|  |
| :---: |
| DA IORNA DA, |
| O |
| duas Embaxadas, q̃ S. Magefta e, que Deos guarde,mãdou aos |
|  |
| Dina mar |

ESCRITACOMTODAAVERDA-
de, ${ }^{\circ}$ circunflancias, conforme aos aflentos. queSe foraŏ fazendo.
COM DVAS CARTASPARA EL Rey N.Senhor, \& hũa para a Rainha noffa Senhora.
Anno

EMLISBOA.
Ccm todas as licenças neceßarias
Na Officina de Domingos Lopez Rofa.




Ao os efeitos ficis ncctracicres, \& ver dadeiras teftimunhas das caufas de Deos,\& tão mil agrofos foraó os que feconhecerão na reftituiçāo, \& felicif fima aclamação delRey Dom IOAM o IIII.noffo Senhor, que euidentemëte declaram hauerem fido obrados por a diuina mão. Boa proua fizerão defta verdade, vnidas, \& conformes as vozes de todos os Reynos de Portugal,mas Deos, que defta mufica, \& armo nia da aclamação de S. Mageftade dana os compaffos,aleuantou de modo, que fofe reconhecido, \& acclamado cm todos os Reynos, Refpublicas, \&Eftados de Europa. Do gofto, \& applaufo, com que el Rey Chriftianiffimo recebeo, ounio, \& defpachou aos Embaxadores del Rey noffo Senhor.Da fefta, \& demonftraçoẽs de boa amizade, com que foy recebido, ounido, \& defpachado o Embaxador pe lo Sereniffimo Principe de Orange, \&r os muy altos,\& po derofos Senhores Eftados das Prouincias liures vnidas. Dáceitação, real recebimento, ${ }^{2}$ ceremonias, com que foraó recebidos,\& ouuidos por el Rey de Inglaterra os dous Embaxadores de S.Mageftade, que com igual defpa cho fe efperaõ,fe tem vifte as certezas notorias; \& da correfpondencia,com que Catalunha gratificou a S.Magefta de o auff, que lhe mandou por feu Embaxador, foy boa teftemunha outro, que logo foy mandado a efte Reyno. Todos eftes Principes reconheciaõ, \& tinhaõ refpeitado femprea juftiça de S.Mageftade, \&xaff era de efperar que eftimaffem, \& feftejaffem fua reftetuição, como vizinhos, \& como quem tinha á vifta as muytas tyrannias de Caftel la; mas o fauor diuino adiantou tanto efta fua obra, q́ quiz que a confiffaõ della fe fizeffe ainda nas mais diftantes Re gioc̃s, no mais remoro Clyma de Europa, de modo queo
mefmo polo frio fe mofrafse abrazado emamor de S.Mageftade : \& entre as eftellas de fuas guardas o puzefse o Norte.Affi fe moftrou nos effeitos, \& fuccefsos das duas Embaxadas, que el Rey D. IoamN . Senhor mandou aos Reynos de Suecia, \& Dinamarca, ordenando por miniftros dellas, Embaxador Francifco de Soufa Coutinho do feur. Concelho de Eftado,antigo, difcreto, \& confidentiffimo criado de S. Mageftade : \& Secretario das Embaixadas o Doutor Antonie Moniz de Carualho, Dezembargador da Relaçamdo Porto,\& os effeitos não efperados, mas fuccedidos \& ${ }_{2}$ Gouernador por a bondade diuina fam os Reguintes

## DOS SVCCESSOS DA EMBAXADA DK Dinamarca.

PArtira o Embaxador da enfeada de Sancta Catherie na defta Cidade de Lisboa aos dozoito dias do mes. de Março emhũa nao que eftana nefte porto, com hum Almirante del Rey de Dinamarca. Tene hum vento frefco, que ao depois creceo em tormenta, mas como era de viagem a meteo a dez legoas a dentro pelo Canal de Inglaterra, eujas terras $\begin{gathered}\text { rioón comas de França em vefpe- }\end{gathered}$ ra de Pafchoa. Paffarão á vifta de Dunquerque, terra da Coroa de Caftella, \&t nảo viram mais, que hüa fragata pyrata d'aquelle porto, que feguindo pouco efpaço den em outra volta, \& fe recolheo: \& continuando a derrota, em noue de Abril fe defcobrio a primeiraterra de Dinamarca chamada Sutlandia. Aos onze do me fmo mes chegaraö á boca da Zonte, \&z deram ferro nella jubto aoCaftello de Cronemborg, que he o mayor prefidio, \& forca de Dinamarea, da qual em repofta de outras tres, faluaraõ a nao, ca que vinha o Embaxador com tres peças de bronze có balas.
$12-$
balar. Soubeffe que el Rcy eftinemahinodiade antes, os não eftaua diftante o lugar, aonde logo the foran auifos, aos doze de Abril deram outra vez à vela pera chegarem ao porto de Coopenhauem Corte, em que affifte el Rey de Dinamarca, diftante cinco le goas do Zonte, onde fendo chegados, fahio a terra o Secretario da Embaxada pera fazer a el Rey fabedor de que lhe vinhaEmbaxador de S. Mageftade de Portugal, \& pedirlhe licença para entrar. Bufcou ao Vicerey, ou pelo feu nome Eftaltador, qde hea cafado com hưa filha natural del Rey, \& era forçofo falar the primeiro pelo eftyllo daquelle Reyno, 8 : dandolhe o auifo de S.Mageftade, o tecebeo com muitas cortefias, \& na lingoa Hefpanhola, que falaua bem, fe admirou do valor, \& nouidades do cafo, näo the foffer efcondido o direito, \& a Real cafa de S.Mageftade, por noticias, que tinha, \&z auer vifto a aruore da Cafa de Bragança, mas parecendollae defficel, pelos poderes, que imaginaua ter el Rey de Caftella. Refpondeolbc o Secretario da Embaxada com a verdadeira relaçam de tudo, deixandoo admirado dos ma, rauilhofos fucceffos da acclamação de fua Mageftad e, \&t elle the diffe, que falaria a elRey de Dinamarca, que neffe dia veyo, \& o namio iria a repofta, \&r acompanhou 20 Sacretario da Embaxada atè o deixat na rua, \&xmetido cm o feu coche, como fez as mais vezes, que lhe foy falar. Niz manham feguinte treze de Abril veyo a bordo da nao o Almirante della com ordem de el Rey para que chegaffe mais perto de terra, onde podeffem melhor defembarcar, \& feita efta deligencia, chegou hum vergantim del Rey de Dinamarca de oito remos por banda, cerrada a popa, com gradas, \&o dentro almofadas riquas, "E delle fahiram, \& fobitam ao nauio o General, \& Capitam da Fortaleza de Cooppenhauem, que he como Alcaide mòr, \&r tres fidagos principaes cuftofamente veftidos, ix dando a mão
ao Embaxador, the differam, que da parte delRey de Dina marca feu fenhor o vinham bufcar, fe quizeffe defembarcar, para que a companhaffem a fua Excellencia com ellles deceo o Embaxador ao fugar fuperior, que the eftawa ordenado, com o Secretario da Embaxada, \& mais conpanhia, foraö defembarcar a hũa parte, aonde eftaua efpesando a maior nobreza da Corte, officiaes da cafa Real, \& muito pouo junte, \& offereceram ao Embaxador o coche del Rey, em o qual entrou como Secretario da Embaxada, \& com Dom Gafpar feu cunhado. E vindo caminhando aduertio que os officiaes, Capitaés, \& Fidalgos da Cor te hiäo defcubertos, 8 a pè acompanhando o coche, \& lhe mandou dizer; que nam quizeffem hir affi, ou fe apearia, a que refponde ram; que era ordem del Rey noffo Senhor, \& affi continuaraó, \& por todas as ruas, por onde paffou, eftauão, de hūa, \& de outra parte, guarniçoẽs de bandeiras \& infanteria até a cafa, aonde ficou, \& aonde a companhã doo atè á fala, o deixaraõ, dandolhe a mão todos os officiaes da Corte.

