# AUTODESANTABARBORA. 



# Obra da vida da Bemaventurada Santa Barbo. 

 ra Virgem, \& Martyr, filha de Diofcoro Gentio. Em o qual entraö as figuras, que no começo da obra fe feguem.Em Lisbo por DOMINGOS CARNEYRO. C niodas flicengas necifarias. Anno 1668.

Santa Barbora, tres Pedreyros ; © Diofcoro Pay de Santa Barbora, bum Anjo dous pafores; \& Marciano, bum Alcayde, bum bomem Anciam, é entra logo Santa Barbora com dinas Donzellas.

## DIZ SANTA BARBORA.

REY dos altos firmamentos, podercfo, \& muy jucundo, \& tomar algum prazer, vòs criaftes o Ceo , \& o mundo, \& todos os quatro elementos com voffo laber profundo. Vós fois verdadeyra luz; vòs fois Senhor dos Senhores. o voffo nome he JESUS; que padecefte na Cruz, por falvar os peccadores. Oh cego povo, \& fem fizo mào, fóra de todo bem! porque naó louvais a quem he Senhor do Paraifo, dos Ceos, \& terra tambem? Evòs Pay, donde eftais? donde eftà voffa eloquencia, voffo faber ; \& fciencia! que affim tambem vos cegais, como quem naō tem prudencia. Coytados de vòs gentios, que vos vejo padecer, fem vos poderes valer, nem os voffos poderios vos poderaó defender. Vame ver a fortaleza, que nanda meu Pay fazer, por ver fe poffo perder
porque do que eu fizer meu Pay ferà tem contente. Primeyro Pedreyro. Pois que a Senhora, quer, façamos que muyto $b$ om he: \& quando feu Pay vier, fe alguma coula differ, ahi eftà fua mercé. Santa Barbora. Fazey oque vos eu digo; naô renhaes dever com nada; porque a efcura morada naó traz proveyto configo; antes he mais affombrada.

## Pedreyro Segundo.

Senhora, iffo, \& mais por feu ferviço faremos, pois que claramente vemos fer bem feytoo que mandais melhor do que nòs fazemos.

Diz Santa Barbora ìs donzellas.
Amigas, ferà muy bem que vòs outras vos torneis, \& aqui fó me deyxeis; porque muytome convem que me naô acompantheis, fe meu pay vos perguntar porque me nấ acompanhaftes; dizeylhe que medeyxaftes orando neftel gar, The porque y s apartaftes.

## Oragã de Santa Barbora junto

 do banbo.Senhor Deos, tu que quizefte por noffa humana fecura, da Virgem Madre nafcer, tomando noffa figura,
\& fendo dador da gloria, fem principio, nem fegundo, mais que os alegres, jucundo por nos dar tanta vitoria te fizefte homem no mundo: \& quizeftes fer nafcido dos paftores vifitado, \& dos tres Reys adorado, \& no templo offerecido de quarenta dias nado, \& nelle aprefentado em as mäos de Simeaó, \& ao Egypto levado; porque humana geraçã́ foffe livre do peccado. Etu; Senhor, que quizefte, como benigno, \& fiel das pedras agua correr, com que bem abaftecefte a tea povo de Ifrael. E pois quizefte nafcer da Virgem pura fem magoa, polo teu grande poder, que faças apparecer aqui hun:a fonte deagua

- Aqui apparece buma fonte; © diz [Santa Barbora.

Bendito, louvado, \& exalçado. fejas tu, Rey dos lenhores. por (empre glorificado, pois que ouviftes meus brados, \& meus rogos peccadores; \& pois tu por Saó Joaó quizeftes fer bautizado em ograô rio Jordaō, benze efta agua de tua maō, com que lave meus peccados.

Aqui apparece bum Anjo ; b diz - Anjo.

Barbora fiel amiga do Senhor dos altos Ceos, esforçate em o Senhor Deos, \& naó temerás fadiga. Lavate em nome do Padre, do Filho, \& do Éfirito Santo; \& encomendate a fua Madre, naō hajas medo nem efpanto.

Bautizar $\int$--ba S. Barbora, Ge cantará emlouvor de Deos hum matete, ©́entra Diofsoro Pay de Santa Barbora, © diz. \& Vens, Marte, \& Juno \& fe imuytochamado
o grab poder de Neptuno, \& por fempre exalçado; pois tenho negociado tudo quanto me cumpria, aflim como eu queria, fem fe perder meu eftado, antes crefcer em valia. Porè̀m em bomponto eftà minha obra começada.
Pedreyro.

Sim Senhor, para acabada muy pouco lhe faltará:
\& creyo que quafi nada.

> Diөforo.

Mas eu naô vos dey poder que fizeffeis tres janelias.
Pedreyrojeg undo.

Vofla filha veyo ter
aqui com duas donzellas. ella mas mandou fazer.
Dioforo.

Pois que minha filha quer, a mim muyto me apraz de tudo quanto fizer, tomo diflo grande prazer, \& muyto me fatisfaz. E mais eu quero tambem que fe lavre à maravilha efta torre pois convem porque naô tenho outro bem, fenaō efta minlị filha.

> Santa Barbora.

