas de jolephque otinha fabricado perafi mefmo: Et acceptoconpore, lozeptop of fisit illud in monumento fuo, quod exciderat:\& que hum Senhorque fempre dava;agora receba; que quem foy taó liberal, morra a ào pobre, que qué nos deu a vida propria,fe veja: agora forçado tomaro ofepulchroalheo?() que nam he ifto defcançar jàn na fepultura,he paidecer ainda na Grus. Năo o digámos fepultádo com S Mattheus: Pof fuit illud in monumento. Matth 27. Chamemolo crucificado com o Anjo: IESVM quecritis crucifixum. A Crus do calvario foide tres horas, a do fepulchro he de tres dias, \&rcomo póde huma Crus mais prolongáda aliviar defoonfolaçóes; q quandohuma Crus de menos tempo foi caufa de todas ellas.
rine Quanto mais que efta Crus, nam 16 toca a May, por-s que he Crus de feul Fillo, fenam tambem porque he fua, \& muito propria A rezam direi eu. Diziamos dantes, que - fepulchro podia fervir de alivin 1 Senhora por nelle ter depofitádo, aquelle Filho vnico feu, \& objecto de feuamor, prezente, fe bemencuberto; com faber eftava alipodia aliviar fuas magoas. Porem fe confideramos, como devemos, que couza he pera quem ama ter o mefmo a quem ama prezente, \& auzente; prezente quanto â indiftancia dólugar, auzente quanto â inevidencia dos olhos: ächaremos com grande propriedade, nam he ifto motivo de confolaçáo, antes tormento de Crus.

Notou 0 Doutiffimo 4 Lapide fingularmente a difpofiçam daquellas pénas dos dous Sarafins, de que falla Ilaias; \&\& zotou que toda effa ordem, \&r difpofiçam de pé-

## 14

nas fe formava de tres cruzes: Sex differientive difpofitid. num, quibus repondent fex ala, oriuntur extrinâ Cruce. Encruzavão os Serafins as duas azas, que cärá tobres os pès, \& ficava formada huma crus : tornavăo a encrutar os Serafins as outras azas, que fobre a cabeça fe erguiảo, \& apparecia a fegunda crus levantada; a terceira crus fabricavaffé das vltimas pennas: abriāo os Serafins as pénas, \& eftendia acrus os braços. De maneira que tendo cadahumde nòs huma fó Crus: Tollat Crucem fuam, cadahum daquelles Serafins tinha tres. Extrinâ Cruce. Dous Séra: fins, \&feiscruzes. As mefmas pennas que os cobriảo, os crucificavăo, \& info porque? Nam porque os encobriam a elles, fenam porque lhes encobriam a Deos: Duabus velabant pedes ejus, ${ }^{\prime}$ duabus velabant faciom ejus. Ifai. $\sigma$ : A. mavaó a quelles Serafins muito a Deos, que iffo quer dizer Serafim,incendio. Era Deos muito amado, mas eftava muyto encuberto. Affim o tinhão prezente, como fe eftio -vera auzente delles; pois tendoo tanto de pertoo nam viaó, por lhe ficar encuberto. Dahi vinhaque com as meß mas pennas com que o encobriam a elle, fe crucificavam affimefmos, Tera Deos tanto de perto, a quem amams que entre Deos, \& elles, fó feponha de pormeo groffura de duas pennas: Duabus velabiant. Tello quafi nos braços, masnamo poderver com os olhos, ifto he effaremertis? As pennas daquellas azas, nam eräo tanto pennass de que fe compunliáo azas, quanto erampennas de que fe farian cruzes: nam huma, mas muitas: Extrinâ Conte Cegar evidencias, foi multiplicarmartyrios, Vedeagórucomo poderà confolar a Senhora fuas magoas com a compofio çam da feputtura, por niaisque nella enteja đepofitada a confolaçam do mundo todo, Chrifto, vtrico filho feu. Verz dade he que ofepulchro oguarda depofitado, mastam-
bem he verdade que otem configo encuberto. Eque feja - fepulchro tam rigurofo pera com a May que a prive da vifta do Filho,a quem fobre tudo ama. O que nam he ifto grangear confolaçōes fenam repetir martirios. Terlheo Filho encuberto, he trazerlhe o coraçam marterizado.

