# $S E R M A M$ 

NA FESTA
DA CANONIZAC,AM DE
SAM PEDRO
DE ALCANTARA
Eftando o Senhor expofto.

## PREGOY-O O P. M. FREY

## ALVAROLEYTAM

DaOrdem dos Prègadores, Prègador de S.A. \& Cöfultor do Santo Officio.

## EM LISBOA.

Na Officina de DOMINGOS CARNEIRO Impreffor das tres Ordens Militares.

$$
\begin{aligned}
& \text { Com todias as licenças nece) } \\
& \text { Anno de } 1677_{5}
\end{aligned}
$$

##  

Nolitetimere pufillus grex, quia complacuit Pitri veftrodare vobis Regnum: vendite quapofidetis, do dite eleemofynam. Lucx ix.

50\%Offas fam (Senlior) eftas palavras, en of rometeis Reyno aos pequenos: que he tam grande a voffa magnificencia (Deos meu) Reynos.

Canonizaçam damais admiravel copia; que o Patriarca: Serafim has sido em a noffa Hefpanha; á coroa do novd exemplar da penitencia, quenafcendo em Alcantara mais victoria que emulaçam: deffe Sol,tam luzida carreira fez def: calço para agloria, que deixa efcura a que elle emicoche girandofaz neffe- Ceo, ao trinfo do efpiritomais fervorofo; mais extatico; mais divino, que virann que hof pedaram, ouras grutas dos penhafeos do Pedrofo, ou as fepuleuras das ferranîis dia Arrabida; Saó Pedro gloriofifímo, dedicaelte Conventinfio' Arrabido rezém nafcido em: Lisboa,huma trindade de applaufos, naó Cei fe recordando ofoberano cortejo, que vindo
a vifitalo áterra em feu ditofo tranfito, lhe fez a Santifilima Trindade : que comoo applaufo he Arrabido, confequente he, fer tam grande na devaçá, no ef pirito, quam pobre na pompa, \& no adorno: Tam pobre, \& tam humilde he, que fui eu o Prégador efcolhido para dar prin. cipio ao feftejo: entre Arrabidos porém fempre foi mui alinhada a pobreza, porque fempre foi a dama mais requeitada. Oh queira o Ceo, que jà que o Prégador he tam pobre de talento, que ao menos fe veja rico de alinho: Com os pequenos falla o Senhor em o Texto: que fam mais mimofos de Deos os pequenos do mundo, do que os grandes, Rebanho pequeno nam queirais temer, que comprazeo a voffo Payo - darvos Reyno; o do Ceo quiz dizer, que até na opiniam do mundo só as Coroas do Ceo fe podem dizer Coroas. Vendei, quanto polfuis, \& reparti pelos pobres: fe o caminho do Ceo he vender para repartir, que fim terà o caminho de quem todo feu cuidado poem em comprar para reter! Fazeivos hüs viventes (accos, que nüca venham a fer velhos, izentos da ladroice que os roube, da traça que os rompa, thefouro eterno nos Ceos, que aonde eftá vofo thefouro eftá o voffo coraçam; pois tudo o que Ye dá ao pobre, fe trafplanta fem cuftos neffeCeo. E tudo he thefouro: Tanto prèza Deos a efmola que ao pobre
bre fe dá, que atè a menor que o pobre leva vem a fer no Ceo ineftimavel joya, ¿x digna de guardarfe no thefouro defle Ceo. O ricos, tendes té, \& fois avarentos? ${ }^{\text {se }}$ nam fois efmoleres, tendo fé: Que pobres vireis a fert'Até huma gotta de agoa,com que refrigereis a lingua vos faltarâ na mais terrivel chama. Enthefourai, enthe fourai(diz o Senhor)neffe Ceo, que aonde eftá - voffo thefouro eftá o voffo coraçam. Que grudado que anda o coraçam que ama com o bem que eftima! Perguntâram aS. Pedro de Alcantara qual era a razam porque nam levantava os olhos para ver as coufas do mundo, \& refpondeo, nam fei fe mais entendido, ou fe mais extatico: quem traz a Deos em feu coraçam todo o vifivel defpreza. O como he certo darem-fe fempre os affectos a quem fe ha dado o coraçāo!

## AVE MARIA.

NAM temais (diz o Senhor) nem defonfieis, Difcipulos meus, que vos falteccufa alguma, que comprazeo ao Payo darvos Reyno:vendei quanto poffuîs, \& reparti pelos pobres. Fois porque ham de fer Reys he neceffirio que vendam he confequente que dèm? Si: que buns efpiritos reaes em tudo ham de ferbizarros; coraçam que le afferra a bens do mundo,
nafce para ler Rey, para fer hú vil efcravonalce.
Mittb.25.
 seq. 4 oreus, \& SamLucas que alpirava a fer Rey, \&o seq.
$L_{\text {Lacirg, }}$, fe da coroa a que afpirava, repartio por feus cri4.2. ©t. feq. ados todos os bens que tinha para que os manejaffem ema quanto elle hia, \&\& voltava. Reparava poremem que fendo efte homem riquil fimo, todos os feus bens tinh em moeda corrente, \& nam tinha bens de raiz. Pois era tam rico, \& nam tinhafequer alguma coufaque foffe bem de raizz Bem de raiz na terra;; ben tam: difficultofo de darfe, derepartirfe, que feffe neceffario arı ancaremithe as, raizes com enxadoens, com enxadas, avia de ter hum honsem que adpiravaia fer Rey? Todos os bens tinha em moeda corrente, que queria que a darfe correffem effes bens. Mascomo indo a tomar poffe de: huns Reyno. larga todos os bens que tem? Co-- monamretemfequer algum dinliciro comfigo para tomar pofle do,Reyno? Effe: homem, em Hiliom im fentir de-S. Hillario, \& commam entre os Padres, cit locur era Chrifto Iesk, efte:Reynocraio Ceos pon iffo Mattho.
efcondeo na terra o dinheiro que avia recebido, fez na terra huma alta foffa, \& efcondeo neila o dinheiro, qual le fora arvore que plantâra para pegar, \& crecernia terra: teve porem o inferno por caftigo: Et inutilem fervum ejicite in tenebras exteriores. V'a para o inferno, dizo Senhor, que homem tam afferrado â terra, que atć o dinheiro quer que feja na terra bem de raiz, nam ferve para fer Rey neffe Ceo, para fer hum efcravo deffe inferno lerve.