Salvevos, ol 'eos dos Ceos. que criop terra, \& mundo
\& mais o Inferno profundo, pois tobre os deofes Deos no reyno alegre, \& jucundo. Diof coro.
Vòs venhaes inuyto embora, minha filha muy amada, \& fejais muy bem chegada, como vindes a tal hora affim defacompanhada?

Santa Barbora. Pay, naô ha neceffidade de trazer comigo guia, porque a virtude, \& bondade não eftá na companhia, fenão fó em a vontade. Não he muyto de eftranhar vir eu delacompanhada, pois que náo me faz honrada, fenāo irtude fem par, \& năo prefarme de honrada. Minha vinda, Padre meu; foy fó a fazer oração,
com contricto coração, àqueile Senhor do Ceo, que nos póde dar perdaó.
Dieforo.

Filba, como effa tençaó deos Jupiter vos dará, a gloria, \& falvaçãó; pois he mayor que quantos faô, \& em quem mais ppderes ha. Grańde he o feu poder, pois fez o Ceo, \& \& las Efrellas, poremo zueria fag or
porque mandaftes fazer nefta torre tres janellas? Santa Barbora. Por ue tenha verdadeyra, \& mais firme clatidade, mandey fazer a terceyra; porque a fegunda, \& a primeyra näo fignificaō verdade.
E porque a legunda, \& a primeira a quiz fazer fumptuofa, muy linda, muy graciofa, \& muyto firme, \& fegura, para mim proveytofa. Senhor, quero-me recolher, fe licença me for dada; que naô convem a mulher eftar fempre occupada continuamente em prazer.

Diofioro.
Hide, Filha, muy emboras benta de minha bençaó, os deofes da falvaçaō, em que noffo povo adora. vos dem gloria , \& perdão.

Aqui vem bum Embayxador, © diz o Embayxador:

Jupiter em quem adoro, accrefcente voffo eftado, Sabereis, Ienhor Diofcoro, que me ha cà enviado neu fenhor Duque Theodiro - qual vendo a gram fama
de Barbora voffa filha, que no mundo fe derrama; folgo muyto à maravilha, como quem muytò vos ama. Emanda por mim dizer fe difto contente for: que elle a quer receber por ligitima mulher, pois della he merecedor. Em elta carta verá tudo mais compridamente; deve Senhor fer contente; porque outro naó acharà que feja mais pertinente.
Diofcoro.

Verdadeyramente eu ferey bemaventurado, que hum Senhor täo honrado queyra fer devedor meu, fendo taö grande em eftado, \& o que daqui em mimfinto, em darme tanta grandeza, mais he por fua nobreza, que por meu merecimento, prezarme ; como me preza. Porèm devemos fentir que naó pòde o cazamentó fazerfe, fem aprazimento de quem ha de confentir, para feu contentamento. Vòs vos podereis tornar, porque hoje falarey com mininha filha, \& farey gue ella o queyra aceytar
de tudo the efcreverey.
Aqui se vay o Embayxador, ©' ena trăo dous pafores, bum chama. do Silvino, é outro Guilam: ódiz Silvino.

O' que linda arboledes, y que frefca pedraria! que barbecho de alegria! que lindeza de zagales! y que fuente de agua fria! Yo juro por vida mia que pues me efpero tanto, que oy es algun dia Santo; porque el Cura eftroto dia dixo que era Efpiritu Santo. Quiero facar por la mano, fi es dia de San Martino, ò quiçà de San Cypriano: mas fi yo tengo bueno tino, yo lo facare temprano.
Es letra Dominical:
ABCDEFG.
no ay fiefta grande, ni chica, que yo no fepa por mi fé muy mayor que el que predica. Yo fe hablar de Grammatica;
y foy muy grande Latino, lo que ago a dịino, fe comer una botrega, contaffajos y ta tino. Pues beber bota ${ }^{3}$ ? vino dos affumires does a verga sa,
nunca yo me defatino; bafta deyxala canfada, fiempre le tengo buentino. Y fin muler ti molino, hurtar tambien la maquiada, andar de noche y de dia de vizino en vizino por toda Andaluzia. Se comer turmas affadas, y tambien tragar baldeas, y andarme por las aldeas haziendo migas toftadas, y empenadas de lampreas cofa non tengo perdida de todas quantas fabia, con la fiefta defte dia, que pienço que fe me olvida y es affi por vida mia. Quero llamar a Gilan el paftor que venga aqui; porque el Sol, Sol, Sol, Fa Mi, mas que medio el facriftan, que fabe tambien Latin.

O’Guilan, que eftás allá, llegate a cá corriendo.

> Gullan.

Que dizes, que no te intendo silvino.
Digo que vengas a cá. Gmilan.
doy al fuego el dorminhoco, levanta, fi quiera un poco, mira ti quiero dezir, y no duerra as como loco.
Guilan.

Que me quieres q̃effás gritando.

## Silvino

Quiero que un poco me digas.

## Gulan.

Pardios yo eftava fonhando que eflava rehartando ne cofdonizes, y migas.

Silvino.
De que te efpantas, hermano; que eftou fuera de fentido; que creo tengo perdido toda el arte de la mano ${ }_{2}$ que no puedo imaginar que fiefta es efta deoy, por effo te quifo llamar.