Se a compofiçam do fepulchro naó alivia os exceffos do fentimento; tambem nam diminue a grande $z$ a de fua dor comas affiftencias de noffa compaxam. Nam diminue, antescrece : porque fem nòs padecia fómente fuas pennas; agóra padece as fuas, \& mais as noflas: as fuas porque as fofre, as noffas, porque nolasvè padecer. He May efta Senhora, \&adoptounos a nòs por filhos feus, \& pella mefma rezam,mais a marterizam a ella noffas pennas, que a nòs, que as padecemos. Morreráo os Innocêtes filhos da fermoza Rachel âs máos da tyrania delRey Herodes: $\mathrm{He}-$ rodes mittens Occidit omnes pueros. Com fer exceffivaa crueldade, nam lemos deffe a innocencia deftes meninos tenros;\& delicados huma pequena moftra de fentimento: Todo o fentimento ficou com Rachel, que chorava fem alivio a morte de tantos filhos: Rachel plorans filios fuos, dersoluit con folari. Matth.2. Notavel couza que padecam os filhos,\& nam fe queixem, \&que Rachel nam acabe de chorar! que os filhosnam moftrem penna; \& que Rachel nāo admitta confolaçam: Nohuit confolari. Que he ifto? He que elles padeciam em fi, Rachel padecia nelles: em fi, \& nelles juntamente:em fi padecia fua defconfolaçaó; nelles padecia feu martirio. Cadahum delles padecia o feutormento, Rachelo de todosjuntos. Subftituife em muitas vidas, por repetir muitas mortes: \& como ella padeceo nelles tambem, \& elles em fi fómente : por iffo elles morrem fem penna; por iffo ella chóra fem confolaçam. Morrer por quem devo morrer, como osfilhosde Rachel por

Chrifto,

Chrifto, he morrer com alegria; ver padecer a quem amos' como Rachela feus filhos, he padecer femalivio : Et noluit confolari. E que tem a charidade de Rachel como amor de Maria, pera com nofco filhos feus? Como a póde aliviar noffa compaxam, fe nafce de noffo fentimento: :s. pello mefmo cazo, que nos vè a nòs fentidns, eftà ella defconfolada.

Tambem nam alivia a dor da Senhora a rezam da fe gunda rezam, que por parte do alivio fe dava. Ser Deos cauza da foledade da May,em quanto quis a morte do $\mathrm{Fi}-$ tho,\$zo obrigoua morrer. Antes por efta mefma rezáo he ofentimento maior. Naó he fó grandera de penna, he exceffo de afflicam. Falla feruzalem affligida por feus inimigos, \& falla defta maneira: O vos omnes quitranfitis per viam, attendite, $火$ v videte fieft dolor ficut dolor, meis: Thre. $1 . O$ vòs todos os que paffais, \&e vedes minha afflicẹá abrios olhos, \& confiderai fe ha outra no mundo todo, que fe iguale com ella: Eu com tudo nam reparo tanto na dor,como na cauza: Quia vindimeavit me Dominus. Ajuntou logo, porque Deos micentregou nas măos de meus inemigos,\& me afflige por elles. Pois queixeffe Jeruzalé delles, \& náo de Deos : dos inimigos que a affligem, \& nam de Deos que o permittio. Que rezam tem Jeruzalem pera fundâro motivo da dorna permiffam de Deos, \& nam na tirania de feus contrarios? Deunola a interlineal muito a tempo: 2uidebuit defendere. Porque Deos he oque me devia defender,\& que permitta minha afflieçab,,de quem eudevia efperar meualivio; que me veja eu affligir, por quem me avia defender :poriffo minha dor năo he fó dor grande; he dor maior;nnam he fó maior, he exceffiva: Sieft dolor ficut dolor meus. Aquella pergunta, he afirmação:per guntar fe a ha:Sieff, foy dizerque anam avia, feefte meu grande trabalho, que padeço, dis Jeruzalem, me vierafo pellos homens,fora dor; por me virtambem de Deos, he exceffo. Que enfim dos homenstimi eu fempre a ruina. De Deosefperava o emparo. E que me vejaffligida, porquem me devera ver confolada. O que ifto nam diminue a dor:agrava o fentimento. Affi fe queixava Jerufalem,em feu deremparo; \& a Senhora como fe fente em fua foledade? Jà namquero me refpondais, que iffo he mais pera fentir, que pera dizer. A repofta da perguntà remetamola no coraçam, \& os olhos. E fe queremos faber com maior certeza, como a Senhora fente em fua foledade, façamos da eloquencia muda de feus olhos, fiel interprete de feu coraçam. Sò digo, que tambem fe póde contar,entre as rezöes de fentimento, aque no principio contavamosentre a defconfolaçam: Quiatufecifti.

Nem me digam, que o tempo da defconfolaçam ferà breve, nam paffarà de tres dias, \& eftes eftreitos: q o mefmoSenhor, que quis a defcōfolaçam, encurtara o tempo. Etresdias que couza he? Tres dias a quem nam ama, nam he nada:mas tres dias de auzencia de feu filho, pera quem o ama tanto comon Senhora, he muito; pera lhe tiraravida baftayam menos, fe o mefmofilho lhe naóacudira aindaque invifivelmente.