Que grandiofo, que magnifico, que fe moftrou o Senhor na inftituiçam daquella dilicia foberana! Todos os bens tinha em fuas mãos quando fe inftituhio Sacraméto: Sciens quia om- Loan. 13. nia dedit ei Pater in manus. Nam dizo Evange- verf. 30 lilta, que tinha todos os bens no coraçam, diz $\mathfrak{q}$ os tinha em as mãos, que o que eftá nas mãos já eftá para fe dar. Quando, pois, tinha nas mãos todos os bens, poz irellas atè feu proprio Corpo, para nos dar com feu Corpotodos quantos bés tinha nas mãos.

Que defapegado da terra, \& de todo o bem terreno que nafceo S.Pedro de Alcantara! Que habil para fer Rey neffe Ceo! Nam só renunciou a terra fem vida, fenam que chegoul a deixar até a terra comalma, que nam parece que efta terra tinha alma em S.Pedro.E qual he, direis, a terra com alma: $\mathrm{Qual}: O$ corpo, os fentidos; \& $S$.

$$
\mathrm{A}_{4}
$$

Pedro

Pefro sò para fe atormentar, \& sô para fe affligis teve fentidos, \& corpo. Tres annos fe paffaraminteiros fem que viffe qual era o tecto da fua cellinha, cu da fua fepultusa. Já mais vio o teEto da Igreja, ou do Coro, que arvores avia no eftreito clauftrado Mofteirinho; nam conhecia os Frades do Conventinho a ande fe criou mais que pela voz de cada hum; a nenhua mulher vio - rofto: fallando muytas vezes com as mais bellas, \& efclarecidas Princezas que o mundo teve, nam só lhes nam vio os roftos, mas nem os veftidos thes vio. Que he ifto men gloriofo Santo? Nama fois vivo3:Nam tendes olhos? Nam quereis ver? Nam: que farm os othos, meus inimigos mayores, \& affis só paraver a Deos quero ter olhos:

Pepigi if fodus(diziao S.Iob) pspigifocdus cum or 3er. culis meis, ut non cogitirem quidem de virgine. Fiz pacto, concerto fiz coma meus. othos, para que nam fuccedeffe, que alguma virginal belleza me occafionafle cuidado algum, que foffe offenfade Deos: Pepigifedus.cum oculis meis, ut non cogitar rem quidem de virgine. Atonde ha pactos, \& coneertos de paz; fuppoenfe que ouve hoftilidade, \&t guerras pois nam eram inimigos feus as bellezas por eftranhas? Nam faz concerto com as bellezas, \& faz pactocom os feus olhos? Eram por ventura os feus olhos aindainimigos mais crueis que as fermofuras? $N a m$ metemo das bellezas;
diz Iob,de meus proprios olhos me temo: Pepiz gi fedus cum oculis meis: que as bellezas ainda $\vec{q}$ me fam contrarias, fam eftranhas armas; \& meus olhos faóme inimigos tam crueis, \& tam cad zeiros, que fam meus.

Padeceo contudo S. Pedro de Alcantaracó fe fechar tanto os olhos huma tentaçam terrivel de lafcivia: que apura o inferno de ordinario mais feu fogo contra os Varoés fantos; \& védofe tam terribelmente tentado, que refolucqam nam tomaria o Santo?Aos pès de hum Crucifixo le arroja, \&affi ou jà decontrito, ou de namorado dizia ao Senhor: He poffivel Senhor, que padeceftes vós por falvarme em voffo corpo virginal, neffà Cruz tantos tormentos, \& que hade aver em meu corpo vil tentaçoés, \& eftimulos deoffendervos? Nafcia a oraçam de hum cora: cam tam rendido, que de todo ficava o fogo da lafcivia extincto,mas nam contente $S$. Pedro de Alcantara de fintir apagadoo fogo da lafcivia, quiz afogalo; fahe dz oracam,corre a hü tanque deagoa, que mais eftava na frieza huma neve, \& hum gelo, do que agoa, \& defpido fearroja de mergulho neffa agoa, neffa neve, \& neffe gelo. Que he ito meu gloriofo Santo? Que? uero atogar efte fogo.
Bautizoule Chritto no Iordam, entroufecó todo o corpo naquelle fantorio; \&e que fim fe

## butizou nolordam? Para afogar nas agoas?

 refponde com S. Gregorio Nazianzeno,S. Thomas noffo Padre, para afogar nas agoas a todo D. Them. oantigo Adam: Witotum veteranum Adam im. zinh corpe de agoa, ox de gelo:que nam contente a fua penitencia de extinguir a lafciva chama, traçou cambem o afogala. Affi renunciou o ver:pon-: derefe tambeni como alligio o goflar.

Affi fe negava ao gofto que muitas, \&2 muitas vezes fe paffavam oito dias fem que na bocal lhe entraffe algum fultento:fe comia alguma vez era de hum pam mais duro do que pedras, se húa pouca de agoa maito pouca: nos dias de fefta fe acrecentavaalgumacoufa, era humas poucas de hervas cozidas em agoa finsples, a quem firvia de fal a cinza, \&z de affucar lofna, mais amatgofa que fel. Duas vezes só fe achour num banquete deliqjofo, mas tambem foi vifto Chrifto Iesv meterlhe os bocados moboca, que eftava a Santocxtatico, se fem uzo dos fentidos; manjar deliciofo enerarthebia ma boca, mas mam quando elle tivefle uzo do fentido do gofto para goftar. Até tumas paftillas de boca inventou a fua penitente golofina, \&e foram ellas hūas duras pédras, 8 s huns feixos duros, que tres annos continuos trouxe na fua boca a fim de a enfine: a nam romper em palavra, que nam foff virtu-