A cafa eftaua paramentada com hum docel na primeirafala, \& tres bufetes com panos de tela, \& cadeiras da mefima, \&no fuperior hũa almofada bordada de ouro, com - nome, \&x armas del Rey de Dinamarca, \& hum aparador para as iguarias. A cafa de dentro com outro docel, se bufete cuberto de tela, \& fobre elle doces, \& vinho,em va fos grandes de prata, \& duas camas, hũa de brocado vermelho, \& outra de tela com alamares de ouro. Para as cafas debaixo vieram hum copeiro, \& outros officiaes para winho, \&f cerueja, \& fete peffoas para o feruiço da cozinha,

Para todos os criados, qne vinhaõ na companhia, fe de ram cames, \& todo o neceffario, \& nos tres dias feguintes; em haiza das logeas das cafas, fe fez publica a cerueja, \& vinho
nho para todos os da Cidade, que quizefrom vir a beter, por ferta do Embaxador, a gue acudio muito pono. Con tinuoufe em o feruiço da mefa principal com dezafeis pra tos deiguarias a cada comer, \& dez pratos de doces, \&\% os criados acrefcentados, \&t pages, \& aos lacayos, có muy, ta largueza, \& liberdade de todo o vinho, \& cerueja, que pediam, \& ordem nas cozinhas para todo o tempo $\boldsymbol{c}_{2}$ em q́ quizeffem algũa coufa dellas,guardando em hum tanque das cafas os peixes, que traziam viuos, a effeito de ficarem mais frefcos. E mandou elRey; que vieffe affiftir á mefa por Trinchante hum fidalgo principal chamado Chriftiano Bielque filho do Cancellario mor de Noruega, que falaua Latim, \& ao principio fenão queria afentar, nem co brir:á porta puzeraĩ dous foldados de guarda, que eftiue rão algũs dias, \& hum Cocheiro de elRey para todas as ve zes, que quizeffem coche, \& defte modo fe foy continuars do o tratamento, leuantandofe hum Altar na camara, aone. de todos os dias fe dizia mifsa.

- Foy o Secretario da Embaxada a tratar com o Vicerey da audiencia,pedindoa pelo Embaxado $r$, \&lhe refpondeo $o_{2}$ que auia dilaçaö, por algũs negocios importantes, que fe expediam, \&r por fe efperar pelo Cancellario, \& algūs con Lelheiros, que eftauão aufentes, \& conftando ao depois fe. rem chegados, fe continuaram mais as diligencias, fem que el Rey podeffe refoluerfe no que faria, fabendofe fer toda a duuida por refpeitos, \& dependencias do Emperador, \& por efperarem que vieffe de Madrid o Embaxador, que lí tinha, ou auifo feu, \& por parecer que não comunha mof--rar em tanta efperança, \& dilaçaõ tanta dependencia, foy - Secretario da Embaxada a dizer vltimamente ao Vicerey que o Embaxador tinha outros negocios de S. Mage. atade, a que acudir, \& que affi pedia fe the deffe audiencia, - u licença para fair da Corte, ao que elle refp ondeo com
defculpas, ${ }^{2} \mathrm{x}$ unfias dos apertos, m que eftaun el Rey de Dinamarca.

Aos tres do mes de Mayo vieram dous Secretarios del Rey a dizer ao Embaxador cm hũa larga oração Latina: que vitoo querer partir, \&elle nāo eftar com fua refulluçã̃ em eftado para ounir,\& refponder,como conuinha, \& defejaua, confideraffe fe auia meyo algum, onde no entretan to moftrafse fua vontade, \&q que da'quelle Reyno offerecia tudo o qua quizeffem, \& foffe neceffario para o de Por zugal. Eque fe fua E xcellencia quizeffe falara algum de feus Miniftros, o eftimaria muito, 8 e muito mais que elle quizefle hir alegraffe alguns dias, ¿z ver o feu Catello de $\pm$ Iredresborg, com outros offerecimentos, a que refpondeo - Embaxador pelo Secretario da Embaxada:que o ponto de audiencia era indiuifiuel ounir, ou não ounir, \&\& que af fi não podia confiderar meyo algum nelle, nem mais que renderthe as graças pelo bom tratamento, que the auia fey to:\& que vifto no entretanto não vir el Rey de Dinamart ca a tratador comelRey feu fenhor, lhe ficauaō todas aquellas honras muy grandes, pois elle as recebia,como par ticular; \&r que os negocios, que tinha, he nãe dauão tempo para dererfe, nem tinha outros, que communicar a feus Miniftros, \&\& pedia licença para partirfe, \& falando ao depois hum dos Secretarios em modo de conuerfaçaô com bum argumento por el Rey de Caftella fobre o direito da reptefentação de S.Mageftade, lhe deu a repoftao Secre. tario daEmbaxada:dizendolhe mais que fe fora dos actos \& razão da Embaxada, ouveffe algum letrado dos melhores del Rey de Dinamarca, que foffe curiofo de difputar os pontos de direito de S.Mageftade de Portugal contra el Rey de Catella, \&\& quizeffe conferilos, \& difputalos, elle fe obrigaria, \&8 oferecia a moftrarlhos com a juftiça de S.Mage eftade muy cuidentemente.Ao que logo deraõ $\digamma_{2}$ tisfaçös
tisfaçoc̃s, dizendoo, que não auia quem encontraffe a juftiça \& direito de S.Mageftade, nem lhe puzeffe durida: \& o mef mo mandou elRey ao depcis dizer por elles, os quaes torna rāo ao dia feguinte, dizendo que elRey daua a licença,que - Embaxador pedia, oferecendolhe de nouo para o Reyno de Portugal tudo o que quizeffe de feus Reynos, \& que so queria o auizalse para onde partia, a efeito de fe he preparar embarcação, sx tudo o que foffe necellario, 20 que fe the refpondeo com agradecimento, \& cortezia, \& que o Reyro de Portugal eftava tam fortalecido, que não ania coula que de prezente the foffe neceffaria, si que fenão partiria femauizar a S.Mageftade para onde, parecendo mão fer cổ neniente fazer ahi negociação, não auendo audiencia, nem tratados.