Enfermou Lazaro mortalmente: tinha o enfermo dvas irmans; Martha,\& Maria,as quais efcreverǎo a Chrif to; \& derä́lhe conta da enfermidade. Recebeo Chrifto a carta,\& deteveffe ainda dous dias,depois de a receberppar fados elles partio pera Bethania;chegou,\& achoua Lazaro morto; feflhe entaó Martha efta queixa:Domine /ifuiffes bic frater meus non fuiflet morturs: A Senhor que fe vòs eftivereis prezente, tivera eu vivo meu irmão. A mefma queixarepetio Maria pouso depois poftrada aos pès
de Chrifto: Maria ergo videns eum cecidit ad pedes ejus, ©́dicit ei. Domine fif iniffes bic non effet mortuus frater meus. Joan. II. Maria vendo a Chrifto lançoucelhe aos pès, \&\& queixoufe defte modo: Sifuilfes bic, e̛c. Nunca meu irmam morrera, fe vòs vos nam auzentareis; mas porque elle ficov fem vòs;por iffo eu eftou fem elle. Ora eftas irmans verdadeiramente pareffe nam acertam a fe queixar, queixaófe de huma coufa, \& deverão queixarfe de ot: tra,queixaófé da auzencia de Chrifto, \& deverăofe queixar, da tyrania do mal. O mal he o que tirou a vida a Lazaro. Pois como fe năo queixáo do mal, fenam da auzencia? O deixaïas queixar como fabem, que ellas fabem como fe queixaó. EntreChrifto, \& Lazàro avia muito eftreita amiv zade,\& verdadeiro amor, Chrifto era affeiçoado a Laza* ro: Diligebat IESUS Lazarum, \&Lazaro era amigode Chrifto, Lazarus amicus nofter:\& quem ama tanto como Lazaro, nam mörre tanto do mal da enfermidade, como do mal da auzencia. Por iffo asirmans fe queixaváo da auzencia, \& nam culparáo o mal. Porque Lazaro com o mal enfermava: Erat quidam languens Lazarus. Mas daall zencia morreo:Si fitiffes lôc nun fuiffet mort turs:

Equantos dias foram neceffarios de auzencia pera Lazaro morrer:quantos dias forão neceffarios?ainda nam fe. chei de todoo penfamento. Depois de Chrifto ter a nova da enfermidade de Lazaro, dis o Texto fagrado; deio xoufe eftarainda dous dias, \& nam partio pera Bethania: Depois delles fes entaó fabedores a feus Difcipulos de co. mo Lazaro era morto: Vt ergo auldivit, quia infirmabatur; tunc quidem manjit in eadem loco duobus diebus, ơc. Tunc dixit eis manifefte Lazarus mortuus eft. De maneira, que pera Lazaro morrer: baftou deterfe Chrifto dous dias: ©Manjit duobus diebus. Pera quem amava tanto a

Chrifo

Chrifto como Lazaro; dous dias de auzencia foi muito tempo. Morreo antes do terceiro que nam pòde aturar a vida tanto, moftrando nifto que nam morria tanto da enfermidade, quantoo matava a auzencia. A morte que a enfermidade tras, he mais vagarofa, a que da auzécia mais apreffada. A enfermidade por grave, que feja nam mata commumente antes do feptimo dia,\& muitas veres efpera pera matar pellos catorfe, \&ainda pellos vinte \& hum: nam affi a auzencia, fe tem por fio amor, fe vos nam mata no primeiro, nam paffais do fegundo com vida. Dous dias fedeteve Chrifto depois de lhe darem a nova como Lazaro eftava enfermo, \& quando foi ao terceiro jà Lazaro cra morto. Comoo amor era grande, não foi neceffario pera matar fer a auzencía comprida, \& fe dous dias de auzencia de Chrifto puderáo tanto com Lazaro, que lhe tiraráo a vida; tres dias de efperar a Senhora por feu Filho comofe pódem dizer pouco tempo. Morrera fem duvida a Senhora âs mâos de tam forçofa auzencia fe Deos por fe apiedar de nòs a nam tivera, deixandonoso emparo da May, fuppofto nos ter tirado a companhia do Filho. Mas jà que nẫo he baftante pera mitigar a dor a brevidade do tempo: vejamos o que dis a foledade a vltima rezáo do alivio. A vltima rezão era fuprirfe a auzencia de hum Filho com a fubftituição de outros muitos. Porem ha prezenças, que fe nam fuprem com outras. Ama muito a Senhoraaquelle Filho por quem chora,\& cujas auzencias a martirizam; \& fe vos eu amo a vòs,fós vos fupro com vós mefino.