## $\bar{\pi}$

ofa: Bafta mer gloriofo Santo, que até |as pafti? lhas que aveis de trazer na boca vos ham de fer ou feixadas contra a lingoa, ou pedradas icontra a boca? Sò naquelle manjar divino achava o centro de todos os fabores, \& de todas as delicias, alli quando o recebia lhe falcava todo o coraçam de namorado. Allîfe cómovia com todo o corpo 'de rendido. Alli eram os extafis, os raptos, ${ }^{\text {' }}$ \& as fuavidades de efpirito tam eftranhas, que a povo que lhe eftava ouvindo Miffa pafmava de admirado, de confufo, \& de contrito. Parece व̆ mattyrizando fempre o gofto o guardava só para goftar daquelle manjar divino. Quem guarda todo o feu golto para o dar ao bem que eftima em nenhuma outra coufa acha gofto.

Betrus Cypri/dizia a Efpofa lanta, parece que contemplava em efpirito aquelle manjar divino,' em que Chritto fe nos dà ja em pam, já em vinho) Botrus Cypri dilectus meus mihi in vineis En. giddi. Meu querido he para mi cacho deChypre nas vinhas de Engaddi. Efcura certo pareceo a muitos efta cáponeza metafora de q̂ uza aEfpofa fanta, nam fei fe por rulticos a faberemos ponderar com algum acerto, que decifrada me parece admiravel. Chypre he hua tha do Mar media terraneo feriliffima,mãy de excellentifimas und vas, Engaddi he hum pofto de vinhas naterra da Promiflam muy abundante de uvas; façam con:
ta que fe trouxe huma cafta daquelle rico vido. nho de Chypieâ terra de Promiffam, \& enxertado nas vinhas deEngaddi deu uvas táó excel lentes, tamı faborofas que deixou efcuras na bel. leza, \& no fabor a todas quantas uvas de antes dava Engaddi; \& porq́ a cafta veyo de Chypre deufelhe o nome da terra de adonde veyo: como agora dizemos laranjas daChina em Portugal: \& affi por aver vindo de longe, \& fer uva excellentiffuna, o mefno era dizer cacho de Chypre, que dizer o non plus ultra do fabor.

Qum propria venha a metafora ao Santiffimo, diremos tambem agora. Veyo da Ceo o Verbo Eterno,enxertoufe na noffa natureza nas puriffimas entranhas de Maria, \&z deut tam rico cacho o enxerto, que em vinho nos dáo Sägue mais divino, a fim de nos dar huma eterna vida, \& huma gloria eterna. A tam alto mylterio allude na metafora o efpirito da Efpof́a fanta. ProCant,y: 8.13. figämosagorzo intento Botrus Cypri wilas mibin us mibiin vineis Engadid.Muitas, \&̌ricas uvas daó as vinhas deEngaddi, comparadas porem com o fabor do cacho de Chypre nenhưa outratem fabor: \& tal he men querido para mim. Que tan. to que o goftei delicia, que o comi cacho, que o recebi Sacramento, tanto he o gofto efpiritual $\vec{q}$ recebo, que a nenhiuma outra coufa acho gofto. Nüç

## 13

Nunca S.Pedro de Alcantara bebeo vinho,só nas efpecies facramentaes the tomou em fua vida o fabor: nem ja mais quiz comer coufa em que pudeffeachar gofto;quando porem cómūgava aquelle Senhor Sacrameneado tanta era 2 fuavidade que fentia em feu peito, tanta eraa doçura que em fua alma fentia, que nam lhe cabe. do no coraçam paffava nas demonftraçoens exteriores á noticia dos que lhe ouviam Miffa; que quem dà os fintidos ao bem que eftima, de tal Sorte nega a tudo o mais o fentido, que todos eftam vendo que só no que ama fente.

Affi deixou a terra fenfitiva S. Pedro de AIcantara. Vejamos tambem como deixou toda a terra que tem alma. Trazia a cabsça fempre defcuberta expofta ao frio, à neve, á chuva, ao gra. nizo,ao Sol,â calma mais abrazadora; a cintura cingida com huma lamina de ferro tam apperta$\mathrm{d} a_{2}$ \& tam unida com a carre, que huma mefma coufa parecia lamina, \& cintura: os pés fempre defcalços maleratados, \& feridos, jả das quirias das pédras, já dos abrollros, az efpinhos: os hōbros fempre monidos, jâ com o graviffino pezo das Cruzes, que levava ás coroas dos mais altos montes, $8=$ dos outeiros mais altos, já com a terra, \&\& com o barro, que trazia para as hortas, \&z para as obras dos Conventinhos que fabricava; - fono erade hora \&meya entre as vinte \&qua-
fro horas, numa mais fepultura que cellinha, que nam cabia vella com o corpo todo tendido, que era de tres palmos de largo, \& de comprido gua cro, es affi dormia torcido, que de outro modo nam cabia na Cellinlaatáe o fono the vinha a fer tortura: enfim fez concerto com feti corpo, que nunca nelta vida avia de rer defcanço; \& effeve o corpo pelo concerro, ou felo cftar o Säto, \&k affi de tal forte fe tyranizou em toda a viđa, que naó era ourra coufa mais que hum morto vivo, ou huma viva morte: á raiz fecca o cóprou aquella admiravel Pheniz S. Therefa de Iesv pelo magro, pelo madillento, pelo pallido. Dizer tam ajuftado como o de Therefa: raiz de arvore, mas de hũa arvore tam alta \&x tam crefcida, que dava com a copa nefle Cco, \& tam dilatita em ranoos, \&xam eftendida em braços, que encheo a todo o muado de jultos, \&s povoou a tado o Ceo de Santos: que até ás mais remotas Indias fe eftendeo a fua Serafica reforma, \&ant feus filhos os que mais povoam effa gloria E fendo tam magro, tam fecco, \& vam macillento pelas fuas rariffimas penitencias, tam humido, tam corpulento fe achava para fe eftremar en mais \& mais penitencia, que todas as hoites tomava digas difciplinas de fangue, tam Entamente afperas, tam piamente crucis, que atè 20s feus mefmos Religiofos caufavam horror
os fortifimos golpes dos agoutes Que milagrehe efte mcis Santo? Nam fois mais que hú marto vivo, que huma raiz fecca no conceito da admiravel Therefa, \& ainda sendes para verter täto fangue? Sangue namorado nanca jà mais fe vè desfallecido.