No dia feguinte chegon a cala do Embaxadoro Almitão te, que olenca defte Reyno dizendo: que el Rey fen Sethor o mandaua que vieffe logo entregar os dous mil cruzados, que auna recebido em Lisboa por fua paffage, fendo at nao da Coroa, \& trazendothe Embaxador \& quen auia de mandar prender, fenäo deixafe entregue o dinheiro. * não querendo o Embaxador recebelo dizendo; que não fe netia nas pagas̀, que os miniftos del Rey fen fenhor auiaé feyro; \& quea nao hia por via mercantil nĩo baftou iffo pa ra que o não deixaffe em mîo de hum hofpede da cafa, don de toy forcofo recolhelo, mas fendo a depois chamadoso mefmo Almirante, Tenente, \&officiaes da nao, por aueré dado feus agafalhos, mandou o Embaxador defpender com elles quantia do dito dinheiro.

Foy o Secretario falar to Vicerey, \&defpedirfe delle, \& ahi paffou muito tempo,em que o Vicerey claramente, \& fem diffrmulação, the moftrou como el Rey de Dinamarca eftaua fem poder deliberarfe no tempo prefente para onuir, \&refponder á Embaxada, fendo a princigal caud o
 hoftidades que thes ayia feito fem caufa, \& os enganos, de que rfa, et que vindo elRey de Dinamarca com S. Mageftade a qualquer tratado tomaria effa leue ocafiáo para Hhe faltar as promeffas, \&\&pretençoēs que no Imperio tinha, fobre as quaes eftá hoje nelle por Enibaxador o mefino Vi cerey em Ratisbona. A outra caufa erao terem neffe mefno tempo hum EmbaxadorExtriordinatio, \& outro Refidente em Madrid, \& não faberem o que auião tratado enh Caftella, nem os terem recolhidos, mas que elRey oferecia para Portugal tudo o que foffio neceffario de feus Reynos.

No dia feguinte véfpera da Afcenfaó derão recado ao Embaxador:que vinha a vifitalo oVicerey, \& fendo chega do, depois de muitas cortefias, falandolhe fempre por Excel lencia: \& tratandolhe em os negecios, deu inda mais largamente todas as rezões, que auia dito ao Secretario da Embaxada, \& pedio ao Embaxador da parte del Rey de Dinamarca, \& da fua,quizeffe hir ver o Caftello de Fredesborg. que era cafaderecreaçãos\& que ahi queria el Rey hir a Tello para que não dicefle S.Mageftade de Portugal, que não vira o feu Embaxador.
veyo o Vicerey em dia da Afcenfaõ bufcar ao Embaya Hor a fura cafaso qual leuou configo a carta de crença por Se a cafo the quizeffe elRey dar là audićcia, como cuidous, Por the dizer oVicerey:que osReys não dizião tudo a feuls miniftrosiforaō cinco legoas,enque fempre fe forão abrin *do portas por todo o caminho, que era hưa tapada delR eyp, ema qual feraó vendo caça de veados, ac corços, com licen - © para que podeffe o Embaxador fazer tiros, fe quizeffe. E chegados ao Caftello de Fredesborg, forão recebidos por Fidalgos dos principaes da Corte, \& entrando na cafa, que -he hum dos mais infignes, \& cuftofos edificios, que tem as - partes do Notre, affi pelas muitas pyramides de alabaftro,
marmor, \& jafpe, 8 nuitos deptata, st molduras rigumi mas, \& huacama de campo, tapçarias, \& laminas, \&oatmazem, alfagas, se jaezes de ratallo, com muitas pedras pre ciofas nelles; so donotauel grandeza. Eftanda o Embaxddor vendo alguns the veyo dizero Vicerey; que elRey ue Dinamarca chegamzo Caftelio, \& o gueria rer, scaff foy forçofo hirande el Rey oefperaua, que erdemhumgran de Salam. E tanto que Embaxador chegousandouparael Le tres pafsos adiante, \&r fazendolhe hưa mefura the dev; \& apertot a mite com particular demonAração. Diffeloge cm fun lingontio Vicerey o que auia de dizer a Embaxador, que em querer vello, \& recebello, \& que o näooutir a embaxada era pelas rezoens, que auia mandado dizer, mas que para o Reynode Portugal oferecia tudo, se para elle Embaxador: ogue quizeffe.Refpondeo o Embaxador: que पñ̃o ouvindoclRcy a Embaxada winha a tomar por fuas sò mente todas aquellas honras, que para elle eraó mui grandes, \& sò dignas do refpeito de fen Rey, masque as recebia xomo particulir, para que ficaffeliure a fuamageftade fen Senhor o procedimento, queem todo o cafo the parecefe ter conforme a razaō de feu real fatado, $\frac{3}{3}$

A ntes que fe defpediffe o Embaixador, o conuidou logo wel Rey de Dinamarea para jantav com elle ona mef ma Sala, - onde já eftanão preparadas as mefas. Schtoufe el Rey na ca beceira, so á fua inão difelta junto a elle fo poz a cadeifa, sempue feaffentouo zemboxador, \&e näoreavadaquella pratte outia pefionalgũafentada. A mấ efquerda junto a el Rey em outracatela, feaftitou o Secretario da Emba*ada, ce lögoemoutfa tuto atle D. Gafpar Cuhtado do Binbaxador, ao qual fe feguipão pela mefna parte o Conde
 Hoje efta por Erabixador emmofeouia, 8 o Vieerey, $\& 0$ Secretatió de EAtadosertiaõar mefa têdosos Fidatgos da wary ade.

