## PANEGYRICO

Ena a Coroaço de fua Magestade 0 Serenifsimo Señor,

## DOM IOAM IV?

REY DE PORTVGAL;

* dos

A L G A R VES, $\$ c_{0}$ A fua Excelencia ${ }_{2}$ o Senbor

## TRISTAM DE MENDONC,A

Furtado, Embaxador aos muy altos, \& Poderofos EftadosGeneraes das Pra. uincias vnidas.

Compofio por.


FRANCISCO GOMES BARBOSA.
Foi impre 50 em Amsterdam, ev agora denono nefta Cidade de Lis boa,

Com todas as lice nças nece/ßarias,
Na Officina de Lourenço de Anueres.
'A cufta de Lourenço de Queiros Liureiro da (a/a' de Bragancaz

F

$$
0518 \mathrm{y} 03 \mathrm{anc}
$$


YADVTSOq A A YAS

$$
206 \text { bob }
$$

.28 . 2 _ V Л A D I A

## A.DHOQJAMM 马G MATZI』

S coolls VMmizos nobsxadm? eohnm -929 2sb eas r9n9 Deobsfld zolonobo? .esbiay esionius

 (nod tion 55

## 




$$
8 \text { angrog }
$$

vI efte Panegyrico, se não fem confa algũa contrata fe, ou bons cullumes, antes mane os que o lcrem a paz, se amor da Patríase as näo tem impedimento pera f poder ímprimir. Ema S. Domingos de Lisboa 16 . de Iulho 1645.
o meftre Fr. I gnacio Galuão.

VISTA a informação, podefe imprimir efte Panegyrico, \& depoís de imprefio tornara ao Confelho para fe conferírcom o Origi nal, s: fedar lícença pera eorrer e fé ellanăo corre ra Lisboa 1 6. de Iultho de 1641 .

Francifco Cardofo de Torneo. Perodafilua.
Sebafião Cefar de Mene ees.

$\stackrel{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}}$ODESE imprimir Lisbza 22, de lulho de 164 I.
o bifpo de Targa. VE fe poffa imprimit Vifto as licenças do Santo Officio, \& ordinario, \& náo corréra fem tornar a cfta mefa para fe raxarLisboa
a 24 de Iulho de 164 I.

$$
\begin{array}{ll}
\text { IoäoSancbes de Baera. } & \text { Dodrigo de Menefes }
\end{array}
$$

SENHOR
ANTONODE SOVSADE TAVARES SECRETARIOde Sua Mageftadena Embaxadasho míairque juede Olanda. q̆ mais doque pofluo aquife épenha: Agora com furor, ex notio brio, vendo a gloria da patita refaurada com Principe: \& Senhor benigno, \& pio. Minha Mufa das cinzas renouada ofenixidefperta a/cantan tounoreses sdaquelle, que liberta a paria mada. Mas como entre feceoss $\frac{2}{2}$ dembes cobarde viue por feu hultilde effilo frafes vulgares Tem adorno, \& flores
Do noflo claro Tejo ao fertil Nilo näo ve outro Mecenas pera emparo que vôs por feu fagrado, \&2 forte Afilo:
E como nas virtudes foistão claro nas ciencias getral, \& nas doetrinas viuo no engenho, \& nos confelhos raro.
A uôs Senhor com partes tão diuinas
pretende confultar minha Talia
porque as Mufas em mim nảo fáo ladinas

Hus

Huns mallimados verfos, que a perfia furor poecico : leua, \& arrebata mais natural, que docto em poefia, Efcreni em lomior da Patria grata comoem geral por qua foi aplaudida fuagloria que a fama nos relica. De vôs fua humildade conlecida, conceitos rudos faltos de fciencia \& alheios da lentenca efelarecida Vereis, fo melles ba fufficiencia (pondo o Amor diante, que me incita) pera podelos ver fua Excellencia
E fe minh a ventura folicita
fauores voffos, em quem väo confiados: näo duuido deffe Heroe que os admicta
Com vofla authoridade prefentados teräo agrauidade, que lhes falta, \& feräo mais aceitos, \&eftimados. Senifto que vos peço caio em falta por näo haver em mim merecimentos, \& minha perição voa mui alra;
De nobres pcitos, \& altos penfamentos he proprio conceder merces geraes inda que haja em pediraterumentos.
Porem fefeus defenidos forão taes que difcrepem do honefo, que fe deue cm matizar as perfeicoés Reaes:

Semioba Mula Icato featrene mburamer do fol a daraAurora
conhlouva prefumçáo, \& intentoleue,
E Coppofo que todo engenho adora
porfer proprio em fea entendimento,
\& dos filhos, \& verlos fenamora,
Audaz dareis a meu atreumento deuida pera a culpa, que merece pois com pena voou audaz ao vento,
Vcrdade hequ amor he quem padece
eftas paixoens leuado na alegria
de ver quea patria tanto refplandece:
E como della goza a fimpatia
por filhocato, \& natural criança
que fempre com Amor feus filhos cria;
Ha pode fer o leue a efperança
a que feráo aceitos dos Patricios;
iu polto que o meu genio pouce alcança?
Náo fá eftes, Senhor, os facrificios
que obrigado the deno, que os lonuores
em mim redundaó proprios beneficios.
Mas fáo demófraçaó de meus amores,
que emfimfouPorruguez, pofto q́a auléte
gozo do Sol da patria os refplandores.
E. como agora Olanda tem prezente Sangue do fenix raro, \& gloriofo: que illuftre voa em feuclaro Oriente,

Conhecendo por fama o generofo peito de fua inclita nobreza com que a todos abraça táo piadofón,
Os-numeros dedico que a dureza de meve engenho fraco como aborto a luz tirou com forças da fraqueza,
Ea vòs, fenhor como feguro porto amatras bota, por vituer feguro por fer Patricio como eu lou do Porto:
E tendouos eu fo por forte muro eftourde feu aplaufo confiado pois nauegăo com fabio Palinuro;
Bufcar agora exordios de empreftado pera vosgrangear eftes fawores em voffa humanidade he efculado Bafta exhalar a fama deffas flores fragancia das virtudes que vos vifté, pois com ellas comprais no múdo Amores
As Mufas, que a meugenio agora afiltem bem quifera cantar de voffa gloria mas os medos cobardes thes refiftem
Porem fe minha Vrania he mericoria de voffo aplaufo na occafiaó prefente feu merito porà cedo em memoria: Que fendo vos nas letras eminente, nas iciencias geral, dedonde emana fer fabio, humano, docto, \& eloquente

Tera materia amplia, \& foberana pera cantar melhor em doce R hima voffas parces, que a patria Lufitana mais qque perolas, ouro, \& prata eflima.

TI
Fu
eAmsterdain 22. de efbril de 1641. Francifo Gomez Barbofa:

## A fua Excelencia, o Senhor

## TRISTAM DE MENDONC, A

## Furtado, Almirante do Mar, \&Em

 baixador de fua Mageftad.
## D OM IOAM

REY DE PORTVGAL, \&c.
Aos Poderofos Eftados das Prouincias vnídas.


Ris Celeste, embaixadora aue,
Que cö a facra oliua A paz trazeis ao Norte,
Do Rey que à LuSitania coube en forte:
Se a naufragante arca naormenta
Lenbo inchado do jer, que boje refpira
Pronofticais bonança,
Se de amor, * aliança
Sois diuino instrumento
Entre o Batauo, 心Lujo, generofos
Por voffo meo, ambos ventur ofos,
Apatria obrigareis, que vos confagre
Em diamante, * bron々e, eftatua eterna:
Pois izentas vontades
Reduzis em amor, evamizades;
Diuinos bens de quem os Ceos gouerna
O coraçoensvinidos
Que largos tempos forăc diuididos
Fenix renouaräo glorias paffadas
Eosauxilios pre fando
Do lunido Tridente
Cujo imperio, os mando
Parie Neptuno entre ambos igtinlmente,
As Occidentais prayas congrijtando
Ir ao vo ßas amadas;
Enas terras, aonde nafce o dia
Eterno dilatando a Monarchia.

## -A emulagrá ceßando

Cauzada de buit tiraino
Dano e vidente ao Reyno Luficimo,
Em amorredusida
Sera por mar, be terra a força vnidd
Abatendo foberbas Castelhanas,
Com armas, or proezas Lufitanas:
Amor da patria, que em meu peito mora
Em quem jamais entrou efquecimento.
Danatural triança
Minha Mufa que jua gloria adora
Cordas pulfando no debsl inftrumentos.
Os lounores de fperta,
Daquelle que o feu pouto liberta?
Ea vos feu fufituto.
Defuas flores, vos ofreso fruto,
Que yuposto que fio rusticas flores
Säo do vergel da patria, vo meus amores.