Dâo Senhor principio a fuas anfias no Hortu, \& coneçeu feu fangue impellido da excefirva agonia que o apertava, a fahir gotta a gotta de feu fantiflimo corpo com tanto impero, \&5 com vebemencia tanta, que qual fe fora rio hias correndo áterra: Fuctuseftfudor ejusffcut gutire: fanguinis decurrentis in terram. Huma fonte de: fangue que largava de fi bum rio purece eftavar o corpo do Senhor; efta he a alma do decurrentis in temram; que do fangue que fahe gotcan gotta fe lhe he proprio: cabir, namilhe he proprio o correr: Gutra cavat lapidem, non vi, fedf fepe cadends. Dá fima fuas anfias no Calvario; ex quando parece que a morte avia pofto termo a tanto mav de fangue, quanto fe vio derramado, fobrepujàram as ondas efte termo, que apenas lhe ar brio hum foldado com húa lanca opeito; quando fahiram delle ondas de fangue, \&x agon: Parer: reque eftavanio fangue, \&a agoa batendoda parte de dentro naquelle facratiffimo Peito afim de quelle abriffem a porta para fahirem. Effe efpirito inclue o dizer do Evangelifta: $Y$ nus militis
lancea latus ejus äperuit, bo continuo exivit janguis,也 aqua. A penas le abrio com a lança o lado do

Ioan. 19. ver. 34 . Seahor, quando fahio a innundaçoens fangue, \&z agoa, \& fendo tam circunfpecto o Evangelifta em cerrificarnos efte prodigio, que tres vezes repete que foi affi,\& que falla inteira verdade:
verf.35. qui vidit teftimonium perbibuit: \& verum est teftimoniums ejus: Et ille fcit quiavera dicit: calla hua circunftancia notavel, que nam nos diz aonde cahiram cfte fangue, \& efta agoa;ou jà que com tanta velociča le affirma que fahiram, continuò, não nos diz onde correram,ou voáram. Diznos S. Lucas do fangue que fahio do Horto, que correo á terra qual rio, decurrentis, \& do fangue que fahio do lado nam fenos diz onde correo, ou onde voou, faindo tam veloz? Parece que o deixou o Evangelifta á noffa contemplaçam. A luz O.Thom . Angelica S. Thomas N. Padre diffe humas pala-
inCom. vras, que me occafionáram o dizer: Signanter dixit, aperuit (diz a luz) quia per boc latus aperitur nobis ostium vite aterna. Myferiofamente, diffe o Evangelifta, que hum foldado abrio com a lança - ladodoSenhor, \& nam diffe q̆ o ferio, porq̃ por efte lado aberto fe nos abrio a porta do Ceo: Per boc latus aperitur nobis ostium vite aterne, por efta porta aberta no Calvario fe nos abrio a porta deffagloria. Sendo poistam vivo efte fangue em - Horto, ainda com mayor impeto moftrou fa -
fahir no Calvario; que fe no Horto, qual rio correo a fantificar a terra, no Calvario qual penfamento faltou a nos abrir a gloria. Que nam ha fangue namorádo, q fe veja desfallecido. Mas fe neffe fangue,como osPadres,\& os Concilios affirmam, fahia aquella dilicia foberana, $q$ nuito, que faltaffe a nos abrir a porta deffa gloria?

Eftreitiffima he a porta deffe Ceo: Contendite intrare per anguftam portam(dizia o Senhor a feus Difcipulos. Profiaia entrar por hüa eftreita porta, que muitos ham de prete nder.entrar, \& nam - ham de confeguir:quia multi,dico vobrs,quarent intrare, fo non poterunt. Oh valhanos Deos,em a noffa diffidia,\& em anoffa tibeza! Avemos de pretender o Ceo como quem porfia, como qué quer entrar à força, que fam muytos os pretendentes que nam ham de confeguir a pretençaó, que he eftreitiffima a porta: por efte refpeito fe fazia $S . P e d r o$ de Alcantara tam magro, tam eftreito, \& tam tenue, que por hum poftiguinho deffa porta que fe lhe abriffe entraria tam ligeiro como o penfamento.

Mas tambem para confolaçam noffa, parece que aquella dilicia foberana nos faz a porta deffa gloria mui franca, \& mui larga, que como a alma que a recebe leva em fio Princepe deffe Cco, parece que todo o Ceo fe devide em portas pretendendo cada huma que entre por ella a al-
ma em que o feu Princepe vai.
Et januas cali aperuit, do pluit illis Mana ad mä. Pfalm.77. duc andum (dizia o Santo David, reférindo os adv.23. 6 24. miraveis favores que Deos fez ao feu povo, quädo voltava do Egypto) Abrio Deos as portas do Ceo, \& choveolhe Maná para á comeffe: Et januas cali aperuit, © pluit illis manầ ad manducädum. Abrio Deos as poitas do Ceo! E choveolhe Maná para comerê:como he poffivel? Ainda agora ouvimos, que nam tem o Ceo mais que huma porta, \& effa bem eftreita, como diz logo o fanto Profeta Rey, que abrio as portas do Ceosquär do deu a feu povo o Maná? Quantas vezes teram ouvido, que era o, Manà figura expreffa daquella foberana dilicia,em que Chrifo lesv nos dá feu proprio corpo em fuftento? Pois fe tantas portas fe abriram para decer a figura: Ianuas cali,quantas mais fe abrirám parareceber a qué levaem fio figurado?