Bz
Cafo
cafa, que ahi fe acharão, \& outros affitiam a pè,entre os quaes ef auta bum filho natuma del Rey Capitaó, \& Goner nador do Caftello de Oronemborg. Eftauão os muficos da Capella del Rey com muitos inftrumentos cantando cancoẽs Italianas. Brindou el Rey no Embaxador á faude de S.Mageftade, \& ao depois perguntou que filhos tinha fua Mageftade, \& que annos? Forañ as mefas feruidas de muitas iguarias, \& grandeza, \& levantadas ellas fe quiz defpediro Embaxador, \& el ey fe pozemo mefmo lugar, em q́ o recebeo, \& the fez as mefmas cortefias, que á entrada, \& The deve mão, \& depcis ao Secretario da Embaxada, wa Cunifado doEmbaxador. Foi oVicerey mottrarthe aCapella, \& o armazem, \& o mais,que faltaua que ver, da cafa, \& no mefmo dia fe partirão para a Corte, aonde chegaram, entendendofe, que o meio que el Rey de Dinamarca defejoui,foy moftrar atè ofim com fua prefença, que cm tudo recebera ombaxador de S.Mageftade, como RealiEmba xador feu, fem falta de cotezia, ou eeremonia algúa;á q́a. fi nā́ faltatian vontade de o ounir, mas que ná̃ podia mais pelos apertos, em que neffe te mpoo tinha pofto fua rezão de eftado, a refpeito do Emperador, \& do Embaxador, que tinha ent Caftella, como fica referido; \& hum dos dias antes da pateda do nembaxador, fe lhe fez hũa caçad. de lebres ácompanhandoonnitos Fidalgos da Corte; \& achandofe nêtu Conde Valdemato.

Foyo Secretario da Embaxada dizer ao Vicerey; como queria o Embaxador pattiffest declararlhe como hia por Embaxador ao Reynode Suecia, a que refpondeo cô mua ta cortefia, \& mandou apreftar toda a carruage necelsaria, \& veyo def pedirfe do Embaxador, mandandothe da fua pat te,como de amigo, hũa riquiffima efcopeta guarnecrda to da de madre perola, \&r duas piftolas, que o Embaxador a0 depois gratuicou con quantidade de doces, \&s cheiros de

Portugal.
Aos dezanoue de Mayo pantio embaxador. \& toda a companhia para Elfenor, ondechamão o Zonte, \&f foy até ahi acompanhandoo o filho do Cancellario da Noruega, q́ the tinha aflitido. Paffaraõ do Zõte áoutra banda em hum vergantim delRey com officiaes do Caftello de Cronemborg, do qual, \& do outro, que fica da outra parte, fizerans faluas Reaes de a tres peças com bala; \& do mefmo modo em as mais Fortalezas, que oune no caminho ate a Cidade de Alfadio, aonde veyoo Gouernador vifitav o Embaxador, auizados todos por cartas delRey de Dinamarca, poi cuja ordem foram fempre diante dous A pofentadores;hum delles a que eftineffem preuenidas as poufadas, que pella maior parte faõ de feus Clerigos, a que chamão Paftores; \&t outro para ter preftes os carros, \& cauallos neceffarios. \& af fis fonio feruindo com muita diligencia arè deixarem oEm baxador rees legoas dentro dos confins de Snecia. E para remate dos bons defejos,que moftrouel Rey de Di mamarca, fe achou que quando de Suecia partiram para ef te Reyno as naos para trazer o Embaxador, \& o focorro de armas, fendo chegadas ao Zonte, \& fendo ahi eftyllo vizitarem, \& faberem o que leuaõ todas as que paffam, hauia ordem del Rey para gue nãopergantaffem, nem vifitaffem as naos, que trouxefrem qualgucr coufa do Embaxador de Portugal, \& afi fe não fez nellas diligencia algũa. De que wdo fe collige:que nem os empenhos, \& dependencias, á com os inimigos de S.Mageftade tinha el Rey de Dinamar ca,baftaram para que elle naã concorrefle com taes demõ ftraçoẽs em a felice aclamação de $S$. Magetade, \& quam falfas foraō quaefquer outras informaçoẽs, que oune no pouo de feu procedimento.

ASfiftia em o Reyno de Dinamaroa, por Refidenté do de Suecia,hua petfon principal delle, ao qual dee clatou Efácifeo de SoufaCoutitio, como era Enda zador de S.Mageftade à Sercnilima Ramba de Suecia, zed affio auizaffe, \& ouueffe a licença Eferetroelle logo, \& te ue por repofta o muito gofto, com eque efperata em aquelle Reyno a vinda do Embaxador, queceftimata nurito. E auida efta licença, fe lhenão matou outro auizo logo mars particular, para que nào parecefle que queriam obrigar a Raynha a defpezas, \& recebimentos por futas Cidades no caminho. Mas fendo chegado o Endoxador á primeira, que fe chama Ienicopia em a Prouincia de Efmolandia, the efto uajá preparada hûa grandiofa cafa, aondè auia ordem da Rainha de Suecia;para qute fe the fizeffe todo ogafto, \& tod a a companhidem tudo o que pediflem,como fe fex.N\$ Ita Cidade veyo b Goxernador della, a que chamão Prefecto da Fortaleza, vizitar o Embaxador, contidandoo, $\& 220$ Secretario da Embaxada, a hirem cear eom elle, aonde fer hủa grandio fa tiofpedage, teal depois trouxe cófigo a hum Fidalgo, que diffe eftar de camihho para a Corte, \& que afo f hiria como énbaxador para acompanhar, \& dar roticia dos lugares, 2 das jomadas. Fahtia Latim, \&o feu now me era lacobo;er ao depois fe foube, que por ordem da Raynha eftana emaquella Cldade ef erando, como particular, \& como a cafo, a effeito de fenão moftrărem fabedo. res até épecial auizo do Embaxador. Deßa paffatão ás Cidades de Lincopia, \& Norcopia, em a gratade Pfouincià de Of́rogottia, \& dellas á Cidade de Nicopia, em a Prouincia de Sudermanlandia, tớride tomou poitas o Secretario
dafemberata Re foy daparte le S.Magertadéa pedita Rat nhathe defe licenca para entrar cm Tha Conte o Lmbaxador, 0 gual hrouef perando a repofta doze legoas diftantes de Efocholma a onde fendo chegado o Secretario, \& pedindo licenca ao gram Cancellario dóseynó para hir a fa lathe, omadou bufar em of fache por hum Fidalgo. que o vieffeacompanhando, \& the fermuitas demonftricoues de cortezias, falandolhe empe, \& defcuberto fempre, que faõ as maiores que fazé por feu eftyllo antigo deCor- $_{\text {- }}$ te, como tambem fezno Embaxador vindo tambem atraz quando acompanhäo, \& perguntandono Secretario muitas, \& particulares coufas fe fatisfez de tudo comgofo, \& refpondeo que falaria logo á Rainha fua Senhora, \& o auizaria, \&r no mefmo dia veyo o Secretario da Raynha a trazer a repofta, que continba as bem vindas, \& gofto, com $q$ q era efperado o Embaxador, \& que sò lhe pedia dilataffe hü dia fua chegada para o mandar receber, como aEmbaxador de taõ poderofo, \& amigo Rey, \& voltandoo Secretario da Embaxada com efta repofta, veio o Embaxador entretēdo as jornadas atè paffar o dia, q́ fe pedio de dilaçaô, \& a ef tar tres legoas da Corte; donde vierão ao caminho dous co ches, por fe a cafo o do Embaxador vieffe maltratado, ou as cauallos cancados; si affi foy caminhando atè chegar guafi mea legoa de Efthocolmia.