## Guilan.

Doy al diablo el beftial, no fabes que es Santo Eloy?

## Silvino.

Pues no es diade trabajar, procuremos de faber que traes para almorzar.

> Guilan.

Yo trago cebolla, y ajo,
Silvino.
Yo pan hafta rebentar. Gulan. Quien ha de pagar el vino?
porque ey notraigo gota! Silvino.
Quien, ipagarlo ha mi bota, que liempre crae contino. aunque agora eftá muy rota.
Guilan.

Pues faca, faca mal ora; no te des tanto vagar: que fy yo pudiera hallar quanto pan coge Çamóra, tudo huviera de tragar.

## Solvino.

Veis ahi faca el tofino y pan de rofca de Utrera, y la bota con el vino.

## Guilan.

Pues affentate, Silvino. gue tu no tienes pentera.

## Silvino.

Pues tengo lleno el pancho. a mi fé quiero dormir, no miras comoeftoy ancho.

## Guilan.

Doy al diablo, el palancho, effo quifiera defir, ya comeffas de roncar: pues yo juro a San Polo que no has de dormir fólo, que tambien me he echar en la mitad defte fuelo.

Aqni dormem os paftores, vem Diofroro com Santa Barbora, pela maõ; © diz Diofcoro.
Na ö tenhais por maravilha o queagora com faudade: pois fabeis quanto vos quero; \& naõ tenho outra filha, fe naó a vós como he verdade. Porque vòs fois até agora efpelho em que me vejo, fempre procuro, \& provejo que fejais grande fenhora, alfim como eu defejo. E pois ifto conheceis, com voffa repofta efpero que tambem me contenteis, pois quero o que vós quereis, deveis querer o que eu quero \& porque fejais fenhora mais que as $N$ imphas no coro fobre todas exalçada, quero que fejais cafada com o Duque Teodoro.
Elle vos manda pedir; \& eu vos tenho prometida, vòs haveis de confentir, que antes perderey a vida, que deyxar de fe comprir.
E por efta caufa vem: peçovos que confitaes; pois convem a vòs, \& a mim: porque ainda que paõ queyrain affim ha de fer fem firm

## Santa Barbora.

Por certo Padre em verdade; muyto me faz elpantar, porque me quereis cafar, fendo de táo po uca idade, para eltado governar. Eu nảo poffo entender, porque alfim fenhor me cafa, \& tira de feu poder, pois que nāotenho faber, para poder reger cafa.
Dieforo.

Eu náo vos quero cafar, para que hajais de reger nem menos de governar; porque outrem ha de mandar, vós haveis de dar poder.

Santa Barbera.
Padre não quero cazar o que năo fe ha de encobrir, nảo cure de fe cançar, que cu nāo hey de confentir, \& affim me podeis matar. Porque cu fou jà cazada, \& enho hum táo lindo efpolo, mais que as eftrellas fermofo \& quer que feja guardada; porque he de mim zelofo; promerilhe virgindade, affim tha hey de manter dempre em ininha vontade. Efta he Pay a verrdade, de inim faça o que quizer.

Diofsioro.
Sois cazada , \& c.m quem.
Santa Barbora,
Com Jefus de Nazareth, - que natceo em Belem que he todo o noffo bem, como cu tenhoporfé.

Dioforo.
Que dizes?
Sanla Barbora.
Que fou bautizada
Creyo emo Deos dos Ceos que he aquelle que fez morada em o ventre da Sagrada Senhora Madre de Deos.

Diof foro.
© J' Jupiter, ò Plutáo, \& Neptune Senhor do mar, como podeis comportar que effa tenha coraçáa, para affim vos deshonrar, Saturno, \& forte Marte das batalhas, \& das guerrás, porque náo fundis a terra com torri entos a milhares contra quem tanto vos erra. Ora efpera, efpera mà, pois cres o Dios dos Chriftáos em quem nerhum poder ha, veràs fe te tirarà do poder de minhas máos!
Agui arranca Diofioro da spada querendo matar Santa Barbora, A 5
\& ella meterfe-ba pelo mato onde en tu fefo, y tu faber, eftaćos os Paftores, \& diz Guilan.

O' valgame Santilario, que es aquello que alli fuena, es la arca de Mahoma,
ò Cavalho, ò Dormidario, ò la campana de Roma. O es lagarto, ò culebra, oferpiente, zorra, ogato - el afno de miamo, o ferà venado o cobra, que viene bolindo el rabo, ó Silvino, ò Silvino, lievanta, no duermas mas. Silvino.
Pois dime aora que has, eftás fuera de tu tino, porque tales gritos das, que diablo puede fer. Gulan.
Serà alguna pantafma, que viene para nos comer.

Silvino.
Mas tu como es muger que qualquier cofa te pafma, levante, vien comigo, toma, toma tu cayado, tu comigo, yo contigo, pcrque fe es el enemigo, fea de nòs conjürado, Lobo malo, \& remiffo,
que has miedo de una muger, que ha venido de la villa, y llamaftes bachiller.