Parece que eftou divizando no fangue de $S$. Pedro de Alcantara huma femelhança dos frutos daquelle divino Sangue. Regrou o Horto o fangue de Chrifto para fantificar a terra, fahio dolado para nos abrir o Ceo. Oh quanto fe pasecem hum, \& outro fangue! Que tambem Sam Pedro gloriofiffimo fantificou com feu fangue a rerra, \& abrio a porta do Ceo. Eram feus Religiofos'á vifta de feu exemplo tam reformados,
ram extaticos, taó penitentes, que diz a fua reza, que de tropel vinham os feculares aos Convétinhos a impedir aos Religiofos as fuas eftupendas penitencias, batiam ás portas dos Mofteirinhos, rompiaó os ares com gritos. Que querem? Diziam os Porteiros. Que queremos? Refpondiam;que nam fejais tyrannos de vós mefmos, que vos nam mateis com tam eftupendas penitencias, que vivais fequer para noffo exemplo, para confolaçam noffa, que vida tam penitente nam pode durar nem hum dia. Pois nam era ifto fantificar com feu fangue o mundo, \& enchelo de Serafins? Abrio tambem as portas do Ceo, ou já para que os feus Serafins efcalaffem o Ceo defde a terra: que por força de efpirito fe arrebata o Ceo:Violenti rapiunt illud; ou jà para q̃ todo o Ceo deceffe a bufcalo à terra, já a Satifo fima Trindade, jâ Chrifto Iesv, já fua Mãy puriffima,já o Evangelifta divino, já o Serafim Francifco, jáo Serafico Antonio, jâ todos os Santos deffe Ceo, já todos os Anjos, todos os Serafins deffa gloria. Pois nam he ifto abriremfe com feu fague as portas deffe Ceo. Elle fez da terra Ceo, \& por iffo baxava todo o Ceo â terra, por ver a hum homem que toda a terra fez Ceo.

Affi deixou $S$. Pedro de Alcantara toda a terra que vive; \& como fe defpio tanto da terra; cófequenteera que tiveffe ainda quando mortal
em efavida amor, \& os dotes de immortal. Nam era o amor divino na alma de Sam Pedro amor de homem terreno, incendio era ao que parece de Serafimabraza do, que era tain grande a chama que nam the cabia na alma. Quedigo naalma! Nem no corpo, nem ua Cella; $\&$ af6. erallhe neceffario fahir d. Cellinha a ir tomar ar ao jardam, á horta, â cerca, ao campo, ao mon. te,á ferra, para ver feaffi podia dezabafar, que era tantoo fogo que fe the afogava o efpirito com tanto amor, \& com tanto fogo Certo qu efta ac. çam de S. Pedro me fez entender hü Texto dos Canticos a que atégora nam penetrava a alma.

Doença femelhante à de S, Pedro de Alcan-

Cans.2. थ. 14,

Cyut.2. verf.s: tara padecia Efpofa Santa;ella qual Pomba, $\overline{1}$ affi a inticula o Efpofo Santo, vivia no agulheiro de hǔn pèdra,\& qual paftora nama choupaninha que de feceas vides, oude vimes verdes He aviam fabricado, que tallparece a debuxa o Efpofo Santo:Surge amica mea,peciofa mea, of veni,columba mea in foriminibus petrejein caverna ms cerice; \& como allicontemplavaem feu Efpofo tanta era a chama que lhe abrazava 2 alma, व̆ nam podendo com doença tamamorofa pedia hum remedio a fuas cópanheiras, \&t amigas, que nam fei como-pudeffe fer remedio, fe elle nam foi o de q̄uzou S. Pedro: Fulcite me floribus, stipate me malis,quia amore langueo. Amigas \& compa-
nheiras minhas fede agora minhas enfermeiraš', fortaleceime com flores, esforçame com frutas, \& com maças, que eue ellou morrendo de amorPois as flores aviam de foralkcellazis peras, ow as maçans aviam de esforcalla? Eram por ventura algum caldo esforçado? Diram quas flores. the aviam de dar alento com a fragrancia, \&\% que as maçis the aviam de defpertar o appetite para $\bar{q}$ comeffe, \& fe alentafle, nada tinha porem de melindrofa Efpofa, que era paffora; \& menos de apperitof a porque era fanta. Ademais, $\bar{q}$ nem as flores, nemas maçans tinham efficacia para curarem hūa doença de amor. Tois $q$ quedicina pretendia a Efpofa fanta na doença de que fe queixaval'A meu ver,a que bufcava S. Pedro de Alcantara,levaime âs hortas, \&e aes prados, aonde eftam as bonimas, \&8 as flores,aos pomares, \&\% aos campos,aonde fe ventas peras,se as maçans, levaimea tomar af, que he tanta a channa $q$ em minha alma fe accende, ${ }_{q}$ fe meafoga $a$ alma em chamas; \& affilevaine a womar ar para poder viver: Fulcite me floribus, fipate me mallos, quiaa more langueo. Quando porém fe queixava defta doença tam querida era do. Efpofo, tam bella lhe parecia, dileCtams fpeciofa mea, que nam menos fe abrazava o Efpofo em feus amores, do que ella nos amores do Efpofo fe abrazava. Tal Sam Pedro de Alcantara, eralhe neceffario
irfe ao jardim, à horta, â cerca, ao campo, 20 monte, a lerra,a tomar ar para poder viver, que era tanta a chama do amor divino que nam the cabendo na alma, no corpo, na Cellinha, parece que o afogava.

Era porem impoffivel o remedio que o Santo bufcava ao incendioem que ardia; que feaccende mais ofarder, quanto mais fe pretende reprimir. Defde o campo, delde a ferra, defde o monte voava logo a poftrarfediante do Santiffimo. Que heilto meu gloriofo Santo! Nam podieis com a chama, \& ja morreis porque nam morreftes? Nam vos confente o amor nem effa breve auzencia, pelos ares vindes a bufcar o bem que tanto vos abraza em chama? Morrieis de amante, \& quando bufcais remedio ẩdoença, a impaciencia de nam morreres vostraz de voo a morrer: Nam viva eu auzente, diz S: Pedro de Alcantara, 2 mas que morra.