Chegando ahi a hum fitio conhecido, aonde manda aRa yuha elperar todos os Embaxadores de Reys, eftanão já ef perando nelle muitns coches, \& muitos caualleiros da mayor, \& da melhor parte da nobreza de Suecia veftidos de fefta em gineres ricamente adornados, \& muita gente de acompanhamento com ramos nas mãos, \&finaes de alegria, \& no meyo o coche da Raynha, do qual fe apeou logo hừ Senador do Reyno, \&\% o Mordomo Mòr de Palacio, \& vin dofe para o Embaxador que tambem fe auia apeado, the
fez o senador hüa larga, \&e cloguente oraço eñilatim fo. bre fua boa vinda, \& bons fuleceffos del Rey noffo Senhor \& como para fer orecebimento, como a Embaxador feu, lhe mandaua a Raynha offerecer ofeu coche, para que en *traffé nelle. Refpondeolleeo Embaxador pelo Secretario da Embaxada em outra oracão Latina de agradecimentos, \& fe meteo em ocache, \& foraũ nas eftribeiras delle os do zus Fidalgos,que vietaõ,s: o Secretario da Embaxada, \& hum cuinhado do Embaxador, \&: em outros coches os crian dos, $\&$ \& peffoas da companhia com o PadreConfeffor daEm: baxada.Com efte acompanhamento, que foy cuftofiffimo: pela muita cauallaria, que hia diante com o Eftribeiromor da Raynhia, \& os coches, ${ }^{\text {er m mito }}$ pote junto, entraraō peia Cidade, onde em tedas as patres fe moftraua a alegria, \& gofto, com que era fetcjadu o Embixador de S. Magenaw đe de Portugal, \&x chegando ás cafas, que eftauzé apayelhws das chegatao todos acompanhandoo ate à fala, onde feat nia de recoller o Embaxador, \& feyta outra oraçao, 88 con दczin, odeixaraó,

Eftaũo as caflas concettedas no modo feguinte. A primeira, em que ficou o E nbaxador com hum docel de brocado verme tho borda do de curo, \&t hüa cama do mefino modo, sh hinhbufete comprido cuberto com hum pane do mefmo. Para o Secretario da Embaxada hũa camara perto armada toda de tella verde, cama, \& bufete, \& hum docel da me fina tella: Para o Reuerendo Padre Frey Ioaó da Cõ ceição Reliģiofo Francifcano, \&\& Confeffor da Embaxada outra cafa, onde eftaua $j$ á em parte aconmodada hu:m docel de veludo com franjas de ouro, debaixo do qual fe leuantou altar, \& fe diffe tedos os dias miffa. Os criados tiveraö feus apofentos em cafas particulares föra, com muy bom tratamento.
Para as mefas eftaua por fima da cafí do Embaxador ou tramy
tra muita efpaçofa com hum docel, \& bufetes cuberto de tela para a mefa principal, \& humaparador junto para as iguarias, \&x abaixo duas mefas poftas; hūz á mão direita, \&e outra á efguerda. Veyo a feruir de Mayordomo hum Eidalgo principal chamado Apelio Turfon, a cuja ordem todos os mais ferniaó,\&outro para dar o vinho, \& cerueja ao Embaxador prouando primeiro com a ceremonia viada entre elles, \& outro para Trinchante, \& outros para agoz às mios, \&x os mais para affiftirem, \&tomarem os pratos aos pagēs,ficauão feruindo, \& todos nobres. Foi feruida a mefa fempre com trinta pratos de iguarias, \& defoito de doces,Sentanafe ámefa o Embaxador na cadeira do docel, \&r á mão direita o Secretario da Embaxada, \& o Padre Confeffor, \&r á efquerda o cunhado do Embaxador, \& o que feruia de Mayordomo daRaynha, a fora dias folemnes, em que vieram Senadores, \& outros principaes da Corte a comercom o Embaxador, \& depois de pofta, \& trincha da a primeira ignaria, \& oferecido o primeird prato: hiaõ para a mefa da mão direita os criados acrefcentados do Em baxador com os da Raynha; \&\& parala da māo efquerda os pagés: \& os lacayos em hūa cafa fora, tudo com muita gran deza, \& gafto,fem faltar coufa algũa, \& já com aduertenciados dias que auia de peixe pela Igrefa Catholica para a razão das iguarias delle.

Veyo o Baraõ de Rorthe Refdente de França vifitar ao Embaxador, \& ja fe the auia mandado oferecer ao caminho por hum feu Secretario moftrảdo fempre grande defejo da boa correfpondencia, em que continuou com oEm baxador, \& Secretario da Embaixada, fendo muy folicito de que em tudo fe adiantaffe o feruiço de fua Mageftade de Portugal com muyta confidencia.

Em tres portas, que auia para os apofentos do Embaxador eftiveraõ sēpre de noite, \&̀ dia dous foldados de guar
da em cida hina.E logo no fegmdo dia mandon a Raynha de Suecia meftrar á méfaco Embaxador dous retratos: hã delRey noffo Senhor: \& outro da Raynha nolfa Senhora, com algũa femolhança, inda gue naõ perfeita.

Pediofe audiencia da parte do Embaxador, \& moftrada a copia da carta credencial ttaduzida em Latim para a en. tenderem, vieram em dez de Iunho os mefmos fidalgos, 9 foram ao caminho, \&e feita fua oraçaó da patte da Raynha differam como vinhaó bufcar ao Embaxador para a audié cia publica, \&t no coche da Raynha foraó ao Paço, onde en trou com muito a companhamento dia nobreza, \&x pouo. 8 chegado à cafa,onde fe ania de dar a Embaxada, cttaua jà nella a pè debaixo le hum docel, \&\& juntos a ella de hũa, \& outra parte os feus finco Tutores, \& Adminiftradores do Reyno;\& da parte direita junto á parede as tres Princefas primas da Raynha fillias do Conde Palatino, \& todas de eftremada fermofura, 's mais abaixo as Damas, \& Donas do feruiço da Raynha; hĩas, \& outras veftidas á Fräcefa. He a Raynha de Suecia de quinze annos de idade, mas nelles viua réprefentafão da galhardia de feu pay o grande Rey Guftano Adolfo. Chegado Embaxador, oveyo bufcar tres paflos adrante, \&azendo hua mefura the dea abeijar a mã, se herdifeom Latim, que fe cobrife Foi a citan baxada em lingoa Latina, fazendothe nella o Embaxador hûa difcreta, \&elegante oraçaó,em gue recopiloúas forças seraes de fua Embaxada. Da parte daRay uha the refpondeo o Cancellario do Reyno fefumindo a repofta a tude com doutiffimas, \& graties razoé, acabando em defejos de que triumphaffe, \&fe acrefcentaffe fempre oReal eftado de fua Magetade de Portugal aceitandoa irmandade, \& paz com muito agradecimento.