## Seruidor, de. V. Excellensia

Francifco Gomeき Barlofas
PANEGYRICO. Có portétos oCeo todo turbado noite efcura, tornado claro dia Em triftezas confufas a alegria, Em deshonra, \& oprobrio a felix gloria Nolethe fepultada ja a mémôria, Em duro efquecimento ofer antigo, As vidas \& as honras em perigo, Sogeitas a táo varias tiranias, Aumentadas por horas, \& por dias;' Sentio, paffou, fofreo, o Lufitano Delpois q̆ foi fogeito ao septroHifpano

De tributos, \& impoftas carregados,
De auexaçoens, \& males laftimados;
De defprezos, \& iniurias offendidos,
De arrogancia, \& foberbas oprimidos? Apatria pobre, as terras affoladas, Fraco o comercio, as rédas defraudadas, ${ }^{1}$ Seruiços largos, curtas recompenfas, Piratas muitos, poucas as defenfas
Reino debil, perdidas as conquiftas; Roubada a prata, \& ouro,a claras viftas
E de tanta miferia, \& tanto aperto, Morta a elperança, \& o remedio incerto A 2

Mas

## PANEGYRICO.

Mas os hèroes iluftres fucceforcs,
De táo remotas gentes domadores, Sangue de Viriatos, \&Sertorios defcubridores de altos promentorios; Aradores dos ca mpos de Neptuno, Cos olhos do pauão da deoza liuo, Cujas proas abrirão felixmence, Tantas portas nas praias do Oriente,
Na Africa, \& na America dezertas,
Por vias \& derrotas tão incertas, Esforços, \& valores, Tem Regundos, Que bâtarão a fenReidar nouos múdos.
Näo podendo lemar jugo tăo duro,
Qmal temendo fabios do futuro
DosCaftelhanos danos ja queixofos,
De fua gloria e ecrnos enueiofos;
De fendefcanfo, \& paz, perturbadores,
Enäo de fuia offenfa vingadores
lamais remedio dando a tanto dano
Que eftrang eiros fizeráo no Oceano,
Tomando terras,conquiltando éprezäs;
Ganhadas comas armas Portuguezas, Leuados do antigo, \& heroico brio, Ia negaö à Phelipe, of fenborio.

## PA NEGYRICO.

## Defabrochando os offendidos peitos,

E os coraçoens, que cinha taó fogeitos, Criados com nobreza, em liberdades,
De vnanimes vontades, Iurảo feu proprio Reỳ, 2 quem cópete O ceptro hereditario, que no Lethe, Tinha ja fepultado a tirania,
Cełtar da Lufitana Monarchia Quarto Dó Ioăo, de foberana gloria,
Nome immortal, eterno de memoria,
Que é quáto o Sol criando for os annos

- Illuftre viuirà entre os humanas.


## Efclarecemdo o Sol, de füa Aurora;

O mar orcuerença, a ierra o adora?
Os feros animays fe offrecé humanos'
Suas vontades rendem os Lufitanos,
Amor, braços, poder, honras, \& vidas.
E as Efpanholas forças ja vencidas,
Morto o tredor dá partia, o mais tirano
Eem ferroso prefidio Caftelhano
Entre as Virgës Veftais pôta é claruura
A Duqueza Mantuana fe affegura: E em breues horas, tudo é fogo ardia; Ceffa atormenta, \& efclatece o dia.

A3

Ta renouăo a honra, e alta gloria, ia do paflado bem erazem memorias,
Ia Porrugal feu fenix refucita,
Que em feu Zenith, dicofamente abita3

1. defterra a roberba, \& tirania,

Daquelle que afpiraua à Monarchia;
As villas, \& as cidades vniformes,
E todas as familias tảo conformes, Ao mando offerecidas,
Que darão comamor almas, \& : vidas:
E os filhos venderaóna tenra idade,
So por que viuz a patria em liberdade.
Amanh ceco o dia nó Ocizontegे are bla?
$Q$ Sol aleget ine no claromoute,
Ocampo fealcatifa re milllores,
As aues alternadas cantảo amores;
0 mar ambar exala,
Q rio murmurando em vozes fala
As Mufas cocaó doces inftrumentós, Nioph ds do Tejo repitem à feus acétos,
E. rudo em fro colmado de alegria, Acompanharáo o venturo fodia;
Que amanhece com noua luz Lisboa,
No quoal feu natural fenhor coroa:

## PANEGYRC'O.

Com taóaltita gloria, \& bem ditino, Comfaitor tam eftranho, \& peregrint, Em quem ofer antigo refucita,

- Quevefua grandeza fe exercita,

A os bronzes duros dz tảo ale hiforia:
Que ecerna, \&immoncal fica a memoria
De obra tảo heroica, e foberana,
Emprendida porgente Luficana,
Cuia fama no Orbe fe dilata,
Aplandida em geral, \& arodos grata
Confeffando que tão fublime cmpreza.
He fo digna da gente Pornigucza.
Vos clarifsimo Rey Domiloäo bémgnoy
Alfitido de efpirio dinmo
Sangue illufte do ceptro Lufitano,
Por cempos vfurpado de hum cirano:
Suceffor daquelle inclito Duarte,
Comquem lupicer ja imperio paré,
Gozo de Portugal, gloria do mando,
Quarto loäo, que näo terà regundo; Ja que o Ceo rezeruou volfa peffoa, Dignifsima do imperio, \& da Coroa, Os oprobrios vinga/ de tantos annos, Conheça Efpantha us fortes Lutivatos
A Conheça