Mui fofrido he oamor divino, gram fofredor he. O fofrimento, \& a paciencia de $S$. Pedro foram admiraveis: as injurias, as contradiçoens que teve, \& que fofreo na fundaçam da fua reforma, he hum épanto: fofreo que fobre o fe. rir na cabeça, o moleftaffe huma mulher com tais afrontas por culpa que elle nem fizera, nem foahara, que puderam exafperar a mefma paciencia, \& elle tam fereno, \& tam humilde, que

Fe poftrou de joelhos diante della, venerandoz como a deói, quando na ira era huma bravifima fera:tam fofrido he o a mor divino, mas com fer tam fofrido, nam pode foportar huma awzencia.

Avendo o Senhor de entrar no campo zonde avia de penar nas mayores agonias, diz S. Lut- Ense 2ze: cas, que foi arrancado de tres Difcipulos que le- $v .45 \mathrm{l}$, vara configo, Pedro, Diogo;\& Ioam, quafi hum tiro de pedra: Et ipfeapulus off ab eis quantum jaEtus est lapidis:foi arrancado dos Difcipuloo quafi hum tiro de pedra;notavel fraze? Foi arranicado!Era por ventura Chrifto pédra, para fer arrancadoda pedreira? Ou era arvore aquem fe
 quando iá nam elperava ter faúde, nem vida: $v_{0}$ Io. 10 Quafiavulfe arbori absfulit peem meam: Sam Paulo diz, que era Chrifto pédra:Petra autem erat Chrifus, diz pois S.Lucas,que foi arrancado, que fe Ie podia arrancar dos Difcipulos como pédra Quantum jactusest tapidis,como amante nam fe. podia apartar, a a agonia o arranca, dize Evangelifta,que o amor nam fe aparta:Et itpe avuluusest abeis quantumjactus est lapidis. Pédra era ofenhor S.Pedro, \&e pedra de Alcantara, mas a fim de nam foportar nem ainda huma breve auzencias, voava buicando o Santiflimo mais ligeiro do que hűa aguia faminta:.
$\mathrm{C}_{4} \quad \mathrm{Diz}$

## 24

Diz Ilaias, que os Santos fe tomarám pennas de Aguia:Afjument pennas ficut Aquila: parece $\widetilde{q}$ falla do dotte da agilidade, \& fendo arrebatadiffimoo voo da Aguia, he incomparivelmente muito mais arrebatado quando bulca de comer. O Santo lob quando quiz encarecer quam breves aviam fido os dias de fua vida,difle: que foram tam a preffados como os voos da Aguia quando bufcao fuftento, Sicut Aquila volans ad efcam. Voava pois $S$. Pedrocom ligeireza indizivel bufcandoo Sacramento divino, que nam contente de o bufcar como homem, atécomo Aguia voadora, \&2 faminta o bufcava.

E voando tanto para comer nam parece que voava menos para fervir, elle era o criado, \&o efcravodos pobres, elle lhes dava de comer, elle thes lavava os pés, the: curava as chagas, thes cozia os romendos; de maneira, que era o feu efcravo, o feu difpenfeiro, o feu Cirugiam, of fus Mèdico, ofeu alfayate, tudo era qual outro Paulo para os que neceffitavam de tudo: Ominibus omnia factus. O pobre mais caritativo para os pobres, maisutil a feus amigos, mais preftadio a feus devotos que ouve no mundo, foi efte gloriofo Sanco. Sam infinitas as occafioens em que foccorreo a feus devotos nos apertos, nostrabathos, nas aflicçoens, nos perigos, \&eftando tal vez cm longiffimas diftancias, voava a foccorre-
los com milagres raros,có prodigios eftupēdos. Era o Santo mais amigo de todos, porq̆ foi o homem mais inimigo de fi. Quem he inimigo de fi, \& de fua conveniencia, he-lhe mui proprio feramigo detodos: quem he amigo de fi, de todos he inimigo. Virám ao mundo perigofffimos tempos(diz S. Paulo) Infabunt tempora peri- z.aaTbid culofa: \& que principio terám tantos perigos? $3 \cdot v$. m $_{4}$ Queprincipio?o ferem os homens (continua o Apoltolo) muito amigos de fi: Erunt bomines fe ipfos amantes: todos os homés ham de fer amigos de fi. Pois cada hum feguarde detodos, $\vec{q}$ todos ham de fer inimigos de cada hum. Cercado de mil perigos fe ha de vir a ver qualquer dos homens. E fenam daime entre dous que fe eftimaó por amigo;, que afpire hum delles a humz conveniencia que nam efteja bem ao outro, \& logo vereis quanto dura a amizade; nem hum inftante durarâ. Logo nam ha amigo para amigo; porqu todos fam mui amigos de fi. Só S. Pedro de Alcantara, porque era tam inimigo de fi, era tam amigo de todos, que eftando mui diftante voava milagrofiffimo a focorrer a feus amigos, \& a feus devotos nas doenc̨as, nos perigos, nos trabalhos, nas aflicçoens, \& nos apertos.

Ao Profeta lavrador diffe hum Anjo do Se: nhor, que levaffe aquelle jantar, que aos feus ce. gadores levava,ao Profeta Daniel que em Babi-

Ionia eftava metido em o lago dos Leoẽs; \& ref: pondeo:Senhor, nam vi a Babilonia, nem fei a onde eftá effe lago: Babylonem non uidi, to lacü nefo cio:nam deixa de fer ponderavel, que nam diceffe, que nam conhecia a Daniel; era porém Säto, que fe o nam fora, fora impoflivel nam dizer que defconhecia a Daniel eftando elle tam afflgido. O Anjo ouvindo a difculpa com que fe efcuzara,pegoulhe por hum cabello da cabeça,\& levouso atè o pòr fobre olago dos Leoēs en Babilonia, para que aff loccorreffe a Daniel; $\mathrm{B}_{\mathrm{im}} \mathrm{im}$ mediatamente defpois o tornou a reftituir ao lugar de adonde o trouxera.Ponderefe agora, $\bar{q}$ quando trouxe ao Profeta, diz que o trouxe por hum pello da cabeça: Portavit eum capillo cite pitis fui; \& do Anjo que o trazia como fe diz? ? voáva com todo oimpeto de feu efpirito: In impetue piritusfui: o Anjo vinha tam voluntario ao foccorro, que voava com toda a efficacia de feu efpirito, \&z o Profeta vinha tam forçado,como quem vinha fentindo eftar a fua vida por hǘ fio, \& pendente de hum cabello.

