## PANEGYRICO

# A O <br>  senhor tristam DEMENDOC,A FVRTADO,DIGNO Embaxador, erm os Eftados de Flandes pella Mageftade Serenifsima delRey Dons 10 AM IV. de Portugal. 

Por VZXAV KOZALES Portigucz:

## Excellentifsimo Senhor.



S mảos de voffa Excellĕcia văo eftes verfos alheos de todo o ornato, e energia Poética filhos de ham engenho, que pudera luzir, fo as terras ere migas das virtuofas vigilias the nảo hebetárāo as forças negando aos merecimentos ópremio jufto V. E. os patrocine com a benignidade, que a fama publica, (olicitando pello favor, lu periores encomios da innortalidade. Propria atisfacão ao nome heroico de V.E.cujas proezas: (vaticinandoThas felices) (eraō affumpto só dignifsimo da fanta, e materia fingular a metu calamo. Dilate Deos a vida a V. E. frofperaj mente de Amferdam. A 14 .de Abril 641.

Humilde criado de V.E.

$$
\begin{aligned}
& \text { Yziau Rozales? } \\
& \text { ADrofa }
\end{aligned}
$$

ADeoza Cysamtea proclamando Ens lingoas cento o nowe poderofo 2 2e os limites do mursdo Serlarera.
Efpiritus à tuba accumulando
Quanto o a fumpto be mage fluoz. Eneomios multiplica altiun a Déa:
$E$ do sangue real com quie fe arrea Aftivpe ithentre eclara Was bitalhas fasais sonica, erard. ziterses panegyricos decantaCom que alcares o sempolbe levania (Indicando teryor ao Betricano Aberta aforia do bif ronte tamo) Ao varaó fingular alio Mavorte
2ue as armas zinculando a fy $2 s$ morse Zatqueto cuaboy Ce dar antecipe Exisio be das armas de Felipe,

ESTE Numa Pompilio, eStic excelente
parsugues Alexandire fitmulado
Do fingular valor que ofaz eterno.
Do jugo vil tiranico indecente
Que Portugal chorava smedrentado No de Nabuco Hijpanico Governo: Cominnmo real, alio e fuperno
A pacria livyaufano
Eo feyno re fitue no foberazeo
Neto de Manuel, que oceptro goze, pella e epada de Marte, oude Mendocra. Mersdoça cujo braco, e valentia.
Tem com 10 AM parsida a Monarchia
Que por ley soza i Caza de Barzança
E por valor fe deve â forte lanca
Do famo fo Triftão,onde fe encerra
os trabucos mais horridos da guerra

Como infausto confelho do inh wasimo
Catilingeda Patria, governawa: Amente feminil o Keyro altivos - esforço Por tugues de furia inglano

Contra o vil yafrowetllos famoflacari:
Por divinajurfic a vingative:
E comariah Mendspa alto escefsizo
Poffa valente e $\int$ pada:
Pello braço ineencoridgroverthade:
o peito bufca do sertorio adederfo.
Ao bem de Pontural fempre iliverjio.
pagando com a vidis a tirania:
2ue a parria injuftamernetpadecias.
E a concordia pacifica aclamando os eftoques fatais evaginando.
Fazeis (de zeffomane illuistreaboroof
Do famofol 10 A M perperimo 0 ivero.
Pellia e pada imsuartal vencendo omando
Demb thenes n: paz feconstituye
para que jgull ems qudo a Cefarfejas
Mercunio (Sy) do Iuputer, fackma.
Que as diffenfoès mortiferas concluie:
A Casleblamacajtignda empajas.

- smperio Banavino jâ defeja:

Cojegmuis fubinimado)
Perperuapaz copejfers fublime eftado
pello poderda fingliLar miliciah.
Pella gloria, qwe goza mamicicia
Pella fana que cidquire o Lufiteno
Paraterrar do: infando. Caffelbano
Pella tremerada forcadeffaefpada,
pellias razoès da celebreembaxadas.
Em fim; que:do felice edo excellente:
Soisingaufa final, àeffici: nte.
 Nos numeros errante, só 10 a trevies? Pello que cantas fongular fubjeito plectro canoro feu favor te infpira E a feunsuso dirtinoo canto deves: Que a caufa só pode fazer aceito Coms mais fublime, e fingular conceice publicaras o nome generofo Emtodas as virtudes prodigiofo Efe defectuoza te condenas? Eternàte fará tanto Mecenasg

EM LISBOA.
Por Iorge Rodrigues Anno 1641.
Acufta de Domingos Alures liureiro

Taixảo efta Relaçáoem quatro reisem Papel Lisboa. 8. de Nouebro de 1641,

Fialbo Facoldede ne Fiosalig Ce ar

$$
\begin{gathered}
\text { H1BLDTECA } \\
17 \\
M A R . \\
41 \\
\text { Gor } 2606 \\
\hline
\end{gathered}
$$

1. Gbliotade Gentral