Foio Embaxador leuado a cafa como mesmo acompanhamento ${ }_{2} \&$ no dia feguinte teue outra audiencia parti-
cular diante dos mefmos Tutores da Rayaha, \& Adminiftradores do Reyno, onde montrando elles ter curioliciade de fäberem osprincipios, \&r motiuos, que oune da acclama çaó de fua Mageftade, o secretario da Embaxada thos repe tio logo todos em hũa ornçamLatina, com o que pertencia ao direito de fua Mageftade, moitrando elles particular go fto do que ounião, \& admiraçáo das tyrannias de Caftella, \& thes ficou em Latim toda Embaxada, \& intentos principaes por capitulos.

- A os quinze dias do mefno mes de Iunho pedio o Em. baxador de S.Mageftade outra audiencia publica de parte da Raynha noffa Senhora para entregar a fua carta; sin do com as mefmas continencias deu efta embaxada de cor tefia tambem em Latim, com muy elegantes palauras, \& muitos oferecimentos,em que aRaynha moftrou muy par ticular gofto, \& eftimaçam, \& fe refpondeo por ella com muitas demonftraçoens, \& offerecimentos de cortezia.

Deufe logo principio aos tratados dos negocios, que dutaram muito tempo, \& pela Raynhauforão deputados nelles o gram Cancellario, que he him de feus Tutores, $\&$ Ad miniftradores do Reyno, \& dous Senádores delle. Ouue al gũas conferencias de todos elles com o Embaxador, aflifindo sò de parte a parte os Sectetatiost \&z outras muitas particulares, que foy ter o Secretario da Embaxada com o Cancellario fobre graues materias, \&odifficuldades de direito, \& politica, tratandole os pontos com toda amiudeza \& cautela, \&r duuidandofe ainda as mais piquenas circunftancias para a igualdade, tanto que de parte a parte fe fir zeram finco inftrumentos ma lingoa Latina, primeiro que fe effectuaffe o vltimo, o qual fe concluhio em quinze de Agofto, \& a mayor felicidade, que oune para os negocios defta embaxada,foi não fer neceffario, nem poder embrurHallos algum interprete, \& fer sò o interprete o Secretario.

Como litimo inftumento affinado já pelos Deputados veyo o Sectetatio da Clancellaric, \&o Mordomo Mòr da Rayihajeda parte dá qual, fazendo hũa larga oração de parabensahum, \&outro Reyno, o entregou affinado, 8 deu outro, para que o Embaxador o affinaffe, \& thes ficaffela, sedeu as refpoftas, \& cartas da Raynha para el Rey noffo Senhor, \& a Raynha noffa Senhota, \&\% as capitulaçoens fecretas de muita importancia. E mia mandado jóno Sectetatio da Embíxada hüa carta, que fe the de u diante do Embaxador, em que recommendaua fua Mageftade mutoo zelo, \& confidencia, \&partes, que nelle achara parafea Real feruice.

Entregues tedos os papeis, propondo defculpas do eftado das guerras, se dizendo que era para memoria, dex - Mordomo Mòr da parte da Raynha fua Senhora ao Ena baxador hũacadea de ourode dez voltas, \& hũal riqua joya de diamantes, \&ao Sectetario da Embaxada outra cadea de finco rooltas \& \&routra joynale diamantes, st ems ambas oretvato da Rayphab Detrao Cunhado do Emm baxador hû̃cooden deitresivoltas, \&t hũa medatha de ous ro, \& a hum criado do Embaxador, por fernir de fex Mordoro, पий yinla indofe manbixator a defpidir, \&r dar graças da tudo, \& dà daniço st pazes a \& foy pltimamente refa pendido do mefmo modo, com grande fatisfação, \& mina fitas da vontade gue fempre conheceram todosos da Embaxada enfaquetrareyno, onde paratencarecimena to da grande eftimacam? quefe fez dos Miniftros de fua Magetade, nino he para efgoecer a honra, que fes a Raynhade Sueciano Secretario da Embaxada dia da fefta de Sam Ioam Baptifta, eftando elle a pè, sa defeubetoneptre os dian Conte patanowen conte
que foy mandathe que fe fentaffe á mefrig onde el1 eftaua com fuas primas, frist o Conde fea Tutor, Er efcuzandofe ao primeiro recado, the foy forcofo obedecer ao fegundo , st tonfando hum pigueno copo, The brindou a Raynha á faude de feu, bom irmam o Sereniflimo Rey de portugal, \& the fez outras honras, dizendo ao conde the perguatalfe algũas coufas particulares do Reyno.

Depois de todas as capitulaçoens entregues, fe deu preffa a fe apreftarem logo tres naos de guerta tiradas da armada da Rayuha, \& feyto hum Gea nerat dellas, que he Almirante no Reyno de Suecia, as carregaram do focorro de armas, que veyo a fua Mageftade com quarenta peças de bronze mutas de a vinte, \& quatro liuras abala, nil corpos de armas, que sò fe the tomaram anendo offerecido fete mil, por rat zoens, que ouue, mil piftolas com fuas botfas quatro mit mofaretes, sequatro mil piques muitos pilouros, com exceffo, muito murram, éalgua poltiota, \& aco, \&t trint ta maftros geandes', tudo conn muita bomodidade afli no tempo para fe pagar em tres pagas dentro de hum anno, como nos paganentos, inst presossem fall, afucar, drogas, suefpeciatias, o que podefon carregat, fieando jállá pagos perto de feis mide cruzados sos feitos paflaportes para virem ma primatra moitos hatios com fertor, cobre í açorigolso mâtros s des gue he primerra mayy a terra de suecia em feus mineraes, \& matos, \& della fe repartem todas eftas, \& outras mercadoriass, para Olanda, \&z as mais partes do Norte, que ahiordinariamente as vain bufcar.