Vendo a Madalena q̣ nam achava o corpo de Chrifto na fepultura poffe a chorar porque o nam achava: $\mathcal{C} \mathcal{M}_{u}$ lier quidploras. Molher porque choras lhe perguntarāo entâo os dous Anjos que Chriftoali tinha deixado. A efta pergunta accudioa Madalena com eftarepofta: Quia tu-
ler unt Dominum meum, \& ne fcio vbi pofuerunt eum. Joant. 20. Choro porque me levarão daqui a meu Senhor,\& não fei iande eftà;nem aonde o acharei. Ifto foio que os dous A njos perguntarão, \& o que Maria refpondeo. Oque eu ainda pergunto he; \& pois hum corpo nam fe fupre bem co m dous Anjos : a falta de hum corpo morto, com a prezença de dous Anjos refuccitados? Que affim appareceráo aquelles Anjos, fenam na verdade da nature $z$ a, ao menos nas apparencias do habito; notou aqui a interlinial. Pois porque fé náo dà a Madalena por fatisfeita com as affiftécias de dous Anjos que tem prezentes, pofto lhe falte a do corpo de Cbrifto a quem bufca, \&que imagina fer levado:Quia tulerunt Dominum meum. Porq́ ha prezéças,que fe nam fuprem com outras: fe fe haóde fuprir, fô comfigo mefmas fe fupré: \& fe fe haóde fatisfazer, fô comfigo mefmas fe fatisfazem. A mava intéfamente a Madalena aquel le Meftre; \& Senhor feu; pois como o avia de fuprir com outrem que não foffe elle mefmo. Elle morto ñão fè fupre com Anjos vivos.Suprirlhe a Madalena a elle fua prezença, fora defacreditar em fifeu amor, que fe eu vos amoá vós,fô vos fupro com vos mefmo. E como oamor da Madalena eratam verdadeiro, \&ro da Senhora lie tam fino: Poriffo a Madalena não fuprio as auzencias de deu Mefe tre com os Anjos;nem fupre a Senhora as de feu Filho có todos nòs; ceffando por efta caufa, o motivo doalivio,por que falta a rezam do fuplemento.

Pois Senhora fuppofto náo ha rezóes no alivio, bufe caio alivio em vós mefma. Toda a rezam da defconfola* çam fe funda na auzencia do Filho; bufcaio em vós, que em vós o achareis; fe os othos de fora o ñão achāo, bufcaio por dentro, bufcaïo no coração, \& a chaloeis; que ahi eftà, \&afimaliviaives com elle, pois tendes o alivio em vós;
fois May, \& elle filho,vós May amoroza,\& elle Filho vnigenito. E hum filho vnigenito nunca faltou de todo a feus Pays; ainda quădo falta de fora nos olhos, fempre fica por dentro no coraçam. De caza de feu Pay fä̈u efte vnigenito de Deos, \& Filho tambem voffo vnigenito como elle dis de fi mefmo: Exivi a Patre, é veni in mundum. Com tudo fallando delle S. Joam dis affim: Vnigenit us quieff in $f_{i m u} P$ atris. O Vnigenito que eftà no Seio do Pay. Que eftà? fe faiu, como citâ? Saiu: Exivit, \& eftà. $E f t$, nam fô porque he immenfo, \& eftâ em toda a parte, mas porque tambem he Vnigenito, \& hum Vnigenito de feu Pay, affi faïe que tambem fica; fae de caza, mas fica no coraçam. Có efte Vnigenito de Deos nafeer do entendimento : nam dis Sam Joảo que eftà fenam no Seio: 2 uz eft in Sinu, que quădo hum filho fe bufca em feu Pay, efte he o lugar aonde fe acha;no coraçam, \& no feïo; em voffos olhos faltarà; mas de voffo coraçảo nunca faïu: \& fe nam faïu de voffo feïo Virgem May, com oalivio do feïo, aliviai anfias das faùdades; \& fe tambem os olhos eftão faùdozos; as confideraçōes defte retrato, mataram as faùdes do retratado. Suprâo as prezenças da femelhança as auzencias do exêplar. Bem fei nảo ha de enxugar lagrimas; antes multiplicalas; mas fenam enxugar olhos, aliviarà fentimentos; que em cazos femelhantes fó o chorar, he alivio, \&c.

## Finis Laus Deo Virginiǵs Matri.













 onpentiz tid


 enb anirus ilivilse cüshob oivilso mos, पcM mogix Voïjt *




 .2x'coivilsoricinuorio odi zomanilomst zossomy