Meu Serafim admiravel S. Pedro, que admiravel foftes em foccorrer voffos devotos afligidos, que admiravel em inftruir, \& foccorrer aquella abrazada Fenix, \& Carmelitana Pomba S.Therefa de Iesv, nam eftorvou a grande diftäcia a milagrofa affiftencia na aflicçam mayor de

Ieu elpirito o animârela, \&o esforçárela ño leuĭ divino intento com tanto trabalho, $\&$ tanto def vello vòs só, que vós foftes o que lhe bufcaftes as primeiras Donzellas que a aviam de acompanhar em tam ardua, quam ditofa empreza, vós o que alhanaftes as difficuldades,\& eftorvos que fe oppunham a tam divino intento.

Mas dirà alguem, fe tam empenhado andavà S.Pedro, \& tam embebido na reforma de fua Religiant Serafica, para que fe divertena reforma da Eliana?He emulaçam puer il oimaginarfequeareforma, \&2 gloria de huma Religiam nam he a todas as outras incomparavel gloria; of erviço de Deos, ou feja nefta, ou naquella Religiam feja, he a hum grande efpirito fempre o mayor cuidado. Ade mais que avia de aver grão des contradiçoens na empreza, \& avia de ter 2 defcalcez de Therefa,a reforma de todo o müdo, \& para vencer todas as contradiçoés do ef. pirito, \& para reformar todo o mundo nafceo efte admiravel Santo.

Nam fe véna figucira que plantou em Palä: car junto ao Pedrofo?Andava com o Guardiam na horta doMofteirinho arrimado ao feu bore dam, que erz jâ mui velho, \& diffelhe o Guardiam, que plantaffe na horta húa figueira, porque a namaviano Convento. Erao bordam em quo Santo fe arrimava am fecco,que já come elle fo-

$$
D_{2}
$$

ra, \&\& voltâra de Roma, se eftava todo defcalca: do que he mui alinhada a pobreza, \& julgädo a fua obediencia, que o rogo do Guardiam era para elle mais q divino oraculo, pondo os olhos no Ceo começa a plantar of feu bordam em a terra, \& começa o bordam a reverdecer;; \& a hcarar de fi huns botoēs, que abrindofe ao defpois em folhas deram de fi huns figos, fe fabonofiffimos ao gofto, muito mais milagrolos aos enfermos, que he milagrofa a figueira asodacienfermidade tanto nos troncos, como nos frutos.

He porém digniffima de inquiriffe a caufa porgue fez S. Pedro de Alcantara prodigiofemellhanee na figucira:Diráo que foi fruto de fiua - bediencia Bem effá, mas porque defpoz mais - feubordam fecco do que ouaro rame verde? Quir a meu wer, reparac o deferto, ean que para som o Fillio de Deosavia encorridoa figueira. Nam vem que gloriandofe afigucira da doçura defeus frutos, na mellifuidade de feus figos: $N \bar{u}$ -

Indic.9. vill

## Nzarc.is.

 U.21. quid poffum deferere dulledinem meam, frucuffure $/ u$ avifimos: veyoo Fillho de Deos a bufcar nella frutos, \& nam lhe achour inem hum figo, \& que amaldic̣oãdoa em pena, ella fe feccou logo: Ecce frus, cui maledixisitiaruit? De verde fe tornou fecca por aver fido infructifera 2 Deos que a criou. Pois reparemos, (diz S.Pedro) reparemos efta quebra, \& eftedefeito em que a figueira encor-reo:le à verdele tornoul fecca por eftar fem figos quiando o Filho de Deos veyo a bufcala, voltefe agoràa feccaem verde, para que dé figos aos fiHhos de Deos. GloriofffimoSanto, fe tal refore ma introduziftes nas arvores, quam admiravel ferá a que introduziftes nas almas,nos voffos fio thos, \& nos voffos Capuchinhos!

Mas nam só nas arvores introduzio a emenda,fenam quetambem até na terra parece que introduzio areforma. Caminhava a certo negocio de efpirito com feu companheiro, \&sanoiteceolhe no caminhoa tempo, que era tanta a neve, que a troços parece decia deffe Ceo , que perderam o caminho, \& affiforam entrando por hum deferto, ou ferra, atè que fe defene ganáram que o grande efcuro, \& a muita neve The impediamo paffo, \&e encontrando acazo humas parddes velhas, fe entrâram dentro, julgando que feria alguma Quinta em cujo zathguam fe defenderiam da neve que cegando as eftradas, \& os caminhos parece queria igualar os valles mais profundos, com os outeiros mais altos,porem nam tinham telhado as paredes aonde entráram. Que faria o Ceo? Fezlhe hum telhado da mefrea neve ficando no ar fufpenfa. Cafa em que entra Sam Pedro de Alcantara ha dereformarfe, diz o Ceo:nam tem telhado? Pois façafelhe hum tecto milagrofiffimo, nam ferá
elle de berço, que nam diz bem com a fua prodigiofa humildade, feráde efteira, que diz affim melhorcom a fua pobreza prodigiofa. Aflim refere a reza Romanao cazo: em alguma circunftancia differe a Chronica do Santo, porem tambem nos (erve ao intento: diz que vendofe: perdidos no caminho, ocompanheiro fe chegátra a hum penhafco donde de algum modo fe podia defender da neve, \& q̆ o Santo com a cabeça defouberta \& expoftaaneve fe ficàra pafleando poraquelle breveefpacio, que achára feguro com feus paffos, \& quenelle the fez o Ceo huma como capellade neve em que o Santo ficou orando dentro, \& que pella nanhaã fahira por entre a neveque the fervia comoide porca fem:trazer no habito nem ormenor final de que eftivera entre a neve, $\&$ de quepaffara rompendoa. Huma capellai de criftal de róca em que oraffe the fezno deferto a neve; ou querendo agradecerllie quantopovoara de Serafins o deferto, ou querendo já o deferto canonizalo por Santo, pois o metia na Igreja, \& the fazia Capella: fem finais no habito de que a neve o molfíra fahio de entre a neve; mas fe até nas agoas andava comofe foffem lizas, ${ }^{3} \&$ aplanadas taboas,como avia de trazer effes finaes?