## Guilan.

Alla viene otro graçon, que tambien es pala ciego. Silvino.
A ofadas ferà ladron, vendra con qualquer traicion hurtanos algun borrego. Guilan.
Parece que viene hablando, y trae cuchillo defnudo. Silvino.
Boto adies que viene fañudo, Gulan.
Veamos que anda bufcando, cada uno fe haga mudo. Silvino.
Toma tualla tu cayado, y empe, atè apelejar, que depoes de fer 1 legado, fi algo quizere hurtar, hira bien defcalabrado. Diofcoro.
Juro ao poder profundo de Jupiter Deosdoar, que näotem par nem fegundo, que me năo has de efcapar em toda a parte do mundo, não re valerá boar,
nem fugir somo encantade;
nem por teu Chrifto chamar; que com efta minha elpada a hey logo de degolar.

O' corpo de lan Piafte, hombre tenemos en ver, no miras que fomos dos, jure a fan que os agafte fi quereis renhir con nòs. Dioforo.
Faznos tal coufa cuydar a muyta fimpreza voffa, cu naô venho pelejar; mas venho-vos perguntar, fe viftes aqui huma moça.

Guilan.
Una niña eftà alli entre los ramos hechada, quando vino por aqui, yo penfava juro a mi, que era alguna alma dañada. Ella es blanca colorada. mas que clavilina hermofa, no parece fino rofa entre las rofas facàdas, por mas linda, y graciofa.

Aqui vay Dıfforo donde effì Santa Barbora, é diz Silvino:

Tu conocias a quel con quien hablavas alli?
e. Gurlan.

Par dez no lo conoci.

Silvino.
Pues es hombre mas cruel, que en el mundo nunca vi, Guilan, como fe llama?

## Silvino.

Diofcoro, El qual fil le toma fána, es mas bravo que un toro.

Gulan.
Doy al diablo la alimaria, es Chriftiano, o es Moro? Es gentil, y por fan Pitos, que aunque lo veas cano, fi fabes que eres Chriftiano que no te valera dar gritos, que no mueras a fu mano, por tanto vamos daqui, no nos halle quando buelva.

## Gulan.

Huyamos juro a mi, que fi buelva por aqui; no es mucho que nos fuerva.

Vaö-je os pafores ; ©́ virà Diofcoro com Santa Barbora pelos cabellos; W diz Diofcoro
com a e/pada nua.

## Dioforo.

Eu fóte levarey mà ante o noffo adiantado elle te caftigará.
\& por força te farà deyxar o Crucificado, eubem te podera dar
a morte com eita efpada, fem o teu Deos me eltrovar, mas naô te quero matar, porque morras deshonrada? Santa Barbora. $\mathrm{Naoúcreae}$, vòs que efta morte, que dizeis que me heis de dar, me ha de fazer mudar, antes porey minha forte em Deos, que me ha de falvar; que fendo Redemptor meu paffou por mi peccadora, morte que naó mereceo, naō ferà muyto que eu padeça por elle agora. Dioforo.
Eu te farey padecer mais tormentos, \& payхаб́。 que nunca paffou mulher, \& quando tal fe offerecer, a darey por minhas inãos. Santa Barbora. O' Senhor da falvaçaó verdadeyro Deos , \& homem, da dor de todo o perdaó, louvado feja oteu nome, \& tua Santa Payxaō.

Dioforo.
Se vòs, fenhor Marciano, moftrardes vara remiffa, para vingar efte dano,
eu farey efta juftiça, que fez o filho de Trjjano.

## Marciano.

Diofcoro, quen he efta, muyto tenho a maravilha, trazer affim fua filha, fendo de todos cabeça, \& honra de tal familia.

> Dioforo.

Senhor, muyto he de efpantar, \& naô vos direy mentira, deyxayme açoflegar; porque a fobeja ira náo quer me deyxar falar. Sabercis adiantado, porque efta que me deu Jupiter, por meu peccado, he tornada, \& tem por feus a Chrifto crucificado.
Eu a quizera cazar, \& darlhe tal companhia, melhor do que ella merecia, \& ella por me deshonrar, diffe que näo a queria, porque jà era cafada com JESUS de Nazareth. Nefte crè, \& tem por fé, diz que náo ferá mudada, ainda que a morte lhe dè. Efta he toda a verdaie, vòs lho podeis perguntar, que ella näo ha de pegar, fegundo tena vontade
firme de naó fe mudar.
E pois he certo o que digo, fazeyme juftiça nella: que fe fica fern caftigo, Jupiter ferá por ella grande noffo inimigo.

## Marciano.

Muyto eftou maravilhado por certo, fenhor Diofcoro, a piedade me faz choro, a ira me faz irado, pelos idolos que adoro. A piedade he por ver perderfe tanta lindez, a ira porque defpreza os deofes, \& feu poder com vontade muy acefa. Menina quaes te enganàraó; porque deyxaftes affim os De fes que te criàraó? difcreta es torna em ti, \& veràs que te ceqáraó, crè em Jupiter, \& Juno, em Venus, Diana, \& Marte, \& tambem no graó Neptuno, que fe a elles adorares, naō teràs viver fortuno.