## 8 PANEGYRICO

Conheça effe valorque ja confufo Eftà oCaftelhano, éver que o Lufo De todo vofo imperio, \& fenhoriós Em nome voffo de abater feus brios E peranças concebe:
E com as armas fuas, vereis brcue
A Caftelhana força enfraquecida
E a voffes Reais pees roda rendida;
Sua vam inchaçam acobardada
Por voffo braço inuicto deftroçada;
Que o piadofóCeo, juiz do pleito Com juftica vos julga efte direito.

Ia todo Portugal,Senhor, vos chama,
E por todoo vniuerfo voffa fama,
Ditofa, efelixmente fe dilata.
E ja grandeza canta fe relata,
Au mais eftranho a antipoda remoto;
Onde voffo valor hoje he ja noto.
Ditofo Portagal que tanto alcançap
Pois ja percebe, a vaica efperança
Deffa proeza, que todo oOrbe eftima,
De nouo conquiftar ham nouo clima,
Que ao Lufo năo ferà raro mifterio,
Pois Neptuno obedece a feul imperio,

## PANEGYRICO:

Os natiraes defejáo voflo aumento
Os eftranhos aprouam voffo intéro, Arczáo \& inftiça vos defende, O Orbe todo voffo bem pretende; Auerdade digniffima voschama, A voz voninerfal dilata a fama
De voffa nome claro:
O Principe, o fenhor, o Rey preclato Concebem en feus peitos efperança De eternizar amor, \& a lianca Com Lufitania, poiso Ceo piadofo Lhe deu Senhor, \&: Rey tam generofo.
Mas vos Senhor, que fois vaico herdeiro Mas vos, a quem ló to qua fer primeiro Mas vos, que defendeis a patria amada Que em liberdade poem a voffa efpada A vos fe deuc Co a palma, \& gloria, A vos fe depozita efta memoria. A vos Pornigal fò hoje obedece. Porque vos fò, Senhor, fois qué merece; Cproa, Ceptro, imperio, \& o gouerno Que emvoffa fuccefliam, lera cterno: Que quem deura fen pouo a liberdade Infto Sera que villa a cternidade

Amor, fauor, merces; beneuolencia; Summas milericordias, \& clemencia, Que vzais com voffos fubditos piadofo, Que exercitays na patria poderofo, Abito illuftre, a cam illuftre peito, Obras reais de tam Real fugeito, Moué os bronzes, coraçoens izétos A impetrar do Ceo voffos aumentos, A dezejar as profperas victorias,
A celebrar com gozo voffas glorias,'
A amar de coraçam voffos amigos, E aborrecer comodio os enemigos:

- Lufitano que fe vè auzente

De voffa luz, \& Sol refplandecente
Doful a frio Norte,
Celebrou com aplaufo voffa forte:
Alegroufe cón obem da patria amada;
Efpera ver a gloria dilatada
De feu antigo fer com vos feu Atlante:
E fe em voffas banderas militante
Náo pode affiftir, por fua auzencia, Sell amor aceitay, por afiftencia: Que quando falcao meo para a obra, A vontade, \& amor, credito cobra.

## PANEGYRICO.

Agora concedida gloria tanta
nue todo oVniuerfo a vozes canta,
As lecras eftimando,
Eas armas valerozas premio dando, Húas conquiftarão, novos imperios Outras dilacaräo nos emifpherios
As victorias que os Ceos ja vos conced ê Para o que, marmor, bronze, e iafpe pedé As fubtis penas Cifines Lufitanos Cantando volfos feitos foberanos, Que a efpada milhor corta; fe fe cftima Ea pena lè auantaja, em verfo, ouRhima.

## Pbaldade de Flososfia



Bindioteca cemuas


$$
\begin{aligned}
& 41 \text { O.OD23403W2? } \\
& \text { stosi3 sinolo nBibe2nozazons }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { obasmiflo est31 ? ? } \\
& \text {, \} nab oimmote 2s5072lsvesmmas asid }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 20n9ी } \\
& \text { 3W22r102 } 2075 \text { 5: } 209020213 p 2817
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.42مnazadol 201:9tzolioy obmanazo }
\end{aligned}
$$

shozoll? ab abathest

$$
\begin{aligned}
& \text { Allta) s7atoikh8 }
\end{aligned}
$$