- Ordenoufe o Embaxador para partir, ix rendo diftrey

bitide pelos Fidatgos, que o feruiram à mefa, muitos vafos de prata, \&idinheiro aos officiaes, \& peffoas da cozinha, \& ferviceda Baynha, comagradecimento do gue the fizeraó Sahio de Efthocolme em trinta de Agofto, a embarcarfe peladagoa Verer, em o vergantim da Raynba, até onde o foram atompanhar $o$ Mordomo mòr, $\&$ hum Senador do Reyno, \& muita nobreza, \& faindo ao depois do vergantim a terra the deram todos os cauallos neceffarios para to da acompanhia, \& para o cuidado de tudo mandaram ao mefmo Fidalgo, que veyo á vinda, chamado Iacobo que feruife, \& foffe acompanhando até $\rho$ porto de Goteborg, orde fe auia de embarcar, \&xefperar as naos, que no mefmo dia deramá vella pelo mar Baltico.

Foi o Embaxador, \& toda acompanhia atraueffando por terra outras Prouincias de Suecia diferentes, \& diftantes daguellas por onde vieräo, mas todas muy ferteis, \& aprafiueis emaquelle tempo do verão, como fan V plandia, Vefmania, Nericia, \& N eftrogotia, da qual, \& de Oftrogoter tia fairam os antigos Godos a cmobrecer toda Europa. En Forão paffando muitas Cidades, st lugares onde fempre foi o Embaxador de fua Mageftade recebido, \& fefteja do pelos Prefectos, Gonernadores, \&Burgomeitres dellas, \& reconhecido onde auia Caftello com a falua Real de Suecia, que fam so duas peças de areilheria, \& aff cher goúa Cidade de Gofteborg, cujo porto fica já no mar Oceano, onde tene todo 0 bomrecebimento, \& hum banquie te dos Confules, \& de todo o Senado, que durou defde as dez boras do dia atè ás dez da noite, com inftrumentọs muficos, \&muita fefta, \& daqui fe defpedirão, \& tornaram para a Corte, Afle o Fidalgo, que o veyo acompsinhando; como tambem dous apofentadores, que vierão fempre dià te, tendo preftes as caualgaduras, \&etodo o neceffario pada caminho. Chegando ao depois as tres naos de Suecia,
que vierão pelo mar Biltico, barcou nellaso Embaxador;ertoda acompanhihia em dez de Outubro de feffentos,s \& quarenta, \& hum, \& vencerão todos os trabalhos da viage, que forão muitos, com a felici dade, \& gofto de chegarem aosReaes pès dés.Mageftade, cuja grandeza Deos, que a reftituhio com fuadiathà mīo, a conferue, \& acrecente com victorias, \& cô perpetuidade da Real cafa, \& eftado.

CARTAS, 2VE L RAINHADESVECIA efcrueo a fux CMageftade o Serenif simo Rey Dom roăo o cho quarto, © a Rayhba noffa Senhora.

Nos Clrisitina por graça de Deos Raynba eleita, © P Printcefa herdeira dos Suenos,Godos, $火$, I uandatos, grande Prina cefa de Filardia, Duqueza de Ethonia, é de Carclia, Senho ra de Ingria, \& c c, Ao Serenif simo Principe irmăo, parente, \& amizo noffo muito amado Dom Ioño quuarto do nome Rey de Portugals dos Algarues, $d^{\prime}$ aquem, ${ }^{\circ}$ d'alem mar ena 24 frien, Senhbor de Guine ó nas Conquistas da र auegaçăo, \& Conacrcio eva Ethiopia, Arabia, Perfa, © India, \&r. Saude, * profperos fucceffos.

Serenif simo Principe, Irroäo, Parente, © © Amizo muito amado, 0 Embaxador do Confelbo de V. Cragestades of Ilytare, Magnifico, é generofo, de nòs finceramente amado Dons Franciffo de Souf a Cowintho ba pouco que chegou para nos manifestar algüs, negocios, que The forà cometidos. $N$ os palo grande parentef $f 0$, co amizade, que por muitos feculos ounc entre noßos Predeceffores gleriofifsimosos Reys de Suecia, ơ de Portugal, ơ eintre hüa, é outra naçăo, conbecendo o divino beneficio da reftituicão feita a $V$. Mageftade de feto hereditario Reyno, retido por algüs annos injuff ameente dos Reys de Caftella, recebermos de boa vontade o dito Embaxador, \&ं delle ounsmos com muito gafto o que pareceo a V. Magestade cometerlhe; afsi peranos declarar a razäo, ${ }^{\circ}$ explicar o modo de jua reftituiçăo na
dita Coxascomo tarmbemp prra que acabada to da a antiza inimizade por cuja citpa ate agora estente fuppenfa a amizade，心．o comercio， $\int e$ ircftitubific de ambas as partes a fincera confiança，č firme amizade， \＆tornaffern à ant igua liberdade，o trato，ơ comercio antizo．Todas estus coufas，\＆as que slellas fe feguem，o as mais que o Embaxador de volfa Mageftade com deftreza，prudencia，o difcriç̃̃o，nos pro－ poz， bem de noffas coufas，mas tamber como pareceo que conuinha ao srande affecta，que temos a V．Mageftade，\＆＇a toda fua Real Cafa．E como não duvidensos que o me mo Embaxador relatarà ar．Măgesta de，com igual deftreza efte noffo affeciro，$\sigma$ animo muy fincero，ami－ Sawelmente pedimos o queira V．Magestade bem entender do dito feu Embaxador，心े perfinadir fe que nos pela amizade restaurada，\＆ pelo trato do comercio restituhido entre finbditos，\＆vafollos de
 quaato nos for pofsiuel por confolidar，心 auswentar toda a boa cor－ refpondentian N omais gam virito affecto encomendarsos a divina proteccão aV Mazestade Feil a em nofjo Paçe Real Efthocolmenfe sos triata de Istonho de mill feis centos quarenta，é ham．

Os Tutores，\＆Adminiftradores da Sacra，\＆Real Magefla de，\＆r do Reyno de Suecia．

Pedro Brabr Gonde tacomede laGuardie Cabrieloxĕtitierm $L$ ．

EKVijsinsborg Dra pzeto da Rayaba Se remifsima．

Apelio Vornslier nagram Cansellario da Raynha Serenif．

B．em Morelaro， E i nabolm The foureira da Raynba Serenif． Andr．Gyldens． Clauario．

## COPIA DA CARTA DA RATNHA de Suecia，que efcreueo à Raynha noffa Senhora．

NOS Cbriftina por graģade Deos Raynha eleita，\＆Prin－ cefa berdeira dos Suecos，Godos，© V andalos，gram Prin－ cefa de Finlandia，Duqueza de Efhonia，\＆G arelia，© Se－ nhora de Ingria，＂＇r．

A Serenifsima Pxincefa noffa charifsima irmam，parenta，of amiga charifsima a Senhora Dona Luiza Raynha de Portugal，on dos Algarnes d＇aquem，心㇒ d＇alern mar em Africa，Senhora de Gui－ nè，む nas Cöquifias da Nauegação，\＆Comercio ene Ethiopia，Ara－ bia，Perfa，\＆India，faude，\＆augmento de toda a profperidade．