## Santa Barbora.

O' coytados, como eftais cheyos de tanta cegueyra, querendes fé verdadeyra em os deoles de metaes,
de cobre, a de madeyra, que faó furdos, \& faó rados, nem apalpaó, \& teøimáos: nem fáo vivos, \& faó vāos, nem poderaó fer fanhudus: nem fazer mal a Chriftáos. O' cegos, quem vos engana, porque naô credes em Deos? que defceo dos altos Ceos tomar nuffa forma humana, pois volo prègaraó os feus? Eveyo fer encarnado na Virgem Santa Maria, fendo Rey da Monarquia nafcido, circuncidado, porque a nòs-outros comprio.
Pois da fagrada Payxāo bem he de maravilhar: \& muyto mais de efpantar da Santa Refurreyçăo, fe niffo quereis olhar. E não menos da Alcenção depois de quarenta dias. Affim efte be o Meffias verdadeyro com razāo, \& não vo ffas herefias. Efte he Deos verdadeyro; \& toda a Santa Trindade, como creyo por verdade, náo os voffos de madeyra, que não tem poflibilidade. Nem preftáo, nem faóidonios nem podem ter tal poder, fenão fó podem fazer,
falar de fi os demonios, coufa que naō pòdefer. Dincoro.
Tudo itto he falfisade,
naó creas fuas razoens, que faô fallas cucrofoens, que naōtem ley nem verdade, naô daô fruto aos coraçoens. Fazeyme juftiça logo: pois que vedes que confeffa, olhay fenhor que naó creça herefia alguma ao povo, que depois nos meta empreffa. Marclano.
Naō fejais taố carniceyros contra quem naō deveis fer, que jà vi acontecer, crer o homem de ligeyro, \& dep is fe arrepender. Deyxayme-1he perguntar, \& metela em confufoens, porque com minhas razoés, eu elpero de a atar, efcufaríchaō payxöes. Dize como pode fer, Tres peffoas em hum fer, fegundo to ouvi dizer.

## Santa Barbora.

Tu es cego, \& naó has de crer em quete dè razaó boa.

## Marciano.

Comópòde fer menina?
eftas tres çufas em huma darmehas razaó alguma, pois fabes tanta doutrina, creyo que naö tens nenhuma.

## Santa Barbora.

Como es cego Marciano, do fifo, \& do entender, pois cres que naō pòde fer teu engano defengano para te contradizer. Pois fabes que a que alumeya tem cera, lume , \& pavio, tres coufas em hum poderio, \& naõ he mais que candeya de cera lume, \& pavio. Tu tens certo, \& por verdade; tres coufas, fegundo finto a memoria , \& vontade, \& tamhem o entendimento, \& he huma calidade. aflim he a Santa Trindade, tres peffoas, \& Deos hum, olha como he comum, no que tua ceguidade parecia fer nenhum. Eoutra comparação te darey menos efcura, naô fabes que tem o Sol rayos, \& mais refplandor, \& tambem lança quentura. Pois dize de que procedeo naō fer mais que S pl fómente, affim Deos Omnipotente;
que is coufas todas criou, faō tres fem ter differença.

## Marciano.

Deofes, porquc confentis ferdes affi deshonrados? pois vos naô tornais irados contra ella pois ouvis como vos tem defprezados. Tomay efta encantadora, pois que fabe tantas manhas, levaya em que naó queyra: 2 açoytaya de maneyra que lhe vejaó as entranhas. E como for açoytada, trazeynola logo aqui diante, affim bem atormentada: porque fe eftiver conftante feja logo degolada. Santa Barbora.
Meu Deos, \& meu Redemptor, tu que a Virgem efcolhefte, \& Virgem pura a quizefte, \& fendo taö gráo Senhor táo pobremente nacefte.
Quizeftes fer attentado do demonio Satanàs, ao alto monte levado, por nos livrar do peccado, \& nos dar comprida paz. Epois Senhor o venceites em o noffo humano fer, perovos me deis poder com que os enganos deftes
me naó poffaó empecer.
Aqui levaràõ a Santa Barbora, onde lhe baö de dar os açoules: \& cantarà Domine Jefu Chrifte, em quanto cantarem; \&́ virà Santa Barbora em buma veftimento muito julta a qual trarà debayxo dos veftedos chea de açoutes, \&vinsdo ante Marciano; diz o Alcayde:

Senhor eyla aqui trazemos, como mandaftes, diante, muytos tormentos lhe demos? nuuca mudala pudemos; antes eftà mais conftante.
Quanto mais atormentamos, entaó tem ella mais fé em feu Deos de Nazareth, diz que a efte adora, \& cré; \& naó nos deoles que adoramos.

## Diofcoro.

Na cureis de me enojar, Diantado Marciano, mandaya logo matar, fenaó hirmehey queyxar ao noffa Maximiano; porque taógrande herefiaz nem he para fe fofrer, fe a quereis confentir, perdereis a fenhoria, que tendes, pormal fervir.