Quantas vezes paffourios caudalofiffimos a pé enxuto,indo defcalço! Pois caminha por en-
tre caudalofffimas, se impet uofiffimas agoasf com os pés defcalços \&\% namu the motham fe quer as tolas dospes? Oh पue paffeawa por ellas: com tantal fés \& com tantai leguranca, conio fe: effas agoas foffem humas folidiffimas taboas:

Sónorio Guadiana indo com feu compa. nheiro; the entrànamas agoas te os artelhos dos pes; mas que quereria fignificar o Ceo em que paffando Sam Pedroos outros rios tam a péenxutocomofe paffara por folidiffimas taboas, quizeffe que nefta paffagem do Guadiana: the entraffema Sam Pedro; \& a feu companheiro tè o artelho as agoas? Hia mui foberbo o rio porque hia muito cheyo, que até aos rios fazem as: enchentes foberbos: Quid facies in fioperbbia lordianus? dizia o Profeta, querendo fignificar a grande
enchente do Iordam:\&z viramas agoas fobre fi os centros da humildade: Pois entrem-me eftes pés humildes, pizem-me bem eftes pés, diz Guadiana; que tanta gloria vejo nefta humildade; que quero maisler humilde per pizado, que por invadavel foberbo. Sejá nam he, que entráram as agoas té os pés do Santo, \&e: de feucó. pantieirojque tambem deviade fer Santo, pois fobre fer feu filho, chegàrá gloria de fer com. panheirofeu; que queria o riotlayarlhes sa beijarlhes os pés. Oh entrem:me effes pes fagrados, (diz o rio)que os quero beijar, \& que os quero

Tane
ane minlas maostimlimpas comolhà
Palm.97. pratal Alpanina plaudent manu, vinham enlameâq. 8 . dos, q qield defealços vinhant, poislave a prata de nieut fioentalama, que he digna de fer lavada con'máos de prata:Flumina plaudent manu: - ©Mas como tram avia de andar fobie as agoas quent todo era fogos: Os extafis, oos raptos, os arrobamentos de Sam Pedro de Alcantara foram huns prodigios raros, he hame efpanto o confidèrarféquanu exceffivos, quam vchemenres, sec quam continuos eram. Era devotiflio mo da Cruz; \& affi apenas fep punhà a contemplar junto a qualquer Cruźz quando fe via com os braços eni-Cuzzatrebatado hos ares, cerca? st mest do derayos tam divinos, de nuvens tam glorio? fas, que bordavam de divina claridade todos os circuivezinhos Orizontes, "fe rezava no.Coro, cilo tam elevado que dava com a cabeça no tecto, fe to campinhojà hum, já dous,já tres covados em alto, fejunto âs arvores fe punlia do joeThos, eilo fobido cm tanta altura, que vencia as
 tece tinhaya yo doted a agilidade. Que he itto mẹu gloriofo Santo, oride ha de parar tanto fogo

- t2. Vejo que o Anjo que apparecco a Mantuéffe Iudic. . .3. valeo da chama do factificio cómo de arrimo 4.zo: $\quad$ Ppara fobir ao Ce : Pariter in flamina afcernitit:Ve-
jo que os Serafins, que vio em fonhos Iac ob fo: biam por efcadh a effa gloria, \&z deciam á terra por efcada: Angetos quoque $D$ ei afcendentes, to defcendentes per eam. Vejo que o admiravel Elias feremontouao Ceonum coche todo de fogo: Currusigneus, \&o equi imnei divifervent inter utranque. Vejo que o noflo Serafme Paeriarca Sam Francifo veyo defde Affis a vifitas os feus Frades, \& a verlhe as confciencias ao Convento da Porciuncula em carroça toda chamas: E vôs meu Santo,fem chama, fem efoada, fem coche, fem carrǫ̨a quereisfobir ao Ceo. Sem duvida que puxava por elle o Ceo, que nam fofria jâ - Ceo quie lograffe a terra hum Santo que eray maravilha mais prodigiofa dos Santos.

Foilhe conduetor a effa gloria o Evangetiftaz divino, defpois de a. Virgem Santiffima o vir a ver, \& vifitar na doença como a mais querido filho:mas tambem avemos de perguntar qual feria a rezam que teve o Ceopara he dar hum conductor tan divino, como foit o Evangeliftar Ioam? E dicera que a razam foi porque o conductor ha de levar a peffoa que conduz'ao few lugar deftinado, como fe vácada dia nos Embaxadores dos ${ }^{2}$ rincepes \& dos Reys, \& só do' Evangelifta temos textos em que fe nos infinùa que fobio mais neffa gloria, do que os Santos Ezreb. z: todos: Facies Aquila defuper ipforum quatuor, atè $v, 1$ Is

HaCcorón 75
$P$ Pahm 34 labo armas as azas de gozofas: $V_{0}$ ? 0.7 : apoc. 4 paravoar: Quartum animal fimile. Aquila volanti. ข.7: Logo fe pelo lobir do conductor, avemos de inferiro lugar, \& o fobirdo conduzido, acompanhando a Sam Pedro aquelle Santo que mais fobio neffe Ceo, bem fe fegue, que foi S.Pedro de Al. cantara o Santo que mais. fobio, \& mais fe remótou neffa gloria. sdquam boc.