Sereniffima Princefa，irmam，parenta，\＆amiga charifsima．
O．Wiagnifico，© gencrofoDom Francifco de SoufaCoutinho Emba－ xador，心́ Confe lheiro İlustre do Serenis simo Rey de Portugal nof fo irmam，Parente，é amigo，é chari is simo amigo marido de voffa ©nagestade nos deu，ponco depois de fua chegada büas cartas deV． Magestade feitas em Lisboa em os quatorze diasde CMarco defte anno prefente．Das quaes nos foy licito conbecer a propen $\int a \stackrel{\text { fingin－}}{ }$－ lar，com que volfa Mageftade fe difpaza ababer as nouras de noffafa－ －ude，é de manifestar claramente por Sem Embaxiador os grandes de Jejos，ऊ：cuidado o o afeito，que tem para comnoofco．Em verdade que nos foi couf a maito agradauel，© alegre entender que $V$ ．Mageftade gozaur a aude perfeita，cor que feus negocios procediăo prof peramen－ te．Porque fe e eft ado das coufas de $V$ ．Wagestade florecer conti－ －nuando em acrefcentamento，ó formos fabedores，queremos que V． Mageftade esteja certa que nòs，năo sò o auemos de accitar com bon vontade，mas ainda o auernos de fauorecer com（ingular affeito，pe－ dindo a Deos todo o bom fuceffo． 0 Senhor Embaxador com grande i．destreza fez aqui demonflração perante nòs do animo de V．©La－ geitade para comno foo，qual nós recebemos com igual aff eito de vä 30.5

D

Tade, 心́conferuaremes efta amiface, 出 benenolencia reccbida, de forte que as fructos da amizade, que nouanconte fe lewanta entre nos, ó o Serenifsima Rey de Portuzal naö fe commicarà sò a $V$. unageftade, mas a toda a Cafa Real. Eftas coufas refirirà mais lor. gamente a V.Magestade o Expbaxador, a quem pedimos amizauel mente a V. © Mageflade ouça benignamente, ơ lhe dè credito. En comendando a voffa chageftade a diuina defenfam. Efcreuianye na noßa Corte de Ejehocoimia aos trinta de Iulbo de mil feis centos graventa, \& bum.

Os Tutores, \& Aminiftradores da facra Real Mageftade, \& do Reyno de Suecia refpectiuamente.

Pcdro Brahe Conde embV efsĕsborg Dra pzeto da Raynha Se renifsima.

Apelio Yprnstier na gram Cancellario da Raynha Serenif.
COPAA,IE TRADVCC,AM DE HVMA carta que a Raynha de Suecia efcreveo a el Rey noffo Senhor, em recommendaçain do Secretario da Embaxada. - Dezembargador Antonio CMo niz de Carualho.

NOS Chriftina por graça de Deos deftinada $\mathrm{Ra}-$ ynha, \& Princefa hereditaria dos Suecos, dos Godos, \& dos Vandalos, grande Princefa de Finlãdia, Duqueza de Efthonia, \& Carelia, Senhora em Ingria, \&c.

Ao Sereniffimo Principe, irmam, parente, \& amigo mui amado Dom Ioam o quarto defte nome Rey de Portugal

Sx dos Algarues d'aquem, \&x d'ale mar em Afrien, Senhor de Guiné, ¿x das Conquiftas, Natuegação, \& Comercio de Ethiopia, Arabia, Yerfia, \& India, exc. Saude, \& profperos fucceifos.

Sereniflimo Principe, irmaô, varente, \&tamigo mui ama do. O cargo de Secretario, que voffa Mageftade, em a folemne Embaxada, que nos mandou, cometeo a Antonio Moniz de Carualho Caualleiro da Ordem Militar de Sanct iago, \& Dezembargador do Porto magnanimo, \& adna rauel, \& de nòs finceramente amado, pelas demonftraçoés que aqui deu de fua Excellente induftria, deftreza, \& prudenciá, \& da fumma felicidade pára voffa Mageftade, podemos certificar a V.Mageftade que não poderia achar ou tro mais acomodado, $\&$ conueniente para tanto negocio, nem mais fiel para fuas coufas, \& tal que na verdade pella afliftencia, que the fez tambemo Senhor Embaxador de V.Mageftade, fem duuida algũa the ha de dar infigne valor. E como ás ditas virtudes acrefcentaffe incanfauel trabalho em os negocios de muitaconfideracio, que aqui fe concluhiram, totalmente nos pareceo digno de que con auentajado lounor a encommendaffemos aV.Mageftadc: Eaffi amigauelmente requeremosa V. Mageftade, que queira ter ao ditoSecretario por mui encommendado em fua Real graça, \& fauor. Nem duuidamos que affic como moftrou claramente aqui quam obrigado feja a V. Mage ftade, \& ao Reyno de Portugal, o haja de moftrar adiante tambem na fidelidade a V.Mageftade, \& nos mais ornamé tos de virtudes, fendo acrefcentado ao mais alto dellas, \&\% com efta carta amigauelmente o encommendamos á protecçaõ diuina. Dauafe em noffa Real Corte de Eftocholmeaos dous dias deAgofto do anno de mil feiscentos qua renta ${ }_{2} \&$ hum.

## D. F acra 2 calMageftade os Tutores, \& Adminiftradores

 do Reyno de Suecia.Pedro Brabe Conde Iacome de laGardie Gabriel Oxenfierna envi effensborg.Dra General do Reyno Liure Baramem Mo pzeto de Reyno de de Suecia. rebio, \& LindholThe Suecia.

Apelio Oxenfier mingAlmirante do Suecia. na Cancellario doRey ReynodeSuecia. no deSuecia.

## Faculdade de Fillosofla Ciênclias e Letras

## SOBREESCRITO ${ }^{\text {Biblioteca Central }}$

A O Serenißimo Principe, irmam, Parente, o amigo noffo charißimo o Senbor Dom Ioam quarto do nome Rey de Portugai, do dos Algarues d' aquem, vo d'alem do mar em 7 frica, Senhor em Guinè, Jo nas Conquistas da Nauegaçam, $\mathcal{O}^{\circ}$ Comercio em Etbiopia, Arabia, Perfa, ${ }^{3}$ India
LAVS DEO

A cufta de Lourenço de Querròs Liureiro do Eftado de Bragança.
T. Stá conforme comfer Original.EmS. Domingos de Lisboa 29.de Abril 1642 .
o CN.Fr.Ignacio Galuăo

Taxão efte tratado da Embaxada de Suecia, \& Dinamatcaa is reis cm papel. Lisboa 29.deAbril 642.