Marcinno.
Diofcoro náo he bem feyto moffrarvos ráo rigorofo, porque o juiz direyto, para qu: feja perfeyto, ha defer tambem piedofo, jà vòs vedes como eftà voffa filha atormentada: pòde fer leja enganada,
\& feaflim he: nao ferà bem fer logo juftiçada. Mas perguntarlhe fe eftá com a primeyra tençã, \& fe vos differ que naó bein bafta o que tem jà, para tal fatisfação. Etamhem finão quizer, fe não ufar de cautela, para náo obedecer,
farey eu jultiça della que melhor me parecer. $D_{\text {iof }}$ coro.
Muyto teniho a maravilha;
Barbora; que tenhas caufado, defprezar noffo mandado, rento tain honrada filha \& táo grande em ettado. Teres táo pouco recato, que os deofes cieshonrafte, \& que cres, \& adorafte em Chrifto crucificado, \& Jupiter defp ezattes. Daqui te juro menina, por Jupiter foberano,
\& por Plutão, \& Vulcano, \& a deofa Proferpina, fe ufas daquelte engano, que te faça atormentar: \& depois de atormentada näo quizerdes fer mudada que te mande degolar, porque morras deshonrada. Santa Barbora.
Quam enganads elfais, ògente cegidanada, que atorm-ntar me mandais, para que feja mudada, com tormentos que me dais. Sabey que náo tenho em nada quanto me mandais fazer; que meu Deos tem tal poder que aflim bem atormentada, me faz ter muyco prazer.

> Marciano.

Vejote táo pertinaz, que nảo fey que póde fer, nem que te mande fazer, paraque tornes atraz, pois te năo poffo mover, quefia de ti faber, o que a teu Deos prometefte, ou porque cafo quizefte de deyxar noffo Jupiter, que he dos deofes celefte.

## Santa Barbora.

 Folgo de te refponder; por te tirar de confufáoPoisperguntas a razaó, razaó he de tedizer minha determiñ çãó. $^{\text {and }}$ Sabereis que prometi a toda a Santa Trindade limpeza, \& virgindade; \& por fua me offereci de minha propvia vontade. Marcinno.
Menina, que te enganas, para crer em tal vaidade: naó fábes tu que Diana he deofa da caftidade. mais divina que humana? E fe tu eftaques fer, fegue tu fua doutrina; porque ella he taó benigna que te poderà fazer deofa pur graça divina. Santa Barbora.
Eu naó creyo fer verdade que tua deofa Diana me poffa dar virgindade, mas a filba de Santa Anna, Arca da Santa Trindade, aquella que concebeo, por obra do Efpirito Santo, \& trouxe no ventre feu - Senhor , que ao mundoderas o refplandor que tem tanto. E a foy da Conceyçaó fem peccado original, nem mortal nem actual, effa he porto de falvagaó,
da linhagem humanal, efta he o templo de humildade, tan hem fonte de perdao, \& grande mar de piedade, amparo da Chriftandade, dos triffes confclaçao. Ella me pòde fazer virgem, pura, fendo humana; \& naō a tua Diana, que naõ tem nenhumpoder: \& he demonio que te engana. Puis fabes minha vontade, naō cures de me centar, porque eu naö heyde adorar em teus deofes de vaidade em que me mandes matar.

## Marciano.

$\mathrm{Naö}$ te mandarey matar ${ }_{\text {. }}$. porque d fejas a morte: mas por te defefperar, dartehey tormento mais forte; que a mulher le pòdedar. Idemalogo afpar;
\& cortay lhe ambas as tetas. fazeylhe vinte monetas, que pafme de as olhar, quem the vir as carnes pretas,

## Dioforo.

Por certoa mim me parece. muyto bem voffo dizer, que ainda que muyto padece naó podeis mandar fazer
tanto mal como merece. Marciano.
Pois contra fi he tan crua, depois de fer bem afpada: mando que feja levada por toda a Cidade nua, como malfeytora errada.

> Alcayde.

O que fua fenhoria, manda logo fe farà, como muyto bem verà: porque tam grande herefia merece pena bem mà. Marciano.
Depois de tudo fer feyto, farmeheis aqui trazer porque lhe mande fazer o que fe achar por direyto que ella pòde merecer. Santa Barbora.
Naô me lances de cua cara, Padre, Filho, \& Elpirito Santo com tua graça me ampara, pois he cubertura, \& manto, que noffos males repara. O' meu Deos celeftial, que como manço cordeyro paffafte tanto marteyro porque a linhage humanal fahiffe do cativeyro. Dayme vòs, meu Redemptor, tanto poder, \& prudencia, que fofra eu efta dor, com tảo grande paciencia,
que fempre vos, dè louvor pois a fofreftes mayor por nós outros peccadores, ouve, Senhor meus clamores, da esforço a meu temor, com que fofra por ti dores.

Aqui levarào Santa Barbora a marigrizar, é cantariò bum Motete, que diz:

In paffione pofitus, \& Sabirì Santa Barbora toda chagada, com as tetas cortadas, © queren. do-a levar, dirrà efta

## Oraçä̆.

O' meu Deos crucificado, que com teus poder profundo dèfte refplandor ao mundo, fendo em trevas tornado elcuro, vazio \& fundo. Equizefte criar Anjos, \& tambem os Serafins, \& todos os Cherubins. Dominaçoens, \& Archanjos, que tem vida, fem ter fim. Cubreme, meu Redemptor, que năo feja efcarnecida, daquefta gente defcrida, que por vos dar gráo louvor me fazem trazer defpida. E pois de graça cubriftes voflos fervos muy amados,
ouve, Senhor, os meus brados, porque fenaö fação triffes deftes perverfos danados. Pois tendes tanto poder poder infinito tanto, cobreme com o teu manto tres Peffoas em hum fer Padre, Filho, \& Efpirito Santo.

Aqui vem bum Anjo, com buma veltudurabranca; ©́ dizo
Anjo.

Barbora ditofa Efpofa do Senhor da falvaçãó,
Deos ouvio tua oraçaó; \& por fer taö humildofa, concedeo tua petiçaó. E a Virgem Santa Maria, que he Madre de meu Senhor, como fonte de alegria faz que vieffe dos Ceos confolar tua agonia.
Naó temas de padecer a morte, que tens notoria, que Deos, por teu merecer, lhe praz de te receber por fua efpofa na gloria. E para que mais fegura, \& folgue teu coraçã̂, com prazer, que fempre dura, qquelle que a Job fez faō, me ha mandado que te cure. Tqma efta veftidura, confórme a tua limpeza,
que quem tem tal cubertura; naó te poffo dar triftura a gente que te defpreza. E vamos daqui Irmáa; porque efta gente malvada, naō te poffo ver curada, fenáo quando fores fāa, fem chagas, dores, nem nada:

Levará o Anjo a Santa Barbora; como que a vay curar, \& meterfebaö em buma cortina, é cartarào entre tanto, © acabando de cantar, diz Santa Barbora.

Louvada feja a Раухаó de meu Deos crucificado; pois aflim tha reparado com minha tribulaçaõ, a graō trifteza, \& cuydado. E pois me ha remediado, com fua grande clemencia; voume ante o Adiantado a receber muyto de grado a morte, com paciencia. Marciano ves-me aqui faá, com grande contentamento já nenhumas dores finto. das que me deraó por ti; nem menos nenhum tormento. Mandafteme cortar as tetas. velas aqui todas faăs, as carnes brancas, de pretas;
tam fermofas, \&t louçans como dantes, \& mais bellas. Marctano.
Muyto me faz elpantar efta taō gran̄ maravilha, que ante inim velo paffar; nem he efta voffa filha, queeu mandey atormentar.
Santa Barbora.

Naó fejais maravilhado em que agora aflim me mude; que meu Deos crucificado, que de mim tem graó cuydado. me deu-mefinha , \& faude.
Diofroro.

Senhor, naó poffo cuydar, fenaó que ella he encantada, \& odiaboa faz mudada, porque nos poffa enganar, com fua feyta malvada.

## Marciano.

Naó póde o contentamento, fenaô a graça divina dar faude em hum momento, a quemtinha tal tormento, como tinha efta menina. Mas Jupiter Ihe deu vida, por lua grande clemencia, vendo tanta innocencia, porque foffe conhecida a fua grande porencia. Aqui vem quem a levou, com toda a communidade, elle nos dirá verdade
do cafo como paffou feriffo fem falfiüade. Alcayde.
Venho taô maravilhado, que o naö poffo contar, nem dize ', nem maginar: que de muyto trafportado quati eftou para pafinar. Sabey, tenhor Marciano, que efta moça he encantada; ou dos deofes he guardada, que naó lhe façamos dano, pois naó a proveyra nada.
Que eftando muy bem afpada, \& as tetas todas cortadas; \& ás carnes atormentadas, de fangue toda banhada, quafi morta com pancadas, começando de a levar por efta Cidade nùa. Quando entravamos na rua vimos, Marciano, no ar taō graō claridade fua.
Com graỏ pavor fugimos, fentindo muyto fua guerra, \& cegámos que naö vimos fómente hum palmo de terra; nem ouvinos, nem fentimos. Edepois que em nòs tornámos com graö trifteza, \& pezar todos juntos acordámos, para vos virmos contar, por extenfo o que paffámos. Do que ante nós he paffado
a ve dade the diffemos A coufá nià fobembs do que lhe ha ordenado, mais do quie agora aqui vemos.
Marciano.

Creyo verdadeyramente que Jupiter, como digo, tendo demencia configo, vendo aqueffa innocente, nao the quiz dar o caftigo. Olha rogore, menina, como cheya de virtude, \& de clemencia benigna, que te ha dado faude, por fua graça divina. Mandou Mercurio dos Ceos: que naö foffes deshonrada, nem eftes; menina errada, que fenaô cres nefte Deos, ferás logo degolada. Sania Barbora.
Trifte malaventurado, parecerà coufa faá, que poffa ler Deos chamado. aquelle que foy achado, comoa mefma fua irmáa. Por certo riaö tens razaō, \& es digno de graô pena, pois efperas falvaçaó do que enganou Alcumena; a mulher do Amphitriaó. Tu es muy peor que Mouro, poís o demo te fez crer naq̣̂uelle que fe fez ouro;
por enganar a mulher, cuydando ella fer thefouro Dizeme, pòdem dos Ceos os teus deofes ferem disnos, pois que naó convem a Deos. ter filhos adulterinos, como tem os deofes teus. Pois meu Deos, \& Redemptor, que da Virgem quiz nafeer, por livrar o peccador do poder de Lucifer, ordenou de tal feyçaō em fua eternidade, que tomando humanidade, naē ouveffe ahi corrupçã em a Virgem fua Madre. Efta naó foy corrumpida, (como Juno que te engana) fem peccado concebida em o ventre de Santa Anna; Eftaquiz Deos efcolhela, para noffa liberdade, porque por fuabondade encarnaffe o Senhor nella; por fua grande humildade.: Affim que naó he razaó, para que teus deofes ame, pois que faô feytos à máo de prata, \& de latão, \& de metal \& arame. Mandame fe quer matar; que diffo lerey fervida, que pois morte me he vida, näo a devo de engeytar;
nam receberà partida:

## Pay.

Marciano que fazeis? para que quereis deiella? fazeyme jultiça della, porque le vòs naö quereis, meconvem a min fazela.

> Marciano.

Senhor Diofcoro, bem vejo que tendes grande payxā́, \& pois que tendes razaō, comprirey voffo dezejo em taō jufta petiçaō:

Sen'enga contra Santa Barbora.
Eu Marciano Adiantado, de Cezar Emperador Juiz , \& governador da terra de feu mandado, \& principal julgador. Vitto como efta menina, fendo de taõ grande eftado. cre no Deos crucificado, feguindo fua doutrina, fegundó, à confeffado; Viftomais que fe prefume fer Chriftāa, fem o negar, \& como rem por coftume noffos deofes deshonrar, que fam verdadeyro lume, mando por minha fentença que feja ao monte levada, \& logo, fein mais cetença.
leja nene degolada, pois nos faz tac:- Uffenfa. Pay.
Eu mefmo ha hey de matar; porque finto mayor trato, \& naó a quero mandar por algozes juftiçar, como ofilho de Trocato. Vem por aqui coufa mà, poistanto me has deshonrado; porque naô te valerà teu Chrifto crucificado, com quanto poder nelle ha.

## Oraģä̃ de Santa Barbora.

 Ave Virgem graciofa, que concebeftes a J E S U S, Madre de Deos gloriofa, mais clara eftrella que a Lua; colorada mais que rofa, mais que lirio branco ornada, pois que emperfeiçaō Senhora, dos Santos todos honrada, que foftes merecedora de fer no Ceo coroada, dos captivos redemptora, Madre de confolaçaó, fonte de todo perdaó em quem minha alma adora, com muy limpo coraçã. Rog ivos, Sinta Rainha, mezinha dos peccadores, perdaō de noffoserrores, que fejais minha mezinha,Sue de tantos $D$ imores
Ca dor de todo o perdiaó, eu humildemente rogo que quem tiver devoçaō, em mi ; nao the empeça fogo do inferno, nem truvao: por voffa Santa Payxaõ: que ouçais os meus clamores mandayme confolaçaó, pois fois gloria, \& falvação de todos os peccadores.

Entra $\circ$ Anjo cannando. Barbora Efpofa dos Ceos; esforçate, naó fejas trifte, que o Senhor dos altos Ceos concede quanto pedifte. De tificará memuria no mundo perpetuada: \& no Ceo terás a gloria, para fempre por morada.
Acabada a oraçä̆ degolarà o Pay a Sania Barbora, eo moftrando a cabega ao Povo, defpàraö grandes trovoens; é malàraó ao Pay: © viràäos diabos por elle: ¿́ entra bum anciam, © falla coms Marciano.
O Senhor Deos accrefcente teu eftado, \& dignidade, com muyta profperidade, \& te dè graça excellente, que conheccas a verdade, ainda que feja Chriftaó
queria de ti faber
fe me outrogaràs tum condaó, devermo de conceder, pois te peçocom razaó. Marc. Em que a ley leja defefa, para os Chriftäos de amar?
nem por ifto ha de deyxar qualquer uzar de nobreza, quan jo o tempo dà lugar: \& por tanto o que quizer farey de boa vontade, mais por uzar de nobreza, que para que de prazer a nenhum da Chriftandade. Anciaó. O que venho a bufcar, he efte corpo finado, que vós mandaftes matar; porque he muyto mal olhado, que efteja por enterrar, Marc. Pois fe cumprio a fentença bem o poderàs levar, em o virdes cà bufcar, mas pois me pedis licença, naō vola quero negar, eu me efpanto certamente; pelos deofes que cu adoro, de perderfe a fi Deofcoro, \& com elle tanta gente, piedade me faz graō choro, \& tambem naó poffo crer, fe naö que aquella menina; morreo com graça divina, porque nunca vi mulher, que tiveffe tal doutrina.

Muy graö efpanto he o meu de ver mylterio tăo fundo: nem na terra, nem no mundo nunca tal aconteceo: nem fe vio outro fegando. Querome certificar por aquelles que efcapàrāo, em quanto tenho vagar; Q2 mandalos hey chamar;
que medcontgh o que paffá io. Aqui fe vay Marciano, como que vay ver o que paffou, \&o vir $\grave{\text { à }}$ quatro cantores ; \&́ levarăo a enterrar Santa Barbora, can. tando. E fenece a obra em louswer de Deos.


